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M. BAKOS and E. GEGUS 
L A S E R M I C R O S P E C T R O C H E M I C A L A N A L Y S I S O E R O M A N C O I N S 
M I N T E D F R O M C O P P E R A L L O Y S I N V I M I N A C I U M 
The material of the coins minted in Viminacium from copper alloys was first examined 
by Vasic.1 He chemically analysed 9 coins, from among these (j items had A E I and 3 items AE 11 
denominations. After Iiis studies there were only examinations made during the late years con-
cerning the chemical composition of the coins. In 1971 and 1973 Simic published the results of 
X-ray fluorescence analysis of 205 coins.2,3 About the conditions of Iiis examinations no fu r the r 
particulars are given, but knowing the limits of the X-ray fluorescence analysis it seemed to he 
more sensible to carry out examinations with the aid of laser microspectrochemical analysis. 
Our expectations proved to be t rue and this analysis led us to new experiences. 
1. T h e app l ied m e t h o d 
The most suitable methods to specify the general chemical composition and the impurities 
of metals and alloys are the methods of optical emission spectral analysis, because they inform 
us about all the elements detectable by the given method, simultaneously. Applying laser excita-
tion instead of the traditional sources (electric arc, spark) gives fur ther advantages;4 '3 '6 there is 
no need to t ake any samples, it is unnecessary to prepare and clean the surface of the tested sam-
ples and it never requires to feed electricity. The traces of the laser shots are of between 0.1 —0.2 
mm depths, and 0.1 mm diameters, so it never damages your valuable samples. Examining coins 
the best way is to level laser rays at the edging of the coins si tuated edgeways, so the radiation 
of the microplasma produced from the material (of microgram order) and rayed off bv the laser 
energy and excited fur ther by an auxiliary spark can reach the slit of the spectrograph without 
any restrain. 
The energy of the irregular pulse sequences with a comparatively low power density of 
an uncontrolled laser radiation focussed on copper alloy samples, having good thermal conduc-
tivity, high specific heat and good reflecting power, is absorbed in the material on a low degree 
of efficiency, only a very small quant i ty of the sample vapourizes, in many cases the vapour-
clouds are not sufficient to start the auxiliary spark discharge. In such cases great f luctuation of 
blackenings appeare on the photoemulsion, or, frequently, no spectrum is produced. However, 
with the aid of a controlled laser excitation of suitable power density and with regular pulse 
sequences such samples would be examined reliably, with a satisfactory detection power and 
reproducibility.7 
1
 M. M. VASIC: Glasnik SKA 52, II. razred 34 5 E. GKGUS: Proc. of the X L Hung. Annual Symp. 
( 1896) pp. 209 — 211. on Spectral Analysis (in Hungarian) , Dunaújváros , 
2
 V. M. SIMIC: Archeaologia lugoslavica X I I (1971), 1968. p. 95. 
pp. 55 — 63. 6 E . GEGUS: L'roc. of the X I X . Hung. Annual 
3
 V. M. SIMIC: Zbornik Narodnog Muzeja U Beo- Symp. on Spectral Analysis (in Hungarian), Győr, 
gradu VII (1973) pp. 1 9 7 - 2 0 5 . 1976. p. 1/39. 
4
 H . M O E N K E , L . M O E N K E - B L A N K E N B U R G : L a s e r 7 I I . M O E N K E , L . M O E N K E - B L A N K E N B U R G , I I . 
Microspectrochemical Analysis. Adam Hilger, Lon- M Ö H R , W . Q U I L L F K L D T : Mikrochim. Acta (Wien) 
don, 1973. ' 1970. p. I 154. 
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The precondition of quant i ta t ive spectral analysis of various samples is of s tandard samples 
of known composition and homogeneity, similar to those to be investigated. The J M CA, CB and 
CC s tandard series of the Johnson, Mat they and Co., Ltd . (London), giving values of concentration 
to 17 elements in the range of 1 0 - 4 . . ,10~2 % are generally known and t imetested in spectral 
determination of the trace elements of copper. These s tandards also could he to put to good use 
in the examinations held by controlled laser excitation.8 Bu t because of the various interelement 
(matrix) effects they are not applicable for quanti tat ive determinations in analysing copper alloys, 
and, moreover, their informative character can be utilized only after a due consideration. I t is 
regretful tha t adequate alloy s tandards, properly comprehending the alloying range of bronzes 
of the Antiqui ty were unobtainable so we could give information about the quant i ty of the main 
constituents, major or minor elements, and trace metals only by rough estimation, on the basis 
of blackenings of the analysis lines detectable in the spectrum. 
For the sake of good line-to-background ratio the spectrograms were made by a plane 
grating spectrograph, the luminous intensity of tha t (1 : 28) was intensified to its tenfold b y the 
aid of a quartz cylindrical lens. Although under these conditions we could take well appreciable 
spectra also from single laser shots, but to throw more light on trace elements we had to produce 
integrated spectra consisting of 5 shots in every single sample. 
The conditions of excitation, exposure and evaluation of the spectra were as follows: 
Laser source 
type: LMA—1 (C. Zeiss, Jena) in controlled function, 
resonator: ruby crystal (A = 694 nm), 
pumping light: Xenon lamp of 1000 Ws, U = 2 kV, С = 508 pF, L = 127 pH, 
passive switch (Q-switch): 2nd cuvet te position (d = 0,25 mm), 
objective: magnification of 16 t imes (/ = 15.6 mm). 
Auxiliary spark excitation 
electrodes: of 5 mm diameters, graphit of spectral pur i ty with a solid angle of 20 degree, 
conical ending, changing electrodes at every sample, 
electrode gap: 0.9 mm, 
distance of the electrodes above the sample: I mm, 
discharge circuit: U = 2.3 kV, С = 2.5 /(F, L = 60 pH. 
Rey ist rat ion of spectra 
spectrograph: PCS 2 type (C. Zeiss, Jena), plane grat ing spectrograph, Fhert mounting, 
grating: 651 grooves/mm, AbiaZe= 280 nm, 
resolution: reciprocal linear dispersion 0.76 nm/mm, 
slit width: 0.030 mm, 
quartz cylindrical lens: focussing according to wavelength range 220 — 38(1 nm, 
imagination: to the entrance slit, with an achromatic lens / = 75.8 mm, for emulsion 
calibration serves an iron spectrum by 3-step filter, with an intermediate (3 lenses) 
imagination, without the quartz cylindrical lens, 
emulsion: fine grain, hard (Agfa-Gevaert Scientia 34 В 50 type), 
development: on 20 degree centigrade 4 min, in a f ine grain developer (Kodak D 19). 
Evaluation of spectra 
on the basis of the comparative estimation of blackenings of the analysis lines: 
Zn 334.5 nm P b 283.3 nm Sn 283.9 nm 
P 255.3 nm Ag 338.2 nm As 234.9 nm 
Fe 275.5 nm Cr 267.7 nm Xi 310.2 nm 
8
 E . GEGUS: X X . Colloquium Spectroscopicum 
In te rna t iona le , P r ag 1977. Abs t r ac t No. 34. 
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Si 288.1 nm Al 308.2 nm Mg 279.5 n m 
Mn 257.6 nm Ti 327.2 nm V 311.0 nm 
Bi 306.7 nm Co 345.3 nm 
Cu 249.2 nm Cu 282.4 nm Cu 307.3 nm 
Cu 328.0 nm Cu 333.8 nm 
2. Results 
With the method outlined above 24 coins were investigated. From among them there were 
14 items of AE I, 8 items of AE I I , and 2 items of AE 111. From the AE I coins there were 4 
with the reverse legend PROVINCIA DACIA, bu t all the others had P M S COL VIM legend on 
the i r reverses. 
The results of our examinations are summed up in Table I. The approximative quantities of 
the elements are represented: 
X = main constituent, 
+ + = major element, order of magnitude 10%, 
4- = minor element, order of magnitude 10 _ 1 %, 
= t race element, order of magnitude < 1 0 - 2 %, 
= not detectable. 
3. Discussion of results 
On the basis of our measurements the following conclusions can be drown: 
1. None of the coins contained antimony. This coincides with Simic's results.2 '3 It is impor-
tan t because the absence of ant imony is characteristic, it points to the fact, t ha t the processed 
meta l came from other mines than those tha t were used in the other mints of the Balkans because 
the coins made in these latter mints usually contained antimony. In this concept to examine the 
metal contents, first of all the t race elements of the Roman mines of the Rudne Planine (Serb Ore 
Mountains) and those of Transsylvania would lie very interesting. Our following statements also 
can reinforce the importance of the fact to carry out these examinations. 
2. All the tested coins contained t i tanium. U p till now it was only Carter who related on 
finding t i tanium in Roman copper coins.9 From among the 4 items lie had studied there were 
some traces of t i tanium in an as from the Republican period (gens Sempronia, 145—138 B.C.) 
and t i tanium of 0.01% order of magnitude in an as from the Imperial Age (Domitian, 87 A. D.), 
hut in the other two coins (an as ofVespasian, 69 — 79 A. D. and an AE antoninianus of Diocletian, 
284 — 304 A. D.) no t i tanium could he detected. 
3. From among the 24 coins studied vanadium was found in 15 ones. In one case vanadium 
occurred in a percentile order of magnitude as a major element, not only in traces or as impurities. 
Up to the present this fact was entirely unknown, none of the publications had spoken about coins 
of any vanadium content . This could he important f rom the point of view of the origin of the metal. 
4. The overwhelming major i ty of the tested samples, 21 items, contained phosphorus. 
This was known before, the content of phosphorus found in Roman bronze coins was about 0.1%. 
But in our results it is a striking fact that in 6 cases phosphorus appeared in percentile order of 
magni tude and in 4 cases, however, it took the par t of a main constituent, in several percentile 
order of magnitude. The reason of it is not known yet, you can f ind the explanation in the chemical 
composition of the processed ore, and in the method of its metallurgy. 
9
 G. F . CARTER: Anal . Chem. 36. (1964) p p . 1264 — 
1268. 
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Table 1 
Compositions of Roman coins minted from 














î j 3 5 5 I M P G O R D I A N V S P1V.S F E L A V G 
P M S C - O L V I M ANT H I 
A E I 241/42 22,77 30 /29 30° P i c k 81 
2 354 M I V L P H I L I P P U S C A E S 
P R O V I N C I A D A C I A A N - 1 
A E I 246/47 15,45 27 /27 30° P i c k 27 
3 351 I M P M I V L P H I L I P P U S A V G 
P M S C - O L V I M A N V i l l i 
A E I 247/48 15,49 27 ,5 /27 55° P i c k 105 
4 341 I M P M I V L P H I L I P P U S A V G 
P R O V I N C I A D A - C I A A N 11 
A E I 247/48 15,52 26 /26 5 5 ° P i c k 13 
5 297 I M P T R A I A N V S D E C I V S A V G 
P R O V I N C - I A D A C I A A N I I 11 
A E I 249 /50 12 ,36 26 ,5 /27 0° i n e d i t e d 
6 349 ( I M P ) С M Q T R AIA11US D E C I V S A (sic!) 
P M S C - O L V I M A N X l l 
A E I 250/51 10,59 26 /25 35° P i c k 128 v a r -
B r u n ä m i d 13 
7 172 ( H E R E T ) R - V S C L L L A A V G (s ic ! ) 
P M-S C - O L V I M A N X l l 
A E 1 250/51 12,44 27 /25 50° P i c k 139 
8 P 142 Q H E T R M E S D E C C A E S 
P M S C - O L V I M A N X I I 
A E 1 250/51 12,47 26 /26 3 5 ° P i c k 142 
9 Q 12 С V A I R O S T M Q V I H T V S C A E (s ic ! ) 
( P M S С ) - O L V I M A N X I I 
A E I 250/51 8 ,66 26 /26 340° P i c k 148 v a r 
10 345 С V A L H O S T M Q V I N T V S С 
P R O V I N - C I A D A C I A A N V 
A E 1 250/51 12,38 26 /26 2 0 0 ° P i c k 48 
11 230 I M P С V I B I O T R E B O N G A L ( L O A V G ) 
P M S C - O L V I M A N X l l 
A E I 250/51 10,60 26 /26 20° P i c k 160 
12 337 I M P С G A L L U S P F E L I X A V G 
( P M S) C - ( O L ) V I M A N X I V 
A E 1 252 /53 8 ,04 26 /25 170° P i c k 168 v a r 
13 318 I M P С С V I В V O L V S I A N V S A V G 
P M S C - O L V I M A X X I I I 
A E I 251/52 13,14 2 6 / 2 6 210° P i c k 147 
14 344 I M P P L I C V A L ( E ) R I A K ) A V G (s ic ! ) 
( P M) S C - ( O L ) V I I I A N XV-
A E 1 253 /54 12,69 26 /26 0 ° P i c k 187 
15 304 I M P C A E S M A X T G O R D I A N V S A V G 
P M S C O - L V I M A N I 
A E 11 239/40 5 ,30 23 /23 30° P i c k 72 
16 P 2 3 I M P G O R D I A N V S P I V S F E L A V G 
P M S C - O L V I M A N I U I 
A E I I 242/43 5 ,75 23 /23 30° P i c k 84 
17 P 24 I M P G O R D I A N V S P I U S F E L A V G 
P M S C - O L V I M A N II11 
A E I I 242/43 8,42 23 /23 35° P i c k 84 
18 P 25 I M P G O R D I A N V S P I V S F E L A V G 
P M S C - O L V1M A N I I I I 
A E II 242 /43 7,81 23 /23 30° P i c k 84 
19 320 I M P G O R D I A N V S P I V S E E L A V G 
P M S C - O L VIM A N I I I I 
A E 11 242 /43 7,51 22 /22 210° P i c k 84 
20 302 I M P M I V L P H I L I P P U S A V G 
( P M S C ) - O L VIM A N V I I I 
A E 11 246/47 5 ,09 ?/? 2 2 5 ° P i c k 118 
21 
О 32 IMI ' M I V L P H I L I P P U S A V G 
P M S C - O L V I M A N V I I I 
A E 11 246/47 5,22 ?/22 220° P ick 118 
22 D 33 I M P M I V L P H I L I P P U S A V G 
P M S C O L V I M A N V I I II 
A E 11 247/48 4 ,98 22/22 220° P i c k 120 
23 P 117 I M P C A E S M A X T G O R D I A N V S A V G 
1' M S C O - L V I M A N T 
A E I I I 239/40 4 ,45 20 ,5 /20 ,5 30° P i c k 73 
24 367 I M P C A E S 51 A X T G O R D I A N V S 
P M S C O - L V I M A N T • 
A E I I I 239 /40 4 ,19 21 /20 210" P i c k 74 
Acta Arr/iaeotojicl Academiae Scientiarum llungarirue 31, 1970 
LASER MICROSPECTROCHEMICAL ANALYSIS OF ROMAN COINS 
copper alloys in Virninacium 
Chemical composition 
Item Ou Zn Sn Pb 
I 
]' 1 Ag Au Sb Ti V Or Fe 1 Co Ni Mg 1 A1 Si As Bi j Mil 
1 X X X + - + — ++ + + + + + + + 4 
2 X , 1 
~T 1 X X ++ ++ — + + + + + 4 4 
3 X H— X X ++ - - + - • + + + 4 - 4 
4 X 44 X X j - m - + + — 
5 X ++ X X X + - - + + 44 + + + + + 44 4 
fi X 44 X X ++ 4 - — + 4 + + + + 44 4 
7 X X X -j—1-
-
- 44 - + + + + + 4 
8 X X X X 44 + + + 44 - + + + ++ 44 -
9 X X X 
—H — - - + - + + + 4 
10 X X X ++ - + ++ - + + + + + 4 -
11 X X X X -f—f-
-
- 44 - + + + + 44 -
12 X X X ++ - - • - 4 - + + + + + + 4 - 4 
13 X X X 44 + + - - + + + + — ; 
14 X X X X ++ - - + - + + + + + 4 
15 X X 44 - ++ + + 4 4 
Hi X X X X 44 44 - ++ + + + 4 + 4 - 4 
17 X X X X + - - + + + ++ - - + + + + 44 4 
18 X X X X ++ - - - ++ + + + + 44 4 4 
19 X X X X + - - — ++ + + + 44 4 — 4 
20 X X X ++ - - - ++ + + 4 4 4 
21 X X X X ++ 44 - - 4 ++ 4 ++ + + + + 44 4 4 
22 X X X 44 - j - - - ++ + + + 4 44 44 
23 X X X + - + + + ++ + + + + 44 — 44 
24 X X _L 
-
- + + 4 4 -
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5. rriie composition of t he coins witli the reverse legends P M S COL VIM and PROVINCIA 
DACIA minted in t he same year is very similar to each other, moreover, the composition of coins 
minted in 247 — 248 A. D. (items 3. and 4.) is strikingly the same, even in the fact both contain-
ing t i tanium but neither vanadium. That means that the employed alloys came from the same 
metallurgical works and originated from the same ores. 
6. From the tested mater ia l there are 4 items of AF Tl having identical obverse and 
reverse legends (the same reference numbers), minted in the same year (items 16 — 19). Their com-
position is very similar to each other (a certain difference is only in their phosphorus and silver 
contents). The composition of t h e AE I I coins minted in the previous and following years are 
essentially differing from them. This points to the fact that there were no officially prescribed 
alloy standard in Viminacium, or, if there were any, it was simply disregarded. This was confirmed 
by fur ther examinations too.10 
10
 M. BAKOS: N u m . Közi . L X X V I - L X X V I I 
( 1 9 7 7 - 7 8 ) p p . 1 9 — 2 5 . 
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I. HONA 
GÉPIDÉN IN SIEBENBÜRGEN GEPIDEN AN DER THEIß 
(Probleme der Forschungsmethode und Fundinterpretat ion) 
I. 
Der erste gepidische Fund aus der Völkerwanderungszeit im Karpatenbecken kam in 
Siebenbürgen im August 1856 zum Vorschein, und er wurde in die Sammlung des heutigen Kunst-
historischen Museums zu Wien weitergeleitet. Er wurde mit beachtenswerter Eile schon i. J . 
) 860, als vom Fundort K leinsehelken entstammend, veröffentlicht.1 Die Fibel und das ( Ihrgehänge,2 
die heutzutage unter dem Namen Çeica Mica/Kisselyk angeführt werden, besitzen eine merkwür-
dige, nahezu schon traurige Bedeutung: sie bilden nämlich den einzigen gepidenzeitlichen gepi-
dischen Fund aus dem gesamten Karpatenbecken, dessen Alter und ethnische Bestimmung 
bisher nicht, zumindest meines Wissens nicht, bezweifelt wurde.2" 
Von der Theißgegend kamen die ersten gepidischen Grabfunde aus den 1870er Jahren 
in das Ung. Nationalmuseum, und man weiß vom ersten derartigen, im Laufe einer archäologischen 
Ausgrabung freigelegten Grab aus dem Jahre 1878 (Tiszaörvény).3 
Man hat die erste Fibelserie, die im Frühling 1880 aus gestörten Gräbern in das National-
museum eingeliefert wurde, bündig unter dem Fundort-Namen «Bôkény-Mindszent» zusammen-
gefaßt.4 Ihr Veröffentlicher, F. Pulszkv bestimmte sie als Stücke «merowingischen Stils», und er 
war nicht völlig ohne Grund der Ansicht, daß sie awarenzeitlich wären, nachdem unter den von 
verschiedenen Orten her eingesammelten Funden auch Schmucke eines frühawarenzeitlichen 
Pferdegeschirrs vorhanden waren (1881).5 
Der Kreis der verwandten Funde, der sich langsam erweiterte, wurde zum ersten Male 
durch J . Hampel zusammengefaßt . Die «völkerwanderzungszeit liehe» Fundevon Bökcnvmindszenl 
«in merowingischem Stil» aus «der Tiefebene, das einst von Gepiden bewohnt war», wurden zum 
ersten Male durch ihn zeitlich und ethnisch bestimmt (1897)." In seiner großen deutschsprachigen 
1
 F. KENNER: Archiv f ü r K u n d e österreichischer 
Geschichtsquellen ХХГУ, 1860, 3 9 2 - 3 9 3 . Abb. 
81 —82. F . v . S A C K E N —F. K E N N E R : Die Sammlungen 
des к . k. Münz- und Ant ikenkab ine t t s , Wien 1866. 
338, Nr . 87 (Fibel). 
2
 C S A L L Á N Y 1961, 198 - 199, Taf. 212. 1.10 (Nach 
K e n n e r s Zeichnungen), Taf. 218.3 (dasselbe Polyeder-
Ohrgehänge nach einer anderen Zeichnung—irr tüm-
lich, als ob es ein Gegenstück vom vorigen wäre). F ine 
gu t e Veröffent l ichung m i t Lichtbi ldern: K . H O R E D T 
SCIV 15 (1964) 1 9 7 - 1 9 8 , Abb. 8 - 9 . E ine genaue 
Beschreibung und ein Lichtbi ld der Fibel : l t . NOLL: 
Vom Al t e r tum zum Mittelal ter (Kata log der Ant iken-
s a m m l u n g I.) Wien 1074, 51, C. 19., Abb . 38. 
2a
 Fs wurde zum ersten Male im J a h r e 1977 -
nach dem Abschluß der vorliegenden Arbe i t — Klein-
schelken-Seica Mica in das Verbrei tungsverzeichnis 
der siebenbürgischen «Reihengräberkul tur» nicht auf-
genommen . Der Grund d a f ü r war einerseits, d a ß es 
sich in den obigen Begriff n ich t e infügen läßt? (als 
«Sehatzfund» oder als «Fürstinnengrab» — wovon 
keine Bede sein k a n n ) ; der andere Grund d a fü r war 
jene Theorie, die in der Zeit zwischen 450 — 500 
(oder genauer : 454 — 473) eher e ine ostrogotische 
Besetzung Siebenbürgens und nicht eine gepidische 
ve rmuten möchte. Vgl. HOREDT 1977, 255 und A n m . 
16, fe rner 264. 
2
 C S A L L Á N Y 1 9 6 1 , 2 1 6 - 2 1 7 . 
4
 MNM Tnv. Nr . 75/1881. 
5
 F . 1'ULSZKY: Arch . É r t . I (1881) 203. - Unge-
f ä h r zu derselben Zeit bes t immte J . H A M P E L die 
F u n d e von N a g y v á r a d (d. h. eine Schmuckschnal le 
m i t Edelstein — zu r Zeit in Balt imore, Walters Art 
Gallery, vgl. Arts of (ho Migration Period, Bal t imore 
1961, 5 0 - 5 1 , 13a und eine Fibel mit Edelstein, ebd . 
13 h) schon als «mérovingienne». Arch. É r t . X I V 
(1880) SO. 
" J . HAMPEL: A régibb középkor emlékei Magyar-
honban ( = Denkmäle r des f rüheren Mittelal ters in 
Ungarn ) . I I . B u d a p e s t 1897, 2 0 - 2 1 . 
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Zusammenfassung, die auch schon die ersten 128 Gräber des Gräberfeldes von Szentes-Berekhát 
berücksichtigt, faßt er mit voller Bestimmtheit die Fundgruppe Berekhát, Szerb-Nagyszent-
miklós, Bökénymindszent, Nagyvárad, Kecskemét-Lakitelek zusammen.7 Diese Gräberfelder der 
Tiefebene, aus denen Schmucksachen merowingischen Stils zum Vorschein kamen,8 enthalten 
die Hinterlassenschaft eines germanischen Volkes. Die Gräberfelder beginnen schon im 5. Jahr-
hundert , aber ihre wahre Blütezeit ist das 6. Jahrhunder t . «Es ist das Volk der Gepiden»9 
schrieb er in der sicheren Kenntnis der historischen Quellen. 
Teil möchte es betonen: Hampel hat als erster tadellos und bis zum heutigen Tag gültig 
den internationalen Begriff der gepidischen Kul tur der Tiefebene, sein Zeitalter und seine ethnische 
Zugehörigkeit bestimmt. Dies ist auch darum notwendig, weil der forschungshistorische Überblick 
der großen gepidischen Monographie in dieser Hinsicht lange nicht objektiv ist.10 
G. Csallány begann im Jahre 1903 das Freilegen der großen Gräberfelder in der Umgehung 
von Szentes. Man könnte nach heutigen Begriffen die Ausgrabung des Gräberfeldes von Berekhát 
eher als ein Sammeln von Materialien fü r museale Zwecke, und nicht als eine wissenschaftliche 
Freilegung bezeichnen. Docli wäre ein derartiges Beurteilen nach heutigen Begriffen keineswegs 
recht und billig. H ä t t e G. Csallány, der bis zum Ende seines Lebens aus Liebhaberei Ausgrabun-
gen führ te , und fü r seine geliebten Funde ein Museum begründet ha t , nicht drei Gräberfelder mit 
etwa 450 gepidischen Gräbern freigelegt, so hät ten wir heute nichts, worüber wir streiten könnten. 
Aber der «Vater der Gepidenforschung» — wie ihn D. Csallány bezeichnet11 — hat te bis 
zum Ende seines Lebens recht wenig Interesse dafür , welches germanische Volk eigentlich in der 
Umgebung von Szentes seine Gräberfelder hat te . Er war zeit seines Lebens auf zwei Dinge stolz: 
er hät te das größte, und wie er dachte, das früheste «altgermanische Totenfeld»12 freigelegt. Das 
heißt, er geriet in dieselbe Falle, in die vor ihm auch V. Lipp, der mehrere Tausende von völker-
wanderungszeitlichen Gräbern in der Umgebung von Keszthely freigelegt hatte,1 3 und in die auch 
J . Hampel fiel,14 der unsere spätawarenzeitlichen Gräberfelder (Gruppe II) auf die Periode vor 
dem Erscheinen der Awaren datieren wollte; auch G. Csallány schrieb nämlich einen absoluten 
zeithestimmenden W ert jenen römischen Münzen aus dem 2. und 4. Jahrhunder t zu, die spärlich 
in einigen Gräbern von Berekhát gefunden wurden. Heute — sieben Jahrzehnte später — weiß 
man schon, nachdem man teuer für diese Lehre zu bezahlen hatte, daß die kleinen silbernen und 
bronzenen Münzen des Imperiums auf den Siedlungen und in den Gräberfeldern des Karpaten-
beckens gleichermaßen ein tausendjähriges, kontinuierliches Nachlehen hatten. (Man kann sich 
also kaum eine weniger zuverlässige Methode vorstellen, als jene, die aufgrund des sporadischen 
Vorkommens von römischen Münzen ethnische und chronologische Schlüsse auf «römische» 
Siedlungen oder Gräberfelder des Frühmittelal ters zu ziehen versucht.)13 G. Csallány wollte die 
Belegung des Gräberfeldes von Berekhát auf die Periode zwischen Marcus Aurelius und Konstantin 
d. Großen datieren,10 und er hielt an dieser seiner Ansicht auch noch i. J . 1932 fest. (Das Zeitalter 
von Berekhát fiele also zwischen 170—275, oder auf das 6. Jahrhunder t , wie er noch alternativ 
hinzu fügte.)17 Seine ethnische Bestimmung war von Zeit zu Zeit schwankend: «gotisch», «gotisch-
7
 .J. HAMPEL: A l t e r thümer des f rühen Mit telal ters 
in Ungarn I . Braunschweig 1905, 776 — 778. 
s
 Ebd . 491. 
9
 E b d . 776. 
1 0
 C S A L L Á N Y 1 9 6 1 . 17 . 
" C S A L L Á N Y 1 9 6 1 , 9 . 
12
 G. CSALLÁNY: Arch. Ér t . 23 (1903) 21; Arch. 
É r t . 24 (1904) 153 und Dolg. 8 (1932) 155. 
1:1
 V. LIPP: A keszthelyi sírmezők ( = Die Gräber-
felder von Keszthely). Budapest 1 8 8 4 , 5 0 - 5 1 . 
14
 J . H A M P E L : A l the r tümer op. cit. I . 7 9 0 - 7 9 4 . 
15
 Besonders h ä u f i g versucht m a n mil dieser Me-
thode die K o n t i n u i t ä t des dako-röinischen Volkes 
nachzuweisen. E ine theoret ische Begründung ver-
suchte d a fü r D. I'ROTASE ZU f inden : Probleme con-
l inui ta t i i in Dacia, in luniina arclioologiei si niiinis-
mat ic i i . (Bibl. Arch. IX) Bukares t 1966. Eine Zu-
sammenfassung des Münzverkehrs im «postaure-
lianischen Zeitalter» in diesem Geiste zuletzt : C. 
PREDA SCIV 26 (1975) 4 4 1 - 4 8 6 . 
1 6
 G . C S A L L Á N Y : Arch . É r t . 2 3 ( 1 9 0 3 ) 22 . 
17
 G . C S A L L Á N Y : Dolg. 8 ( 1 9 3 2 ) 1 5 6 . 
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gepidisch», «gepidisch», «ostrogotisch», oder auch: «irgendein germanischer Geschmack».18 — Der 
Schwerpunkt der Forschung hat sich in den Jahren nach 1910 übrigens nach Siebenbürgen 
verlegt. 
Die 187 Graber des Gräberfeldes von Mezőbánd, die in den Jahren 1906- 1907 durch 
I. Kovács mustergültig freigelegt wurden, bilden bis zum heutigen Tag das wichtigste Schatzhaus 
der archäologischen Kul tur des 6. — 7. Jahrhunder t s in Siebenbürgen, sowie jenes Problems, das 
weiter unten behandelt wird, und das schon Anlaß zu vielen Debat ten bot.19 Die streitenden Par-
teien scheinen jedoch manchmal zu vergessen, was Kovács seinerzeit mehrmals betont ha t te : 
«beinahe jedes Grab dieses Gräbelfeldes war geplündert oder gestört»,20 in manchen Gräbern hat 
man nicht einmal mehr Knochen vorgefunden.2 1 Die einzige Ausnahme war Grab 148, ein Fall, 
wofür auch aus den gepidischen Gräberfeldern der Tiefebene sowie aus den langobardischen Grä-
berfeldern Transdanubiens mehrere Beispiele bekannt sind; es lag nämlich hier einige cm tief in 
Hockerstellung begraben ein Sklave, ohne jede Beigabe. Ein solches Grab wurde nirgends geplün-
der t . «Es ist der Oberflächlichkeit der Grabplünderer zuzuschreiben, daß auch ein Goldring ihrer 
Aufmerksamkeit entging» — schreibt Kovács.22 Es ist ein Glücksfall, der sich, in der Praxis der 
ungarländischen gepidischen, langobardischen und awarischen Grabplünderer leider nicht häufig 
genug wiederholte. Man hat auch ein Beispiel dafür , daß in dem langobardischen Gräberfeld von 
Ka jdacs , mit 48 Gräber, ein Grab mit Fibel, das am Bande des Gräberfeldes lag, von den Grab-
plünderern vergessen wurde; Pat inaspuren an den Knochen verraten nämlich, daß ursprünglich 
noch mindestens 10 Gräber ähnliche Fibeln enthielten. So wurde dieses Gräberfeld für den Archäo-
logen ein «ärmliches». Doch hat Kovács nicht vergessen: «Wohl hat eben der Reichtum jene grenzen-
lose Grabplünderung veranlaßt, die man beinahe im Falle jedes einzelnen hiesigen Grabes beobach-
ten konnte.»23 Er hat auch die Konsequenz, die sich daraus ergibt, gezogen: «Es bleibt für immer 
ein sehr zweifelhaftes Unternehmen, auf Grund der Denkmäler dieses Gräberfeldes, das der Störung 
so sehr ausgesetzt war, eine ethnische Bestimmung zu versuchen.»24 Er schloß auch seine Arbeit 
mit der Feststellung, daß man infolge der Störungen — «diese Denkmäler ethnisch nicht eindeutig 
und endgültig beurteilen könnte».25 
Dennoch erhielt er nach einer damals möglichen mustergültigen Analyse der archäologi-
schen Funde und des Bestattungsritus feste Ergebnisse, die bis zum heutigen Tag gültig geblieben 
sind.26 Das wesentliche dieser Ergebnisse besteht im folgenden: 
1. Die Kul tur von Mezőbánd unterscheidet sich in wesentlichen Zügen (darunter auch im 
Bestattungsritus) von der Kultur von Marosszentanna; sie ist eine spätere als die letztgenannte. 
2. Die führende Rolle wurde auf dem Gebiete Siebenbürgens nach dem Fall der Hunnen 
von den Gépiden übernommen, die von der zweiten Hälf te des 5. Jahrhunder t s ah hier ihre neue 
He ima t einrichteten, ja sie gaben fü r eine gewisse Zeit auch einen neuen Namen (Gepidia) diesem 
Gebiet. Über hundert Jahre behielten die Gepiden ungestört Siebenbürgen, bis zur Herrschaft 
der A waren. 
3. I n d e m Zentrum des Gräberfeldes waren, nach der Aussage der Funde, Germanen be-
s t a t t e t ; berücksichtigt man auch die historischen Quellen, so waren diese: Gepiden. 
4. Man fand am westlichen und östlichen Rande des Gräberfeldes, in insgesamt 14 Gräbern 
18
 G. CSALLÁNY: Arch. Er l . 23 (1903) 16 und 19. 20 Ebd . 279. 
Übr igens es s t immt gar n icht , als ob Csallány zum 21 Ebd . 
ers ten Male die F u n d e von Berekhát , und über diese 22 Ebd. 319. 
h indurch die ve rwandten Funde, als gepidisch be- 2:1 Ebd. 
s t i m m t h ä t t e . E r liai n u r jene Fests te l lung von Harn- 24 Ebd. 387. 
pel, a u f die oben in A n m . 6 hingewiesen wurde , Wort 25 Ebd. 388. 
f ü r W o r t übernommen. 26 Ebd . 372, 3 8 5 - 3 8 8 . 
, a
 KOVÁCS 1913, 2 7 9 - 3 8 9 . 
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Pferdeknochen. Ев handelt sich in 4 Fällen um Teilbestattungen von Pferden, in 4 anderen Fällen 
um Knochenreste, die auf dieselbe Bestat tungssi t te hinweisen, während man in den übrigen Fällen 
nur einige Pferdezähne fand. 
5. Mit den Pferdegräbern verbinden sieh die spätesten Funde, da run te r Ohrgehänge mit 
Kugelanhängsel, gepreßte Beschläge und Peitschenkopf aus Knochen. 
6. Das ethnische Element, wofür die Pferdebestat tungen charakteristisch sind, schloß 
sich zu einer späteren Zeit den hier lebenden Germanen an. Es gab zwar keinen Steigbügel und 
keine Trense in diesen Gräbern, doch darf man in jenem Reiterelement, das als Eroberer zu den 
die .Mitte des Gräberfeldes bildenend Gepiden hinzukam, die Awaren vermuten.27 
7. Das Zeitalter des t/esamten Gräberfeldes — also zusammen seines gepidischen und 
awarischen Bestandteiles — fällt auf das 5. — 7. Jahrhunder t . 
Gnverdienterweise wenig beachtet wurden bis zum heutigen Tage jene Gräber, die in den 
Jahren 1909—1910 in Marosvásárhely (Tîrgu Mures) freigelegt wurden.28 Und doch liegen hier 
die (5 Gräber der Gruppe B, die sowohl ihrer Orientierung wie auch ihrem Ritus nach, zu dem 
Typus von Mezőbánd gehören, auch stratigraphisch sozusagen über den Gräbern der Gruppe A, 
die zu dem Typus von Marosszentanna gehören. Eine wesentliche Bemerkung von Kovács heißt 
dazu: «In Mezőbánd . . . am Rand des Gräberfeldes erscheinen schon die jüngeren Reilergräber» -
solche gab es in Marosvásárhely nicht.29 
M. Roska faß te seine Meinung im Jah re 1934 — als er den Gräberfeldteil von Maros-
veresmart (Unirea), der noch im Jah re 1914 freigelegt war, veröffentlichte — kurz folgendermaßen 
zusammen: «Das Inven ta r der Gräber s t immt mit dem der bisher bekannten gepidischen Gräber-
felder des 6/7 Jahrhunder t s überein, wodurch sich die zeitliche Ansetzung ergibt.»30 Nichts verrät 
also, daß er irgendwie die besondere Lage von Veresmart gemerkt hät te . 
* * * 
In Ungarn hat sich inzwischen etwas merkwürdiges zugetragen: 30 Jahre hindurch sind 
die Gepiden aus dem Forschungsfeld verschwunden. 
C. Diculescu übernahm in seinen Büchern3 1 die Datierung von G. Csallánv, und er hielt 
dementsprechend das Gräberfeld von Berekhát fü r eine Nachlassenschaft der Lakring-Wandalen 
aus dem 2.- 3. Jahrhunder t . Auch M. Párducz hat im Jahre 1931 in seiner großen Arbeit, die die 
römerzeitlichen barbarischen Funde der Tiefebene zusammenfaßt , das Argumentieren von Di-
culescu akzeptiert. Nur das Zeitalter des Gräberfeldes hat er auf das Ende des 4. oder auf den 
Anfang des 5. Jahrhunder t s modifiziert, «auf Grund jener flachen Schildbuckel, die unter den 
Funden aus Berekhát vorkommen, und die fü r die schlesischen Wandalenfunde aus dem 4. Jahr-
hunder t charakteristisch sind.»32 E. Beninger hat seine Meinung aufgrund jener «westgotischen 
Fibel» formuliert, die im Museum von Szentes zusammen mit den Funden aus Berekhát aus-
gestellt war, (die jedoch in Wirklichkeit von Fábiánsebestyén ents tammt) . 3 3 Er meinte, die 
Westgoten hä t ten dieses Gräberfeld um 400 herum eröffnet, und er rechnete auch einen Teil 
der charakteristischen Keramik von Berekhát entschieden dieser f rühen Periode zu.M 
Kh 1. 388. 
2S
 I\()V.\('s 1915, 278. 
29
 Ebd. 295. 
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" M. KOSKA: Das gepidischo Gräberfeld von Ve-
r i smor l — Marosveresmart (Turda-Tordaamnyos , Sie-
benbürgen) Germania 18 (1934) 130. 
31
 С. C. DICULESCU: Die Gepiden. Forschungen zur 
Geschichte Da/.iens im f rühen Mit telal ter und zur 
Vorgeschichte des rumänischen Volkes I. Leipzig 
1922. Dcrs. Die Wanda len und Goten in Ungarn und 
Rumänien (Mannus-Bibl . 34), Leipzig 1923, (i - 8 . 
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 M. P Á R D U C Z : Dolg. 7 ( 1 9 3 1 ) 1 5 1 . 
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 Vgl. G . C S A L L Á N V : Dolg. 8 ( 1 9 3 2 ) 1 5 7 . 
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Dies ist die Periode der interpretierten F u n d e im Sinne von Kossina-Götze-Äberg. Eu-
ropa wurde zu dieser Zeit mit «gotischen» Schnallen, «ostgotischen», «westgotischen», «gepi-
dischen», «fränkischen» und ähnlichen Fibeln bevölkert, die — ohne Rücksicht auf historische 
Geographie und auf historisch-chronologische Angaben — eine neue Europa-Geschichte erga-
ben, von der einem heute schon die Haare zu Berge stehen. Ein Haupt repräsentan t dieser 
Archäologie war, was das Donaubecken betrifft , E. Beninger.35 
Die Theorie der interpretierten Fibeln und Schnallen erreichte bald auch die Gräberfelder 
in der Umgebung von Szentes. G. Csallány hielt im Jah re 1932 Berekhát schon für ein ostgotisches 
Gräberfeld, indem er sich auf die Forschungen von D. Csallány berief.36 Die berühmten Adler-
schnallen von Nagyhegy gelten seit dem in der Fachliteratur, nach ihrer ersten Veröffentlichung, 
ebenfalls als ostgotisch,37 berief sich auf ihre Parallelen — endeckt von D. Csallány — in Suuk-Su 
auf der Kr im sowie auf eine Bestimmung von Kossina. Doch G. Csallány blieb auch so selbst-
beständig: als Zeitalter der Adlerschnalle best immte er — aufgrund von spätrömischen Münzen 
aus Berekhát und Kökényzug — das 3. und 4. Jahrhunder t . 3 8 Durch eine historische Betrachtungs-
art ließ er sich dabei keineswegs stören. 
Ein J a h r später (1933/34) be t ra t D. Csallány die Bühne der Gepidenforschung mit einer 
solchen neuen Teorie, deren Nachwirkungen man bis zum heutigen Tag auf der Spur folgen kann. 
Kurz und gut : er hat Suuk-Su entdeckt, und alles ha t er darauf gebaut. Und da er damals der 
Ansicht war, daß Suuk-Su das gemeinsame Gräberfeld der Krimgoten und (1er Kuturgur-Bulgaren 
gewesen wäre, best immte er als die Nachlassenschaft derselben beiden Völker auch die Grabfunde 
von Szentes-Nagyhegy («Ostgoten») und Szentes-Lapistó («Kuturgur-Bulgaren»), obwohl die 
Funde sonst gar keinen unmittelbaren Zusammenhang untereinander erkennen lassen. Auch das 
Zeitalter dieser Funde versuchte er mit Suuk-Su in Einklang zu bringen.30 Am Ende kam er zum 
Schluß: die awaris che Volk s welle hätte «gotische Stämme von der Krim», und mit diesen zusammen 
auch «Kuturgur-Bulgaren» in die Umgebung von Szentes gerissen, und zwar in ebensolchen 
Zusammensetzungen, wie in Suuk-Su.40 
Doch wurden die Gepiden — die auf diese Weise eben G. Csallány und D. Csallány so gut 
wie völlig verschwinden ließen — glücklicherweise in demselben J a h r von jenem J . Banner wieder-
entdeckt, der von der Forscluingsgeschichte kaum beachtet wird. 
Banner hielt im J a h r e 1926 das Volk des gepidischen Gräberfeldes von Magvarcsanád-
Bökény noch für solche Sarmaten, die im 3. —5. Jahrhunder t unter «germanischem Einfluß» 
standen.41 Aber er hat im Jah re 1930 in Hódmezővásárhelv-Gorzsa ein Gräberfeld mit 32 Gräbern 
35
 Auf die scharfo Kr i t i k von E. Beninger — der 
nämlich die Tät igkei t der His tor iker von Gesichts-
p u n k t der sog. «Bodenarchäologie» aus beur te i l t 
h a t t e — a n t w o r t e t e E . Polaschek mi t den folgenden 
Wor ten : «Es ve rmi t t e l t ja der His tor iker ebensowenig 
,Theorien' wie der Ku l tu ra rchäo log nur .Ta tsachen ' . 
E in schrif t l icher Quel lentext ist an sich genau so eine 
Tatsache, wie eine Fibel; kon j i z i e r t oder in terpre t ie r t 
m a n aber da ran , so verlieren beide ihren ob jek t iven 
Charakter . E i n e ,westgotische ' Fibel (so vor Beninger 
schon Âberg) ist keine reine Ta t sache mehr.» W P Z 19, 
1932, 257. A n m . 44. 
36
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38
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J a h r h u n d e r t , die in den Gräber fe ldern von B e r e k h á t 
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39
 I). CSALLÁNY: Dolg. 9 - 1 0 ( 1 9 3 3 - 1 9 3 4 ) 2 0 8 -
211. 
40
 Ebd . 212. 
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 J . BANNER: Dolg. 2 ( I 920) 113. - I ch ha l t e es 
f ü r wahrscheinlich, daß die Publ ika t ion von Banner 
auch jene Theorie beeinf lußt ha t , die Csal lány 1961 S. 
12 und 315 — 318 entwicKelt, obwohl diese archäolo-
gisch-historische Theorie die historischen Quellen im 
G r u n d e mißvers teh t . Banner dacht näml ich aufgrund 
der eisernen Fibeln m i t umgeschlagenem F u ß sowie 
a u f g r u n d der Perlenbeigabe, an eine sa rmat i sehe Be-
völkerung, die unmi t t e lba ren K o n t a k t m i t den Ger-
m a n e n h a t t e ; der Ze i tpunkt der Be rüh rung war durch 
den Solid lis des Zeno aus e inem ges tör ten Grab 
gegeben: «es könnte n ich t ä l ter sein, als d a s E n d e des 
5. J ah rhunder t s» (ebd. 112). Hier sollten also die 
archäologischen Grundlagen jener merkwürd igen 
Theorie liegen, wonach die Gepiden, die die hunnische 
G r o ß m a c h t i. J . 454 ges türz t ha t t en , erst «nach dem 
F o r t z u g der Sarmaten» i. .). 472 die Tiefebene h ä t t e n 
in Besitz nehmen können . Obwohl J o n lanes 264, der 
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freigelegt. Es kam hier — zum großen Glück der Forschung — in Grab 19 aus der linken Hand 
des Skeletts der goldene Solidus Iust inus des Í. (518 — 527) zum Vorschein. Banner verglich sehr 
eingehend die Funde dieses Gräberfeldes mit den gleichaltrigen Funden von Berekhát, Magyar-
csanád-Bökénv, Mezőbánd und Bezenye; dann hat er die Gräber von Gorzsa — mit Hilfe der 
Münze — als gepidischen Ursprungs bestimmt.42 Diese Entdeckung kam zum ersten Male bei ihm 
auch im Titel sowohl der ungarischen wie aucli der deutschen Veröffentlichung zum Ausdruck: 
«Der gepidische Friedhof von Hódmezővásárhely-Gorzsa.»43 Nach 30 Jahren kam also die For-
schung wieder zu demselben Punk t zurück, den sie einmal im Jah re 1905 mit Hampel schon erreicht 
hat te . 
Die Szegeder Schule von Л. Buday und J . Banner hat den jungen Gy. Török auf die Zusam-
menfassung des gepidischen Problems aufmerksam gemacht. Das durch F. Móra freigelegte Gräber-
feld von Kiszombor, mit etwa 150 — 160 gepidischen Gräbern, war berufen, die Grundlage dieser 
Arbeit zu bilden (1936). Doch hat die Arbeit leider alle Anzeichen der Bahnbrecher-Werke an 
sich.44 Török hat nämlich mit der Methode der interpretierenden Schule gearbeitet. Alles war fü r 
ihn ein (jepidischer Fund , was eine fünfsprossige Fibel mit halbkreisförmigem Kopf und mit rhombi-
schem oder fünfeckigem «Fuß», eine ovale Schnalle, oder ein Gefäß mit eingestempeltem Dekor 
enthielt.43 So wurden bei ihm «gepidisch», Funde aus den verschiedensten Zeitaltern, auf einem 
Gebiet von der Lei tha Iiis zur Maros und bis zur Unteren Donau, darunter gleichermaßen lango-
bardische Funde aus Pannonién, wie auch awarenzeitliche fünfsprossige Bronze- und Potin-Fibeln 
(Leithaprodersdorf, Vecel, Vár h ei v/Gradi stea, Gátér, Marosgombás u. a. m.). Es gibt unter den 
53 Fundorten von Török nur 28 echtgepidische aus dem 5. — 6. Jahrhunder t ; und von seinen 
siebenbürgischen Fundorten ist nur Kisselvk allein zutreffend.46 Mit derselben fü r Beninger cha-
rakteristischen Methode, hat er auch die von ihm schlicht als «gotisch» bezeichneten Fundor te 
bestimmt.47 
Sein größter Fehler, dessen schädliche Konsequenzen auch heute noch wirksam sind, 
bestand darin, daß er Mezőbánd und Kreis von den Gepiden trennen wollte. Er hat die Gräberfelder 
von Marosszentanna, Marosvásárhely und Mezőbánd hoffnungslos durcheinandergeworfen, indem 
er ihre Funde einheitlich als «gotische» Denkmäler behandelte. Doch beachte man, das es bei Török 
heißt: «Die siebenbürgischen Gräberfelder können, sowohl im Sinne der historischen Quellen wie 
auch nach den germanischen Funden aus der ersten Hälfte des 4. Jahrhunder ts , nu r den Goten 
angehören.»48 Wohl hat er zwar seine Quellen nicht namhaf t gemacht, aber auf der anderen Seite 
hielt er die siebenbürgischen Funde nicht für jünger, sondern fü r älter als die gepidischen Gräber-
felder der Tiefebene. Neben den beiden «älteren» Gräberfeldern, aus denen keine eingestempelte 
Keramik vorliegt, kommen derartige Stücke «im jüngeren Grüberfeld (nämlich in Mezőbánd), des-
sen Alter der Herrschaf t der Gepiden in Dazien entspricht», schon vor.49 
Und dies alles geschah in demselben J a h r 1936, in dem N. Fet t ich — eben aufgrund von 
Mezőbánd — den Begriff tier «siebenbürgischen Gepiden-Kultur» geprägt hat. 
Fettich ha t sicli auch schon im Jahre 1926 mit Mezőbánd beschäftigt. E r verglich den 
goldenen Fingerring aus Grab 39 mit jenem silbernen Fingerring von Keszthely-Fenékpuszta, der 
auf Priskos zu rückgeh t , eindeutig schre ib t : «Nam 
Gepidi H u n n o r u m sibi sedes vir ibus v indicantes to t ius 
Daciae fines ve lu t victores pot i t i nihil aliud a R o m a n o 
imperio, nisi pacem et annua solleriinia, u t s t renui 
viri , arnica pac t ione postulaverunt .» Dies bezieht sich 
selbstverständlich auch auf die Besetzung Daziens. 
Ebd . erst danach erhielten die Ostrogoten von Mar-
c ianus Pannonién (456). 
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 J . BANNER: Dolg. 0 — 10 ( 1 9 3 3 - 1 9 3 4 ) 255 «A ge-
p ida temető» ( — Das gepidische Gräberfeld). Fo rne r 
ebd. 2 6 4 - 2 6 5 . 
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 Л. BANNER: MAG 63, 1933, 3 7 5 - 3 8 0 . 
" T Ö R Ö K 1 9 3 6 , 101 - 1 77. 
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 E b d . 139, Nr. 30. 
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 Ebd . 148. 
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 Ebd . 149 und 174. 
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 Ebd . 
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als Einzelfund zum Vorschein gekommen war. Fettich e rwähnt zwar nicht , daß derselbe Vergleich 
auch schon vor ihm durch I. Kovács angestellt wurde.50 Aber seine Arbeit war dennoch außer-
ordentlich wichtig, denn dadurch wurde der Fingerring von Mezőbánd in die Kuns t des ersten 
Jahrhunder ts der Awarenzeit eingefügt; er gehört in den Kreis jener Denkmäler, die im sog. 
gezahnten Tierstil 11 verziert sind.51 Es steht heute schon, nach einem Jahrhunder t von For-
schung, über jeden Zweifel, daß dieser gezahnte Stil 11 nicht vor dem J a h r 568, also nicht vor der 
Landnahme der Awaren entstand. J e n e Tierornamentik von Bezenye, Szentes-Nagyhegv, die 
Fettich,52 und manchmal auch Werner5 3 als «Stil II» bezeichnen, ist in Wirklichkeit eine Spat-
Variante des Stils I von Salin; man laß t ihn heutzutage der Stufe Haseloff I/B entsprechen.54 
Die Anzahl der so verzierten Fibeln nimmt um 550 herum in den langobardischen (Tamási, 
Kajdacs, Gyön к, Szentendre) und in den gepidisehen (Szolnok-Szanda)55 Gräberfeldern zu. Aber ein 
Beispiel da fü r aus der Zeit nach 508 ist vorläufig noch nicht bekannt. Es unterliegt also keinem 
Zweifel, daß der Fingerring aus dem Grab Mezőbánd 39 nach 567/568 verfertigt, und erst später 
ins Grab gelegt wurde. Dies ist letzten Endes ein wichtiger Beweis fü r die Datierung der jün-
geren Gräber des Gräberfeldes. Es ist keineswegs nebensächlich, daß sich das betreffende G r a h a m 
westlichen Rand des Gräberfeldes, unter den Gruppen der awarischen Reitergräber, befindet. 
Fet t ich hat Mezőbánd von einer seltsamen Richtung her erreicht. E r versuchte nämlich dies-
mal den Bronzeguß der spätawarischen Greifen-und-Ranken Gruppe völlig aus lokalen Elementen 
abzuleiten, indem er seinem eigenen f rüheren Werk über den ostasiatisehen Ursprung des awari-
schen Bronzeguß den Rücken kehrte.50 E r wurde von den aus Bronze gegossenen scharnierten oder 
nicht-scharnierten Riemenenden, sowie von den rechteckigen Gürtelschmucken aus gegossenen 
oder ausgeschnittenen Bronzeplatten nach Mezőbánd geführt , wo das Gräberfeld «so gut wie 
ungemischt die reine K u l t u r der in Frage stehenden Garnituren vertritt».37 Er glaubte die Aus-
strahlung dieser «an Ort und Stelle blühenden Kultur»38 in 3 — 4 awarischen Funden (meistens von 
Westungarn her) zu erkennen; ihre Träger wären überall Gepiden gewesen. «Man dürf te die 
Kul tur von Mezőbánd. . . für gepidisch halten. Ihr auffallender Zug ist, daß die Fibel in den Hinter-
grund verdrängt wird, und wenn sie doch eine Holle spielt, so zeigt sie eine archaische (sie !) Form, 
doch blühend ist die Herstellung der Gürtelgarnitur.»59 Diese «Kultur» vermischt sich auf awari-
schem Gebiet, wo man ihr «überall begegnet».00 Er hat also den Knopf gefunden, wozu er nur noch 
das Kleid zu schneiden und zu nähen ha t te . Doch war Fett ich dessen wohl bewußt, daß man das 
Ents tehen der Greifen-und-Ranken-Kunst nicht früher als auf das Ende des 7. Jahrhunder t s datie-
ren kann. Es blieb also keine andere Wahl übrig, als das Leben der siebenbürgischen gepidi-
sehen Kul tur zu verlängern. 
Nach seiner Chronologie sind die Jahrhunder te 6 und 7: «Die Entfaltung der siebenbürgi-
schen gepidisehen Ku l tu r : Mezőbánd, Marosveresmart.» Das volle 7. Jahrhunder t sei: «Raum-
gewinnen der gepidisehen Formen und der Ornamentik auf awarischem Gebiet», und man hät te 
5 0
 K O V Á C S 1 9 1 3 , 3 7 4 . — .ТА, er hat dies übe r den 
F ü r s t e n f u n d von Madaras h indurch lückenlos in die 
f rühes ten awarischen F u n d e eingefügt! 
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schließlich am Ende dieses Jahrhunder t s : «den Bronzeguß der Greifen-und-Ranken-Kunst 
begonnen.»61 
Es gab in den letzten vier Jahrzehnten — soviel ich weiß — keinen Forscher, der sich der 
Ansieht angeschlossen hätte, wonach die Greifen-und-Ranken-Kunst gepidischen Ursprungs wäre. 
Doch es gal) um so mehr solche, die instinktiv, ohne die nötige Krit ik, oder einfach aus über-
triebener Achtung der Autori tät , die fü r Mezőbánd angewandte «lange» Chronologie übernommen 
hat ten. Obwohl dies mit Mezőbánd gar nicht zu t u n hat. Denn Fet t ich war ja doch nur bestrebt , 
die siebenbürgischen Gräberfelder mit einer vorgefaßten, eigenartigen Theorie in Einklang zu brin-
gen. Und was noch merkwürdiger ist — was dabei die meisten Forscher gar nicht zur Kenntn is 
nahmen: Fcllich erwähnte mit keinem Wort jene große gepidische «Kultur» an der Theiß, auf die sich 
die A waren als Eroberer direkt niederließen. 
Fettich kämpf te für seine Theorie bis zum Ende seines Lebens. Im J a h r e 1964 hat er mich 
beinahe der absichtlichen I r reführung beschuldigt. Ich hät te nämlich Werner irregeführt, indem 
ich Várpalota und Ju tas als Belege fü r eine langobardische Herrschaft hinstellen wollte; diese 
wären seiner Ansicht nach awarenzeitliche gepidische, bzw. awarenzeitliche awarisch-langobardische 
Gräberfelder.62 Man findet in seinem letzten Buch aus dem J a h r e 1965 ein besonderes Kapitel : 
«Uber die Dimension und Bedeutung der gewerblichen Tätigkeit der Gepiden.» Es wären Gepiden, 
und was er hier zum erstenmal behaupte t — auch Römer diejenigen gewesen, die nach 568 den 
Bronzeguß der Greifen-und-Ranken-Kunst in der Werkstat t des Kagans begannen. Seine Beweis-
führung blieb unverändert , nur seine Argumente vermehrten sich: er bestand vor allem in jenem 
Glauben, daß die scharnierten großen Riemenenden zweifellos gepidischen Ursprungs wären.03 
Die Gepiden-Theorie hat D. Csallány kurz erledigt, indem er nachwies, daß die zugrunde 
gelegten gepidischen Gürtel ohne Ausnahme Schmucke von Frauengürtel sind. J a , man könnte 
hinzufügen: nicht einmal Gürtelschmucke sind sie in jedem Fall, sondern manchmal Metallverzie-
rungen verschiedenartiger Anhängsel. Aus diesen kann man die eurasischen Waffengürtel der 
Nomadenkrieger nicht ableiten;04 ich möchte hinfügen: dies ist auch gar nicht nötig. 
* * * 
D. Csallány hat im Jahre 1941 in einer großen und von unbegründeten Behauptungen wim-
melnden Abhandlung seine Suuk-Su-Theorie wieder aufgewärmt; doch diesmal ha t er nicht mehr 
den ethnischen Einfluß, sondern eher die chronologische Basis be tont . Es war nach den Ergebnissen 
von Banner nicht mehr möglich zu bezweifeln, daß die Gräberfelder in der Umgebung von Szentes 
die Nachlassenschaft der Gepiden sind. Aber dennoch hat man dieselben chronologisch aufspalten 
können: 1. in Gräberfelder, die unter der politischen Herrschaft der Gepiden zwischen 454—568 
ents tanden; und 2. in awarenzeitliche Gräberfelder, die jedoch nicht über den Anfang des 7. .Jahr-
hunderts hinausgehen. Die Schnallen von Gyula, die in der Arbeit besprochen werden, sowie die 
gleicharmige Fibel skandinavischen Ursprungs aus Grab 84 von Nagyhegy gehören in die erste 
Gruppe; dagegen rechnet er die Adlerschnallen aus den Gräbern 15 und 77 von Nagyhegy, die 
Gürtelschnalle des Grabes 23 von Hódmezővásárhely-Kishomok und auffallenderweise auch das 
Grab 84 von Nagyhegy, zusammen mit allen seinen übrigen Funden , der zweiten Gruppe hinzu. 
Die zweite Gruppe «soll schon auf die Awarenzeit, auf die Jah re 580 — 620 fallen».65 
Denkt man an seine letzte Konklusion, so ist es überraschend, wie oft er Parallelen von 
Mezőbánd zu seinen genannten Funden anführt (Nagvhegy 84, Messerscheide—Mezőhánd, Gräber 
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21 und 106; die ovalen Schnallen von Nagyhegy —Mezőbánd, Gräber 8, 29, 39, 141 ; Riemenenden 
und ihre Ornamentik von Nagyhegy=Mezőbánd Gräber 11, 13, 29, 34, 59, 70, 157, 174; und dazu 
rechne man auch noch die punzierte Verzierung des Reliquienbehälters, die «gleichaltrig mit der 
ähnlichen Ornamentik aus dem Gräberfeld von Mezőbánd sein soll».f'r' Und es ist noch überra-
schender, dal.! er zwar der Ansicht ist, daß die Funde von Nagyhegy, Kishomok und Gyula gepidi-
schen Ursprungs wären, aber entschieden n immt er dagegen Stellung, daß auch Mezőbánd gepidisch 
gewesen wäre. «Die durch den Friedhof von Mezőbánd vertretene transsylvanische Kultur ost-
germanischen Charakters kann nicht aus den gepidischen Denkmälern der Theißgegend abgeleitet 
werden, sie ist weder gepidisch noch transsylvanisch-gepidisch, wie sie N. Fettich in einem seiner 
Werke bezeichnet»67 — schreibt er mit kaum verhüllter Schärfe. Gemeinsam ist an beiden — seiner 
Ansicht nach —, daß sie gleichaltrig waren, und daß man an beiden einen awarenzeitlichen christ-
lichen (?) Einfluß beobachten könnte. Doch ihr Unterschied bestünde darin, wie er mit Török 
übereinstimmend schrieb: «Der Ursprung des Fundmaterials von Mezőbánd wurzelt im west-
gotischen Gräberfeld von Marosszentanna; aber man kann die Altertümer der Theißgegend mit 
keinerlei transsylvanischen frühgermanischen Denkmälern in Verbindung bringen».68 
In dem zwei Jahre später erfolgten Gesinnungswechsel von D. Csallány, bekommt m a n 
ein schönes Beispiel dafür , wie sehr auch die Forscher Menschen und wie wenig ihre An-
sichten mit der «objektiven» Wahrheit identisch sind. Es handelt sich um eine schwer zugängliche, 
in der internationalen Öffentlichkeit gar nicht oder kaum bekannt gewordene Abhandlung, die 
unter den Veröffentlichungen des Städtischen Museums Szeged, mit der Serien-Nummer I I . 3. 
1943, in Wirklichkeit jedoch erst im Jah re 1944 mit vollständigem ungarischem und deutschem 
Text publiziert wurde.69 Es ist eine Arbeit , die weit über dem Niveau aller anderen Abhandlun-
gen von D. Csallány steht, die sich mit den Gepiden beschäftigen; auch der heutige Forscher wird 
sie als ein heinahe tadelloses, streng kritisches Schriftstück ansehen. 
Die Grundlage ihrer gepidischen archäologischen Bestimmung bildet das Gräberfeld von 
Szentes-Berekhát mit allen seinen archäologischen Funden. 
Der historische Rahmen berücksichtigt streng die schriftlichen Quellen: 454 — 568. 
Auch das Verbreitungsgebiet, was in Betracht kommt, wird nach Diculescu70 historisch 
best immt. (Die Quelle ist natürl ich Jordanes 113, mit den Angaben: Marisia, Miliare, Gilpil, Crisia;71 
dagegen bleiben Jordanes 33 und 74 außer acht, wo auch das alte Dazien als Land der Gepiden 
erwähnt wird.72) Alle archäologischen Funde, die außerhalb dieses Gebietes zum Vorschein kamen, 
dürf ten nur hypothetisch als gepidisch gelten. 
Das Fundor tkatas ter von Török wird revidiert und mit einer in unserer früheren wissen-
schaftlichen Fachliteratur ungewöhnlichen Schärfe kritisiert. Die awarenzeitlichen Funde «топ 
germanischer Färbung» werden außer acht gelassen, da es «zur Zeit noch nicht geklärt ist, ob diese 
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tischen Grenzen Gepidiens, die hier beschrieben werden, 
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als Fortsetzungen der gepidischen Denkmäler gelten dürfen. Fibeln und ovale Schnallenringe unter 
awarenzeitlichen Grabfunden sind noch keine Beweise dafür , daß diese Nachlassenschaft der Gepi-
den wären».73 Von jenen 84 Fundorten, die auch seine Verbreitungskarte kenntlich macht, kann 
man auch heute nur höchstens vier beanstanden (drei solche befinden sich im Komi ta t Borsod, 
in der Umgebung von Miskolc74), alle übrigen sind zweifellos gepidisch aus dem 5. —6. Jahrhunder t . 
Er ließ von jenen 53 Fundorten, die Török aufgezählt hatte, 23 fort, da diese weder dem Gebiet 
noch dem Zeitalter nach gepidisch wären bzw. «da diese zum Teil awarenzeitlich sind».75 
Es werden unter den gepidischen Gräberfeldern aus der Zeit vor 568 diesmal Hódmezővásár-
hely-Kishomok (No. 26), Kiszombor (No. 40) und Szentes-Nagyhegv (No. 60) genannt. Aber Sie-
benbürgen wird, abgerechnet das einzige Kisselyk, ohne Begründung fortgelassen. 
Vielleicht versteht man danach, warum ich in meiner Kritik im Jahre 1964 über Csallány, 
mich auf Csallány selbst berief.76 Die große Gepiden-Monographie, die im Jahre 1961 veröffentlicht 
wurde, verwirft alle Ergebnisse des Jahres 1943 ohne Ausnahme.77 Der Verfasser kehrt in seiner 
Betrachtungsar t zu Török zurück, ja er geht über ihn noch weit hinaus. Am meisten überraschend 
ist von unserem Gesichtspunkt aus, daß diesmal von den 248 «gepidischen» Fundorten des gesamten 
Karpatenbeckens nicht weniger als rund 40 auf Siebenbürgen fallen; alle aus dem 5 . - 7 . J a h r -
hundert bekannten völkerwanderungszeitlichen Funde Siebenbürgens, unter ihnen Mezőbánd an 
der Spitze, wurden diesmal richtig in das «gepidische Corpus» aufgenommen. 
Die Suuk-Su-Theorie wird aufgewärmt, diesmal wieder in einer neueren Form. Wie 
er schreibt, ha t er früher richtig die Zusammenhänge mit der Kr im erkannt ; es war auch richtig, 
Nagyhegy auf das Ende des 6., Anfang des 7. Jahrhunder t s zu datieren. Doch soll man dabei die 
Goten fortlassen. Suuk-Su wäre ein byzantinisches Gräberfeld; auch die verwandten Elemente 
von Szentes-Nagyhegv und Suuk-Su wären auf a warenzeitliche byzantinische Einflüsse zurück-
zuführen.78 
E r ist der Ansicht, daß die Bestimmung der Fibeln vom «Werner-Rybakov»-Typus 
als slawische Denkmäler «überholt» wären; er hält alle derartigen Fibeln für awarenzeitlich-
gepidiscli.79 
Auf der Tiefebene soll Szentes — von Attila bis Bajan — der Mittelpunkt der Welt gewesen 
sein. Die Herrenvölker, wie Hunnen, Gepiden und Awaren, hät ten immer auf dem Gebiet zwischen 
den Flüssen Körös und Maros gelebt, und um sie herum hät ten (im 6. Jahrhunder t lange nicht mehr 
auf der Tiefebene existierende) Sarmaten .und im 7. Jahrhunder t Tausende und aber Tausende von 
Kuturgur-Bulgaren gehaust.8 0 
Man verstellt auch gar nicht das völlig unbegründete chronologische System des Verfassers. 
Es ist gar nicht einzusehen, aufgrund welcher Überlegungen er Gräberfelder oder Teile von 
Gräberfeldern in den Jah ren 472,480, 500, 520, 530, 534, 550, 568 beginnen ließe; und es ist ebenso 
rätselhaft , warum diese eben in den Jahren 500, 568, 580, 600, 679 aufhören sollen, es gibt auch gar 
keine archäologische Angabe dafür, warum Csongrád-Kettőshalom auf die Jah re 520 — 580, Szentes-
Nagvhegy 568 — 600, Kishomok 500 — 679, Szőreg 500 — 600, Kiszombor 472 — 600 und das noch 
nicht veröffentlichte Szanda auf 472 —600 datiert werden.81 
Auch die Datierung der «grundlegenden» Gräberfelder von Siebenbürgen bleibt unbegrün-
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det; in einem Punk t ist jedocli diese Dat ierung beachtenswert. Die Datierungen sind: Maros-
vásárhely 550—600, Maros veres mart 550 — 600, Mezőbánd 550 — 67!) (Einfluß von Fettich).82 
Demnach wurden also auch nach Csallány alle drei Gräberfelder noch vor dem Jahre 567, also noch 
in der Gepidenzeit begonnen. Aber er gab doch keine Antwort auf die Frage, wie es möglich sein 
soll, daß Gombás/Gímbas, Várhely/Gradistea, Vecel/Vetel, Cossoveni de Jos und den übrigen ähnlichen 
Funden mit Mezőbánd gleichaltrig sind. 
Etwas f rüher (1958) ha t K. Horedt sein selbständiges chronologisches System für Sieben-
bürgen schon ausgearbeitet.8 3 Mit der ersten Fundgruppe beschäftigen wir uns hier nicht. Die 
zweite ist 
die Frundgruppe Moresti. Sie s t ammt aus dem 6. Jahrhunder t , und noch mehr aus seiner 
ersten Hälf te . Die Grundlage bildete das damals 79 Gräber zählende Gräberfeld von .Moresti/ 
Malomfalva. Die damit übereinstimmenden Gräber und Gräberfeld-Teile von Capu.su Mare/Nagy-
kapus, Lechinta/Lekence, Cipäu/Maroscsapó, Ocnita/Mezőakna sowie die Funde von den Siedlungen 
Moresti, Síngeorghiu/Csapószentgyörgy u. a. m. bilden den Horizont. Es handelt sich hier zweifellos 
um «gepidenzeitliche» gepidische Funde. Es spukt nur im Zusammenhang mit den Adlerschnallen 
auch bei ihm die Möglichkeit der Datierung mit Kertsch; diese werden auch in Siebenbürgen die 
spätesten Funde der Gruppe (Cipau/Maroscsapó, Fundatura/Kisjenő) vom Ende des 7. Jahrhunder t s , 
oder von der Jahrhunder twende vom 6. zum 7.84 Die dri t te ist 
die Fundgruppe Band-Veresmort. Diese wird eindeutig dem 7. Jah rhunder t zugewiesen, 
nachdem ihre Gräberfelder sich von denjenigen von Moresti unterscheiden. Obwohl Vorsicht 
empfehlenswert ist, nachdem Band — mit Ausnahme eines einzigen Grabes — völlig ausgeraubt wur-
de, und dies mag, wie er schreibt, zu einem mangelhaften Inventar führen; aber es werden im wei-
teren doch die Unterschiede hervorgehoben.85Die bis zum heutigen Tag wichtigsten: «Sprossenfibeln 
des germanischen Typus fehlen völlig»80 (vgl. Fet t ich 1936); mit einigen anderen «Unterschieden» 
beschäftigten wir uns weiter unten. Man kann schon hier beobachten, daß fü r die Datierung des 
ganzen Gräberfeldes jene Gegenstände in den Vordergrund gerückt werden, die Kovács noch als 
die spätesten Elemente der Gräberfeldes in Evidenz hielt. F s werden als bezeichnender Unter-
schied — Moresti und Veresmart gegenüber - auch die in Band häufigen Gefäßbeigaben erwähnt . 
(Man beachte: I . Kovács konnte im Gräberfeld von Marosvásárhely noch aufgrund dessen die 
beiden Gräbergruppen — von der Gruppe A nach dem Typus von Marosszentanna die Gruppe В nach 
dem Typus von .Mezőbánd—unterscheiden, daß in der letzteren «dem keramischen Material eine 
untergeordnete Bedeutung . . . zukommt».)87 
Obwohl Veresmart — wie Horedt darauf hinweist — typologisch zwischen Moresti und 
Band gebracht werden soll,88 werden in seiner Datierung doch die Unterschiede und die spätesten 
Gegenstände des Gräberfeldes (eigentlich doch nur eines Gräberfeldrandes) maßgebend: «das 
Fehlen von Fibeln sowie die Verwendung von tauschierten Beschlagteilen».89 Dadurch wird Veres-
mar t mit Bánd gleichaltrig, d. h. es wird auf die ersten Jahrzehnte des 7. Jahrhunder t s dat ier t . 
Und obwohl sich gar keine Spur davon in Veresmart nachweisen läßt, schreibt Horedt dennoch: 
«Die beiden Gräberfelder reichen bereits in die Zeit der awarischen Vorherrschaft hinein.»90 Und 
zum Schluß die (berechtigten) Zweifel: es wurden «im Gegensatz zu Moresti in Band undVeresmort 
keine Sprossenfibeln gefunden wurden, wobei es offenbleibt, ob diese in Band, wie auch in Tîrgu Mu-
res, geraubt oder nicht mehr getragen wurden».91 Das heißt also: entscheidend von diesem Gesichts-
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punkt aus sind die Fibeln. Es handelt sich um dieselben Fibeln, die man auch in zahlreichen völlig 
geplünderten gepidischen Gräberfeldern oder Gräberfeldteilen der Tiefebene umsonst suchen würde. 
Wichtigere Gräberfelder ohne «Sprossenfibeln» sind z. В.: Kétegyháza, Klárafalva, Békésszent-
andrás,92 Tiszafüred-Nagykenderpart,9 3 Derecske94 und vor allem die 105 völlig ausgeraubten Gräber 
von Hódmezővásárhelv-Kishomok.95 Aus den 153 Gräbern von Kiszombor kamen insgesamt nur 
drei Sprossenfibeln zum Vorschein, d. h. auf alle 50 Gräber fällt nur je ein Stück. Es gab in Pan-
nonién, im mustergültig freigelegten langobardischen Gräberfeld von Vörs, das 37 Gräber enthielt , 
keine einzige Sprossenfibel. Aber man fand im Grab 26 zwei Schmuckknöpfe, die nach der Bestat-
tung von einer Fibel abgesprungen waren und die silbernen Schmucke der herabhängenden Bänder 
einer Fibel.96 Aber selbst wenn diese Stücke nicht vorhanden wären, auch dann verrieten die Stö-
rungen und die Patinaspuren, daß die Grabplünderer mindestens aus 6 — 8 Gräbern «Sprossenfibel-
paare» entfernt hatten.97 Die Anzahl der Beispiele ließe sich aus Österreich, aus Mähren und aus 
Böhmen beliebig vermehren. Das negative Argumentieren mit nichtdokumentierten, ausgeplün-
derten Gräberfeldern ist heute nicht mehr zeitgemäß. 
Zwei J ah re vor dem Erscheinen des Corpus von Csallánv wurde die erste große Studie 
veröffentlicht, die eine besonders bedeutende und schöne Gruppe der gepidischen Funde aus 
Siebenbürgen und von der Theißgegend zusammenfassend behandelte (1959). M. Kusu analysierte 
die adlerköpfigen Schnallen von Csapö/Cipäu und Kisjeno/Fundatura und jene 42 «pontischen» 
Varianten dieses Typus von Kuban bis zur Theiß, die man aufgrund der Li tera tur erreichen kann.9 8 
Der Verfasser unterscheidet in seiner typologischen Einteilung jene Varianten, die in der Pontus-
Gegend gefunden wurden (I und II), die anderen, die für Siebenbürgen und Syrmien charakte-
ristisch sind (IH/a) , und schließlich diejenigen, die an der Theiß zum Vorschein gekommen waren 
(111/b).99 Das heißt, zum ersten Male hat j emand die Exemplare von der Pontus-und Krim-Gegend 
einerseits, und diejenigen des Karpatenheckens andrerseits, klar voneinander getrennt; dies ist 
übrigens auch in sich schon ein bedeutender Unterschied. Auch die Dat ierung der Stücke aus dem 
Karpatenbecken wurde hier korrigiert, indem diese auf das 6. Jahrhunder t gesetzt wurden.1 0 0 
Doch wird die ganze Analyse auf einmal unsicher, als auch Stücke der Variante III des Karpaten-
beckens — trotz aller erfolgreich nachgewiesener technischer und ornamentaler Unterschiede — 
als Erzeugnisse einer Werksta t t aus der Bosporus-Gegend hingestellt werden.101 Und dabei wird 
dieser Gedanke in einer Zeit entwickelt,102 in d ;r die Ansichten von J . Werner103 und I. Kovrig104 
schon bekannt waren; die beiden Forscher kamen nämlich aufgrund eines eingehenden Studiums 
der Originalstücke zum Schluß, daß die Adlerschnallen von Szentes, Szolnok und Kossewen 
Erzeugnisse einer gepidischen Werkstat t der Theißgegend waren. Auch ich selber hielt mehrere 
Stücke von der Krim105 und alle vorhandenen ungarländischen Adlerschnallen in der Hand, und 
ich hin mir dessen sicher, daß diese nur aufgrund ihrer Photos und Zeichnungen einander ähn-
lich sind. Es kann also von gar keiner gemeinsamen Werkstat t , es kann höchstens von einem ge-
meinsamen Ursprung die Rede sein. Und das ist schon ein völlig anderes Problem. 
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Es ist ein großes Verdienst von Kusu, daß er zum ersten Male aufgrund solcher Fragmente, 
die aus gestörten Gräbern zum Vorschein kamen, die allgemeinere Verbreitung der Prunkschnallen 
in der Theißgegend erkannte (Nagyhegy 64, Berekhát 202).106 Seitdem stieg die Anzahl der Typen 
von Nagyhegv Szanda, zusammen mit dem Exemplar von Hódmezővásárhely-Kishomok (Grab 
77),107 das sehr abgetragen ist, Jahrzehnte hindurch gebraucht, und mehrmals repariert wurde 
— und mitgerechnet auch das Exemplar von Kossewen — auf sechs. Damit haben alle jene Speku-
lationen den Grund verloren, die Anno dazumal noch als «Unikum» betrachteten Schnallen von 
Szentes-Nagyhegy gebaut wurden. Alle technischen Einzelheiten dieser sechs Schnallen stimmen 
mit den Elementen der übrigen gepidischen Schnallen und Fibeln von der Theißgegend überein108; 
sie sind alle zweifellos Erzeugnisse aus der Periode vor 567. 
Was Rusu auf den — ebenfalls vor allem mit Suuk-Su begründeten Ursprung der Adler-
schnallen baut , das erinnert — ohne die Kenntnis dessen, was D. Csallány anläßlich der Publika-
tion einer awarischen silbernen Gürtelgarnitur entwickelt ha t te — an dieselbe Theorie, die Csallány 
i. J . 1933/34 ver t ra t . Der Unterschied besteht bloß darin, daß die Goten der Krim diesmal aus 
prinzipiellen Gründen fortgelassen wurden. Auch Rusu hält es nicht fü r ausgeschlossen, daß 
ursprünglich östliche Volkselemente (Awaren, Kuturguren und Uturguren) diese Schnallen getragen 
und auf die Theißgegend mit sich gebracht hät ten.1 0 9 Doch bevorzugt wird die andere Theorie, 
wonach man es hier mit einem «Mode-Artikel» zu t un hat, den wohl auch völlig verschiedene Völker 
getragen hatten.1 1 0 Die Datierung der Exemplare aus Siebenbürgen (Cipäu/Csapo und Funda tura / 
Kisjenő) entspräche jener Periode, in der die «Kuturguren» als Verbündeten der Gepiden hier ein-
drangen (549 —550),111 es wäre also gar nicht sicher, daß diese Funde unmit telbar mit den Gepiden 
im Zusammenhang stünden. Aber auch hier wird die Ansicht vertreten, daß der Fund von ijieica 
Mica/Kisselyk112 zweifellos gepidisch ist. 
Es wird in der Arbeit von Rusu aucli im Zusammenhang mit den Schnallen von der Theiß-
gegend die Frage offen gelassen: sind diese als Handelsware anzusehen, odersollen dieselben Stücke 
als Denkmäler eines awarisch-kutrigurisehen Eindringens nach 568 gelten.113 Doch wäre diese 
Theorie zutreffend, so gäbe es kaum gepidische Gräberfelder auf der Theißgegend aus der Zeit vor 
567, nur awarisch-kutrigurisch-gepidische Gräber aus der Zeit nach 568. 
Der Siebenbürger G. Bakó hat i. J . 1960 — ausgehend von derselben chronologischen und 
theoretischen Grundlage wie K. Horedt — die Gräber von Bánd analysiert.114 Um die maximale 
Selbständigkeit von Bánd zu belegen, zitiert er beinahe von Punkt zu P u n k t clie Ergebnisse von 
Csallány aus dem Jahre 1941, ja auch noch jene Feststellung, daß die Kul tu r von Bánd der Theiß-
gegend gegenüber «fremd» sei.115 Doch e r f ü h r t aucli einen, mindestens im Zusammenhang mit Bánd 
neuen Begriff ein, nämlich die Benennung «Mischvolk».116 
Mit einer komplizierten Methode der Gräbel feldplan-Analyse,117 die zu einem wirklichen 
«Gittersystem» führ t , und worin er den Methoden von Gy. László118 und I. Bona119 folgt (die sich 
übrigens kaum miteinander vereinen lassen) glaubt er Flügel, Gruppen, Großfamilien und Genera-
tionen nachweisen zu können. 
Er folgt Horedt darin, daß er das Erscheinen der Reitergräber auf dem Gebiete des Gräber-
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feldes,das erst im Jah re 600 begann, auf die Zeit nach 630 dat ier t ; doch darin schließt er sieh den 
Theorien von Csallány an, daß er diese für kutrigurisch120 häl t . Audi die Theorie von Fet t ich wird 
insofern aufgewärmt, daß die Gürtelbeschläge dieses Volkselementes mit jenen Gürtelbeschlägen 
der «Blechgruppe» zu verbinden seien, die nach 679 auftreten.1 2 1 
Die dreiflügeligen Pfeilspitzen, der Helm und die kipfelförmigen Ohrgehänge werden als 
gleichaltrige und von unmit telbar östlicher Herkunft angesehen. Es wird zum ersten Male behaup-
tet . daß Bánd nicht sehr viel mit der siebenbürgischen gepidischen Kul tur Moresti/Malomfalva zu 
tun hät te , da die Träger der «Kultur von Bánd» aus dem Verschmelzen eines hunnenzeitlichen 
politischen «Mischvolkes» und eines anderen «Reitervolkes» entstanden wären; ich vermute, daß 
diese letzteren wold die Kutr iguren sein sollen. Das Lehen dieser Kul tu r soll (zusammen mit 
Marosvásárhely und Nagykapus) his 679 gedauert haben; zu dieser Zeit sollen sie durch neue 
«Volkswellen» vom Osten her weggefegt worden.122 — Es sieht so aus, als hä t te man hier alle 
früheren voreiligen Theorien auf einen gemeinsamen Nenner gebracht. 
Man begegnet auch hei M. Rusu, im Vorbericht über Noslac/Nagylak, verwandte Gedan-
ken. «Einige» hät ten Bánd und Veresmart fü r germanisch «deklariert», oder man wäre der Ansicht 
gewesen, daß diese von gepidischer Herkunft sein sollten,123 obwohl — wie es heißt — nur ein Teil 
der Metallgegenstände in Bánd, Veresmart und Noslac/Nagylak eine Verbindung mit den lango-
bardischen und gepidischen Gräberfeldern verriete; und es gäbe insgesamt nur vier solche Gefäße 
mit eingestempelter Verzierung.124 Es wird hier auch behaupte t , daß der Helm von Bánd politi-
sches Erzeugnis, die Schwerter von Noslae und Veresmart römisch-byzantinische Stücke wären; 
die Schnallen sollen späte Handelsware darstellen; sie wären von weit her (Italien oder Hispa-
nien), vielleicht mit fränkischer Vermitt lung hierher gekommen. Auf demselben Wege seien auch 
einige im Tierstil verzierte germanische Gegenstände und die tauschierten Gürtelschmucke hierher 
gelangt.125 Diese germanischen (langobardischen oder fränkischen) Einflüsse wären — nach der 
Arbeit aus dem Jahre 1975 — im Lehen der lokalen Bevölkerung von Bánd, Veresmart und Noslae 
nicht mehr bedeutend gewesen. Die Bewohner von Noslac/Nagylak wären christliche Salzarbeiter, 
hauptsächlich aus dem Kreise der lokalen Bevölkerung gewesen.126 
Es bewegt sich um das Salz herum auch jene historisch und chronologisch unbegründete 
Theorie von A. Salamon, die die Forschungsergebnisse und Methoden eines ganzen Jahrhunder t s 
hinsichtlich der Chronologie ohne weiteres beiseite schiebt, die Verfasserin hat damit in ihrem 
Környe-Buch zur weiteren Komplizierung das Problems heigetragen. Sie versuchte die Gräber-
felder von Mezőbánd und Veresmart — ja in weiterem Sinne auch diejenigen des gesamten «Maros-
Tales» — mit jenen byzantinischen Söldnertruppen zu verbinden, die zwischen 547 und 582 — aus 
nicht bekannten Gründen — im breiten Raum des Karpatenbeckens stationierten; es hä t te in 
diesen auch viele «westliche» Germanen gegeben.127 
Es ist wohl kein Zufall, daß K. Horedt eben in seiner auf das Környe-Buch gebauten kriti-
schen Studie chronologisch dem klassischen Standpunkt zurükkommt. Er hält Veresmart und die 
ähnlichen kl einen Gräberfelder (es handelt sich wohl eher um Gräberfelder, die noch nicht voll-
ständig freigelegt wurden) für gleichaltrig mit den gepidischen Gräberfeldern der Theißgegend. 
Es gingen nur die großen Gräberfelder, z. B. Bánd und Noslac/Nagylak, auf awarische Umsied-
lungen der Periode nach 567 zurück. Diese letzteren sollen mit Körnve gleichaltrig sein.128 
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Im Reallexikon er datiert das Gräberfeld von Mezőbánd/Band schon auf die Periode 
zwischen 567 und die ersten Jahrzehnte des 7. Jahrhunder ts . Und anstat t der gepidisehen Bestim-
mung spricht er hier von einer «Mischbevölkerung».129 
Denkt man jedoch an seine i. J . 1975 veröffentlichte Arbeit , so war seine «kurze Chrono-
logie» eher nur ein Ubergang. Denn er erklärt zwar den Beginn der großen Gräberfelder der Mero-
wingerzeit mit den Umsiedlungen der awarischen Macht, aber er betrachtet — im Gegensatz zu 
seiner früheren Meinung — ihre Dauer in Siebenbürgen für länger «until t he middle or a t the 
latest , until the third quarter of the 7th century».130 
* * * 
Versucht mau historische, siedlungsgeschichtliche Probleme archäologisch in Angriff zu 
nehmen, so ist auch die Intensi tät der archäologischen Forschung keineswegs nebensächlich. 
Es wurden in Ungarn in den gepidisehen Gräberfeldern der Theißgegend zwischen 1903 
und 1956 etwa 1150 authentische Gräber freigelegt; von diesen wurden bis 1961 etwa 900 Gräber 
publiziert. In Siebenbürgen wurden zwischen 1906 und 1956 e twa 300 Gräber erschlossen,131 und 
diese wurden bis 1974 mehr oder weniger auch veröffentlicht. Was die Qualität der Freilegungen 
und die Beobachtungen betrifft , übertreffen im allgemeinen die letzteren die ungarländischen Aus-
grabungen. Die Verhältnisse, die auch sonst kein Gleichgewicht hielten, zeigen in der letzten Zeit 
eine noch größere Verschiebung. Es harren von der Theißgegend nicht weniger als rund 400 Gräber 
aus 5 Gräberfeldern der Veröffentliehnung; und diese wurden schon besser, oder sogar sehr gut 
ausgegraben und dokumentiert , und zwar Szolnok-Szanda, Hódmezővásárhely-Kishomok, Tisza-
füred, Biharkeresztes und Derecske. Dagegen hör t man von Siebenbürgen — außer dem einzigen 
Malomfalva/Moreçti — nur von solchen neugefundenen Gräberfeldteilen, die kaum mehr als 
3 — 6 Gräber enthielten.132 Wohl stehen im Hintergrund die 298 Gräber des Gräberfeldes von 
Baráthelv/Bratei ,1 3 3 doch scheinen diese mindestens für einen Teil der rumänischen Forscher ebenso 
rätselhaft zu sein wie fü r uns. Und auch sonst gehören diese — zusammen mit Nagylak/Noslac — 
eher in die Awarenzeit, für die wir unsere auch f rüher bekannten 20 000 Gräber auch in den letzten 
zwei Jahrzehnten etwa um 6000 neuere vermehrten. 
Doch sind wir in der Erforschung der Siedlungen — wenn man an Moresti134 und Cipäu133 
denkt — weit zurückglieben; und diesen Vorsprung der Nachbarn werden wir auch kaum bald 
einholen. Die Häuser von Battonya1 3 6 und Tiszafüred137 sowie die Siedlungen in der Umgebung 
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Der vollständige Grundriß der Ausgrabung: D. PRO-
TASE: Acta Musei Napoeensis 3, 1966, 405 — 407, 
Abb. 7 (mit 11 Häusern). 
136
 J . J . SZABÓ: Arch. É r t , 102 (1975), 291; 103 
(1976) 2 8 7 - 2 8 8 . Ders : Ú j a b b ásatások Békés me-
gyében ( = Neuere Ausgrabungen in Komi ta t Békés) 
Békéscsaba 1977, 19, Abb. 10. Grundr iß eines Hauses 
nach dem «Typus von Moresti/Malomfalva» mi t sechs 
Pfostenlöchern, und Abb. 12: charakterist ische ge-
pidische K ä m m e aus dem 5 . - 6 . J ah rhunder t , die aus 
dem Haus zum Vorschein gekommen waren. 
1 3 7
 B O N A 1976, 29, Abb. 2 .4 . Das noch n icht ver-
öffentl ichte Material im ,János-Damjanich ' -Museum 
zu Szolnok. 
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Dies alles mußte auch schon gesagt werden, um eine gewisse Vorsicht zu empfehlen. Es ist 
heute nicht mehr möglich, die «ganze Theißgegend» aufgrund der Monographie von Csallány aus 
dem Jahre 1961 zu beurteilen.138 Aber man muß auch darauf hinweisen, daß die Erforschung der 
gepidischen Gräberfelder in Siebenbürgen nur zum Teil der realen Bedeutung der «kleineren» 
Gepidia zu entsprechen scheint. 
Sehr bedeutende Ergebnisse wurden hei der Erforschung der gepidischen Frühzeit aus 
dem 4.—5. Jahrhunder t in der oberen Theißgegend erzielt . Schöne Gräberfelder wurden in Artánd 
freigelegt.139 Diese schließen sich gebietsmäßig und zeitlich denjenigen vonValea lui Mihai/Ermihály-
falva an;140 aber wir haben keine Nachrichten von neueren Forschungen dem Szamos und dem 
ftr entlang. 
Man weiß es seit Hampel, und dies wird heutzutage merkwürdigerweise immer klarer, 
daß die «gepidische» Kultur in der Theißgegend und in Siebenbürgen eigentlich die östlichste 
Gruppe jener großen «Merowinger»-Kultur darstellt, die sich eigentlich vom Atlantischen Ozean 
bis zum Rande Siebenbürgens erstreckte. Sie ha t te ihre Verbindungen mit den Ländern der Mero-
winger, mit Italien und mit dem Drau-Save-Tal, d. h. die Wege führ ten immer durch Pannonién 
hindurch. Und eben auf diesem Gebiet ha t man in der Periode zwischen 1957 und 1974 eine der-
artig entscheidende Wendung der archäologischen Forschung erzielt, womit verglichen die Zusam-
menfassungen von Beninger aus 1940,141 von Bona aus 1956142 und von Werner aus 1961143 heute 
nur noch als Vorstudien erscheinen. Noch weniger kann m a n diese Werke als Bibel «der pannoni-
schen langobardischen Kultur» gelten lassen oder zitieren.144 
Es wurden an 17 Fundorten eine Reihe von großen und kleinen Gräberfeldern völlig 
erschlossen (Szentendre mit 90, Hegykő mit 81, Bezenve (vollständig) mit 77, Tamási mit 53, 
Kajdacs mit 48, Vörs mit 37 und Rácalmás mit 20 Gräbern); es handelt sich alles in allem etwa 
um 400 mit moderner Methode dokumentierte Bestattungen. Zwei von diesen Gräberfeldern 
(Vörs und Mohács) sind schon veröffentlicht,145 die übrigen sind etwa aus 10 reichlich illustrierten 
Vorberichten mindestens durchschnittlich bekannt.146 Die Österreicher haben ihre alten und neue-
ren Ausgrabungen veröffentlicht, d. h. die Gräberfelder von Ni kitsch,147 Poysdorf,14'8 Rohrendorf 
Erpersdorf,149 Mannersdorf15" und Steinbrunn;151 sie haben auch neue große Gräberfelder in Aspers-
dorf und Oberliierbaum erschlossen (das letztere enthielt 90 Gräber).152 Auch die Mähren haben 
1:18
 Sieh weiter un ten die Werke , die in den Anmer-
kungen 156—103 z i t ie r t werden. 
139
 К . MESTKRHÁZY: D M É 1965 , 6 1 - 6 7 . 
, 4
" E . A N D R Á S S Y : K ö z l e m é n y e k . I V , 1 9 4 4 , 9 1 - 9 6 . 
141
 E. BENINGEB: Die Langobarden an der March 
und Donau. In : Vorgeschichte de r deutschen S t ä m m e 
II. Leipzig 1940. 8 2 7 - 8 5 4 . 
1 4 2 1 . B O N A : D i e L a n g o b a r d e n i n U n g a r n ( = B O N A 
1956). 
143
 J . WERNER: Die Langobarden in Pannonién , 
München 1961. 
144
 Wie A n m e r k u n g 138. 
145
 K. SÁGI: D a s langobardische Gräberfeld von 
Vörs ( = Sági 1964). A. K i s s —J. NEMESKÉRI: Das 
langobardische Gräberfe ld von Mohács. J P M E 1964, 
9 5 - 1 2 7 . 
148
 T. BONA: Langobardisches Gräberfeld in Rác-
almás. Alba Regia 1 (1960) 1 6 7 - 1 7 0 . Ders. : Das ger-
manische Gräberfeld aus dem 6. J a h r h u n d e r t in 
Hegykő- Soproni Szemle (Odonburger Rundschau) 
14 (I960) 2 3 3 - 2 4 1 ; 15 (1961) 1 3 1 - 1 4 0 ; 17 (1963) 
45 — 74; Ders.: Neue Beiträge zu r Archäologie und 
Geschichte der Langobarden in Pannonién . Aus Ur-
und Frühgeschichte . II . Berlin 1964, 1 0 4 - 1 0 9 ; Ders.: 
Fejé r megye tö r t éne te 5. A népvándor lás kora Fejéi 
megyében ( Geschichte des Komi ta t s Fe j é r . 5. Das 
Zeital ter der Völkerwanderung in K o m i t a t Fejér) . 
Székesfehérvár 1971; Ders.: Langobarden in Ungarn . 
Arch. Ves t . 21 - 2 3 . 1 9 7 0 - 1 9 7 1 , 4 5 - 7 4 . Ders. : I lon-
gobardi e la Pannónia. L a civiltà dei longobard i in 
Europa . R o m a 1974, 241—255. Ders.: Neue Lango-
b a r d e n f u n d e in Ungarn . Problemi seobe n a r o d a . Novi 
Sad 1978 109-115. 
1 4 7
 E . B E N I N G E R — H . M I T S C H A - M Ä R H E I M : D a s 
langobardische Gräberfeld von Niki tsch. W A R 43. 
E i sens tad t 1970. 
1 4 8
 E . B E N I N G E R — H . M I T S C H A - M Ä R H E I M : D e r 
Langobardenfr iedhof von Poysdorf . Arch . Aust . 40 
(1966) 1 6 7 - 1 8 7 . 
149
 F . HAMPL: Die langobardischen Gräberfe lder 
von R o h r e n d o r f und Erpersdorf . Arch . Aust . 37 
(1965) 4 0 - 7 8 . 
1 5 0
 H . M I T S C H A - M Ä R H E I M : V ö l k e r w a n d e r u n g s z e i t -
liche ( R ä b e r aus Mannersdorf am Lci thagebirge. Arch. 
Aust . 22 (1957) 4 5 - 5 3 . 
151
 Ders. : Das langobardische Gräberfeld von Stein-
brunn . Fes t schr i f t f. Al fons A. Barb. E i sens tad t 1966, 
102 - 1 14. 
152
 H. ADLER: MAG 100 (1970) 138 - 1 4 7 . 
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i h го alten langobardisohen Ausgrabungen veröffentlicht,153 und diese auch um neuere vermehrt.154  
Heute kennen wir zehnmal so viele langobardische Gräber als in den Jahren 1956—1961: und was 
die Beobachtungen in bezug Ritus und Tracht betr i f f t , kann man fast nur auf das neuere Mate-
rial bauen. 
W as die einheimischen Ergebnisse betr iff t , ich habe schon in den Jahren 1974 1976 
versucht, diese in einer kleinen Monographie (Gepiden und Langobarden im Karpatenbecken) 
zusammenzufassen.155 
Aber wichtiger sind jene allgemeingültigen Erfahrungen, die sich aus den Ausgrabungen 
und Forschungen ergeben. 
1. Es gibt nicht nur keine zwei Gräberfelder, sondern auch gar keine zwei Gräber, die 
einander völlig gleich wären. Es ist sehr schwer von Unterschieden oder Ähnlichkeiten ohne eine 
genaue Dokumentation zu sprechen; und dies gilt f ü r alle bisher veröffentlichten siebenbürgischen 
und ungarländisehen Gräberfelder der Gepiden. 
2. Wie es keine zwei gleichen Gräber gibt, so gibt es keine Fundinventare, die von derselben 
Art wären, ja ich gehe auch noch weiter darüber hinaus: wir kennen auch keine zwei Funde, die 
völlig übereinstimmten. Auch die Maße und Einzelheiten jener Fibelpaare, die auf dieselbe Guß-
form zurückgehen, sind meistens unterschiedlich. Man darf also keine «haargenauen» Uber-
einstimmungen, weder bei Moresti und Band, noch hei den anderen Gräberfeldern erwarten. Es 
gibt unter den etwa 600 ungarländisehen gepidischen und langobardisohen Gefäßen nur je 2-—2 
Stücke (beide aus je einem Grab), über die man behaupten kann, daß sie Serien werke desselben 
Meisters sind. Das Untersuchen der Muster von e twa 100 gepidischen und langobardisohen stem-
pelverzierten Gefäßen hat noch kein Gefäßpaar gezeitigt, das mit demselben Stempel verziert 
worden wäre. Und so könnte man dies noch weiter fortsetzen. 
3. Die Unterschiede, die man unter den Gräberfeldern der Gepiden- und der Langobarden-
zeit beobachtet, verraten nur selten unterschiedliche ethnische oder chronologische Grundlagen. 
Sie gehen eher auf wirtschaftliche und soziale Unterschiede zurück. (Es handelt sich um Viehzüch-
ter, Ackerbauer, Jäger und Hirte). Es sieht anders ein Gräberfeld des freien gemeinen Volkes 
aus, das vielleicht auch aus Blutsverwandten bestand, und anders ist der Friedhof der Adeligen, 
ihrer Familienmitglieder und ihres Gefolges; die Gemeinschaft, die aus Halbfreien oder aus Sklaven 
bestand, ließ sich meistens in der Umgebung der Vornehmen besta t ten. Es kommen in der Nähe 
der Grenzen auch Siedlungen von entschieden militärischer Art vor; derartige Siedlungen sind im 
Inneren des Landes seltener. Die auffallendsten Unterschiede — wie Bestat tungen mit Waffen, 
Frauengräber mit Schmucksachen einerseits, und das Fehlen bzw. die untergeordnete Rolle solcher 
Gegenstände, manchmal ihre schwache Qualität (z. B. billige bronzene Schmucksachen und Glas-
perlen) anderseits — lassen sich innerhalb der gegebenen Periode auf die obengenannten sozialen 
Unterschiede zurückführen. 
4. Man kann diese Gräberfelder nur dann richtig bewerten, wenn man das Maß und die 
Methode der Grabplünderungen weitgehend berücksichtigt. Dies läßt sich jedoch ohne Dokumen-
tation meistens nicht nachweisen. Es darf nicht als ein reichhaltiges Gräberfeld gelten, wenn viele 
solche Gefäße im Gräberfeld zum Vorschein kamen, die kein Mensch hät te for t t ragen wollen, oder 
wenn solche Eisengegenstände in den Gräbern gefunden wurden, die sowieso schnell zugrunde 
gegangen wären, oder auch wenn bronzene und schlechte silberne Fibeln darin erhalten blieben 
(ein solches war z. B. das Gräberfeld von Szentes-Kökénvzug). Aus den wirklich reichen Gräber-
feldern hat man oft alle oder beinahe alle goldene und silberne Schmucksachen geplündert. Ein 
, 3 : |
, J . T E J R A L : Grundzüge der Völkerwanderungs- Nachlaß in archäologischen Quellen aus dem Gebiet 
zeit in Mähren. (Studia Arch. IV. 2 ) P r a g 1 9 7 6 . de r Tschechoslowakei. Slov. Arch. 2 3 ( 1 9 7 5 ) 3 7 9 - 4 4 6 . 
154
 J . T E J R A L : P a m . Arch. 6 4 ( 1 9 7 3 ) 3 0 1 - 3 3 9 . 4 5 5 B Ó N A 1 9 7 6 . 
Derselbe zusammenfassend : Zum langobardisohen 
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reiches Gräberfeld war z. B. dasjenige von Kishomok, mit 105 Gräbern, die alle freigelegt wurden; 
aber es blieb darin nach den methodisch durchgeführten Grabplünderungen keine einzige «Sprossen-
fibel» erhalten, nur Anhängselschmucke verraten ihr einstiges Vorhandensein. Und so war auch 
das Gräberfeld von Tiszafüred, in dem die verrosteten Schildbuckel und die Schwerter zwar erhalten 
blieben, aber das einstige Vorhandensein von Fibeln verraten nur noch Patinaspuren, wie auch in 
Kishomok. So sind auch die meisten unberühr t gebliebenen langobardischen Gräber, in denen man 
manchmal auch vier Fibeln vorfindet, aber niemals Gold. Die goldenen Schmucksachen lagen 
nämlich in den nahegelegenen tieferen Gräbern, die geplündert wurden. U n d so waren auch Mező-
bánd und Marosvásárhely, wie dies auch schon I. Kovács hervorhob. 
Die Einheit der Kul tur des Zeitalters soll dadurch bewiesen werden, was in der Ta t erhalten 
blieb, nicht aber dadurch in Frage gestellt werden, was nicht mehr vorhanden ist. 
II. 
Es tauchte zum ersten Male anläßlich des VII . Internationalen Kongresses fü r Vor- und 
Frühgeschichte in Prag im Jah re 1966 eine Theorie auf,15" zu deren Beweis ihr Urheber sich kon-
sequent auf die neueren Forschungsergebnisse der ungarischen Archäologie berief. Diese Theorie 
ist also fü r uns keineswegs gleichgültig. 
Die Theorie beschäftigt sich mit den bronzenen Stilusnadeln, die auf der Siedlung von 
Moresti gefunden wurden sowie mit der Deutung jener einfachen Eisenfibeln mit gebogenen Bügeln, 
die in die Familie der sog. «Fibeln mit umgeschlagenem Fuß» gehören. 
Es möge hier vorausgeschickt werden: man hat es hier keineswegs mit irgendeiner zahlen-
mäßig großen, oder überaus bezeichnenden Fundgruppe zu tun. Es geht aus der einen Mitteilung 
hervor, daß Stilusnadeln in vier «Wohngruben» (13, 19, 28, 36) jener Siedlung gefunden wurden, 
die insgesamt 37 Hüt ten zählte; dagegen kamen Eisenfibeln aus drei solchen (17, 20, 28) zum Vor-
schein.157 Dabei begegnet man in zweien — auch mit Lichtbi ldaufnahmen illustrierten — Mittei-
lungen auch zweimal dieselben drei Stilusnadeln und dieselben vier Eisenfibeln.158 Es wurde in 
einem frühen Vorbericht allerdings auch noch eine vierte ungeschmückte, bronzene Stilusnadel 
veröffentlicht.159 Es ist also vorläufig nicht völlig klar, was derartige Wendungen des Ausgräbers 
bedeuten sollen, wie: «in auffallender Anzahl», und: «(es) kamen wiederholt Stilusnadeln und 
Eisenfibeln (zum Vorschein), die demnach häufiger getragen wurden». Umso eindeutiger ist der 
Schluß, den er daraus zieht: 
«Im Corpus der Gepidenfunde erscheinen im ganzen Theißgebiet nirgends Stilusnadeln und 
eiserne Bügelfibeln, was beweist, daß sie in Siebenbürgen nicht den Germanen, sondern 
nur den Nachkommen der pro vi nzial römischen Bevölkerung zugewiesen werden können, 
umso mehr als f ü r die Gegend um den Plattensee Stilusnadeln bereits in der gleichen Weise 
gedeutet wurden.»160 
Man liest in der klassischen Zusammenfassung des Problems aus dem J a h r e 1969 die 
Feststellung, die im Jah re 1974 von D. Popescu, dem Veröffentlicher des Gräberfeldes von 
Moresti, ebenfalls wörtlich zitiert wird:161 
1 6 6
 K . H O R E D T : D i e S i e d l u n g d e s 6 . J h s u . Z . a u s 
Moresti, Zent ra l rumänien . Actes du VII' ' Congrès 
In te rna t iona l des Sciences Préhis tor iques e t Proto-
historiques, Prague 21—27 a o û t 1966. 2. P rague 1971, 
1044 — 1047. — Ich hoffe, d a ß m i r aus der L i t e r a t u r 
n ich ts entgangen ist. In der ers ten Zusammenfassung 
(K. HOREDT: Die befestigte Ansiedlung von Morest i 
und ihre frühgeschichtl iche Bedeutung. Dacia I, 
1957, 297 — 308) ist auf alle Fälle noch keine Spur 
davon . 
157
 K . HOREDT: Dacia X V I I I , 1974, 183. 
158
 Iv. HOREDT: Die Siedlung op. ci t . Taf . X L I Y 
1 - 3 b z w . 4 - 7 , H O R E D T 1 9 6 9 T a f . 1, b - d b z w . e - h . 
1 5 9
 K . H O R E D T : M C A V , 1 9 5 9 , 8 5 . A b b . 3 , 2 . D a 
jedoch das Stück f ragmenta r i sch u n d unverziert 
g la t t ist, kann m a n schwerlich b e h a u p t e n , daß es 
«forma de stilus» habe . 
1 8 0
 K . H O R E D T : D i e S i e d l u n g o p . c i t . 1 0 4 7 . 
1 6 1
 P O P E S C U 1 9 7 4 , 2 1 1. 
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«In dem gesamten Fundmaterial der gepidischen Grabinventare in der Theißebene fehlen 
diese beiden Fundkategorien (vgl. D. Csallánv 1961) und müssen demnach einem anderen 
Bevölkerungsteil zugewiesen werden. Den Gegebenheiten entsprechend kann es sich da-
bei nur um einheimische Romanen handeln, für die z. B. in Pannonién gerade auch Sti-
lusnadeln als kennzeichnend angesehen werden (I. Kovrig 1958, S. 71, I. Bona 1962, S. 
63). »lc2 
In der ersten Hälf te der 1970er J a h r e hat er sich eine Zeitlang nicht auf die eisernen Fibeln 
berufen. Doch im Jahre 1974 übernahm D. Popescu in der Bewertung des Gräberfeldes von Mo-
resti den eben zitierten Abschnitt. Popescu selber hält zwar die eisernen Fibeln aus dem Frauen-
grah 17 des gepidischen Gräberfeldes von AI о resti f ü r römischen Stücke aus dem 2. Jahrhunder t , 
doch soll dieselbe — unter einem Hinweis auf die Ansicht von Horedt — dennoch das Vorhanden-
sein des römischen Elementes unter den Germanen des 6. Jahrhunder ts verraten.1 6 3 
Das Problem der eisernen Fibeln kann man schnell erledigen. Ich bezweifle vor allem, 
daß diese kleinen und armseligen eisernen Zusammenhalter irgendwie «par excellence» als Anzeichen 
des römischen Ethnikums und der römischen Zivilisation ausgelegt werden dürf ten . Ich kenne kein 
einziges solches Stück aus den mehrere Tausenden spätrömischen Gräbern des 3. — 5. Jahrhunder t 
in Pannonién, Noricum und Rät ien.Doch häufig begegnet man ihnen in den «barbarischen» (sarma-
tischen) Gräberfeldern der Theißgegend im 3 — 4. Jahrhunder t ; ganz gewöhnlich sind sie 
auch unter den Germanen der Theißgegend im 4 . - 5 . Jahrhunder t , in den sog. «hunnen-
zeitlichen» Gräberfeldern.101 Aus diesen Kul turen entwuchs auch die gepidisclie Kultur des 5.—6. 
Jahrhunder ts ; der Gebrauch der Eisenfibeln ist also kontinuierlich. 
Man findet eine Aufzählung der hier in Frage kommenden Eisenfibeln — auch wenn diese 
nicht vollständig ist — auf S. 266 des Buches von Csallány.165 Man begegnet ihnen auch in den 
Grabbeschreibungen auf Schritt und Tri t t . Es s t immt zwar, daß man sie auf den Tafelbildern von 
schlechter Qualität nicht immer leicht erkennt , besonders nicht wenn sie fragmentarisch sind. 
Sicherheitshalber beachte man nur die beglaubigten Angaben: 
Magyarcsanád-Bökény. Das Material dieses Gräberfeldes ist während des Krieges zugrunde 
gegangen; darum werden seine Funde im Buch von Csallánv nicht neu abgebildet.166 Zu-
gänglich ist jedoch die originale Publikation. 
Grab 1. «Auf der rechten Schulter, nahe beim Halswirbel eine s tark verrostete Eisenfibel 
mit der dazugehörigen Nadel (Abb. 15, 2).167 Beim untersten Rand des Brustbeines eine in 
drei Stücke zerbrochene, stark verrostete Eiscn{\he\ ohne Nadel (Ahl). 15, 3).»168  
Szentes- Kökényzug Grab 59. «Bei den Schultern lag ein einfaches Fibelpaar aus Fisen 
mit umgeschlagenem Fuß.»169 
Hódmezővásárhely-Gorzsa Grab 93. «Im linken Beckenteil befand sich ein Eisenfibelpaar.»17° 
1 6 2
 H O R E D T 1 9 0 9 , 1 3 4 . 
1 6 3
 P O P E S C U 1 9 7 4 , 2 0 0 - 2 0 1 . 
104
 Hier n u r einige Beispiele: AI. 1'ÁRDUCZ: A 
sza rma takor emlékei Magyarországon — D e n k m ä l e r 
der Sa rma tenze i t in Ungarn I I I . (Arch. Hung . X X X ) 
Budapes t 1950, Taf. I. I, 6, 13; Taf. III . I; Taf . V I I . 
2 - 3 ; Taf. X L V I I I . S, 19, 20; Taf . L IX . 9; Taf . L X . 2; 
Taf. L X I I I . 10; Taf. XCVII . 9; Taf. CIV. 1. - Ders. 
(zusammenfassend) : Ada tok az a láha j l í to t t l ábú f ibu la 
sza rmata t ípusához Einige Daten zum S a r m a t e n -
t v p der Fibeln mit umgeschlagenem Fuß. SZVMK 
I I . 3. (Szeged 1942) 3 1 - 3 5 . Taf. X I I . 1; Taf . X I I I . 
8; 12, 15; Taf . XIV. 1 4 - 1 5 . Ders.: Archäologische 
Beiträge zu r Geschichte der Hunnenzei t in U n g a r n . 
Acta Arch. H u n g . 11 (1959) 3 7 3 - 3 7 8 , Abb . 5, 81; 
Taf. IV. 10; Taf . VI I I . 12; Taf. X . 12; Taf. X I V . 2. 
Ders. : Die e thnischen P rob l eme der H u n n e n z e i t in 
Ungarn . (St. Arch. I . ) B u d a p e s t I 9 G 3 , Taf . I . 1 6 ; 
Taf . I I . 4 ; Taf . V I I . 21 und 2 2 . 
1 6 5
 C S A L L Á N Y 1 9 6 1 «Sonstige Fibeln. Aus Eisen» -
wo ach t F u n d s t ä t t e n g e n a n n t werden. 
166
 Doch V. gibt daz,u die Beschreibung u n t e r dem 
N a m e n «Csanád-Bökény». C S A L L Á N Y 1 9 6 1 , 1 4 1 — 1 4 3 . 
1 6 7
 J . B A N N E R : Dolg. 2 ( 1 9 2 6 ) 9 9 . 
168
 Ebd . 100. — Außerdem im Grab «e», dessen 
Bezeichnung n i c h t ganz k la r ist . Wie es he iß t : «Quer 
auf dem Brustknochen lagen die f ragmentar i schen 
S tücke einer in drei gebrochenen Eisenfibel». E b d . 97 
( = Csallány Grab I, das jedoch n ich t dasselbe ist 
wie bei Banner Grab 1.) 
1 6 9
 C S A L L Á N Y 1 9 6 1 , 3 4 . T a f . 1 4 , 9 - 1 0 . 
170
 Ebd . 1 3 0 , Taf . 2 2 8 . 4 . 
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Szentes-Berekhát Grab 221. «Verrostetes Bruchstück einer Bügelfibel mit Spiralkonstruktion 
aus Eisen und Bronze.»171 
Szentes-Berekhát Grab 225. «Eine kleine Bronzefibel mit umgeschlagenem Fuß und Bronze-
nadel.» I r r tum der Beschreibung oder der Übersetzung. Dasselbe Stück heißt auf S. 226: 
«Eisenfibel»; in der Ta t sieht man eine solche auf der Tafel und die originale Fibel im 
Museum von Szentes; doch geht dieselbe Tatsache auch aus der Bemerkung hervor: 
«Maße sind wegen des Rosthaufens nicht feststellbar.»172 
Kiszombor Grab 88. «Im Becken waren Bruchstücke einer eisernen Fibel.»173 
Kiszombor Grab 149. Die Beschreibung erwähnt irrtümlich eine «Eisenschnalle», aber man 
kann seilen, daß es sicli ohne Zweifel um eine Eisenfihel handelt.174 
Kiszombor Grab 155. «Am Hals lag eine eiserne Fibel mit umgeschlagenem Ende.»175  
Csongrád-Félegyházi Sir. Im Grabfund: «Eine in Stücke gebrochene eiserne Fibel mit 
umgeschlagenem Fuß.»176 
Kormandin-Jakovo Grab 11. Am unteren Teil des Brustkorbes beiderseits: «Fibules eil fer 
à pied recourbé, très corrodées (2 pièces).»177 
Békésszentandrás-Sirató Grab 5. Zwischen Brustkorb und Becken beiderseits Eisenfibeln 
mit umgeschlagenem Fuß. — Grabung von Gy. Gazdapusztai i. J . 1957. (Unveröffentlicht. 
Fundprotokoll im U N M Ad 351 В. V.) 
Szolnok-Szanda Grab 131. Eisenfihel.178 
Untersucht man die Grabbeschreibungen und jene Fragmente, die seit 30 — 50 Jahren in 
nichtrestauriertem Zustand in Auseinanderfallen begriffen sind, so kann man außer den oben 
erwähnten, gut erkennbaren Exemplaren mit großer Wahrscheinlichkeit noch mit ähnlichen Eisen-
fibeln aus den folgenden Gräbern rechnen: 5417e und 57180 von Szentes-Kökényzug; 46,181 
75,182 150,183 und 280184 von Szentes-Berekhát; 20185 von Szőreg; 53180 von Kiszombor und Grab 
62 von Hódmezővásárhely-Kishomok. 
Es kamen aus fünf Gräbern Paare zum Vorschein, hierher gehört als sechster Fall das 
Eisenfibelpaar aus Grab 17 von Moresti/Malomfalva.187 I n sieben anderen Gräbern fand man 
Einzelexemplare. Alles in allem kann man mit 21 solchen Fällen von der Theißgegend rechnen. 
Dazu ist nichts hinzuzufügen. K. Horedt ha t die Angaben von Csallány offenbar einfach übersehen. 
Die Eisenfibeln waren im 6. Jahrhunder t die einfachen Kleider-Zusammenhalter der armen 
Gepidenfrauen. Ihr Vorhandensein in den Spinnhäusern und Arbeitsgruben von Moresti ist gar 
nicht überraschend; im Gegenteil, es ist geradezu gesetzmäßig. 
In der ersten Hälfte der 70er Jahre beschäftigte sicli K. Horedt nur mit den Stilusnadeln. 
197lt: «Ein aufschlußreicher Beleg aus den folgenden Jahrhunder ten ist u. a, die Verwendung 
der Stilusnadeln, die in der Siedlung von Moresti aus dem 6. J h . und im Friedhof von 
Bandu aus der 1. Hä l f t e des 7. Jh . gefunden und von Romanen getragen wurden, da sie 
in den gepidischen Gräberfeldern der Theißebene ausnahmslos fehlen. Auch in Pannonién 
werden sie in dem gleichen Sinn gedeutet und der romanischen Bevölkerung zugewiesen.»188  
1971 : Stilusnadeln «die nicht von Germanen getragen worden sein können», «die in den gepidischen 
171
 Ebd. 91, Taf . 50, II . 
172
 Ebd. 91, Taf . 95, 23. 
173
 Ebd. 177, Taf . 134, 9. 
174
 Ebd. 181, Taf . 128, 2. 
175
 Ebd. 181, Taf . 135, 13. 
176
 Ebd. 226, Taf . 214, 4. 
177
 D. DIMITRIJEVIC: Le c imet iè re gépidé à Kor -
m a n d i n près île J a k o v o . Inv. Arch . Jugoslavia. Fase. 
7 Y 63, 2. Dies. : R a d VM 9 (1960) 14, Taf. 5, 13 14. 
178
 Unveröffent l icht , im «János Damjanich» Mu-
seum zu Szolnok. 
1 7 9
 CSALLÁNY 1 9 6 1 , T a f . 10, 4 . 
180
 E b d . Taf . 12, 5. 
181
 E b d . Taf. 74, 18. 
182
 E b d . Taf. 55, 9, 11. 
183
 E b d . Taf. 60, 7 - 8 . 
184
 E b d . Taf . 53, 19. 
185
 E b d . Taf . 164, 18—19. 
186
 E b d . Taf . 123. 13. 
1 8 7
 I ' O P E S O U 1 9 7 4 , T a f . 5 , 8 - 9 . 
188
 K . HOREDT: Zen t ra l rumänien (Siebenbürgen) 
um die Mit te des 7. J a h r h u n d e r t s . Ber ich t über den 
In terna t ionalen Kongreß f ü r Slawische Archäologie 
TIT. Berlin 1970. 190. 
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Gräbern der Theißebene niemals vorkommen» (Csallány) «In Pannonién werden sie der 
romanischen Bevölkerung zugewiesen.»189  
197-1 : Im Grunde wiederholt er dasselbe, wie vorhin. «Da Stilusnadeln in den gepidischen Gräber-
feldern der Theißgegend fehlen, in Pannonién aber Romanen zugesprochen werden, wird 
man in ihren Trägerinnen in Moresti Angehörige der romanischen Bevölkerung vermuten 
dürfen.»190 
Im 2. Band des Reallexikons — vielleicht als Band noch gar nicht erschienen — liest man von ihm 
unter dem Stichwort «Band»: 
«Bemerkenswert ist die Verwendung von Stilusnadeln, die in den gleichzeitigen Gräber-
feldern östlich der Donau sonst nicht auftreten und auf dem Gebiete der früheren Provinz 
Pannonién als ein kennzeichnender Beleg für das Fortlehen der provinzialrömischen Bevöl-
kerung gelten.»191 
1975: «We are referring to the styles, most likely used as hairpins and the iron fibulae among 
which late forms of the fibulae with inverted foot. In the extensive and numerous cemeteries 
in the Tisa Plain assigned to the Gepidae, there were no iron style pins and iron fibulae 
while in Pannónia, west of the Danube, namely the style pins are considered as being spe-
cific of the Romanized population.»192 
Die Eisenfibel ist also zurückgekehrt. Die Bezeichnung im Text «iron style» ist wohl nur 
ein Versehen der Übersetzung. Wenn es jedoch nicht der Kall sein sollte, so sind wir gerne bereit 
einen Strauß auch aus den gepidischen und langobardischen Vorkommnissen der eisernen Haarna-
deln zusammenzustellen. 
Es kam in Siebenbürgen außer den vier Exemplaren ( ?) von Moresti noch aus den Gräbern 
29, 55. 141 und 174 von Mezőbánd je eine bronzene Stilusnadel zum Vorschein;193 anläßlich dieser 
letzteren hat schon I. Kovács an die Parallelen von Fenékpuszta und Keszthely hingewiesen.194 
Vor allem: es ist wieder ein Irr tum, daß hei den Gepiden der Tiefebene die bronzene sog. 
Stilus-Haarnadel nicht bekannt gewesen wäre. Gy.Török hat im Jahre 1936 ihr erstes Exemplar 
aus Grab 40 des Gräberfeldes von Kiszombor veröffentlicht: «Unter dem rechten Bein ein bronzener 
Stilus, seine Länge 11 cm.»195 Das Grab wird durch einen prägeneuen Solidus des Anastasius I. 
(491 -518) datiert . Die Nadel selber ist fragmentarisch, mangelhaft , was gar keine Seltenheit in 
den gleichaltrigen Germanengräbern ist. D. Csallány berief sich im Jahre 1941 auf denselben 
«Bronzestilus».190 In seiner zusammenfassenden Arbeit behandelte er diese zusammen mit den vier 
Nadeln von Mezőbánd, und er stellte fest, daß ihr Tragen nicht allgemein war, «sondern gehörte . . 
nur zur Haar t racht der vornehmen gepidischen Frau».197 
In der ungarisch- und deutschsprachigen Besprechung des Gräberfeldes von Szolnok-
Szanda schrieb (im Jahre 1957) 1. Kovrig: «Die häufigsten Funde in den Frauengräbern sind 
geschmückte Haarnadeln, Gürtelschnallen, Fibeln und Perlen.»198 Dies ist zwar einigermaßen 
übertrieben, was die Haarnadeln betrifft ; doch es fand sich eine prachtvolle unversehrte Stilus-
nadel im reichen Grab b.; und es kam eine Schmucknadel aus dem reichen Frauengrah 73 zum 
Vorschein, die an den Typus Szentes-Nagvhegy 84 — Noslac/Nagvlak 18 erinnert. Bronzene 
Haarnadeln sind übrigens auch aus den Gräbern 145 Berekhát, und 177 Kiszombor be-
kannt;1 9 9 die letztere mag das Bruchstück einer Stilusnadel sein. 
189
 K. HOREDT: Die Deutung des Gräberfeldes von 
Környe . J b R G Z M 18 (1971) 207. 
'
9
" K . HOREDT: Dacia XVI I I , 1974, 184. 
1 9 1
 К . H O R E D T : B a n d 2 8 . 
1 9 2
 K . H O R E D T 1 9 7 5 , 118 . 
1 9 9
 K O V Á C S 1 9 1 3 , A b b . 3 0 , 4 4 . 6 6 u n d 8 0 . 
194
 Ebd. 3 7 3 . 
1 9 5
 T Ö R Ö K 1 9 3 0 , 1 0 5 , Taf. XLVT. Dies, bei C S A L L Á N Y 
1961, 174, Taf . 115, 14 («Bronzest ieb in schlechter 
Übersetzung) . 
1 9 6
 C S A L L Á N Y 1 9 4 1 , 1 3 5 . 
1 9 7
 C S A L L Á N Y 1 9 6 1 , 2 6 9 - 2 7 0 . 
198
 Magyarország régészeti leletei. Bp., 1957. 308. 
Archäologische F u n d e i n Ungarn, B u d a p e s t 1957, 308. 
' " C S A L L Á N Y 1 9 6 1 . T a f . 7 3 , 2 1 ; T a f . 1 3 2 , 13 . 
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Aber selbst wenn bei den Gepiden der Theißgegend die Stilus-Haarnadel keine allgemein 
verbreitete Tracht war, so wars i eesumsomehrbe i anderen gleichaltrigen Germanen. Es überrascht 
einen die selbstsichere Ansicht von K. Horedt, die auch über den vorsichtigen Wortgebrauch und 
Satzkonstruktion durchschimmert: «die nicht von Germanen getragen worden sein können». Auch 
ich selber habe schon im Jahre 1956 Stilusnadel und Fragmente von Stilusnadel aus langobar-
dischen Gräbern in Pannonién veröffentlicht.2 0 0 Außerdem stellt der vielzitierte A. Kiss auf der 
nicht weniger vielzitierten Seite geradezu fest: «Der Gehrauch des Stilus als Haarnadel kam bei 
den Germanen der Merowingerzeit auf.»201 
Man begegnet diesem Gegenstand außer den bisher veröffentlichten sieben Vorkommnissen 
in langobardischen Gräberfeldern Pannoniens (nämlich in den folgenden Gräbern der Reihe nach 
aufgezählten Fundorten: Várpalota l,202 Poysdorf 4,203 Mohács 2,204 Vörs 17,203 J u t a s 196,206 
Szentendre 56,207 Kápolnásnyék 2208) auch noch in den folgenden Gräbern: Hegykő 3, Szentendre 
43 und 86, Bezenye 73, Kajdacs 2 und 18, Tamási 5, 13. 48 und ebenso auch im Grabfund von 
Tatabánya. Man hat also die Haarnadel bisher in 17 Fällen vorgefunden, immer in Gräbern von 
vornehmen und reichen Frauen — abgesehen vielleicht von zwei Fällen — auf der rechten Seite 
des Schädels, als Befestigung des Haares oder eines Kopftuches. 
Es sei nur als Nachlese erwähnt, daß verschiedenartige geschmückte «Stilusnadeln» auch 
hei den Langobarden in Böhmen (Mochov 12, Chotesice)209 vorkommen, und ebenso, wenn auch 
nichtsehr häufig, in den frühen langobardischen Gräberfeldern Italiens (Testona,2 1 0CastelTrosino, 
Noeera Umbra)2 1 1 bei den Thüringern (Beuchte, Weimar, Sulzenbrücken)212 hei den Bajuwaren 
(Reichenhall2 1 3 München-Giesing214 u . a . m.215 und hei den Franken (Hohenfels216 usw.). Man hat 
es also mit einer überall verbreiteten merowingischen Schmucksache des 6. Jahrhunderts zu tun,211 
die — wie es scheint — bei der östlichsten Merowingergruppe, den Gepiden am wenigsten ver-
breitet war. 
»! * * 
2 0 0
 B O N A 1956, 187, Várpa lo t a Grab 1. «Bruch-
stück einer Stilus-Nadel. Taf . X X V I I , 5.»; 194, J u t a s 
Grab 196. «Stilus-Nadel aus Silber. Taf. LI. 5». 
21,1
 A. K i s s : Arch. É r t . 95 (1968) 93. 
2 0 2
 B O N A 1 9 5 6 , T a f . 2 7 , 5 . 
2 0 3
 E . B E N I N G E R — H . M I T S C H A - M Ä R H E I M : D e r 
Langobardenfr iedhof op. cit . 173, Taf. 1, 16. 
2 0 4
 A . K i s s — J . N E M E S K É R I : o p . ci l . . 1 0 7 , A b b . 8 , 7 
(«stielförmige Nadel», in schlechter Überse tzung) . 
2 0 5
 S Á G I 1 9 6 4 , 3 7 1 , 3 9 7 , T a f . 2 9 7. 
21,0
 B O N A 1 9 5 6 , 1 9 4 , T a f . 5 1 . 5 . 
207
 BONA 1971, Abb. 8. 15. Dere. : I longobardi E la 
Pannón ia op. cit. Taf. 8. 
2 0 8
 B Ó N A I . : A népvándor lás kora Fe jé r megyében 
( = Das Zeital ter der Völkerwanderung im K o m i t a t 
Fejér) op. cit. Abb. 13. 
209
 В. SVOBODA: Cechy v dobé s tehování n á r o d ü . 
Prag 1965. 188, 346, Abb. 34, Abb. 45,7 und Taf . 71 .8 
(letzteres wie Kiszombor Grab 40.). 
210
 О. V. HESSEN: Die langobardischen F u n d e aus 
dem Gräberfeld von Testona, Torino 1971, 12, Taf . 1. 
1 3 - 1 5 . 
211
 E b d . , m i t einem Verzeichnis der Paral le len aus 
I ta l ien: Noeera Umbra Gräber 23, 29, 37, 60, 64, 66, 
85 und 107. Castel Trosino Gräber G, L, 22, 26, 
30 und 108. 
212
 B. SCHMIDT: Die spä te Völkerwanderungszei t 
in Mit teldeutschland. Hal le 1961, 139, Abb. 10 und 
Taf. 45, f.; Ders. : Die spä te Völkerwanderungszei t 
in Mit teldeutschland. Katalog-Süd teil. Berlin 1970, 
51, Taf. 44, 6. 
2 , 3
 M . v . C H L I N G E N S F E R G - B E R G : D a s G r ä b e r f e l d 
Reichenhal l in Oberbayern . Reichenhall 1890, Taf. 16, 
Taf. 25, 234. Taf. 37, 318. 
214
 I I . BOTT: D e r B a j u w a r e n f r i e d h o f . . . in M ü n -
chen-Giesing. BVB1 13 (1936) 54, Taf. 6, I I . Taf . 8, 19. 
215
 I I . BOTT: Bajuwar ischer Schmuck der Agilol-
f ingerzei t . München 1952, 154 — 164; beschäf t ig t sich 
aus führ l i ch mi t den ba juwar i schen Haarnade ln , die 
der F o r m nach — auch er ist dieser Ans ich t — eben-
falls auf den römischen Schreibgriffel zurückgehen. 
Man s ieht bei ihm auf Tafel 14 (2 — 21) Beispiele d a f ü r 
be inahe aus allen b e k a n n t e n bayrischen Gräber fe ldern . 
210
 K . BÖHNER: Die f ränkischen Al t e r tümer des 
t r ierer Landes. Berlin 1955, I . 123, Taf . 23, 1. 
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 So habe ich es auch f rühe r schon beurte i l t . 
B Ó N A 1956, 213: «Die .St i lus ' -Nadeln des Grabes 1. 
von Várpa lo ta und des Grabes 196 von J u t a s gehören 
zu den west- und mi t te leuropäischen Modear t ikeln 
dieser Zeit. Es sind zahlreiche Vergleichsstücke ans 
Deutschland, Böhmen u n d I ta l ien b e k a n n t . Sie waren 
im 6 . - 7 . J a h r h u n d e r t in Gebrauch.» — Ich h a b e die 
Bezeichnung «Stilus» deswegen in Anführungsze-
ichen gebraucht , weil diese Haarnade ln in ihrer 
ve rände r t en Funkt ion an die einstigen römischen 
stili n u r er innern, einerlei wann, wo und u n t e r 
welchen Ums tänden diese Veränderung e in t ra t . Mei-
ner Ans ich t nach ist also die Diskussion u n f r u c h t b a r 
da rübe r , wie m a n diese Haarnade ln in Kategor ien 
eintei len könn te : welche von ihnen «römisch», und 
welche «noch römischer» sind, denn als Haa rnade ln 
sind sie ja ü b e r h a u p t n i ch t römisch, sie sind 
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Es ist seit 100 Jahren oder seit noch längerer Zeit ein Gemeinplatz der Archäologie, daß 
die Form der geschmückten Haarnadeln der Völkerwanderzungszeit auf den bronzenen Schreib-
stif t der Römer, auf den Stilus zurückgeht — daher auch der Name dieser Gegenstände. Aber es 
unterliegt auch gar keinem Zweifel — mindestens seit 100 Jah ren —, daß die geschmückten großen 
Stilusnadeln nirgends auf dem Gebiete des Imperiums fü r die echt römischen Gräberfelder und 
Bestattungen charakteristisch sind. Nicht einmal aus der spätrömischen Provinz Valeria waren 
sie bisher bekannt , obwohl dieses Gebiet mit seinen mehreren Tausenden von spätrömischen 
Gräbern am besten durchforscht war.218 Soviel ich weiß, habe ich selber das allererste Stück aus 
einem Ziegelgrab eines spätrömischen Gräberfeldes von Valeria veröffentlicht. Es wurde nämlich 
im Ziegelgrab 1184 des Südostfriedhofes von Intercisa, in einer sekundären Bestat tung, eine 
schöne, echte bronzene Stilusnadel gefunden.219 Sie lag auf der rechten Seite das Frauenschä-
dels. (Ihre einstige Besitzerin wurde sekundär über ein früheres, beiseite geschobenes Skelett 
bestat tet . ) Das Zeitalter der sekundären Bestat tung ließ sich nicht genau bestimmen, aber es kann 
nicht früher als die erste Hä l f t e des 5. Jahrhunder t s sein. E ine Parallele zu der Nadel selbst fand 
sich unter den Grabfunden von Fenékpuszta, deren Zeital tersich jedoch ebenfalls nicht bestim-
men ließ.220 
Varianten von Stilushaarnadeln erscheinen in der westlichen Hä l f t e des römischen Impe-
riums zum ersten Male in den Gräbern der fränkischen foederati des 5. Jahrhunder ts , auf dem 
Gebiete der Niederlande, Belgien und Flandern, ebenfalls als Haarnadeln.2 2 1 Die Möglichkeit einer 
derartigen «halb-barbarischen» Nachbestat tung ist auch im Falle des Grabes von Intercisa nicht 
ausgeschlossen. Eines ist jedoch sicher, es gibt in Pannonién im darauffolgenden vollen J ah rhunde r t 
gar keine Spur weder von Stilus noch von Stilushaarnadel. Und was Dazien betrifft, dor t gibt es 
— soviel ich weiß — überhaupt gar kein früheres Priizedent f ü r die Stilushaarnadeln von Moresti 
und Mezőbánd.222 
Bestand teile einer spä tant iken-f r i ihmi t te la l te r i ichen 
Tracht . I h r e Grundfo rm ist im allgemeinen dieselbe: 
in ihrer oberen Hä l f t e , oder im oberen Dri t te l , haben 
sie die N a c h a h m u n g e n der Kno ten - oder Knollen-Ver-
zierung der römischen stili. Als sinnloses Verzierungs-
element is t das schiefe Kopfende beibehalten wor-
den; m i t diesem Ende , der «spatula» ha t m a n ur-
sprüngl ich das Wachs geglät te t . Bei einigen Exempla -
ren ist dieses Kopfende abgebrochen, oder m a n h a t es 
abgefei l t (gerade, doppelkonisehe, durchbrochene 
usw. Kopfenden) . Von unserem Gesichtspunkt a u s ist 
das einzig wesentl iche typologische Element d a s lange, 
pr ismat ische und durchbrochene Verzierungsglied in 
der oberen H ä l f t e des Schaf tes (z. B. Fenékpusz ta , 
Keszthely) . Dieses E lemen t t r i t t nämlich f r ü h e r als 
die zweite H ä l f t e des G. J a h r h u n d e r t s nie auf . E s ist 
das Ergebnis einer spä tan t iken-byzant in ischen En t -
wicklung, das m a n auch chronologisch bewerten k a n n . 
218
 Zusammenfassend : V. LÁNYI: Die spä t rö-
mischen Gräberfe lder von Pannonién. Acta Arcli. 
Hung. 24 (1972) 53 — 213. Man s ieht auf der Typen t a f e l 
der Haarnade ln (Abb. G6) eigentlich keine echte Sti-
lusnadel. Es k o m m t hier nur eine sehr en t fe rn te Vor-
form von ihr aus Silber vor, die im späten Gräberfeld 
von Tokod (5. J a h r h u n d e r t ) ge funden wurde. Ebd. 
184 und 212. 
2 1 9
 E . B . V Á G Ó — I . B O N A : D i e G r ä b e r f e l d e r v o n 
Intercisa I . Der spätrömische Südostfr iedhof . Buda-
pest 1976, 94, Abb. 123, Taf. 21. und Taf. X L I . 5. 
220
 Ebd . 202. — Es gab in e inem jener 16 römischen 
Gräber a u s d e m 4. J a h r h u n d e r t (d. h. im Grab 11, 
Parzelle 1786), die in Intercisa anläßlich der Ausgra-
bungen von E. Mahler im J a h r e 1908 freigelegt wur-
den, als einzige Beigabe einen angeblichen «Bronze-
stylus» ( In terc isa I I . Areli . Hung. X X V , Budapes t 
1957, K . SÁGI 576 — 577). Und es gab e inen anderen 
«Bronzestilus» im Grab 4 5 (Parzelle 2 0 4 9 ) , gefunden 
anläßlich de r Gräberfeld-Frei legung von Mahler in 
den J a h r e n 1 9 0 6 — 1 9 0 7 ( S Á G I ebd. 5 7 4 ) sowie einen 
dr i t t en im Grab 1 5 (Parzel le 2 0 4 2 ) im J a h r e 1 9 0 9 
(SÁGI ebd. 589). Die an e r s t e r Stelle g e n a n n t e von 
diesen Nade ln ist o f f enba r eine «Vorläuferin» der 
späteren Sti lusnadeln, m i t unverzier tem S c h a f t und 
mi t schiefem, geglä t te tem K o p f (vgl. VÁGÓ—BONA, 
op. cit. 202. Grab 1049. T a f . 15). Auch de r ers te Be-
arbei ter schr ieb darüber : «wegen der K le inhe i t ist es 
nicht möglich an einen S t y l u s zu denken» (A. RAD-
NÓTI: Intercisa 11. 255, Nr . 75). Die zwei te eben er-
wähnte Nade l ist verlorengegangen, n i c h t s ist von 
ihr b e k a n n t . Die dr i t te ist ein winziges F ragmen t 
(Länge: 3,5 cm) , kaum ein Stylus, denn d i e Verzie-
rung — «am E n d e eine S t a n g e mi t viereckigem Quer-
schnitt» — er inner t eher a n d ie Haarnade ln m i t dem 
üblichen eckigem Kopf (RADNÓTI ebd. 236, N r . 99).— 
Nach all d e m kann m a n b loß mi t der f e s t en Über-
zeugung der Kon t inu i t ä t mot iv ieren , wenn R a d n ó t i 
in der zusammenfassenden Charakter i s ie rung den-
noch schrieb: «Die Stili wa ren z u m größten Teil Grab-
funde» (ebd. 228). 
221
 J . WERNER: Miscellanea Archaeologica (Arch. 
Belg. 61, 1962) 151 — 152 m i t einer Liste de r Verbrei-
tung und K a r t e (Abb. 2.) Ders.: Bodena l t e r tümer 
Westfalens. 12, 1970, 76 — 77. Taf. 21. 
222
 Auf jene grundlegend wichtige Frage , ob die 
Haarnadeln von Mezőbánd/Band und Malom-
falva/Moresti gleichaltrige Impor tware des 6. Jahr -
hunde r t s s ind , die von vornhere in als Haarnade ln 
bes t immt waren , oder ob m a n nicht ech t römische 
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Ich bin der Ansicht, daß die langobardisohen Stilushaarnadeln, die im Sinne der Grab-
zusammenhänge erst nach 546 erscheinen, spätant iken Ursprungs sind.223 Sie sind Vorläufer jener 
mediterranen Modeströmung, die von der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunder ts ab das Innere 
Europas überströmte. 
Es war schon mehr als vor einem halben Jahrhunder t (1926), daß A. Alföldi in der Pan-
nonienforschung sein «miracle historique» aufgestellt hatte. Südlich vom Plattensee soll nämlich 
eine alleinstehende römische S tad t — Mogentiana, wie Alföldi sie bezeichnen wollte — felsenfest 
den Meereswellen der Völkerwanderung Widerstand geleistet haben. Diese Stadt soll mit ihrer 
entwickelten Industr ie und mit ihren freundlichen Handelsbeziehungen eine wahre Kulturmission 
un te r den Barbarenvölkern rund um sie herum erfüll t haben. Und das soll alles bis 600 gedauert 
haben, als die A waren dem Leben dieses römischen Kulturzentrums — man weiß nicht, aus wel-
chem Grunde — plötzlich ein E n d e bereiteten.224 Diese Theorie, unterstützt von Alföldis Auto-
r i tä t , hatte einen unerhörten Erfolg, selbst noch die akademischen Plangrabungen von A. Radnóti 
in den Jahren zwischen 1951 und 1955 wären ja berufen gewesen — parallel mit den Ausgra-
bungen in Moresti — die «Kontinuität» von Keszthely-Fenékpuszta nachzuweisen.225 
Doch die Ergebnisse haben gerade das Gegenteil oder mindestens etwas anderes gezeigt, 
als was man erwar te t hatte. Alföldi hat nämlich auf die Analyse solcher Funde, die ohne Grab-
und Siedlungs-Zusammenhang zum Vorschein gekommen waren, Luftschlösser gebaut. Die authen-
tischen spätrömischen Gräberfelder von Fenékpuszta220 und Keszthely-Dobogó227 unterscheiden 
sich überhaupt nicht von den übrigen spätrömischen Gräberfeldern Pannoniens; auch diese hören 
im großen und ganzen zu derselben Zeit wie die übrigen auf, nämlich in der ersten Hälf te des 5. 
Jahrhunder ts . Es ist nicht möglich in ihnen Stilusnadeln oder die Grundelemente der späteren 
«Keszthely-Kultur» nachzuweisen. 
K. Sági ha t über die völlig erschlossene altchristliche Basilika von Fenékpuszta mit 
unwiderlegbaren stratigraphischen Angaben nachgewiesen, daß ihr römischer Gebrauch um die 
Schreibgriffel (stili) des 2. und 3. J a h r h u n d e r t s se-
k u n d ä r als H a a r n a d e l n hier b e n u t z t ha t te , k ö n n t e 
m a n die Antwort n u r nach einer e ingehenden Unter-
suchung der Originals tücke versuchen. Die l 'ublika-
I innen lassen eher W a r e des 6. J a h r h u n d e r t s vermuten, 
/,. H. die drei verzier ten Nadeln von Moresti, 
f e i n e r die Nadeln a u s den Gräbern 29 und (10 von 
Mezőbánd. Der iinveiv.ierte, f ragmentar i sche St i lus 
a u s Grab 54 von Hand ist aller Wahrscheinl ichkei t 
nach ein römischer S t r eu fund . Dagegen isl das Zeit-
a l l e r der Nadel a u s Grab 174 ebenso unsicher wie 
auch der unverzierte «stilus» von Mores t i . 
Es ist übrigens f ü r Band die s e k u n d ä r e Verwen-
d u n g der von Boden aufgelesenen S t r e u f u n d e der f rü -
hen Kaiserzeit bezeichnend und au f fa l l end . So sind alle 
sieben Fibeln, die u n s erhalten b l i eben : die email-
l ierte Fibel aus G r a b 33, die Hahnf ibe l aus Grab 65, 
f e rne r die bronzenen Fibeln aus d e n Gräbern 33, 73, 
103, und jene beiden Lesefunde, d ie ebenso of fenbar 
a u s Gräbern e n t s t a m m e n (KOVÁCS 1913, Abb. 34, 
7 - 8 , Abb. 48, 8, A b b . 53, 3, Abb. 00, 2, Abb. 85, I - 2 ) . 
Schon Kovács (1913, 372) hat diese a ls friihkaiser-
zei t l iche provinziale Fibeln beschrieben, und auch er 
w u ß t e schon, d a ß derar t ige S tücke in den Gräber-
fe lde rn des 4. —ß. J a h r h u n d e r t s z ieml ich häufig s ind. 
E r ha t auch hervorgehobenen, d a ß es sich um m a n -
ge lha f t e , zerbrochene Exemplare b a n d e l t (ebd. 373). 
Es g ib t sehr viele römische Fibeln a u s den drei ers ten 
J a h r h u n d e r t e n unse re r Zei t rechnung auch in den 
langobardisohen u n d awarischen Gräberfeldern des 
6, — 7. J a h r h u n d e r t s im j enem Teil Pannoniens , der 
auf das heu t ige Ungarn fä l l t ; auch diese sind meis tens 
mange lhaf te - f ragmentar i sche Exemplare . Ihre Anzahl 
ist so hoch, d a ß wir — nach meiner Be rechnung — 
mehr E x e m p l a r e aus völkerwanderungszei t l ichen 
Gräberfeldern kennen als a u s zeitgenössischen pro-
vinzialrömisehen Gräbern des I,— 3. J a h r h u n d e r t s . 
Auch das F ragmen t des römischen Spiegels aus Grab 
10 in HarnI (Kovács 1913, Abb . 17, 5) sowie die durch-
brochene b ronzene Verzierung aus Grab II (elxl. 
Abb. 19,4) un te rs tü tzen noch mehr den Verdach t , 
daß die e ine oder andere de r Sti lusnadeln im 2, —3. 
J a h r h u n d e r t Schreibgriffel («stilus» im urspri in-
lichen Sinne des Wortes) gewesen sein mögen . 
E . B . V Á O Ó — I. B O N A : D i e G r ä b e r f e l d e r , o p . c i t . 
202. 
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Mitte des 5. Jahrhunder ts aufhörte . Es wurde um die Mitte dieses Jahrhunder t s innerhalb der 
Mauern der abgebrannten Basilika ohne Dach irgendein Pfahlbau errichtet, woneben man unter 
freiem Himmel Eeuer ha t te . Die Scherben barbarischer Herkunf t und mit eingeglätteter Ver-
zierung, die man in der Füllerde des späteren 2. Fußbodens gefunden hat , gehören dieser Pe-
riode an, und ebenso sind auch die Schnallen und das Orgehänge-Fragment charakteristische 
Stücke aus dem 5. Jahrhundert .2 2 8 Die neuesten Ausgrabungen von Sági haben die beispiellosen 
Denkmäler jenes Gemetzels erschlossen, das man auf die Mitte des 5. Jahrhunder t s setzen darf. 
Er fand wahre Hekatomben von zerrissenen, in Ofen und Grube gestopften Leichen,229 die ge-
sprächig zeigen, wie m a n sich die Herrschaf t der ostrogotisehen «foederati» in der einstigen 
befestigten römischen S tad t denken soll.230 
Als jene neue Bevölkerung, die hier nach 568 angesiedelt wurde, oder eingezogen war, die 
Basilika nach einer mehr als hundert J ah re Verlassenheit wiederaufbaute, lag in der Umgebung 
herum schon eine meterdicke Trümmerschicht. DieTrümmer bildeten selbst im Inneren der Basilika 
eine etwa 25 cm dicke Schicht ; aber dennoch ha t man den neuen Fußboden von außen her n u r durch 
drei Stufen — in einer Höhe von etwa 75 cm — erreichen können.231 Die Bestattungen der 11 lialb-
barbaren Christen in der wiederaufgebauten Basilika sind, nach den Grabbeigaben eindeutig, auf 
die Periode 568 — 630 zu setzen.232 Diese Bestat tungen sind also gleichaltrig mit den Gräbern des 
nahegelegenden «Horreum-Friedhofes»; in diesem letzteren lagen die Familienmitglieder der in der 
Basilika Bestatteten. Die Gräber des Horreum-Friedhofes wurden durch den Ver öffentlicher 
allzu f rüh datiert (546 — 58 2).233 Die «byzantinische» Theorie taucht zwar auch in der Publikat ion 
des awarischen Gräberfeldes von Környe auf, aber sie wird weder durch historische noch durch 
archäologische Angaben unters tützt . Über jeden Zweifel steht nur die Tatsache, daß die neue 
Bevölkerung christlich war und eine spätant ike Kul tur besaß. In diesem Friedhof und im Kreise 
dieser Bevölkerung erscheint zum ersten Male die sog. Keszthely-Kultur, und u.a. auch die spät-
antiken Varianten der Stilusnadeln, die als Kleidernadeln getragen wurden. 
Bedauerlicherweise hat Horedt diese längst veröffentlichten Forschungsergebnisse (Sági 
1960 und 1961, Barkóczi 1968) nicht beachtet . Er berief sich in den Jahren 1966 und 1969 auf die 
Arbeit von Kovrig aus dem Jahre 1958 und auf diejenige von Bona aus 1962;234 im J a h r e 1970 
zog er zu diesen als dr i t te Arbeit noch diejenige von A. Kiss aus dem Jahre 1968 heran;235 in den 
Jahren 1971 und 1974 waren nur noch Bona (1962) und Kiss (1968) seine Beleg-Literatur;236 und 
schließlich vom Jahre 1975 ah berief er sich nur noch auf Kiss (1968).237 Mit diesen drei ungarischen 
Forschern sollte man den unmittelbaren «autochthonen» römisch-ethnischen Ursprung der Stilus-
nadeln in Pannonién beweisen können. Aber in Wirklichkeit beschäftigten sich ja diese drei For-
scher mit einer völlig anderen Frage. 
1. Kovrig rechnete in der Arbeit, in der sie die eigenen Authentisierungsgrabungen in Alsó-
páhok und Keszthely zusammenfaßte, mit jenem Mythos des spätrömisch-awarischen Zusammen-
lebens in der Keszthely-Kultur ab, der seit V. Lipp bis A. Alföldi fortlebte.238 Sie war die erste, 
die die Theorie vertrat, wonach «das Volk der Körbe hen-( »hrgehänge» im Laufe des 6. J ah rhunde r t s 
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 L. BARKÓCZI: A 6th c e n t u r y cemetery f rom 
Kesz the ly-Fenékpusz ta . Acta Arch. Hung. 20 (1968) 
275 —,310 —311.Dere.: Das Gräberfe ld von Kesz the ly-
Fenékpusz ta aus dem 6. J a h r h u n d e r t . J b R G Z M 18 
(1971) 1 7 9 - 1 9 1 . 
2 3 4
 К . H O R E D T : D i e S i e d l u n g . . . o p . c i t . 1 0 4 7 , 
Anm. 3. Ders.: 1969, 134. 
2 3 5
 K . H O R E D T : Z e n t r a l r u m ä n i e n . . . 1 9 0 u n d 
Anm. 2. 
2 3 6
 K . H O R E D T Die D e u t u n g . . . op. ci t . 207; 
Ders.: Dac ia X V I I I 1974, 184 und Anm. 
2 3 7
 K . H O R E D T : 1 9 7 5 , 1 1 8 A n m . 3 0 . 
238
 1. KOVRIG: Arch. É r t . 85 (1958) 6 6 - 6 8 . 
3 Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 31, 1979 
34 I . BÓXA 
in die Umgebung von Keszt hely einzog.239 Es gab hier früher keine Spur und keine Übergangsform 
dieser Kultur. Das Zentrum der neueingezogenen Bevölkerung war zuerst das Castellum von 
Fenék. Als dort das Leben um 630 herum unerwartet aufhör te , begann dann die Besta t tung in 
e twa 10 Dörfern der morastigen, waldigen Umgebung; diese Bestat tungen umfassen das 7. — 8. 
Jahrhundert . Es werden genau jene Kriterien angegeben, die dafür sprechen, daß die betreffende 
Bevölkerung christlich war. (Wesentlich ist von diesem Gesichtspunkt aus die im Jah re 1960 
veröffentlichte Publikation des Gräberfeldes von Keszthely.240) Die Bestat tungen erfolgten in Holz-
särgen, mit gefalteten Händen. Die Gräber der Männer hat ten keine Beigaben, nur selten kam in 
ihnen je ein Gegenstand von awarischem Typus zum Vorschein. Die vier charakteristischen 
Schmucksachen der Frauengräber sind: Körbchen-Ohrgehänge, die Brustnadel, anfangs mit vier-
eckigem, später mit gespaltetem Schaft, die Scheibenfibeln und die bronzene Armbänder mit 
Schlangenkopf. Nie gab es Speise und Gefäß in mehreren Tausenden von diesen Gräbern.241 
Bona ver t r i t t heute nicht in allem dieselben Ansichten wie «Bona 1962»; darüber habe 
ich schon mehrmals geschrieben. Doch folgte ich, indem ich die ethnischen Verhältnisse Pan-
noniens im 6 . - 7 . Jahrhunder t untersuchte, in der grundlegenden Frage der Keszthely-Kultur 
der Ansicht von Kovrig. Ich betonte, daß die «Inseb-Theorie von Alföldi überholt ist. Wohl 
wird zwar die Umgebung von Keszthely am Ende (im 7.—8. Jahrhunder t ) in der Ta t «iso-
liert», doch erst nach 630. In der vorangehenden Zeit versuchte ich die Verbindung — über die 
gleichaltrigen Körbchen-Ohrgehänge-Bestattungen in Bled (in Slowenien) — mit dem römischen 
Block des 6. Jahrhunder ts in den Alpen nachzuweisen. Von dorther wollte ich die Körbchen-
Ohrgehänge und die Stilusnadeln ableiten, während die Scheibenfibeln meiner Ansicht nach by-
zantinischen Ursprungs sind. Diese Bevölkerung von den Alpen isolierte sich im 7.—8. Jahr -
hundert ; sie h a t t e mit den Awaren nur über einige Schmucksachen eine Verbindung (Über-
gabe der Scheibenfibeln und der Stilusnadeln und Übernahme der Melonenkern-Perlen).242 
Keiner von uns hat sich mit den angeblichen lokalen und spätrömischen Ursprung der 
Stilusnadeln beschäftigt, die übrigens für das Beurteilen der Keszthely-Kultur lange nicht so 
wichtig sind, wie die Scheibenfibeln und die Körbchen-Ohrgehänge. Ich habe übrigens meine 
neuere und mehr überlegte Ansicht schon im Jahre 1971 in meiner Zusammenfassung der Völ-
kerwanderungszeit im Kapitel «Die Keszthely-Kultur» dargestellt.243 Hier halte ich das Volk der 
Keszthely-Kultur für eine Bevölkerung, die nach 568 angesiedelt wurde oder eingezogen war. 
Anlaß zu den meisten Mißverständnissen wurde die Arbeit von A. Kiss, die — außer den 
Kar ten und dem Katalog — aus einer einzigen Seite besteht. Es handelt sich um eine nicht beson-
ders gut überlegte und eben in den entscheidenden Punkten nicht belegbare Arbeit. Kiss folgte 
nämlich ohne Kri t ik der Ansicht von Alföldi, er übernahm von ihm jene Theorie, daß die Stilus-
haarnadel als Frauentracht unmittelbar von lokalem und spätrömischem Ursprung wäre.244 E r 
kontrollierte nicht die römcrzeitlichen Angaben von Alföldi,245 die für das Thema kaum als Beweise 
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 A. ALFÖLDI: Der Unte rgang der Römerher r -
s c h a f t in Pannonién op. cit. 54 A n m . I: E s werden 
hier jene «pannonischen Gräber des 4. J a h r h u n d e r t s » 
aufgezähl t , in denen die stili «sicher schon als H a a r -
nadeln» und «immer bei Frauenskele t ten» vorkom-
men. Diese sind der Reihe nach die folgenden: 
Vösendorf : O. MENGHIN: Spät römische G r a b f u n d e 
ausVösendor f ( N - Ö ) . J b f. Al t . V I I , 1913, 2 4 4 - 2 4 5 a 
( = bei Alföld i 44 ff.). Ein Ziegelgrah mi t Doppelbe-
s t a t tung d a s sowohl im Al t e r t um wie auch in de r 
Neuzeit ges tö r t wurde. I n der ersten Bes t a t t ung : e ine 
Zwiebelknopffibel (Fig. 1) — also zweifellos ein Mann ! 
— ein Henke lnapf (Fig. 2), ein spiegelähnlicher Ge-
gends tand. Mit diesem zusammen (3): «Eine sti lus-
ähnliche Haa rnade l aus Bronze, teils neu, teils a l t in 
Acta Archaeolü'jica Academiae Scientiarum Iluwjaricae 31, 197!) 
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gelten können; er begnügte sich offenbar mit dem alanischen oder ostgermanischen Grabfund von 
Untersiebenbrunn.246 Man kann dem übrigen Gedankengang bei ihm nicht leicht folgen. Denn Kiss 
verband — wie oben in einem Zitat darauf schon hingewiesen wurde — den Gebrauch des Stilus 
als Haarnadel eindeutig mit den Germanen. Er erblickte die römische Form der Tracht — im 
Gegensat/, zu Alföldi, wie er dies auch selber hervorgehoben hat247 — im Zusammenhalten des Klei-
des. in diesem Zusammenhang verwies er auf das Stichwort «Ruházat» ( = Kleidung) im längst 
veralteten Lexikon des Altertumes ( = Ókori Lexikon) von V. Petz (190 2),248 wo man jedoch 
wörtlich nur soviel lesen kann: «die römischen Frauen befestigten den Schleier mit Nadeln am 
Kopf». Es bleibt dabei rätselhaft , wie Kiss daraus die charakteristische römische Tracht der Brust-
nadeln oder der Kleidernadeln ableiten wollte. Anstat t dessen steht die Behauptung: «Der Ursprung 
dieser Tracht geht auf römische Zeiten zurück.»249 (Er meinte damit die Tracht der Brustnadeln.) 
Doch hat er in den konkreten Analysen die Reali täten nicht verlassen. Er hat vor allem 
nachgewiesen, daß in Pannonién im (3. — 8. Jahrhunder t die Stilusnadeln als Stecknadeln auf 
der Brust getragen wurden; vor allem soll dies fü r das Gebiet der Keszthely-Kultur gelten; von der 
Bevölkerung dieser Kultur sollen die herumwohnenden Awaren die Tracht übernommen haben.2 5 0 
Es handelt sich also um einen Modebrauch der Keszthely-Kultur, deren Bevölkerung auch nach der 
Ansicht von A. Kiss eine angesiedelte war.251 
vier Stücke zerbrochen, ursprüngl ich e twa 12 cm 
lang.» — Menghin h a t die Nade l f ragmente n i ch t ver-
öffentl icht . Sowohl der Grabzusammenhang wie auch 
die Form sind unbekann t ; Verzierung wird n i c h t 
e rwähnt . 
Zalaszentgrót: В. POSTA: Zala-Szent-Gróthi ása-
t á s (--- Ausg rabung in Zalaszentgrót) . Arch. É r t . 15, 
1895, 328. — E s wurden schon vor der Ausg rabung 
Funde aus ges tö r ten Gräbern und aus e inem Sar-
kophag (Grab I . ) , dem Lei te r der Ausgrabung, B. 
Pos ta , über re ich t . D a r u n t e r be fand sich eine b ronzene 
Nähnadel , e ine andere f ragmentar i sche b ronzene 
Nähnadel und eine «stylusähnliche, ganz g la t t e bron-
zene Nadel», Länge: 10,2 cm — ferner Perlen. E s 
hande l t sicli a lso in diesem of fenbar zwei fe lhaf ten 
F u n d z u s a m m e n h a n g entweder um einen echten «sti-
lus», oder u m eine ((Vorläuferin» jener St i lusnadeln , 
die schon in A n m e r k u n g 220 e r w ä h n t wurden. 
Dunapentele : G. GASPARECZ: Régi római r a j z ós 
írószerek a Magyar Nemzet i Múzeumban ós az Aquin-
cumi Múzeumban ( = Alte römische I n s t r u m e n t e z u m 
Zeichnen und z u m Schreiben im Ungarischen Nat io-
na lmuseum und im Museum von Aquincum). Arch. 
É r t . 25, 1913, 341 und A n m . 3. — Man liest in 
der zit ierten A n m e r k u n g 3 anläßl ich eines echten , 
geschmückten «stilus» wörtl ich folgendes: «Professor 
D r . Ede Mahler h a t in Dunapen te le im J a h r e 1907 
anläßlich e iner Ausgrabung mehre re solche «st ili» ge-
funden.» — Ein Grab wird dabe i n ich t e rwähn t . Uber 
den anderen Sti lus, den Mahler i. J . 1907 in e inem 
Grab gefunden h a t , siehe oben die A n m e r k u n g 220. 
E c h t e «Stili» w u r d e n nördlich vom Castrum in sog. 
B a u Nr. 2 g e f u n d e n (MNM Inv . Nr. 85, 1900, 2 7 0 -
271, Intercisa U . op. cit. 549). Der eine von diesen 
wurde veröf fen t l i ch t (A. RADNÓTI: Intercisa 11. 233, 
N r . 34., 40 Taf . 20); es ist ein üblicher Schreibgriffel . 
Carnuntum : Bericht d. Vereins C a r n u n t u m f ü r 
d ie J ah re 1904 u n d 1905 (1906) 103. Grabungen in 
der Zivilstadt. 115. Grab in Bau 1. Funde a u s d e m 
G r a b : Münzen des Severus Alexander , Phi l ippus 
Arabs und Gall ienus; zweihenkliges Gefäß, A r m b r u s t -
fibel, K a m m ; also zusammen mi t gut da t i e r t en , 
charakter is t ischen Funden a u s dem 3. J a h r h u n d e r t : 
«zwei Stili a u s Bronze». W a s die beiden Nadeln be-
t r i f f t , die m a n auf Fig. 8 seilen kann , l äß t sich n u r 
eines über sie m i t B e s t i m m t h e i t behaup ten : sie haben 
gar nichts, weder m i t den «stili», nocli m i t den spä t -
an t iken St i lusnadeln zu t u n , sie sind gewöhnl iche 
Haa rnade ln . 
V indobona : F. v. KENNER: Römische F u n d e in 
Wien 1 9 0 9 - 1 9 1 0 . J b . f. Al t . V, 1911. - E s s t i m m t 
zwar, daß m a n auf S. 124 von einem «Leichenfeld» 
liest, auf d e m Großbronzen des H a d r i a n u s u n d des 
Septimiiis Severus zum Vorschein kamen , docli übe r 
die Nadel selbst (125) h e i ß t es: «gefunden 2 m tief 
un te r dem Tro t to i r des Hofe s des al ten Hauses». — 
Außerdem h ö r t m a n von einer römischen Haa rnade l , 
deren Kopf m i t F l iegen-Figur geschmückt ist; 
solche H a a r n a d e l n k e n n t m a n auch sonst a u s Panno-
nién, z. B. a u s Intercisa goldene Stücke; wie es h e i ß t : 
«Haarnadel, 11, 27 cm lang. Den Kopf b i lde t eine 
Fliege m i t geschlossenen Flügeln (Fig. 16)»; dieser 
Gegenstand e r inner t also höchs tens m i t seinem Kno-
tenschmuck a m oberen Vier te l an die späteren Stilus-
nadeln. 
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Das Problem wurde da rum so aufregend, weil es am Ende der 60er Jahre doch gelungen 
ist, in einigen pannonischen Gräberfeldern des 6. Jahrhunder t s die blassen Spuren einer Bevölke-
rung nachzuweisen, die vermutlich römischen Ursprungs war; es handelt sich dabei um die «pan-
nonii» des Paulus Diaeonus.252 
Die meisten von den 90 Gräbern des langobardischen Gräberfeldes von Szentendre (526 — 
568) waren typisch langobardisch. Die Männer mit Schwertern und Lanzen lagen in Särgen aus 
Baumstämmen in 3—4 m tiefen mächtigen Gräbern; die Frauen trugen charakteristische Schmuck-
sachen. Der Menschenschlag (darunter auch die Frauen) war in den meisten Fällen kräft ig und 
hochgewachsen: 170 — 180 cm, mit Blutgruppe A oder AB und mit charakteristischen nordischen 
oder Cro-Magnon-Zügen; der 18 — 21% Cholesterin-Index verrä t die reichliche tierische Nah rung 
(Fleisch und Milch). 
Es befand sich jedoch an dem einen Rande dieses Gräberfeldes eine Gruppe aus 13 Gräbern; 
in dieser Gruppe lagen die Bestat te ten in Brettersärgen und nur 80—100 cm tief. Die Größe der 
Männer und Frauen betrug nur 145—150—160 cm; sie gehörten zu der Blutgruppe О oder B; 
der Schädeltypus war mediterran, alpin und alpino-mediterran; der auffallend niedrige 7 — 8 % 
Cholesterin-Index verrät die überwiegende Pflanzen-Nahrung. 
Ihr archäologisches Merkmal war hei den Frauen einige billige Perlen, bei den Männern 
nichts.253 
Die voneinander unabhängig und «blind» zusammen mit L Lengyel und I. Kiszely geführ-
ten Untersuchungen ergaben also in diesem Fall solche Schlüsse, die man in der Erforschung der 
Ethnika immer beachten soll. Die Kont inui tä t der Menschen (Menschengruppen und menschlicher 
Gemeinschaften) ist ein komplexer Begriff, der von historischer, archäologischer und auch von 
naturwissenschaftlicher Seite her untersucht werden soll. Bloß aufgrund eines Fund typus oder 
sogar aufgrund von technischen Griffen, kann man eine Kont inui tä t höchstens vermuten, aber 
nicht beweisen. 
Man hat mit der obigen komplexen Methode eine andere, kompliziertere Form des germa-
nisch-römischen Zusammenlebens aufgrund des Gräberfeldes von Hegykő in der Nähe von Sopron, 
das 81 Gräber besaß, nachweisen können. Archäologische Kennzeichen der eroberten Bevölkerung 
waren in diesem Fall, daß ihre Gräber keine Beigaben besaßen, die Hände der Bestat teten auf der 
Brust oder auf dem Becken gefaltet lagen. Die Mischung der Blutgruppen und der Typen war 
schon im Gange, aber die Unterschiede waren noch sichtbar. E twa 40% der hier Bestatteten kam 
aus jenem Teil der Bevölkerung, der vermutlich provinzialer Herkunf t war.254 Man fand auch im 
nahegelegenen Sopron (Scarbantia) einige solche sehr späte Gräber (5. —6. Jh.) , die gar keine Bei-
gaben enthielten.255 
Untersucht man das Problem von archäologischem Gesichtspunkt aus, so sind fü r die 
Überbleibsel der einstigen römischen Bevölkerung in Pannonién in der Periode zwischen 500 und 
568 die Gräber ohne Beigaben und der christliche Ritus der Besta t tung charakteristisch. Die Stilus-
nadel ist für diese Bevölkerungsschicht nicht bezeichnend, diese kommt immer bei den Vornehmen 
der Germanen vor; noch weniger ist ein Merkmal der Überbleibsel der einstigen römischen Bevöl-
kerung die eiserne Fibel, die in Pannonién nirgends vorkommt. Die Grundelemente der Keszthelv-
Kultur sind in der Tracht der unterjochten Bevölkerung ebenso nicht vorhanden wie dieselben 
auch in der Tracht der Germanen fehlen. 
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Ein jeder kann es auch selber beurteilen, wie völlig anders die Bestattungen in der Basilika 
von Fenékpuszta und iin außerordentlich reichen Horreum-Friedhof in der Periode nach 568 sind, 
nicht so wie die Gräber der elenden, verknechteten Abkömmlinge der einstigen Provinzialen. 
* * * 
Es ist sehr lehrreich fü r den Forscher der Gepiden der Tiefebene die sorgfältige Veröffent-
lichung des Gräberfeldes von Moresti durch D. Popescu zu lesen.256 Das ist die erste und zugleich 
auch die einzige Veröffentlichung eines gepidischen Gräberfeldes aus Siebenbürgen, die nicht Unter-
schiede und Abweichungen sucht , sondern im Zeichen der kulturellen Einheit der beiden Gepiden-
Blöcke vorbereitet wurde. Es werden die Verbindungen des gepidischen Gräberfeldes von 83 Grä-
bern sowohl mit der Theißgegend wie auch mit Siebenbürgen und darin mit der Bánd-Veresmart 
Gruppe ausführlich begonnen, und mit sachlicher Gründlichkeit behandelt. Wir können die über-
zeugenden Ergebnisse in zahlreichen Punkten weiter erhär ten. Eine ausgezeichnete Parallele 
zur Fibel aus Grab 1 ist die Fibel aus Grab 154 von Szolnok-Szanda; letztere kam übrigens aus dem-
selben Grab zusammen mit der schönen Adlerschnalle zum Vorschein. Die beste Parallele zum mit 
5 Bronzeknöpfen befestigten Lederbezug der Sax-Scheide aus Grab 8 hat man aus Grab 5 des 
langobardischen Gräberfeldes von Tamási — zusammen mit einer bronzenen Stilusnadel. Außer 
den aufgezählten kennen wir noch ein prachtvolles Stück aus Grab 77 von Szolnok-Szanda, das 
der gerippten Verzierung der Messerscheide aus Grab 35 von Moresti ähnlich ist. Eine neue aus-
gezeichnete Parallele zur Fibel des Grabes 42 ist die Fibel aus Grab a von Szolnok-Szanda.Man 
kennt ein ähnliches Stück wie das Ohrgehänge mit massivem Polyeder-Knopf aus Grab 50, aus 
dem Grab !) von Szanda. Wir wollen hier auf die weiteren neuen Parallelen der Schnal-
len, Kämme, Perlen, Messer, Scheren, Pinzet ten und Gefäße nicht ausführlicher eingehen.257 
Moresti bedeutet offenbar nicht das letzte Wort in der siebenbürgischen Gepidenforschung; 
es sind auch ausgiebigere Gräberfelder zu erwarten. Denn von den 83 Gräbern in Moresti, waren 22 
Kindergräber, mit so gut wie ohne Beigaben; 20 andere waren «gestört, zerstört , ausgeplündert». 
Wohl die letzteren hätten die wirklich aufregenden Funde ergeben können. Es gibt aber doch 
einige Fragen, in denen — obwohl wir grundsätzlich derselben Ansicht sind - unsere Schlüsse 
sich einigermaßen unterscheiden. 
Im Zusammenhang mit dem /oteZ-römischenUrsprung jener Ohrgehänge, die mit massivem 
Polyeder-Knopf geschmückt sind (Moresti Gräber 50, 83, A pallida, Lechinta/Lekence, Médias/ 
Medgves, Cordos/Kardosfalva, Inoc/Inokfalva, Someseni/Szamosfalva u. a. m.), beruft sich Popeseu 
auf eine Feststellung von Werner.258 Den römischen Ursprung dieses Ohrgehängetypus haben 
unlängst L. Barkóczi und A. Salamon im spätrömischen Gräberfeld von Csákvár nachzuweisen 
versucht;259 dasselbe tat ich unabhängig von ihnen anläßlich der Veröffentlichung des Südost-
friedhofes von Intercisa.260 I ch habe meine Ansicht auch mit einer Reihe von römischen Beispielen 
aus dem 4 . - 5 . Jahrhunder t unters tü tz t , wobei ich jedoch betonte, daß dieselbe Mode auch hei 
den verschiedensten Völkern aufkam, die im Laufe des 5. Jahrhunder t s nach Pannonién einzogen 
oder außerhalb Pannoniens gehlieben sind.261 Läßt man die einstigen römischen Gebiete — also Pan-
nonién, Dazien und die übrigen Provinzen — außer acht, so stellt sich wie von selbst die Frage: 
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welche im thüringischen Weimar262 und Hassleben 263 im mährischen Vyskov,264 Velatice,265 Novy 
Saldorf,266 Smolin,267 Saratice, im slowakischen Besenov/Besenyő 268 Sarovce/Nagysáró,269 Ni tra/ 
Neutra,270 Velke Kostolany,271 Levice/Léva,272 in Niederösterreich in. Mistelbach bei Holla-
brunn, in der Theißgegend in Csongrád,273 Csongrád-Kettőshalom,274 Kiszombor 275 Gyula,276 Szol-
nok,277 in der Batschka Sombor/Zombor, Backi Monostor/Bodrogmonostor und Zmajevo/Okér 
und schließlich aber nicht zuallerletzt östlich von den Karpa t en in der nördlichen Moldau in Bo-
tosam,278 wohl jene «einheimische Bevölkerung»279 gewesen sein mag, der diese Ohrgehänge zuge-
wiesen werden dürfen. Es stellt sich genau dieselbe Frage auch im Zusammenhang mit den zwei-
seitigen Staubkämmen, die zweifellos römischen Ursprungs sind;280 und doch haben sich diese im 
4 . - 5 . Jahrhunder t in einem so weiten Kreis überall in Europa verbreitet , daß man anläßlich 
dieser Stücke überhaupt nicht an einen unmittelbaren lokalen römischen Einfluß denken kann. 
Es wurde eine ethnische, territoriale oder chronologische Bedeutung auch jenen zwei-
liakigen, eisernen Pfeilspitzen mit Tüllen zugeschrieben, die in den gepidischen Gräberfeldern 
Siebenbürgens zum Vorschein kamen; diesen Fehler hat auch schon T. Kovács begangen, als er 
— einer unbegründeten archäologischen Meinung vom Anfang dieses Jahrhunder t s folgend — 
diese Pfeilspitze fü r ein charakteristisches Merkmal der Bastarnen hielt.281 Obwohl sie im Gräber-
feld von Moresti (ferner in Cipäu/Csapo, Lechinta/Lekence, Capusu-Маге/Nagykapus, Осп i ta/Mező-
akna, Cordos/K ardosfal v a und in der letzten Zeit auch in Valea Larga/ M ez ö сек ed ) nicht vorkommen, 
vermutet D. Popescu in ihnen, «die fast durchwegs in der ungarischen Ebene fehlen»,282 einen 
siebenbürgischen Typus. Aucli Horedt rechnet diese zu den charakteristischen Pfeilspitzen der 
Band-Veresmort-Gruppe,283 und er stellt sie unter den typischen Waffen von Band dar.284 
In Wirklichkeit sind die Pfeilspitzen mit Widerhaken in Siebenbürgen höchstens nur 
häufiger als in den sonstigen gleichaltrigen Gräberfeldern des Karpatenbeckens. Sie kamen in 
Bánd von 187 Gräbern in vieren vor,285 und abgesehen von einem einzigen Fall (Grab 102), zusam-
men mit anderen Pfeilspitzen-Tvpen. Man fand in Bánd auch einen solchen Köcher, der gar keine 
Pfeilspitze mit Widerhaken enthielt.286 In Marosvásárhely kamen in einem einzigen Grab vier 
Stücke zusammen mit einem anderen Typus zum Vorschein.287 Im abwechslungsreichen Pfeil-
spitzen-Inventar von Veresmart gibt es nur ein einziges Exemplar von ihm.288 Man kennt also 
insgesamt 11 Exemplare aus den 10 bedeutendsten gepidischen Gräberfeldern bzw. Gräberfeld-
teilen Siebenbürgens, und das kann keineswegs als etwas sein- charakteristisch gelten. 
Kein Zweifel, bei den Gepiden der Theißebene und ebenso auch bei den gleichaltrigen 
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Langobarden Pannoniens, wurde die Pfeilspitze mit Widerhaken aus einem näher nicht 
bekannten Grunde in den Hintergrund verdrängt. Doch es bedeutet keineswegs, als ob dieser 
Fund typus hier überhaupt nicht vorkäme. Im Grab 191 des gepidischen Gräberfeldes von Szolnok-
Szanda fand ich selber, zusammen mit 13 anderen Pfeilspitzen auch ein schönes Exemplar mit Tülle 
und Widerhaken.289 Es wird nicht schaden, auch darauf wiederholt hinzuweisen, daß das Eisen-
material der großen Gräberfelder der Tiefebene zur Zeit der Veröffentlichung schon zugrunde 
gegangen war. Nichts korrodiert so schnell, und nichts fällt so leicht von einer Pfeilspitze ab, 
wie der Haken. Lebhaf t ist mein Verdacht, daß es auch in den Gräbern 23 und 32 von Szentes-
Nagyhegy unter den übrigen Pfeilspitzen je ein solches Exemplar vorkam,290 und es mag sie auch 
in anderen Gräberfeldern gegeben haben. 
Überraschenderweise kommt dieser Pfeilspitzentypus in den langobardischen Gräber-
feldern der Umgebung von Sopron, in den östlichen waldigen Ausläufern der Alpen wieder vor. 
Es gab in Nikitsch im Köcher des Grabes 27 zwei Exemplare von ihm, wo außerdem die übrigen 
Köchervorräte lorbeerblattförmige Pfeilspitzen enthielten,291 der Köcher des Grabes 28 enthielt 
neben der Pfeilspitze mit Lorbeerblatt-К linge ein Exemplar von unserem Typus;292 in Hegykő 
hat te der Köcher des Grabes 62 zwei Exemplare zusammen mit 7 Pfeilspitzen mit Lorbeerblatt-
Klinge, das Grab 40 ha t te daselbst ein selbständiges Exemplar. Bei den Langobarden in Nieder-
österreich kommt die Pfeilspitze mit Widerhaken schon am Anfang des 6. J h . in Grab 19 von 
Aspersdorf vor.293 Häuf ig ist die Pfeilspitze mit Widerhaken im langobardischen Gräberfeld von 
Testona, das in der bergigen und waldigen Gegend von Piémont liegt,294 ferner bei den Bajuwaren, 
in Südbayern (Weihmörting,295 München-Giesing296 u .a .m.) . Neben Aspersdorf es ist sehr bedeu-
tend von chronologischem Gesichtspunkt aus, daß dieser Typus auch im böhmischen Becken 
vorkommt, wo die germanische Siedlung und Bes ta t tung spätestens bis zum J a h r 550 aufhörte . 
Es gab im Köcher des Grabes 17 von Praha-Podbaba (unter) 7 Pfeilspitzen 5 solche mit Doppel-
haken, und 2 Pfeilspitzen hatten Lorbeerblatt-Klingen.2 9 7 
Die Beispiele legen die Vermutung nahe, daß man die Pfeilspitzen — also wohlgemerkt, 
alle Pfeilspitzen, nicht nur diejenigen mit Widerhaken — von ihrer Funktion, d. h. von ihrer 
Bestimmung her, und nicht einfach bloß von einer formalen Typologie her, zu untersuchen hat . 
Werden nicht bloß ein oder zwei Pfeilspitzen (etwa symbolisch) ins Grab gelegt (oder geschossen, 
denn auch das kommt vor), sondern wird dem Toten ein Köcher mitgegeben, so n immt sein Inhal t 
hei den gepidischen und langobardischen Bogenschützen in den Verhältnissen 4 - 6 — 8- 10 — 12—14 
zu. Bei den Gepiden der Tiefebene beträgt der Durchschnit t 6 — 12. Man findet in solchen Fällen 
im gepidischen Köcher vier-fünf verschiedene Pfeilspitzen in unterschiedlicher Größe; offenbar 
ha t ten alle diese Stücke ihre eigenen und unterschiedlichen Bestimmungen. Zwei häufige Typen 
sind die Pfeilspitze mit Lorbeerblatt-Klinge und Tülle, und die andere, die dreiflügelige mit Schaft-
dorn. Die letztere stellt offenbar eine hunnisch-alanische Erbschaft dar. (Übrigens kann man diese 
von den größeren und schwereren dreiflügeligen awarischen Pfeilspitzen ausgezeichnet unterschei-
289
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den; die letzteren wurden von Reflexbogen mit Knochensteife abgeschossen.) Aber nicht so hei 
den langobardischen Bogenschützen; bei diesen ist nämlich die Pfeilspitze mit Lorbeerblatt-
Klinge und Tülle vorherrschend; dreifliigelige Pfeilspitzen gibt es daselbst kaum. 
Man wird offenbar unterscheiden müssen, einerseits die zum Kampf verwendeten Pfeil-
spitzen (Pfeilspitzen von großem Ausmaß mit Lorbeerblatt-Klinge und Tülle, und dreiflügelige 
Stücke mit Tülle), und auf der anderen Seite die kleineren oder größeren Pfeilspitzen-Typen mit 
Tülle, oder mit Schaftdorn, bzw. die blattförmigen Exemplare; mit diesen letzteren hat man wohl 
größeres oder kleineres Wild, Wiesen-Geflügel, Vögel, Pelztiere oder auch Fische erlegt. Die Pfeil-
spitzen mit Widerhaken und Tülle wurden — dem Anzeichen nach — in der Jagd auf das Wild 
der Wälder, sowohl hei den Siebenbürger Gepiden dem oberen Lauf des Maros entlang wie auch 
in der Umgebung von Sopron und von Hollabrunn bei den Langobarden verwendet. 
Es spielen in den Ansichten über die ethnische Buntheit , bzw. über die gebietsmäßige und 
chronologische Sonderung der Bánd-Veresmart-Gruppe eine hervorragende Rolle einige solche 
Lanzenspitzen, die in der rumänischen Forschung (nach J . Eisner) gewöhnlich als «Nomaden-
lanzen» bezeichnet werden.298 Solche kamen in Bánd aus den Gräbern 49 und 142 zum Vorschein,299 
wobei die üblichen und charakteristischen gepidischen Lanzen des 6. Jahrhunder ts mit breiten 
Lorbeerblatt-Klingen, und manchmal in der Mitte gerippt, überwogen. So sind beide Lanzen-
spitzen von Marosvásárhely (aus den Gräbern IX und XIV).3 0 0 Fs ist interessant, daß die Lanze 
aus dem Grab 142 von Mezőbánd schon durch Kovács unter den spätesten Funden des Gräber-
feldes genannt wird.301 Doch er hielt in diesem Fall den awarischen Einfluß kaum für wahrschein-
lich, denn er betonte ja gerade im Falle der beiden Parallelen — die geradezu als Geschwister-
Exemplare gelten dürf ten —, die aus den Gräbern von Marosvásárhely zum Vorschein kamen, 
die völlige Abwesenheit des awarischen Einflusses.302 Wie er schrieb: die Form der Lanzen 49 und 
142 von Mezőbánd «erinnert uns» an die awarische Lanze von Szentendre.303 Seitdem sind 
zur erstere ausgezeichnete gepidische Parallelen zum Vorschein gekommen (Soit-Paie Grab 25,304 
Szentes-Kökényzug Grab 57,305 Szolnok-Szanda Gräber 8 und 9,306 und Moresti Grab 85,307  
die beste ist die zuletzt genannte Parallele). Popescu rechnet nun weder die Lanze aus dem Grab 
49 von Bánd, noch diejenige aus dem Grab 85 von Moresti zu den Nomadenelementen,3 0 8 indem 
er die Parallelen beachtet . 
Bei Rorodt kommt die Bezeichnung «Nomadentyp» im Zusammenhang mit den Lanzen 
der Gruppe von Bánd-Veresmart seit 1958 vor.309 (Nota bene: die einzige Lanze von Veresmart 
gehört zum charakteristischen gepidischen Typus mit Lorbeerblatt-Klinge.). Bei Bakó wird die 
Lanze aus dem Grab 49 von Bánd schon schlicht als «die Lanzenspitze nach dem Typus von 
Szentendre» bezeichnet.310 Im Jahre 1971 t rägt Horedt die beiden Gräber mit «Nomadenlanzen» 
noch auf einer Ka r t e ein.311 Doch kommt derselbe Begriff in seiner Zusammenfassung von Bánd 
nicht mehr vor. 
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Die charakteristischen frühawarischen Speerspitzen312, deren wir heute schon nahezu hun-
dert Exemplare kennen, erinnern höchstens auf Lichtbildern oder in Zeichnung an die Lanzen-
spitzen von Bánd 142 und Marosvásárhely. Sie sind selten länger als 20 — 25 cm, und machen dem-
nach kaum mehr als die H ä l f t e der 35 — 40 cm langen germanischen Lanzen aus. Es gibt nicht 
dergleichen unter den gleichaltrigen germanischen Lanzen, wie ihre außerordentlich starken Klin 
gen von beinahe quadratischem Durchmesser. Doch man findet ausgezeichnete Parallelen zu den 
3 Lanzen aus Siebenbürgen, nach Maß und Form gleicherweise, aus einigen Kriegergräbern von 
reichen und vornehmen Langobarden in Pannonién. Sehr ähnlich ist z. B. das Stück aus Grab 1 
von Hegykő, wo nämlich die lange Lanzenspitze mit verzierter Klinge zusammen mit der üblichen 
Lanze (die eine breite Klinge hat) zum Vorschein kam (L: 34 cm).313 Man kennt es von Szentendre 
aus Grab 49,314 und von Máza aus Grab 2,315 ein ähnliches wurde in Grab 2 von Mannersdorf316 
und im langobardischen Grab von Oblekovice in Mähren317 gefunden. Häuf ig ist es in den 1 ango-
bardischen Kriegergräbern Italiens (Testona u.a .m.) . 3 1 8 Langobardischer Einf luß (von Pannonién 
oder von Italien her) ha t es unter den Bayern verbreitet (München-Giesing),318 und auf diesem 
Wege kam es auch zu den Franken.3 2 0 (Typus Böhner B. 5, Grab 1 und 4 von Hohenfes).321 
Um die Mitte des 6. Jahrhunder ts erscheint es auch in der Bewaffnung der vornehmsten 
Gepiden: im Grab 7 von Hódmezővásárhely-Kishomok (L: 38,7 cm).322 Eine genaue Parallele zu 
den Lanzen von Mezőbánd und Marosvásárhely ! Zu diesem Typus gehörte auch eine als Lesefund 
zum Vorschein gekommene Lanze von Szentes-Nagyhegy.323 Von der Theißebene kam sie, gegen 
Ende der Gepidenzeit, auch zu jenen Gepiden Siebenbürgens, die Angriffen stark ausgesetzt 
waren. 
Denn es ist ja naheliegend, warum die starken Lanzen von neuem Typus, mit schmalen, 
langen Klingen auftraten. Es verbreitete sich nämlich im Laufe des 6. Jahrhunder ts unter persi-
schem Einfluß sowohl unter den Byzantinern wie auch unter den östlichen Reitervölkern (Awaren, 
Türken) die Verwendung einer mit Lamellen panzer geschützten Reiterei; der Panzer bes tand aus 
Eisenplatten.324 (Die Bearbei tung der heute schon zahlreichen frühawarischen Gräber von gepan-
zerten Reitern wird bald als postumes Werk von D. Csallány veröffentlicht.325) Gegen diese Reiter 
erwiesen sich die Lanzen von altem Typus mit breiten, flachen Klingen als unbrauchbar . Nur eine 
schmale und massive Klinge konnte im Panzer steckenbleiben und unter den Platten eindringen. 
Die Langobarden und Gepiden wollten dies dadurch erreichen,daß siedie Klinge leicht r lwmben-
förmig massiver gestalteten und sie s tark verlängerten. Zweckmäßiger war auch der kürzere 
awarische Speer mit massiver Klinge, womit man die Panzerlamellen unter Umständen auch 
durchbrechen konnte. Aber solche kommen in den gepidisehen Gräberfeldern Siebenbürgens und 
der Tiefebene gar nicht vor ! 
Und zum Schluß noch einige Bemerkungen zur Chronologie der Bánd-Veresmart-Gruppe. 
Wie gesehen, haben K . Horedt in seinen früheren Werken, und nach ihm G. Bakó und 
M. Rusu, den Unterschied dieser Gruppe gegenüber Moresti und den gepidisehen Gräberfeldern der 
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Theißgegend hervorzuheben versucht. Und man wollte die Chronologie des Gräberfeldes (beinahe 
umgekehrt) eben auf solche Gräber gründen, die der Veröffentlicher 1. Kovács topographisch und 
typologisch noch fü r die jüngsten hielt. 
Man nehme hypotetisch an, daß alle Reitergräber von Bánd awarenzeitlich und awarisch 
sind. Dies ist nämlich an und fü r sich gar nicht notwendig, denn man kennt ja von Batajnica,326 
und von den Gräbern 2 und 7 von Kishomok,327 gepidische, und von Grab 47 von Szentendre, 
sowie von den Gräbern 8 und 14 von Kajdacs , auch langobardische Pferdebestattungen;3 2 8 um 
jetzt von den vielen thüringischen Pferdebestat tungen des 6. Jahrhunder ts gar nicht zu sprechen.329 
Doch wurden in diesen Fällen ganze Pferde bes ta t te t . Wohl werden aus Grab 116 in Szőreg und 
von Szolnok-Szanda auch Pferdeknochen erwähnt,3 3 0 doch man kann wegen der Störung des 
Grabes nicht entscheiden, ob hier je ein ganzes Pferd mitbestat te t war, oder nur Teile von ihm ins 
Grab mitgegeben wurden. 
In Mezőbánd wurden in den Gräbern 24, 25, 32 und 44 zweifellos nur Teile des Pferdes 
mitbestattet .3 3 1 Diese Fälle kamen in der Awarenzeit sehr selten vor. A. Kiss, der die Varianten 
der awarischen Pferdebesta t tung im Jahre 1962 zusammengefaßt hat, kannte nur 10 solche Fälle.332 
Heute kennt man vielleicht noch 5 — 6 Fälle mehr. Die Mehrheit der f rüheren Angaben läß t 
sich sowieso nicht kontrollieren. Authentische, dokumentier te und wohl beobachtete Teilbestat-
tungen von Pferden kennt man nur in den folgenden Fällen: Tiszavasvári Grab 21333 Szentes-
Derekegyháza, 334 Gyönk Grab 97335 Szegvár-Sápoldal (mit dem Solidus des Mauricius !),336 und 
Sînpetru German/Németszentpéter3 3 7 (mit dem Solidus des Heraclius aus der Periode 616 — 625). 
Alle diese Fälle gehen auf die beiden ersten Generationen der Awarenzeit (567 — 630) zurück; 
aus der späteren Zeit ist kein Beispiel dafür bekannt.3 3 8 
Das Ohrgehänge mit großer Kugel aus Grab 14] von Bánd wurde durch Horedt mit drei 
solchen Gräbern in Parallele gesetzt, die sich mit Phokas-Münzen datieren lassen (Szentendre, 
Kiszombor 0 .2 und Ju tas 1 16.339) Doch kann man in Szentendre aufgrund von drei Paar Ohr-
gehängen mit den Funden von mindestens drei Gräbern rechnen.340 Es hat sich im Laufe einer neuen 
Untersuchung eines «Tremissis» des Just inus — der hundert J ah re hindurch falsch gedeutet wurde — 
herausgestellt, daß es sich nicht um eine Münze Just inus des I., sondern um diejenige Jus t inus 
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des I I . (565 — 578) handelt, und sie ist kaum abgenützt.341 Man kann also den Gebrauch der Ohr-
gehänge mit großen Kugelanhänger — die zur Zeit der Erscheinens der Awaren in der Ukraine342 
und im Kaukasus schon verbreitet waren343 — ohne Schwierigkeit auch auf die awarische Frühzeit 
datieren. Ebenso verhält es sich auch mit dem an deren Typus, dem Pyramiden-Anhänger ; dieser 
kam aus dem reichen Reitergrab von Szegvár-Sápoldal zum Vorschein — das auch Tei lbestat tung 
eines Pferdes enthielt — und das man mit dem nichtabgenützten Solidus des Mauri ei us (582 
602) — eine byzantinische Nachprägung u m 584 —, datieren kann.344 Es lag im Grabfund von 
Szegvár, den man auf das Jahrzehnt 580 — 590 datieren kann, auf dem vollen Pferdeskelet t ein 
solches Pferdegeschirr mit Beschlägen, das den gepreßten Beschlägen aus Grab 44 von Mezőbánd 
genau entspricht.345 Man soll es nicht mißverstehen. Ich selber habe ja anläßlich der Ver-
öffentlichung des Reitergrabes von Iváncsa nachgewiesen, daß dieselbe Pferdegeschirr-Verzie-
rung mit Roset ten auch noch nach 679 vorkommt (Iváncsa).340 Doch die Teilbestattung des Pferdes 
spricht eindeutig dafür , daß es sich in Bánd nicht um ein solches spätes Fortlehen handelt . 
Man kennt dem gepreßten Fragment aus Grab 150 von Mezőbánd347 nahestehende Verzie-
rungen aus Grab 3 von Nyíregyháza-Kertgazdaság,3 4 8 dat ier t mit dem abgenützten u n d durch-
bohrten Solidus des Mauricius (582 — 602). 
Man kann das Zeitalter der awarischen Gräber von Mezőbánd — wegen der allzu wenigen 
Angaben und Funde — nicht genau best immen. Sicher ist nur soviel, daß sie aus den ersten 
Jahrzehnten der Awarenherrschaft ents tammen. Es liegt kein Grund und Anlaß vor, an die letzten 
Jahre der Frühawarenzeit , also an die Periode nach 630 oder eben an 650—679,349 zu denken. 
Sie könnten zwar auch aus dem letzten Dri t te l des 6. Jahrhunder t s s tammen, doch dies ist nicht 
sehr wahrscheinlich. Man wird ihre reale Zeit zwischen 600 und 630 vermuten; dieser Ansieht ist 
auch Horedt unter dem Titelwort «Band».350 Doch folgt aus all dem auch, daß der germanische 
Kern des Gräberfeldes innerhalb der awarischen Gräber, älter ist als diese Zeit. 
In der Ta t genügt es, Bánd und Veresmart mit den gepidischen und langobardisohen Grä-
berfeldern aus der Zeit vor 567/568 gründlicher zu vergleichen, um sich davon zu überzeugen. Vor 
allem fassen wir einige bisher nicht beachtete Parallelen ins Auge. 
О О 
Das Schloß aus Grab 149 von Mezőbánd351 hat ausgezeichnete Parallelen — sowohl als 
Schloß, wie auch als Grabbeigabe — im Grab 6 von Poysdorf352 und im Grab 52 von Tamási.353  
Das erstere ist auch als Grab eines Schmiedes, gute Parallele zum Grab lü von Mezőbánd.354 
Die verzierten rechteckigen Gürtelplatten mit vier Nieten aus Grab 29 von Mezőbánd355  
stehen nahe bei den ähnlichen Gürtelschmucken aus den langobardischen Gräbern von Znojmo,350 
aber es gab solche Gürtelschmucke auch in Gräbern von Szentes-Berekhát.357 Zu den Schnallen 
desselben Grabes von Bánd358 gibt es eine ganze Reihe von Parallelen, nämlich aus den Gräbern 
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von Berekhát 42,85 9 Szőreg 68,:l(i0 Szandii 135,361 Kishomok 23,302 — um nur hei den Gepiden 
zu bleiben. Die Anhängsel-Verzierungen der von den Plünderern fortgetragenen Fibeln aus dem-
selben Grab363 sind wieder mit einer ganzen Reihe von Fibel-Anhängsel-Verzierungen aus gepi-
dischen Gräbern der Theißgegend verwandt: Szőreg 16,364 mit einem ebensolchen Messer wie aus 
Grab 21t von Mezőbánd — Kiszombor 141», Berekhát 6, 79, Nagyhegy 22, 25,305 und schließlich, 
aber nicht zuletzt, Kishomok 66, ein Gral) mit Adlerschnalle.366 
Man begegnet den Varianten der Riemenenden aus den Frauengräbern 29. sowie 8, 49 
und 157 von Mezőbánd36 ' in den Gräbern Berekhát 249, 256, Nagyhegy 8, 84368 und Szolnok-
Szanda h.369 Und schließlich hat schon I. Kovács die spätantike farbige Prismenperle aus Grab 29 
mit der genauen Parallele aus Grab 8 des langobardischen Gräberfeldes von Bezenye verglichen.370 
Die Exemplare dieses Perlentypus sind aus den langobardischen Gräberfeldern der Zeit vor 568 
heute schon so zahlreich, daß es sich gar nicht lohnt, sie aufzuzählen.371 
Gar nicht selten sind auch die Parallelen der einfachen unverzierten Bronze- und Silber-
platten mit vier Nieten, die man in den Gräbern 13, 70, und 157 von Mezőbánd,372 und in Veres-
mar t 8 373 gefunden hat , nämlich in Berekhát 42,374 Kishomok 43 und Szanda 95375 
Schon I. Kovács liât jene Tierstilfiguren der Platte, die als Einlage den rechteckigen Gürtel-
schmuck aus Grab 174 von Mezőbánd verziert, mit Recht mit den Mustern der Fibel aus Grab 8 
von Bezenye verglichen.376 Dies ist zweifellos der I /B Stil von Salin-Haseloff, der vor 567 verbreitet 
war377 (Gyönk 1, Tamási 6, Ka jdacs 2 und Bezenye 8 Gräber).378 
Das Kreuz, das man auf dem Schilddorn der Schnalle aus Grab 11 von Veresmart sieht,379 
bezeugt vor allem natürlich, daß die Werkstat t , die diese Schnalle hergestellt ha t te , c hristlich war. 
Bekannt sind ähnliche mit Kreuz geschmückte Schnallen aus den Gräbern Nikitsch 2738" und 
Hegykő 11.381 
Man f indet die rechteckigen eisernen Gürtelschmucke der Männergräber von Mezőbánd 
(z. B. Grab 12 und 105)382 in den gepidischen Gräbern 31 und 84 von Berekhát3 8 3 sowie in den 
langobardischen Gräbern 28, 34 und 42 von Tamási3 8 4 wieder. 
Auch die vor allem für Mezőbánd charakteristischen Eisenschnallen385 mit dreikantiger 
Plat te kommen schon in derZei t v o r d e m Jahre 568 in langobardischen Gräberfeldern vor: Kajdacs 
31 und Tamási Grab 41.386 
Auch die tauschierten eisernen Gürtelschmucke aus Grab 15 von Veresmart387 sind heute 
niciil mehr alleinstehend. Tauschierter viereckiger Gürtelschmuck kommt bei den Langobarden 
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im Grab 30 von Szentendre388 und bei dei Gepiden der Theißgegend im Grab 7 von Kishomok 
vor (das letztere Stück wurde nachträglich gereinigt).389 Doch ist die Ornamentik von Veresmart 
13 von späterem Ursprung als die zuletzt genannten Fälle. Hans Bot t erwähnt in seiner ausführ-
lichen Kri t ik zu dem Környe-Buch die Möglichkeit, daß man es hier vielleicht mit einer solchen 
Tätigkeit der Gepiden unter awarischer Herrschaft zu tun hat , die sozusagen eine «Schule» ins 
Leben gerufen haben mag.390 Man wird dieser Theorie nicht leicht Glauben schenken wollen, doch 
sind wir mit seiner Datierung einverstanden: auf keinen Fall kann das Stück aus der Zeit vor 568 
entstammen.3 9 1 
Und zum Schluß noch eine Bemerkung dazu, was man von der völligen Abwesenheit der 
germanischen Fibeln halten soll. Kein Zweifel, daß im Grab 29392 die Metallverzierungen jener 
Bänder erhalten blieben, die ursprünglich von den fortgetragenen Fibeln herabhingen; vermutlich 
ist dies auch beim Grab 36 der Fall.393 
Die Keramik von Mezőbánd vertr i t t im großen und ganzen den Typus des 6. bzw. 
des f rühen 7. Jahrhunder ts . Davon überzeugt uns ein Vergleich einerseits mit der gepidischen 
und andrerseits mit jener awarenzeitlichen Keramik, die mehr dem «Typus von Környe» ähnlich 
ist. Die Seltenheit oder die Häufigkeit der Gefäße im einen oder im anderen Gräberfeld des Zeit-
alters ist kein ethnischer, chronologischer, oder geradezu horizontaler Faktor , sondern es hängt 
vermutlich mit religiösen Gründen zusammen. 
Wir sind am Ende unserer Analyse bei I. Kovács angelangt. Über Bánd und sein Zeitalter 
darf man sich nur mit Vorsicht äußern. Beachtet man die Verwandtschaften mit den Funden von 
merowingischem Charakter in der Theißgegend und in Westungarn, so hat man keinen verläß-
lichen Grund dafür , um zu entscheiden, ob man es hier mit einem Gräberfeld zu tun ha t , das 
im ganzen nach dem Sturz des Gepidenreiches, oder noch viel später, etwa um eine ganze 
Generation nach 567 ents tand; oder evtl. sogar ein Gräberfeld der gepidischen Bevölkerung war, 
die sieh vor den Awaren geflüchtet war, oder auch von den Awaren angesiedelt wurde. Die Anfänge 
des Gräberfeldes gehen auf alle Fälle — nach der Aussage der Funde — auf die Zeit der Gepiden-
herrschaft zurück. Wie friili diese Anfänge gewesen sein mögen, das hät te man nur aufgrund jener 
nicht mehr vorhandenen Funde bestimmen können, die von den Grabplünderern fortgetragen 
wurden. Dasselbe gilt auch für Veresmart und Marosvásárhely. 
Man kann unter den siebenbürgischen Gepiden von Anfang an die Spuren einer bedeu-
tenden Industr ie- und Handwerk-Tätigkeit beobachten. Dies gilt vor allem für die Eisenbearbeitung 
und für das Schmiedehand werk, was gar nicht zufällig sein kann. Auch der Schildbuckel aus dem 
Grab 70 von Moresti394 ist ein eigenartiges lokales Erzeugnis. Es fielen schon Kovács die eigen-
artigen Züge der Eisenbearbeitimg auf, eben im Zusammenhang mit den eisernen Schnallen.395 
Jene Gepiden, deren Gräberfelder in Bánd und Veresmart vorliegen, waren keineswegs 
irgendeine «Mischbevölkerung». Sie scheinen die Eroberung der Awaren anfangs ungestört über-
lebt zu haben. Es begann in Spuren, ans ta t t der früheren gepidisch-merowingischen Kultur , 
eine neue Ku l tu r von awarisch-germanischem Gepräge zu entstehen.396 So darf man es minde-
stens vermuten; vgl. den goldenen Ring von Mezőbánd 39. Die Awaren machten mit der Be-
völkerung von Veresmart um 600 herum einen Schluß (wenn man bloß aufgrund eines Teiles 
von einem Gräberfeld irgendetwas überhaupt erschließen darf) ; dagegen scheint in Bánd zwischen 
600 und 630 eine Art Zusammenleben zustande gekommen zu sein.397 Wir haben den Eindruck, 
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daß man von dieser Zeit ab den Gebrauch des Gräberfeldes, und wohl auch denjenigen der dazu-
gehörigen Siedlung aufgegeben ha t . 
Wohl besser aufgeklärt werden diese zur Zeit noch dunklen Probleme, wenn demnächst 
das Gräberfeld von Bratei/Barát hely veröffentlicht wird. Man findet nämlich unter den hiesigen 
Funden , die im Vorbericht gezeigt wurden,398 auch solche, die über Bánd hinauszugehen scheinen. 
Es ist nicht so leicht, über Noslac/Nagylak — bloß aufgrund des Vorberichtes — etwas zu ver-
muten. Man kann nämlich kaum entscheiden, wann dieses Gräberfeld begonnen wurde. Es ist auf-
grund der eingestempelten Gefäße bzw. aufgrund derjenigen, die mit eingeglätteter Verzierung 
versehen sind, sowie aufgrund einiger Metallfunde, die als älter anmuten,3 9 9 kaum möglich etwas 
über die Chronologie auszusprechen. Man nehme an, daß die Anfangszeit die zweite Hälfte des 6. 
Jahrhunder ts ist .4 0 0 Zu gleicher Zeit sprechen die mit Hand geformten Töpfe dieses Gräberfeldes, 
die nach innerasiatischem Muster vier Zipfel haben,401 und deren Ränder nach osteuropäischem 
Vorbild eingedrückt sind,402 d a fü r , daß hier auch die f rühen Awaren schon erschienen sind. Doch 
die Mehrheit der gezeigten awarischen Eisengegenstände spricht eher für die Awaren in der zwei-
ten Hälfte des 7. Jahrhunderts . 4 0 3 Die auf die ethnische Grundlage bezüglichen Vermutungen sind 
zwar anregend,404 doch sie beanspruchen eine vollständige, fachgemäße Veröffentlichung. 
Ergänzung 
Nach dem Abschluß dieses Manuskriptes bekam ich den ersten Band eines unlängst be-
gonnenen Jahrbuches , mit einem Artikel von K. Horedt in die Hände.405 
Er untern immt eine schwere Aufgabe, indem er die archäologischen Denkmäler des lokalen 
Überbleibsels der römischen Bevölkerung auch über das 4. Jahrhunder t hinaus weiterverfolgt. 
So kommt er zu den wahren Schwierigkeiten des gepidischen Zeitalters: «Es gibt aber Möglich-
keiten, über die Lebensgemeinschaft der Romanen mit den Gepiden einige Anhaltspunkte zu 
gewinnen und diese auch archäologisch zu belegen.» Solche Anhal tspunkte sollten vor allem die 
Siedlungsverhältnisse seihst sein. «Es verdient übrigens hervorgehoben zu werden, daß im (i. J h . 
in ihrem zentralen Siedlungsgebiet in der Theiß ebene bisher keine Wohnbauten der Gepiden frei-
gelegt wurden.» — Dies soll ein greifbarer Gegensatz zu Siebenbürgen sein, wo in jenen Siedlungen 
und Häusern, die in den beiden letzten Jahrzehnten freigelegt wurden, «vielleicht ein romanischer 
Einfluß zur Gel tung kommt». 
Ich habe in meiner Arbei t darauf hingewiesen, daß diese Behauptung heute nicht mehr 
aufrechtzuerhalten ist. Man ha t nämlich in Tiszafüred, in Battonya, und zuallerletzt auch in Eperjes 
genau solche gepidische Häuser mit zwei und mit sechs Pfählen freigelegt,406 die wie die Häuser 
«Awarisierung» gewisser germanischer Gruppen. Die 
f r ü h e r e n germanischen Grundlagen fügen sich von 
e t w a 600 ab in die einheitliche ma te r i e l l e K u l t u r de r 
Awarenzei t hinein. Dies scheint a u c h notwendig ge-
wesen zu sein. Man d ü r f t e auch i m Zusammenhang 
m i t den spätesten R a n d b e s t a t t u n g e n in Band m i t 
e iner solchen Möglichkei t rechnen. Doch bleibt dies 
vor läuf ig bloß eine Arbei t shypothese , nachdem d a s 
Mater ia l allzu wenig ist. 
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in Moresti/Malomfalva oder in Cipäu/Csapo waren. In diesem Fall hat also bloß eine tatsächliche 
Lücke der früheren Forschung die vermeintliche ethnische Unterscheidung ermöglicht. 
I m weiteren der Arbeit von Horedt folgt eine wiederholte Darstellung seiner oben schon 
besprochenen Theorie. In Moresti/Malomfalva sind die Gepiden «nicht die einzigen Bewohner 
der Siedlung. Gerade in den Wirtschaftshütten und auch sonst auf der Grabungsfläche kamen 
wiederholt Stilusnadeln und Eisenfibeln vor, die im gepidischen Fundgebiet an der Theiß nicht 
belegt sind, dafür aber auch im benachbarten Pannonién für die Romanen kennzeichnend sind». 
(Kein literarischer Hinweis.) — In diesem Zusammenhang verweise ich nach wie vor auf den II. 
Teil der vorliegenden Arbeit . 
Doch hat sich die Theorie inzwischen weiter entfal tet : «Im Grahfeld von Bandu sind . . . 
wieder Gräber mit Stilusnadeln, die, wie gezeigt wurde, nicht von Germanen, sondern von Romanen 
getragen wurden. Mit den Stilusgräbern könnten noch Bestat tungen mit römischen Fibeln und 
Spinnwirteln zusammenhängen.»407 Es sollen also auch die 7 zerbrochener und abgetragenen römi-
schen Bronzefibeln aus dem 2, — 3. Jahrhunder t 4 0 8 sowie die «römischen» Spinnwirtel (?) Anzei-
chen der Romanität im 6 . - 7 . Jah rhunder t sein? 
Es erschien unmit telbar nach dem Abschluß meines Manuskriptes das neueste Werk von 
K. Horedt, in dem er die siebenbürgischen Probleme des «östlichen Reihengräberkreises» zusam-
menfassend behandelt.409 
Horedt hat ein mit den bekannten deutschen chronologischen Systemen (J. Werner 1935, 
H. K ü h n 1940, K. Böhner 1958, B. Schmidt 1961) paralleles neues siebenhürgisches Perioden-
system ausgearbeitet. Indem er den beiden neueren Einteilungen folgt, beginnt er seine eigene 
Einteilung mit Stufe oder Gruppe I I ; Stufe I wird f ü r die Periode zwischen 400 und 450, vor der 
Ausgestaltung der Reihengräberkultur reserviert. Die siebenbürgische Stufe II entspricht genau 
der Stufe I in Schematismus von H. Kühn aus dem Jahre 1940, d. h. sie macht rund 50 Jah re 
aus (450 — 500), wenn m a n die historischen Rahmen außer acht läßt . Der Beginn dar siebenbürgi-
schen Stufe IV stimmt mi t Stufe IV der vier zu Grunde gelegten Systeme überein. Dar Beginn ist 
also rund 600, doch sie hört früher auf als die westlichen Perioden IV. Diese Verkürzung der 
Periode entspricht beinahe genau — ohne daß dies im Werk seihst erwähnt wäre — dem chronolo-
gischen Vorschlag von H. Anient. Anient setzt die Phase B3-C des fränkischen Gräberfeldes von 
Rübenach der abgekürzten Stufe IV von Böhner (600 — 660/70) in Parallele, während er mit der 
Phase D von Rübenach eine neue «Stufe V von Böhner» (660/70 — ca. 700) aufstellt.410 
Doch es ist offenbar, daß Horedt nicht Anient gefolgt war; er datierte eher die Ausgestal-
tung der mittel- und spätawarisehen Gräberfelder, die im Herzen des siebenbürgischen Beckens 
einen ernsten und selbständigen Horizont bedeutet,411 ein wenig schematisch: «um 650/670»412 
herum. Aber im siebenbürgischen Becken geht dem späteren awarischen Horizont ein charak-
teristischer und eigenartiger frühawarischer Horizont (567 — 679) voran, den die lokale siebenbür-
gische Forschung neuerdings offenbar nicht zur Kenntn is nimmt. Hierher gehören die Preß-
models von Erzsebetväros/Dumbräveni und Korond/Corund, die Reitergräber von Mezőbánd/ 
Band, mit Gürtel- und Pferdegeschirr, mit Kugel-Anhängsel-Ohrgehänge, und mit Knochen-Peit-
schen-Kopf,ferner die Reitergräber von Nagyenved/Aiud, Diód/Stremt und Dicsőszentmárton/Tírna-
veni mit charakteristischen frühawarisehen Steighügeln, Pferdetrense und Lanzenspitzen; an der 
ersten und an der letzten Stelle fand man auch typisch frühawarische Gefäße. Ebenso hierher 
gehörig ist auch das ganze Gräberfeld von Marosgombás/Gímhas, d. Ii. die Mehrlieil jener 15 Fund-
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orte, die K . Horedt auf seiner Ka r t e als «awarischen Horizont» zusammengestellt hat.4 1 3 Und dann 
hat man die frühawarischen Gräber von Nagylak/Noslac, die einstweilen nicht veröffentlicht sind, 
und die man darum schwer beurteilen kann, noch gar nicht erwähnt; und ebenso unerwähnt blieben 
jene Streufunde (z. B. Veccl/Vetel, Kőhalom/Rupea u. a. m.), die man auf die erste Hälfte des 7. 
Jahrhunder ts setzen kann. 
Der H orizont IV bestünde also bloß aus 5 Gräberfeldern : Mezőbánd/Band und Marosvásár-
helv/Tîrgu Mures, der Gräberfeldteil von Veresmart/Unirea und die nichtveröffentlichten Gräber-
felder von Nagylak/Noslac und Baráthely/Bratei 3; man könnte nicht zu diesen rechnen Homo-
róddaróc/Drauseni und Mezőceked/Valea Larga; das letztere Gräberfeld gehört, aufgrund seiner 
Funde, in die I I I . Phase. Mit dem genannten IV. Horizont sollte also eine andere Gruppe «außer 
Horizont» durchwegs parallel und gleichaltrig sein, ein frühawarischer Horizont aus 8 — 10 
Gräberfeldern und Fundorten. Doch ist diese ganze Konstruktion von vornherein recht un-
wahrscheinlich. 
Die Überraschung wurde durch den — diesmal historischen — Abschluß der siebenbürgi-
schen III. Stufe hervorgerufen, die um rund 500 begonnen war. Den Sturz des Gepidenreiches im 
Jah re 5(57 hält der Verfasser fü r entscheidend wichtig. Damit sind wir zweifellos einverstanden. 
Dieses Ereignis ha t auch dem Gebrauch jener etwa 15 Gräberfelder, die der III . Stufe angehören, 
ein Ende bereitet. Doch wird dieselbe historische Bedeutung jenen Awaren, die das Ereignis 
zustande gebracht hat ten, nicht zuerkannt. Auf ihre sinnlose Verwüstung folgt in Siebenbürgen 
eine 33 Jahre anhal tende Epoche ohne Horizont und Fund, eine historisch und archäologisch 
gleichermaßen undenkbare Lücke.414 Die Rolle der Awaren sollte erst um 600 herum beginnen, 
als verschiedene Volkselemente, darunter in größerer Anzahl auch Gepiden von der Theißgegend 
«in die Randgebiete des awarischen Machtbereiches. . . zwangsweise umgesiedelt wurden».415 — In 
Einzelfällen ist dies wohl denkbar. Doch es ist nicht mehr denkbar, daß man im ganzen Land zuerst 
den Gepiden (und nur den Gepiden !) ein Ende bereitet hät te , und dann einige Jahrzehnte später 
— unabhängig davon , was voranging — dasselbe Gebiet mit allerlei Volkselementen, und darunter 
in nicht geringer Anzahl eben mit Gepiden von der Theißebene, wieder bevölkert hätte; dies 
ist nicht mehr denkbar . 
Fs sei hier noch einiges zu den einzelnen Perioden bemerkt. Man kann die Funde der 
siebenbiirgischen Gruppe II und Gruppe III4 1 6bei den Gepiden der Theißgegend nicht voneinander 
t rennen; sie bezeichnen frühere und spätere Phasen derselben Gräberfelder. Man kann auch in Sie-
benbürgen die Gruppe IL in insgesamt bloß 10 Gräbern (!) von 5 Gräberfeldern nur deswegen 
absondern, weil an keinem dieser Fundorte eine systematische Graining durchgeführt wurde. 
Ein Vergleich der Tabellen zeigt auch, daß Gruppe IV ebenfalls unmit te lbar mit Gruppe I I I 
zusammenhängt.417 Ks geht auch aus der Auswahl eindeutig hervor, daß die eingestempelte und 
eingeglättete Keramik, die Ziehmesser, die Scheren, die Pfeilspitzen, Lanzen, Schwerter, Schild-
buckel, die ovalen Bronzeschnallen, die kreuzförmig durchbrochenen byzantinischen Bronze-
schnallen, ferner die verschiedenen kegeligen Gürtelschmucke entweder alle schon im langobar-
dischen und gepidisehen Denkmälermaterial aus der Zeit vor 568 vorkommen, oder sie sich ohne 
jede Schwierigkeit in eine sozusagen «klassische» III . Periode einfügen lassen, die bis etwa 600 
dauer t . Darüber, und über die jüngeren Funde kann ich nicht anderes sagen, als auf den II. Teil 
meiner Studie hinweisen. 
413
 Die Funde und die Verbre i tungskar t e ver-
öf fen t l i ch t bei K . HOREDT: Das A Warenproblem . . . 
op. ci t . 116 — 117. Man f indet die übrigen hier n i ch t 
gezeigten Funde in de r anderen Arbe i t : «Avarii in 
Transilvania», in: K . HOREDT: Contr ibut i i Ia istoria 
Transi lvaniei , B u k a r e s t 1958, 60—108 — was die 
f rühawar ischen F u n d e be t r i f f t , noch mit einer realeren 
< 'limnologie. 
414
 HOREDT 1977, 2 5 2 - 2 5 5 . 
415
 Ebd . , 264. 
416
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gen der Abb. II und 4. 
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Die Gegenstände, die nach Horedts Theorie für das Ethnikum charakteristisch sein sollen 
- was ich jedoch in meiner Arbeit in Abrede gestellt habe — werden nach wie vor im gesagten 
Sinne behandelt . 
«Schließlich weisen zwei eiserne Bügelfibeln aus Moresti (Grab 17) eher auf einen romani-
schen Bevölkerungsteil hin, da entsprechende Exemplare in gepidischen Gräberfeldern 
der Theißgegend kaum vorkommen.»418 
Das Argumentieren ist diesmal e twas unsicher geworden: Verfasser beruft sich nur noch 
auf das Eisenfibelpaar aus Grab 11 von Kormandin-Jakovo aus Syrmien; die Parallelen 
von der Theißgegend werden auch diesmal nicht erwähnt. 
Tn Moresti «dürfte die soziale Schichtung auch ethnisch bedingt sein» . . . «Gerade in den 
Wirtschaftshütten erscheinen aber als zufällig verlorene Einzelfunde Stilusnadeln und 
eiserne Bügelfibeln, die in dem gepidischen Gräberfeldern der Theißgegend nicht belegt sind 
und als Arbeitskräfte eine andere Bevölkerungskomponente erschließen. Stilusnadeln 
werden übereinstimmend in Pannonién der romanischen Bevölkerung zugesprochen und 
die gleiche Folgerung muß für den Befund aus der Siedlung von Moresti gezogen werden. 
Auch das Paar eiserner Bügelfibeln aus dem Grab 17 in Moresti könnte in dem gleichen 
Sinne gedeutet werden.»419 
Mag die Formulierung auch noch so vorsichtig sein, der Sinn bleibt eindeutig. Verfasser 
beruf t sich nicht hier auf die pannonische Forschung, sondern etwas f rüher . Die auf Stilusnadeln 
gehaute ethnische Theorie h a t nämlich auch hier eine weiterentwickelte Form: 
«Stilusnadeln kommen nur in B a n d vor, sind aber als Siedlungsfunde auch in Moresti 
bezeugt. Sie fehlen in den Reihengräbern der Theißgegend, sind aber in der Frühawarenzei t 
in Pannonién, besonders um den Plattensee und bei Pécs häufig (Anm. 68, ein Hinweis 
auf Kiss, Arch. É r t . 1968, 93 —101) und werden als ein für die romanische Bevölkerung 
kennzeichnendes Trachtenzubehör angesehen.»420 
Das Argumentieren ist also nicht mehr genau dasselbe wie früher. Hält nämlich Verfasser 
Band, das der Gruppe IV zugerechnet wird, f ü r frühawarenzeitlich — wie es zu einem bedeutenden 
Teil in der Tat ist — dann sollte er die Parallelen der Stilusnadeln von Band nicht in den gepidischen 
Gräberfeldern derTheißgegend vermissen, die ja der vorangehenden Periode (Gruppe I I I ) angehören, 
sondern in den gleichaltrigen frühawarenzeitlichen Gräberfeldern; aber in diesen letzteren sind sie 
doch zahlreich vertreten. J a , die Arbeit von A. Kiss zählt diese in der Ta t auch auf,421 und zwar 
nicht bloß Keszthely (denn von diesem ist ja die Rede, nicht von der «Umgebung des Plattensees», 
was die Hälf te Transdanubiens umfaßt), u n d auch nicht bloß «bei Pécs», sondern aueli Lébény, 
Pilismarót, Csákberénv, J u t a s , Balatonfüzfö (liier käme das zur Zeit der Abfassung der Arbeit 
von Kiss nocli unveröffentlichte Grab 208 von Várpalota-Gymnasium)422 Előszállás, Cikó, 
ja auch noch jenseits der Theiß Tiszabura. Aucli A. Kiss hält alle diese fü r «awarische» oder awa-
renzeitliche Gräberfelder, völlig unabhängig davon, welche Schlüsse er mit der Verbreitung der 
Stilusnadeln verbindet. Wie sehr dieser Schluß nicht «übereinstimmend», sondern im Gegenteil, 
«alleinstehend» ist, darauf wurde oben schon hingewiesen. Doch ist der Vergleich von Horedt 
diesmal auch methodisch unannehmbar . 
Das Beweismaterial h a t sich auch diesmal nicht vermehrt . Aus dem Gräberfeld von Moresti 
werden die schon zweimal gezeigten 4 Eisenfibeln und die 3 Stilusnadeln veröffentlicht, von Band 
eine geschmückte Nadel mit Schaufelchen-Kopf und eine andere ungeschmückte.423 Auch icli ver-
weise dementsprechend auf das in meiner Arbeit schon dargestellte. 
118
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Gar nicht neu sind in der Beschreibung der Gruppe IV die Wendlingen, wie: «Übergang 
von der Fibel- zur Gürteltracht»,424 «Nomadenlanze», und «Pfeilspitze mit Widerhaken und Tülle . . . 
als neue Form».425 Da war dagegen zu erwarten, daß — gestützt auf den spätrömischen Ursprung 
der Ohrgehänge mit massivem Polyederknopf— die Frage gestellt wird: ob die Träger dieser Ohr-
gehänge nicht auch selber lokale Römer waren. (Diese Frage wird jedoch seitens von K. Horedt 
mit einigem Zweifel gestellt.426) Horedt schließt seine Studie — unter einem Hinweis auf die Fest-
stellungen von V. Bierbrauer — mit dem folgenden Satz: «Stilusnadeln, Eisenfibeln und teilweise 
wohl auch bronzene Würfelohrringe ermöglichen auch in der Reihengräberzeit den archäologischen 
Nachweis von romanischen Bevölkerungsteilen.»427 
I. Hica-Cîmpeanu geht — anläßlich der Besprechung meines Intercisa-Buches — in der 
«ethnischen» Auslegung dieses internationalen Modeschmuckes, der von Dagestan bis zum Atlan-
tischen Ozean überall weit verbreitet war, noch etwas weiter: «Sollte die Ansicht von ihrer römi-
schen Herkunft zutreffen, so würden sie einen wertvollen Hinweis für die romanische Zugehörigkeit 
ihrer Trägerinnen in der früheren römischen Provinz Dazien bilden.»428 Es war also keineswegs 
überflüssig zu betonen, daß die Mode dieser Ohrgehänge interethnisch verbreitet war. 
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1. R Ü C K B L I C K 
Die Problemat ik des Bes ta t tungs r i tu s mit vers tümmel ten Rinderschädel wurde zuerst 
durch die Arbei t von Gy. Török i. J . 1962 gestell t : «Pogány kul tusz emléke a sopronkőhidai temető-
ben (Denkmal eines heidnischen Kul tes im Gräberfeld von Sopronkőhida).»1 
Gy. Török entwickelte darin den folgenden Gedankengang: 
a) «Es fiel anläßlich der Frei legung der Gräber von Sopronkőhida auf , daß nur die mitt-
leren Teile der Schädel der Tiere zusammen mit den Hörne rn in die Gräber gelegt wurden, während 
die übrigen Teile der Schädel, wie die Spuren an den K n o c h e n zeigten, mit Axt abge t renn t wur-
den . . . Es wurde hei der Freilegung eines Grabes mit dem Schädelteil eines Rindviehs außerha lb 
des Sarges die Spitze einer Eisennadel oder eine Ahle gefunden , woraus es klar hervorgeht ( ?), daß 
diese Spitze damals abgebrochen war, als m a n die abgezogene Tierhaut wieder zusammengenäht 
ha t t e . . . m a n hat die Särge hei der B e s t a t t u n g mit T ie rhau t zugedeckt, und darin waren die 
Schädelteile mit den Hörne rn des Tieres. Die Decke mit dem Tierkopf, die Rindermaske wurde in 
Sopronkőhida so auf den Sarg gelegt, d a ß die Tierhörner sich über den F ü ß e n des Toten erhoben» 
(von mir hervorgehoben, В . M. Sz.). 
b) E s ist einerlei, ob man mi t der Maske zugedeckt hat te , u m das Grab zu schützen, 
um zu helfen, oder um die Aufers tehung zu fördern, man h a t es hier auf alle Fälle mit e inem Über-
bleibsel des heidnischen Glaubens zu t u n , das man auf dem Gebiete einer christlichen f ränkischen 
Grafschaf t im 9. J a h r h u n d e r t nicht mehr erwar ten würde . Man sollte das s tarke ("berieben des 
heidnischen Glaubens dami t erklären, daß« im 9. J a h r h u n d e r t heidnische Airaren in der U m g e b u n g 
von Sopron lebten» (von mir hervorgehoben, B. M. Sz.). 
c) E s werden als analoge — selbstverständlich awarenzeitl iche Fäl le von den F u n d o r t e n 
Mór-Akasztódomb, Zsi tvatő, Oroszlány, Fenékpusz ta und Staré Mésto aufgezählt . 
d) Den glauben weltlichen H i n t e r g r u n d suchte Török im Osten. «Nachdem im Schamanen 
sein Tierahn weiterlebt, ist er nur dann im Besitze seiner überirdischen Fähigkei ten, wenn er in 
die Haut seines Totemahnen einschlüpft.» «So soll es vers tändl ich werden, warum die T o t e n einst 
in Tierhäute genäht wurden.» «So mag die Anwendung einer Tiermaske (Hirsch, Bär, P fe rd , Rind, 
Schaf oder ein anderes Tier) damit im Zusammenhang stehen, von welchem Tierahnen ein-
zelne Gemeinden sich ablei ten wollten. In Mór, Zsitvabesenyő und Sopronkőhida mag von einem 
Rinderahnen die Rede gewesen sein, bzw. bei einigen auch von einem Schafahnen (Oroszlány, 
Fenékpusz ta , Sopronkőhida Grab 72.).» «Die Tiermaske stellt — nach heidnischem Glauben — 
das Symbol des Tierahnen dar , wodurch dieser seine helfende, zu neuem Leben erweckende K r a f t 
entfaltet» (Hervorhebungen von mir, B. M. Sz.). 
E r vermute te , daß in Sopronkőhida wohl noch mehr Tiermasken aus verderblichen Mate-
rial (hauptsächlich aus Holz geschnitzt) gegeben hätte , die spurlos verschwanden. E r scheint sich 
1
 G Y . T Ö R Ö K : Pogány ku l tusz emléke A sopron- Kul tes i m Gräberfeld von S.). Fol. Arch. 1 4 (19(52) 
kőhidai t e m e t ő b e n ( — Denkmal eines he idnischen 8 3 — 9 3 . 
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Abb. 1. Besta t tungen mit Rinder- u n i Schaf/Ziegenschädel in Karpa t enbecken ( Verbre i tungsgebie t d e s 
Bes ta t tungsr i tus m i t vers tümmel tem Rinderschädel nach der Art von Sopronkőhida, — . —. —. Auss t rahlungs-
gebiet des Bes ta t tungsr i tus mit Kinderschädel nach der Art von Sopronkőhida , Verbrei tungsgebiet de r 
Bes ta t tung m i t dem ganzen Tier.) Die Zahlen bezeichnen F u n d o r t e , die Hinweise siehe im Tex t 
diese nach dem Vorbild des Sarges von Civezzano gedacht zu haben, der mit Kreuz, aber auch mi t 
Hirsch- und Widderköpfen geschmückt ist; dies erklärte er mit einem Nebeneinander von christ-
lichen und heidnischen Symbolen zur Zeit der Verbreitung des Christentums. Doch es f ragt sich: 
was liier die Tierhäute ersetzt, die der Verfasser — wie gesehen — für ebenso wichtig hielt wie 
die Hörner!? 
e) Es gab außer den Tiermasken nach Gy. Török auch andere Zeichen, Symbole oder 
Gegenstände im Gräberfeld von Sopronkőhida, die ebenfalls auf den Tierahnen hinwiesen. So 
z. B. eine Gruppe der Lunulen (Grab 115), bei denen der aus dem mittleren Bogen herausragende 
Zweig die Schnauze des Tieres symbolisiert.2 Das andere ist der Schmuck des Salzfäßchens aus dem 
Grab 48, bei dem an beiden Seiten eines Baumes (Lebensbaum) in «perspective tordue» darge-
stellte Pferde mit «Stiermasken» zu seilen sind; dies bedeutet, übersetzt auf die Verhältnisse von 
Sopronkőhida, soviel, daß die Rolle des Pferdes als Tierahnen, wie es bei pferdenzüсhtenden Völ-
2
 A. KRALOVÁNSZKY: Adatok a K á r p á t - m e d e n c e 
X —XI. századi félhold alakú csüngők kérdéséhez 
( = Bei t rag zur P rob lemat ik der ha lbmondförmigen 
Anhänger aus d e m 10 I I . J h . in Karpa tenbecken) . 
Arch. É r t . 80 (1059) 7(1 82. 
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kern verbrei te t war, schon durch das Rind übernommen wurde. J a , «man dürf te ve rmu ten , 
daß einige Geschlechter des pferdezüchtenden Awarentums auch früher schon in enge Verb indung 
mit r inderzüchtenden Völkern t r a t en , und von diesen nicht nu r Viehzucht , sondern auch die 
Verehrung des Rinderahnen übernahmen. I n die Gräber de r Rinderzüchter wurden anfäng-
lich die Hau t , der Kopf und die Beine des Rindes gelegt (Mór), erst s p ä t e r kam die Sargbe-
s t a t tung , zugedeckt mit der Rindermaske, d. Ii. mi t der H a u t des Tieres, in Mode.» 
f) Und zum Schluß wird dies alles historisch e ingebet te t , indem erklärt wird, daß 
«das sjiäte Vorkommen der Verehrung des Rinderahnen im 9. J a h r h u n d e r t sich mit j ener awa-
rischen Volksgruppe verbinden ließe, die von K a r l dem Großen die Erlaubnis erhielt, sich auf dem 
Gebiet zwischen Carnun tum und Savar ia anzusiedeln. Diese G r u p p e mag von der nördlichen Hälfte 
der Kleinen Tiefebene, von ihrem Teil am Donauufer gekommen sein. Um nach ihrem archäologi-
schen Material zu urteilen, mag sie von gemischter Zusammensetzung gewesen sein. Die Bevöl-
kerung, die im Begriffe war, christlich zu werden, hat zu dieser Zeit die Schamanen u n d ihre 
Famil ien schon verfolgt . Von der Reichsversammlung zu Aachen ha t eine G r u p p e der Awaren (die 
Familien der Schamanen) wohl eben wegen der Verfolgungen die Er laubnis zur Ansiedlung 
zwischen Carnun tum und Savaria» erhalten (Hervorhebung von mir, B. M. Sz.). 
Gy. Török hat das obige in seiner monographischen Bearbei tung des Gräberfeldes von 
Sopronkőhida i. J . 1973 nur noch mit unbedeutenden weiteren Angaben e rgänz t . 3 So fand er z. B. 
weitere Analogien zu diesem T y p u s der B e s t a t t u n g in solchen awarischen Gräberfeldern wie 
Ala t tyán , Kassamindszent bzw. im nahegelegenen Sopron-Présháztelep und in einigen österreichi-
schen Gräberfeldern (z. B. War tmanns te t t en ) . 
Es stellt e twas neues das Kap i t e l dar, da s die künstlerische Vorgeschichte der Dars te l lung 
auf dem Vorderblat t des «Salzfäßchens» aus dem Grab 48 un te r such t . Hier b e r u f t er sich als auf 
die äl teste und volls tändigste Dars te l lung auf eine sibirische Goldplat te . Auf dieser P la t te erbl ickt 
er die vollentwickelte Darstel lung dessen, wie jemandem die letzte Ehre erwiesen wird: un te r 
einem Baum si tzt der Schamane u n d hält den K o p f des To t en im Schoß; sein Pferd wird du rch 
einen anderen Begleiter des Toten am Zaum gehal ten. 
Später — wie auf einem von ihm zit ierten Grabdenkmal aus der Han-Zei t — «konnte nach 
der wohlbekannten Handlung die Darstellung der Menschengestalten auch fortgelassen werden; 
auch so war der Sinn der beiden aufgesat te l ten Pfe rde und îles Lehensbaumes klar.» 
Schließlich verweist er noch — als auf eine zeitlich unmit te lbare ikonographische Vor-
s tufe — auf das st ierköpfige Tr inkgefäß im Schatz von Nagyszentmiklós und auf die Darstel lungen 
der gegossenen bronzenen Riemenenden von Szőgye.4 
P. Tonika ha t i. J . 1969 eine gründliche Kr i t ik der E rk lä rung von Gy. Török anläßl ich 
des Rinder-Schädelteiles, der hei der Freilegung der Gräberfeldes von Sopron-Présháztelep 
gefunden wurde, veröffentl icht .5 
Seine Argumente heißen: 
a) «Wir kennen zwar kein gesichertes Schamanengrab aus der Völkerwanderungszeit , doch 
es sind solche wesentliche Elemente der Schamanent racht aus ethnologischen Parallelen b e k a n n t , 
die in unseren Gräbern nicht vorhanden waren» (z. B. die Metallteile der Schamanent rommel) . 
b) «Es spr icht gegen die Vermutung, daß m a n manchmal in weihlichen Gräbern derselben 
Erscheinung begegnet.» 
c) «Die Hörne r mögen zwar einen Bestandte i l der Schamanent rach t bi lden, doch die e thno-
logischen Beispiele un ters tü tzen nicht die Maskenrekonstrukt ion. Die Tiergestal t des Schamanen 
3
 T Ö R Ö K ( 1 9 7 3 ) 3 4 . 
4
 T Ö R Ö K ( 1 9 7 3 ) 5 4 5 8 . Z u r richtigen D e u t u n g d e r 
sibirischen Goldpla t te siehe M. 11. Г Р Я З Н О В : Древ-
нейшие памятники героического эпоса Народов Юж-
ной Сибири. Археологический сборник. 3. J1. 1961. 
2 6 - 27 . 
•"'ТОМКА ( I 9 6 0 ) 5 9 - 9 0 . 
6 Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 31, 1070 
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Abli. '2. Gräber des Gräberfeldes von Sopronkőhida, die Rinderschädel und andere Speisebeigaben enthiel ten: 
I. Rinderschädel; 2. Huhn ; 3. Tierknochen; 4. Eier; 5. Gefäß 
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ist nur selten das Rind. Ursprünglich und primär ist zweifellos der Hirsch. Für die Kopf t rach t s ind 
Eule und Hirschgeweih bezeichnend.» 
d) «Es kommt zwar in den Schamanenerzählungen des ungarischen Volksglaubens auch 
das Rind vor, aber es ist darin nur ein sekundäres Element. Es wäre denkbar, daß ein ähnlicher 
Wandel auch im (vermutlichen) Schamanismus der Awarenzeit s ta t t fand, aber dann müßte m a n 
erklären können, warum hier manchmal Kuhhörner und nicht Stierhörner benutz t wurden?»6 
So sucht Tonika eine einfachere und logischere Lösung. Teils wies er nämlich darauf 
hin, daß die Horner, wie allgemein bekannt , seit uralten Zeiten als Symbole übernatürlicher ver-
derblicher oder, im Gegenteil, apotropäischer Krä f t e galten. Andrerseits erinnerte er auch an solche 
Teilbestat tungen von Tieren, hei denen es von der Technik des Schindens bzw. von gewißen 
zeremoniellen Zwecken abhängig war, wann man den Schädel und auch die Beine, oder nur das Schä-
deldach zusammen mit den Hörnern von der Haut ungetrennt gelassen hatte.7 
H. Friesinger hat sich in seiner Bearbeitung des Gräberfeldes von Tulln,8 und dann in 
seinem Buch «Studien zur Archäologie der Slawen in Niederösterreich«9 eingehender mit diesem 
Bestat tungsri tus beschäftigt. 
Indem er die Argumente von P. Tonika wiederholte, verwarf auch er die Vermutung, d a ß 
es sich hier um eine Schamanenbestat tung handelte; eher verwies er auf die apotropäisch-
symbolische Bedeutung der Hörner, wobei er teils daran erinnerte, daß auch im heutigen völker-
kundlichen Material die österreichischen und bajuwarischen Masken keineswegs so selten sind, u n d 
teils auch jene zeitgenössische Quelle erwähnte, in der sich die Kirche gegen das Maskentragen 
ausspricht («Alii vestiuntur pellibus pecudum, alii assumunt capita bestiarum . . .»). Auch den 
Gedanken der Teilbestat tung verwarf er nicht; denn diese ergänzen seiner Ansicht nach — u n d 
ebenso auch die ähnlichen awarischen Schaf- und Rinderbestat tungen — die in der Awarenzeit 
ü blichen Pferdebestat tungen. 
Mit der Rindshaut wurde dagegen nicht der Sarg gedeckt — wie Gy. Török meinte —, 
sondern teils hat man in diese H ä u t e die Toten selbst eingekleidet (wie man dies in den Gräbern 
von Tulln sieht), und teils hat man die Häute (wie dies die Gräber von Eggendorf und Sopron-Prés-
liáztelep verraten) in die Gräber niedergelegt, die zum Teil schon zugedeckt waren. 
E r hat auch von Österreich alle jene Bestattungen gesammelt, die ähnlich sind, wie die-
jenigen von der Umgehung von Sopron (Tulln, Pot tenbrunn, Pi t ten, Steinabrunn, Eggendorf am 
Wagram, Wimm, Wartmannste t ten) ; von den Parallelen hat er die Bestat tungen mit Schafschä-
fiTOMKA (1969) 78— 79. E s soi bemerk t , daß 
m a n - mindes tens au fg rund dessen wie die neuzeit-
lichen Schamamenbes ta t tungen beschrieben werden -
keinen solchen konkreten Hinweis im Grabe darauf 
e rwar ten kann , daß der Bet re f fende ein Schamane 
war , wie z. B. die Metallteile der Schamanent rommel , 
oder sonstige Schamanengerä te . Denn diese wurden 
n i ch t ins Grab gelegt, sondern meistens in der Nähe 
des Grabes an einen Baum gehängt . Bei den Burjaten 
w u r d e der t o t e Schamane auf eine geschmückte Filz-
decke gelegt, m i t einer Pferdedecke zugedeckt und so 
begraben; m a n ha t ihm den Sat te l un t e r den Kopf 
gelegt, seinen Zaum und Bogen ihm beigegeben, und 
m a n legte ach t ['feile neben ihn ins Grab — wie es 
auch bei jedem erwachsenen B u r j a t e n üblich war -
einen weiteren Pfeil schoß m a n unterwegs z u m Gräber-
feld in der R i c h t u n g auf das H a u s zu. An einen B a u m 
h ä n g t e m a n in der Nähe des Grabes seine Zauber-
gerä te und das Fell einer Reihe von Waldt ie ren bzw. 
a u c h noch eine Schnapsflasche. Bei den Beltiren zer-
s chn i t t m a n das Trommelfel l des vers torbenen 
Schamanen , und m a n h ä n g t e es an einen B a u m und 
m a n legte die Schläger auf die Trommel . Bei den 
Sajagen wurde der verstorbene S c h a m a n e auf e inen 
Berg getragen, wo er n icht begraben, nur hingelegt 
wurde. Aucli hier wurde neben ihm auf einem B r e t t 
seine Trommel und sein Pelzmantel hingelegt . Bei den 
Karagassen h a t m a n die Trommel und das Gewand 
auf einen B a u m gehängt . Vgl. L. K . KOVÁCS: A kolozs-
vári hós tá t lak temetkezése ( = B e s t a t t u n g der sog. 
Hochs t äd t e r in Klausenburg) Kolozsvár 1944, 179 — 
182. Ferner : Л. П. ПОТАПОВ: Материалы по этног-
рафии тувинцев районов Монгун-Тайги и Кара-Холя; 
Труды Тувинской комплексной Археолого-этнографи-
ческой экспедиции 1957-1958. I. Материалы по ар-
хеологии и этнографии Западной Тувы. М.-Л. 1960. 
2 1 2 - 2 3 7 . рис.20, 21.; Л. П. ПОТАПОВ: Очерки этног-
рафии тувинцев бассейна левобережья Хемчика, 5. 
Материалы по шаманству. Труды Тувинский комплекс-
ной Археолого-этнографической экспедиции 1959 - 60. 
II . M.-JI. 1966. 5 0 - 5 5 . ; В. П. Дьяконова: О погребаль-
ном обряде тувинцев, там же, 56 — 80. 
'ТОМКА (1969) 80. 
8
 FRIESINGER (1971) 1 9 7 - 2 6 7 . 
9
 FRIESINGER (1971—74) 8 5 - 8 6 . 
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Abb. 3. Gräber des Gräberfeldes von Tul ln , die Rindersehädel und andere Speisebeigaben enthiel ten 
dein gesondert (Steinabrunn, Oroszlány, Csóka, Sopronkőhida, Érsekújvár , Zsitvatő); und schließ-
lich hat er in den Kreis der Analogien auch jene verstümmelten Rindersehädel einbezogen, die in 
Siedlungen gefunden wurden (Cambodunum, Lorenzberg neben Epfach, Hai thabu, Gniezno, 
Thunau). 
E r hielt auch Umschau, ob es nicht irgendwelche zeitgenössische Parallelen vom Westen 
her gibt. E r fand zwar solche nicht, doch beachtenswert ist der Fundor t in Hammelburg (Unter-
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franken) vom Ende des 5. Anfang des C. Jahrhunder ts , wo in einem Skelettgrab unter den Schien-
beinen des Toten Fragmente eines Rinderschädels, Oberbeinknochen des Rindes und Hauzahn 
eines Ebers lagen.10 
Es ist erwähnenswert, daß in mehreren Fällen (z. B. Tulln, Ritten) nicht nur ein einziger, 
sondern manchmal auch vier-fünf Rinderschädel in demselben Grab lagen, und zwar nicht nur 
bei den Fußenden, sondern an verschiedenen Stellen des Grabes, ja man fand Rinderschädel auch 
unter dem Skelett des Toten. Man wird darum auch jene Vermutung als unsicher bezeichnen 
müssen: ob die Schädel mit Hörnern überhaupt zusammen mit der Tierhaut in das Grab gelegt 
wurden ? 
Zum Schluß hat Friesinger auch das Verbreitungsgebiet dieses Bestat tungsri tus best immt: 
es ist die Gegend zwischen dem Fluß Enns und dem Wienerwald. 
Ich möchte das obige noch mit dem folgenden ergänzen: 
Fis ist nur zu begrüßen, daß Gy. Török auf den erwähnten Bestattungsri tus aufmerksam 
wurde; leider ha t er sich dabei eines solchen Terminus zur Bezeichnung des Brauches bedient, 
der auch den eigenen Gedankengang unglücklich beeinflußt ha t te : das war das Wort «Maske». 
Damit hat er eine solche Gedankenlawine in Bewegung gesetzt, die auch die späteren Forscher, 
die sieh mit demselben Thema beschäftigten, mit sich gerissen hat . 
P . Tomka und H. Friesinger haben sich zwar von Gy. Török's voreiligen Schlüssen distan-
ziert, aber sie suchten nur nach «logischeren» Erklärungsmöglichkeiten für den geistigen Hinter-
grund der «Maske», ans ta t t die Maskenfunktion der verstümmelten Rinderschädel selbst zu über-
prüfen. 
Ich halte es darum für notwendig, im folgenden alle Bestat tungen mit Rinder-, Schaf- und 
Ziegenschädeln, die die genannten Verfasser, und zum Teil auch ich selber gesammelt hat ten, noch 
einmal eingehender zu untersuchen. 
Bei dieser Sammlung ließ icli zu einem einzigen Gesichtspunkt als entscheidend gelten: 
der Schädel des Tieres mußte im Grab liegen, einerlei, ob alleine, ob mit den Beinknochen zusam-
men, oder auch zusammen mit dem vollständigen Tierskelett. 
Dabei habe ich untersucht: 
— auf welcher Stelle er im Grab und im Gräberfeld lag; 
zu welchem Geschlecht gehörte, und wie alt der Tote war, mit dem er bestat tet wurde; 
mit welchen anderen Beigaben, besonders mit welchen Opfergaben und Speisebeigaben 
diese Tiere bestattet wurden, und schließlich 
— wie of t solche Fälle in Einzelgräbern und Gräberfeldern vorkommen. 
Ich suchte Antwort aufgrund solcher Gesichtspunkte, auf folgende Fragen: 
1. Ob sich diese Tierbestattungen mit gewissen Gesellschaftsschichten verbinden ließen, 
die man evtl. mit archäologischen Methoden umschreiben könnte? 
2. Ob sich Regelmäßigkeiten beobachten lassen, wo diese Tierschädel, und mit welchen 
Beigaben zusammen in das Grab gelegt wurden? 
3. Ob solche Gräber eine besondere Gruppe innerhalb des Gräberfeldes bilden? 
4. Ob es bezeichnende Merkmale je nach Geschlecht, Lebensalter oder Beigaben (Tracht, 
Outer- und Speisebeigaben) gibt? 
5. Ob derartige Bestattungen sich geographisch und chronologisch umgrenzen lassen? 
Erst nach der Zusammenfassung von solchen Untersuchungen wird man fragen dürfen, 
wo und welche Parallelen sich denn finden ließen, um den glaubensweltlichen Hintergrund dieses 
Brauches skizzieren zu können. 
1 0
 F R I E S I N G E R ( 1 9 7 1 1 9 7 4 ) 8 6 . 
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Abb. 4. Gräber dos Gräberfeidos von Mühling, die Rinderschädel und andere Speisebeigaben enthiel ten 
2. B E S T A T T U N G E N M I T R I N D E R S C H Ä D E L N AUS DEM 9. J A H К H U N D E R T 
Sopronkőhida (vgl. K a r t e 10) 
fírnb .'). Mann, 71 75jährig, bei der rechten Schulter, doch etwas höher lag der Schädel eines schafart i-
gen Tieres. Andere Beigaben: ein Feuerstein-Spli t ter . Das Grab wurde im Laufe von Erdarbei ten ges tör t , da rum 
ist n ich t s bekannt von etwaigen Beigaben. 
Grab 16. Mann, 23 —27jährig. Ü b e r dem östlichen Ende des Sarges Teil des Gehirnschädels von einem 
Rind mi t Hornzapfen. Darun te r e twas t iefer sind einige Knochen von einem H a l m und Schweineknochen 
erhal ten geblieben. Andere Beigaben: Eisenlan/.enspitze, großes Eisenmesser, Bronzepunze, bronzener Ring, 
Iiliengeschmiicktes, gegossenes, bronzenes Riemenende, Schlageisen und zwei Feuersteine. 
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Grub 21. Kind, 4 —5jährig, 40 cm vom linken Fuß e n t f e r n t und um 35 c m höher , Schädelteil von einem 
Kind mit Hornzapfen. Wei te re Beigabe: ein Eisenmesser. 
Grub 25. Über d e m oberenEnde des l inken Schenkelknoehens einer 56 - 60 jährigen F rau , auf der Spur 
eines Bret tes St i rnknochen von einem Kind mi t Hornzapfen. E t w a s en t fe rn te r lagen Teile vom Becken-
knoclien eines Schafes und zerfallene Hühnchenknochen . Wei te re Beigaben: zwei bronzene Drah t r inge , drei 
Ohrengehänge mit Spiralanhängsel , Per lenhalsket te mit einem eingefädel ten Auhängselglied, ein awarenzeit-
licher seharnier ter Gürtelbeschlag aus Bronze, ein bronzener Schildchenfingerring, beinerner Nadelbehäl ter , 
Eisenmesser m i t Griff aus Hirschgeweih, und eine Eisenahle. Innerha lb des Sarges, neben dem rechten Bein, 
lag das Skelet t eines e in jähr igen Kindes ohne Beigabe (Grab 26). 
Grab 29. Es lagen in der Höhe des Deckelbret tes v o m Sarg eines 15 — 16jährigen K n a b e n , auf der 
südliehen Seite, der Kopftei l von einem B i n d mi t Hornzapfen und Hühnchenknochen , weitere Beigaben: 
bronzener Schildeilenfingerring, Eisenmesser. 
Grab. 57. Es zeigte sich schon hoch über dem rechten Knie des Skelet tes von einem Mann zwischen 
dem 28. und 32. Lebensjahr das Stirnbein von einem Rind . E s fanden sieli in der Nähe a u c h Hühnchen-
knochen. Andere Beigaben: Bronzeplät tcl ien in einer wahrscheinlich taschenar t igen Tüte, der Bügelteil einer 
keltischen (?) Fibel, fünf Feuers te ine , ein zerfallener Drahtr ing, ein Eisciischwert m i t Eisenschutz, ein ähnliches 
Eisenmesser und zwei Eisensehnalien. 
Grub 48. Mann, 23 — 27jährig. Im öst l ichen Ende des Sarges, 20 cm höher als die Sohle des Grabes, 
Stirnteil von einem Rind m i t Hornzapfen . E s lagen in der Füllerde zers t reut Gefäßf ragmente . Sonstige 
Beigaben: Lanzenspitze, Eisenmesser , bronzener Schildchenfingerr ing sowie Sehweineknochen und ein ge-
schmücktes , dreifältiges «Salzfäßehen» aus Hirschgeweih zwischen den Füßen und d e m Ende des Sarges (Abb.5). 
Grab 59. Frau, 55 — OOjährig. Außerha lb des Sarges, in der Südost -Ecke des Grabes auf einer 40 cm 
brei ten Bank, Schädelteil von einem Rind mi t Hornzapfen u n d F ragmen t einer Eisenahle. In der Südwest-
Ecke des Grabes Geflügelknochen. Sonstige Beigaben: auf der B a n k über der öst l ichen Seite des Sarges die 
zerbrochenen Scherben eines großen bauchigen Gefäßes; ein P a a r Ohrgehänge, Per lenhalsket te , Eisenmesser 
mi t be inernem Griff. I nne rha lb des Sarges, neben der Knochen des rechten F u ß e s die Beckenknochen eines 
kleineren Tieres (eines Schafs oder einer Ziege) (Abi). 6). 
Grab 62. Frau , 59 —63jährig. 50 cm höher als das Skele t t , doch außerha lb der Sargstreifens, auf der 
südlichen B a n k , Schädelteil von einem Rind mit Hornzapfen . Auf der gegenüberliegenden Seite 65 em hoch, 
Scherben eines keramischen Gefäßes, im Grabende 58 cm hoch, Geflügelknochen. Sonstige Beigaben: ein Paa r 
Ohrenhänge u n d ein Eisenmesser mi t Griff aus Hirschgeweih (Abb. 7). 
Grab 68. In der Südos t -Ecke des Grabes eines 52 —56jährigen Mannes der übliche Schädelteil von 
einem R i n d u n d Hühnchenknochen . Sonstige Beigaben: in einer taschenförmigen T ü t e pechige Masse, Schlag-
eisen und ein großes Eisenmesser . 
Grab 64. 23 cm e n t f e r n t vom rech ten Knöchelbein eines 19 20jährigen Mannes, doch 20 cm höher, 
Schädelteil von einem Rind , neben dem linken Bein, innerhalb des Sarges ein kleinerer Tierknochen (humerus 
von einem Schwein), auf der Außensei te des l inken Beines, doch 35 e m höher, ein umgefal lenes Tongefäß . Sonstige 
Beigabe: ein Eisenmesser. 
Grab 72. 32 em en t f e rn t vom linken Bein eines 15— 16jährigen Knaben , doch 37 cm h ö h e r außerha lb 
des Sarges, Kopftei l eines W i d d e r s mit Hornzapfen . Sonstige Beigaben: Eisenmesseriind ein Eisengegenst and aus 
mehreren Stücken, von u n b e k a n n t e r Bes t immung. 
Grab 92. Mann, 45 49jährig. In der H ö h e des linken Knies, außerha lb des Sarges, Rind-Sohädel tei l 
mi t Hornzapfen , im Grabende bei den Füßen Scherben eines Gefäßes, heim rechten Fuß Tierknochen (Ilulin). 
Sonstige Beigaben: Eisenlanzenspitze, Eisenmesser , Sporn, Seidageisen, Eisenahle, Riemenende aus Eisen 
(Abb. 8) 
Grab 400. Mann, 55 -59jähr ig , 22 ein von den Fußknochen en t fe rn t , doch 52 em höher (in der urspüngli-
ehon Höhe des Sargdeckels), Stirnteil von einem Rind mit H o r n z a p f e n . E s lagen zwischen dem Sargbre t t und 
der Grabwand heim l inken Schenkel Hühnehenknochen . Sonstige Beigaben: Eisenmesser, Eisenahle, ein P a a r 
Sporen mit d e m Zubehör z u m Aufb inden , Eisenr ing mit ovalem Kopf (Abb. 9). 
Grab 103. im F u ß e n d e des Sarges einer 42-46jähr igen F r a u , doch 50 cm höher als die Sohle des Grabes, 
Rindschädel te i l mit Hornzapfen und Tierknochen (Huhn), zwischen dem l inken Knie und de r Grabwand, 
40 50 cm höher , Scherben eines faßförmigen Gefäßes. Sonstige Beigaben: ein P a a r Ohrgehänge, Eisenmesser 
mi t Griff aus Hirschgeweih und eine eiserne Fischerangel (Abb. 10). 
Grab 440. Außerha lb des Sarges (präzise Lage nicht mitgete i l t ) einer 55 —59jährigen F r a u , Schädelteil 
eines Tieres mi t Hornzapfen und F ragmen te eines Tongefäßes. Sonstige Beigaben: ein bronzener Ohrring, 
Per lenschnur , Spinnwirtel, bronzener Bandr ing . 
Grab 423. Beim l inken Bein einer 65 — 75jährigen F r a u , Schädelteil von einem Rind mi t Hornzapfen . 
In der Nähe der linken Fußknochen , außerha lb des Sarges, Hühnchenknochen . Der Sarg war von drei Seiten her 
mi t großen Steinen umgeben. Außerhalb des Sarges am Fußende lag auch eine Spinnwirtel . Sonstige Beigaben: 
Eisenmesser, ein bronzener Draht r ing , Per lenhalsket te (Abb. I I ) . 
Grab 435. Kind, 8 - 9jährig. Am l inken Bein, 48 cm höher , der übliche Schädelteil von einem Rind, 
und am Ende des Grabes Geflügelknochen. Keine sonstige Beigabe. 
Grab 136. In der nordwest l ichen Ecke des Grabes einer 69 75jährigen F rau , in der I lölie des Sargdeckels, 
Tierkopftei l m i t Hornzapfen , und am E n d e des Grabes Tierknoohen (von Schaf oder Ziege). Beigabenloses 
Grab.1 1 
Es gibt 7 weibliche Gräber un te r den 18 mit Rinderschädeln und zwei mit Schaf-
schädeln, und alle diese waren Gräber von alten Frauen; unter den 14 männlichen Gräbern waren 
" T Ö R Ö K (1973) 8 - 3 1 . 
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Abb. 5. Sopronkőhida , Grab 4.S 
Abb. 0. Sopronkőhida, Grab 59 
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Abb. 8. Sopronkőhida, Grab 92 
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zwei Gräber von Knaben, drei von Jünglingen, vier von jungen Männern und fünf von alten Män-
nern. Das heißt also: Besta t tung mit Hornzapfen kommt in jedem Lebensalter der Männer vor.12 
Die Besta t tung mit Rinderschädel war auch kein Vorrecht einer Gesellschaftsschicht; es 
gibt Rinderschädel sowohl in Gräbern mit reichen und mittelmäßigen Beigaben wie auch in 
Gräbern ohne Beigaben. 
Der Schädelteil des Rindes mit Hornzapfen lag — von einer einzigen Ausnahme abgesehen, 
über die keine beglaubigte Beobachtung vorlag - im unteren Teil des Grabes, abwärts vom 
Beckenteil des Skeletts, auf der rechten in 4, auf der linken Seite in 9 Fällen bzw. im Fußende 
des Grabes in 5 Fällen. 
Es ist beachtenswert, daß in den meisten Fällen auch andere Tierknochen (Hühnchen, 
Schwein, Schaf oder Ziege) neben dem Stirnteil mit Hornzapfen, oder darunter gefunden wurden; 
und daselbst lagen meistens auch Scherben von einem Gefäß. 
Wird die Verbreitung der Bestat tungen mit Hornzapfen innerhalb des Gräberfeldes auf 
einer K a r t e eingetragen, und untersucht man das Verhältnis dieser Gräber zu den übrigen Beigaben 
(Huhn, Schwein, Schaf/Ziege), so bekommt man das folgende Bild (Abb. 2). 
Es kommt im westlichen Teil des Gräberfeldes, und besondern in den ersten Reihen vor, daß 
der Rinder- bzw. Schafschädel nur alleine, oder nur mit Schweineknochen in den Gräbern liegt. 
Es ist bezeichnend für die mittleren Gräber des Gräberfeldes, daß die Schädelteile mit Horn-
zapfen zusammen mit Hühner-Skeletten, oder noch mit Knochen von anderen Tieren (Schwein, 
Schaf/Ziege) gefunden wurden. 
Und zum Schluß verschwindet die Bes ta t tung mit Hornzapfen im letzten Abschnitt-, 
hier f indet man nur noch Huhn-Skelette bzw. Knochen von anderen Tieren (Schwein, Schaf/Ziege) 
in der Gräbern (Abb. 2). 
Die Gefäßbeigaben sind fü r das ganze Gräberfeld charakteristisch; es werden jedoch in 
der letzten Phase jene Fälle häufiger, in denen auch zwei Gefäße ins Grab gelegt werden. 
Die Aierbeigabe ist für die Kindergräber bezeichnend — besonders in der mittleren Phase 
des Gräberfeldes. 
Sopron-Présháztelep (vgl. Kar t e II) 
Grab 1. U m nach den Kunden zu urteilen, es ist das Grab einer F r a n . In der südöstl ichen Ecke des 
Grabes 05 c m über dem Toten , Rindersehädel mit Hornzapfen , da rüber bis 90 cm, die mi te inenander vermengten, 
ineinander gerutschten F ragmen te von zweien Gefäßen; beim Ende der Füße , doch innerhalb des Sarges auf 
der r ech ten Seite ins K r e u z gelegt, Beekenteil eines Schafes oder einer Ziege. Sonstige Beigaben: bronzener 
Haarr ing , Eisenmesser in einem Lederbehäl ter mi t b ronzenem Behälterende.1 3 
In 5 Gräbern der Gruppe, die insgesamt 8 Gräber zählt, waren Gefäße, in zweien 
Schaf- oder Ziegenknochen, und in zweien je ein Huhnskelett .1 4 
Fenékpuszta (vgl. K a r t e 21) 
Grab 72. Grab eines Adults. Beim rechten Knöchel des Skeletts Schafsehädel , mit der Schnauze der 
westliehen W a n d des Grabes zugewandt . Das Grab l inks mi t Steinen ausgelegt, zwischen den beiden Knien Tier-
knochen. Sonstige Beigaben: Eisenmesser, Feuerstein. 1 5 (Abb. 12) 
Grab 71/120. Grab eines Adul ts (Mann?). Auswär t s vom rechten U n t e r a r m , Stirnteil von einem Kind 
mit Hornzapfen , in der U m g e b u n g der F ü ß e Geflügelknochen, u m das linke Knie, Huhnschädel und Rückgra t -
knochen; neben dem linken Sehenkelknochen und rech t s vom Schädel, je ein Tongefäß . Sonstige Beigabe: ein 22 
cm langes Messer.18 
12
 TÖRÖK (1973) 33. 
13
 Т о м к а (1969) 60 76. 
14
 ТОМКА (1969) 60 - 7 6 . 
15
 Á. Cs. Sós: Das f rühmit te la l ter l iche Gräberfeld 
von Kesz the ly-Fenékpusz ta . Acta Arch. Hung . 13 
(1961) 255. 
18
 F ü r die f reundl iche, mündl iche Mit tei lung von 
Rober t Müller sowie f ü r den Einblick in die Doku-
menta t ion dos Gräberfeldtei les möchte ich auf diesem 
Wege meinen aufr ich t igen Dank aussprechen. 
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Abb . 11. Sopronkőhida, Grab 130 
Abb . 12. Keszthe ly-Fenékpuszta , Grab 72 
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Ein bezeichnendes Merkmal jenes Gräberfeldteiles (76 Gräber), der in den Jahren 1951/52 
beim südlichen Tor freigelegt wurde, besteht darin, daß Speisebeigaben nur in gewissen Reihen 
den Toten mitgegeben wurden: so östlich vom Tor in den Gräbern Nr. 3 ,4 ,5 ,10 ,12 ,13 ,14 ,15 , 
72 und westlicli vom Tor in den Gräbern Nr. 67, 73. 
Gefäßbeigaben — manchmal auch 2 — 3 Stücke — kommen in ganzen Gräberfeldteil vor, 
ohne Rücksicht auf Lehensalter und Geschlecht des Toten. Doch Holzeimer kamen nur in 
solchen Gräbern vor, die mit vielen Beigaben ausgestat te t waren. 
Am häufigsten kommen Gefäßbeigaben (manchmal Eimer) in jenem Gräberfeldteil westlich 
vom Tor vor, der durch L. Horváth und R. Müller erschlossen wurde; seltener ist das Vorkommen 
des Geflügels, und es gibt keine sonstige Speiseheigabe. 
Zalavár (vgl. K a r t e 22) 
Grab 311. G rab eines 9 l/2-10jährigen Kindes, 112 cm tief. Daneben Rinder-, Hirsch-, Schwein-, 
Eber- und Pfe rdeknochen auf der linken Seite: e twas wei ter en t fe rn t Fußknöchel) , ein Pferd- und ein Rinder-
schädel, mi t dem oberen Teil abwär ts gedreht .1 7 (Abb. 22) 
Grab 302. G rab eines 6jährigen Kindes , gestör t . Tiefe: 104 cm (beim Schädel), 97 cm (bei den Füßen) . 
Es wurden , nach den Angaben des inven ta rbuches , in der Füllerde des Grabes, in der Gegend um den Hals des 
Skele t ts he rum, Gefäßscherben und F ragmen te eines Rinderschädels gefunden. 1 8 
Beide letztgenannten Gräber kamen aus der Schicht der sog. Gräber des 10. Jahrhunder t s 
zum Vorschein. Sie liegen nebeneinander und schneiden die gemeinsame Segmentwand der Abschnitte 
É/20 und É/6. Sie bilden, zusammen mit den Gräbern Nr. 3(13 und Nr. 304 eine kleinere zusammen-
hängende Gruppe; es wurden auch in den letztgenannten Gräbern Tierknochen gefunden. Von 
diesen vieren ist das Grab Nr. 304 nach Á. Sós aus dem 9. Jahrhunder t (es lag 130 cm tief); die drei 
anderen Bestat tungen sind aus dem 10. Jahrhunder t . 1 9 
Wir zählen diese beiden Gräber eher aus chronologischen Überlegungen unter denjenigen 
auf, die Rinderschädel mit Hornzapfen enthielten; denn aufgrund anderer Merkmale zeigen sie 
mehr Verwandtschaft mit Gräbern vom südlichen Teil der Tiefebene (Csóka, Szeged-Makkoserdő, 
Deszk G.), siehe noch weiter unten. 
Tch halte es f ü r notwendig — ohne auf die stratigraphischen und chronologischen Probleme 
der Gräber von Zalavár-Vársziget näher einzugehen — auf folgendes hinzuweisen: 
Das Gräberfeld von Vársziget (Burginsel) war Friedhof um eine Kirche, und zwar um 
jene Marien-Kirche( ?) herum, die Pribina erbauen ließ. Die Kirche mag von jenen Gräbern, die 
erschlossen wurden, nicht sehr en t fern t gewesen sein; man ersieht dies auch daraus, daß Gräber 
übereinander umso häufiger werden, je näher man dem Rand der Sandgrube kommt. 
Eben deswegen ist es auffallend, wie groß die Zwischenräume unter den einzelnen Gräbern 
sind, wenn man die K a r t e jenes Gräberfeldes untersucht , das als aus dem 9. Jah rhunder t s tammend 
gilt; ja dünn sind hier die Gräber auch dort, wo sie schon Reihen bilden. 
Besonders beachtenswert ist, wenn man dem Entwurf von Giulio Tureo entsprechend 
auch die Kirche auf der Kar te einträgt ; es geht nämlich daraus hervor, daß der freigelegte Gräber-
feldteil in der Nähe der Apside der Kirche lag.20 
Meiner Ansicht nach ist auch ein bedeutender Teil jener Gräber, die als solche aus dem lü. 
Jahrhunder t gelten, in der Tat älter. Dagegen sprechen weder das Fundmater ia l der Gräber noch 
die Art der Besta t tung. .Ja, auch stratigraphisch, ihre Tiefe betrachtend, stehen diese den Gräbern 
aus dem 9. Jah rhunder t sehr nahe. Älter sollen die Gräber auch darum sein, weil die Bestat tungen 
übereinander wohl auf die Weise zustande kamen, daß einzelne Familien sich immer auf derselben 
17
 C s . S Ó S - B Ö K Ö N Y I ( 1 9 6 3 ) 8 3 A b b . 4 1 . 
18
 C s . S ó s - B Ö K Ö N Y I ( 1 9 6 3 ) 8 2 . 
19
 ( ' s . Sós - B Ö K Ö N Y I (1963) 28. 
20
 Á. Cs. Sós: Die slawische Bevölkerung West-
u n g a r n s im 9. J a h r h u n d e r t . Münchner Beiträge zur 
Vor- und Frühgeschichte , Band 22. München 1973. 
Abb . 29, 30. 
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Stelle bestat ten ließen. Die Überbestat tungen erfolgten sozusagen kontinuierlich, und nicht nach 
einem Hiatus von 40—50 Jahren . 
Und schließlich liefern auch jene Gräber, weiter entfernt von der Kirche, über denen sich 
keine neuen Besta t tungen nachweisen lassen, kein Gegenargument gegen eine frühere Datierung. 
Diese Plätze galten nämlich als weniger vornehm, eben darum hat ten hier die Gräber größere 
Zwischenräume. 
Die Siedlung der Burginsel und der Gebrauch des Friedhofes um die Marien-Kirche herum 
mögen ähnliche zeitliche Beziehungen untereinander haben, wie es sich aufgrund der strati-
graphischen Verhältnisse in Récéskút feststellen ließ.21 Als befestigter Ort, blieb die Burginsel 
wohl auch nach der Landnahme im 10. Jahrhunder t bewohnt, obwohl ein großer Teil der Bevölke-
rung, besonders die Handwerker und die Kaufleute , dieses Zentrum nach dem Einzug der Ungarn 
vermutlich verlassen haben, und sie zogen wohl in neue Zentren. Die anthropologischen Merkmale 
derjenigen, die im 11. Jahrhunder t im Gräberfeld der Inselburg bes ta t te t wurden, sind völlig anders 
als diejenigen, die liier früher bestat te t wurden.22 Das kann nur die Folge einer neuen Ansiedlung 
sein. 
Darum kann man — die Meinung G. Fehér 's folgend — im Falle des Gräberfeldes der 
Burginsel nur von Gräbern sprechen, die aus der Periode des 9. oder des 10. Jah rhunder t s ent-
stammen. Es ist nicht möglich über Gräber des 9. und Gräber des 10. Jh r . zu sprechen. Es können 
Tierknochen sowohl in Gräbern aus dem 10. wie auch in solchen aus dem 9. Jah rhunder t vorkom-
men: <1. h. wir können keine scharfen Grenzen ziehen, wenn wir den Brauch der Speisebeigaben 
bewerten und dürfen die in der Erde der Gräber des «9. Jhs.» gefundenen Tierknochen nicht in jedem 
Fall f ü r sekundär halten bzw. jedes Grab in welchem Tierknochen vorkommen auf das 10. Jh . 
datieren. 
Auf diese Weise wird man die Bestat tungen mit Rinderschädeln, die im Gräberfeld von 
Zalavár-Burginsel gefunden wurden, zusammen mit den sonstigen ähnlichen Erscheinungen 
behandeln können; die Schlüsse, die sonst gezogen wurden, dürfen auch hier angewandt werden. 
Endlich noch einige Wörter über die Tierbestat tungen aus dem 10. —11. J h . in Ungarn: 
Wie es aus den Untersuchungen von S. Tettamanti, die die Bestat tungsr i ten des ganzen 
Karpatenbeckens im 10.—11. Jahrhunder t berücksichtigen, hervorgeht,23 kommen Tier-
knochen vor allem in den Gräbern des 10. Jahrhunder t s vor. Im nächsten Jahrhunder t werden sie 
schon spärlicher, und sie sind sehr selten in den Gräbern des gemeinen Volkes und in denjenigen 
um die Kirchen herum. 
Wenn wir die Tierbestattungen überblicken — die Pferde- und Hinidbestat tungen außer 
acht lassend — , kamen Rinderknochen im Gräberfeld des gemeinen Volkes in Sárbogárd-Tinód,24 
21
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und am Rande der Siedlung von Komáromszentpéter zusammen mit Münzen aus dem 12. Jah r -
hundert vor; in beiden Fällen mit abgehauenen Extremitä ten. Außerdem werden noch in Dombóvár 
und Békésszentandrás Teilbestattungen von Pferd, Rind und Reh neben Gräbern aus dem 11. — 12. 
Jahrhunder t erwähnt.25 Endlich, im Grab Nr. 6!) von Letkés-Téglaégető, befand sich über dem 
Kopf des To ten ein Kalbschädel.26 Ich weiß aus einer freundlichen mündlichen Mitteilung von 
P . Tonika, daß anläßlich des Straßenbaus in der Flur von Győrszentiván ein Gräberfeld des Gemein-
volkes gefunden wurde; auch hier lag in einem Grab ein Rinderschädel.27 
Tulln (vgl. K a r t e 4) 
Grab 12. Adul te F rau . 10 cm unter d e m Niveau des Grabes, un ter den Beinen, Schädelteil von einem 
R i n d mit Hornzap fen , und be im linken H u m e r u s h a l s die Knochen eines jungen Huhns . Sonstige Beigaben: 
Eisenmesser, dreigegliederte Stangenperle . Das Gral) war gestör t , der Schädel war schon vom Bagger fort-
gerissen worden. Die Tote h a t t e ursprünglich wohl eine vollständige Per lenhalsket te . (Abb. 13) 
Grab V.l. Mann, Adul tus . lu der südwest l ichen Ecke des Grabes zwei Hornzap fenpaa re von Rindern ; 
es lagen in der Höhe des rech ten Ellbogens ebenfa l l s zwei Hornzapfenpaare , drei von diesen e n t s t a m m t e n von 
Kühen, und ein Zapfen vom Schädel eines j u n g e n Rindes. Innerhalb des Sarges östlich vom linken F u ß , 
Huhnknochen (von einem jungen Tier), und östl ich vom rechten F u ß der humerus eines Schafes oder einer Ziege. 
Sonstige Beigaben: Eisenmesser im Lederbehäl ter mi t Bronzebeschlag (sog. bal t ischer Typus) , Schlageisen, 
zwei Eisenahlen und zwei Feuersteine. (Abb. 14) 
Grab 21. Grab einer erwachsenen F rau . 20 c m westlich von Schädel en t fe rn t , Schädelteile von 3 Rindern 
m i t Hornzapfen (vom Schädel eines Stiers, und von denjenigen zweier jüngerer Tiere); un t e r dem rechten Un-
t e r a r m , Knochen eines al ten H u h n s . Sonstige Beigabe: nur ein Eisenmesser (Abb. 15) 
Grab 26. Kind (Inf. I.). Südwestlich von Schädel zwei Hornzapfen von einer K u h ; in der Höhe des 
linken Un te ra rms , 30 cm über d e m Sargbrett , К n o c h e n eines jungen H uhns; innerhalb des Sarges, südöstl ich vom 
rechten Fuß r ech te r humerus eines Schafes oder einer Ziege. Ks gab keine sonstige Beigabe (Abb. 16) 
Grab 27. Grab eines j ungen Individuums von unbes t immtem Geschlecht. U n t e r dem linken Schenkel 
lag ein Rinder -Hornzapfen ; u n t e r dem rechten Knie fand m a n die Knochen eines jungen H u h n s und den 
linken humerus eines Schafes; es lag auch über d e m linken Schlüsselbein ein Tierknochen (Art nicht mitgetei l t ) . 
Sonstige Beigaben: Eisenmesser, zwei Fragmente von einem Glasarmband (es war vermut l ich an ein organisches 
Material gefest igt) ; und ein viereckiges Eisens tück . 
Grab 30. Mann (Adultus). E s lagen 25 c m westlich von Schädel en t fe rn t ein beinahe völlig unversehr te r 
Ziegenschädel ( junger Bock); 35 c m nördlich v o m linken Schenkel nochen, und 20 cm nördlich vom linken Unter-
a r m je ein Rinder-Hornzapfen; und 25 cm südlich vom rechten Obera rm die K n o c h e n eines jungen H u h n s ; 
auswär t s vom linken Knie, doch noch innerhalb des Sarges der rechte humerus eines Schafes . Sonstige Beigaben: 
ein Paar bronzenes Ohrgehänge, ein Schildchenfingerring, Per lenhalsket te (auch Melonenkern-Perle !)28 (Abb. 
19). 
Wie im Gräberfeld von Sopronkőhida, gruppieren sich auch liier die Gräber um drei Kno-
tenpunkte, und es kommen Bestattungen mit Rinderschädeln nur in der mittleren und in der 
südlichen Gruppe vor (Abb. 3). 
Das Gräberfeld von Tulln hat, verglichen mit demjenigen von Sopronkőhida, mehrere 
neue Züge. Ein solcher Zug ist, daß in manche n G rä h em mehr als ein Paar Hornzapfen vorkommen; 
ein anderer, daß diese Hornzapfen keinen festen Platz im Grab haben — manchmal liegen sie in 
der Nähe des Schädels, ja in einigen Fällen kommen sie auch unter dem Skelett vor. 
Es mag ein wesentlicher gemeinsamer Zug mit dem Gräberfeld von Sopronkőhida sein, 
daß — ebenso wie in der mitt leren Phase jenes anderen — die Rinderschädel immer mit Huhn-
skelett und manchmal auch zusammen mit den Knochen von einem anderen Tier (Schaf/Ziege) 
vorkommen. Aber man fand niemals Gefäße in diesen Gräbern, im Gegensatz zur nördlichen Gruppe, 
und zu einigen Gräbern der mittleren Gruppe, in denen nur noch Gefäße, bzw. in der mittleren 
Gruppe auch H u h n und noch Knochen von anderen Tieren vorkommen (Abb. 3). 
25
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Fitten (vgl. K a r t e 6) 
Abgesehen von einer kurzen Zusammenfassung,29 die die Hauptcharakter is t ika der ersten 
82 Gräber schildert, stehen uns über dieses Gräberfeld nur Grabungsvorberichte3 0 zur Verfügung. 
Durch die Liebenswürdigkeit von Dr. H. Friesinger erhielt jedoch der Verfasser dieser Zeilen die 
Dokumentat ion der in der näheren Zukunft erscheinenden Bearbeitung des Gräberfeldes zur 
Einsicht und konnte auch die Funde studieren, wofür er seinen aufrichtigen Dank hiermit wieder-
holt ausspricht. 
Im Gräberfeld von P i t t en wurden Rinderschädel mi t Hornzapfen in folgenden Gräbern 
gefunden: 
Grab X X I I I . Mann (?). I m Fußende des a n drei Seiten m i t Steinen umgelegten Sarges, a n der rechten 
Seite, lag der Stirntei l eines Rinderschädels mi t H o r n z a p f e n über d e m Streifen des Sarges. Neben ihm, ein wenig 
höher , lagen Knochen eines Geflügels. Zwischen d e m rechten Schienbein und der Sargwand, Holze imer mi t 
Eisenreifen und -henkel. Sonstige Beigaben: Eisenmesser und eiserne Ahle. 
Grab LI V. F rau . Im Fußende der Grabgrube , Stirnteil eines Rinderschädels . Zwischen diesem und den 
Beinen, Knochen von Hühnchen und anderer Tiere. Beigaben: Pe r l enke t t e mit kugeligen und blasigen Perlen, 
zwei einfache Ohrringe und drei Ohrringe mit Schleifenende — eines davon aus Silber, zwei aus Bronze —, die 
le tz teren Exemplare haben wahrscheinl ich kugelige Anhängsel g e h a b t . An der r ech ten H a n d silberner Schild-
schenfingerr ing m i t Kreuz in Kerbschn i t t verziert . 
Grab LVI. Frau . I m Fußende an der linken Seite, auße rha lb des Sarges, lagen Stirnteil eines Rinder-
schädels mit Hornzapfen ; Hühnchenknochen und ande re Tierknochen in einem H a u f e n . Sonstige Beigaben: ach t 
Ohrringe, da run te r drei mit Re i fen , die anderen e infache Drah t r inge ; Per lenket te , Eisenmesser m i t Beingriff 
m i t Kre is -Punkt-Muster ; Feuers te ine . 
Grab LXV. Kind. I m Kopfende der Grabgrube , wahrscheinlich außerhalb des Sarges, un te r den Schar-
ben eines großen Gefäßes, Schädel f ragment mi t Hornzapfen ; zwischen d e m letzteren und dem Schädel des Toten 
Hühnchenknochen . Ein Teil des Grabes war mi t Steinen ausgelegt. Sonstige Beigabe: Eisenmesser. 
Grab LXXI. Frau . Außerha lb des mi t Steinen umlegten Sarges, im Fußende des Grabes, die Stirntei le 
dreier Rinderschädel mi t Hornzapfen . Innerhalb des Sarges im Fußende bzw. im Teil über dem Schädel, Hühnchen -
knochen, Eierschale, verschiedene Tierknochen. Beigaben: Per lenket te , Spinnwirtel, drei bronzene Ohrringe 
mi t Reifen und ein ebensolcher aus Silber mi t granul ier tem Anhängsel in der F o r m von Wein t rauben ; Eisen-
messer. 
Grab LXXVI. Zerstörtes Frauengrab . Im Fußende , Stirnteil eines Rinderschädels . Zwischen den Schien-
beinen Hühnchenknochen , un t e r den zerstörten R ippen , Spinnwirtel . 
Grab LXXV11. F rau . I n der Höhe der r ech ten Schulter des Skele t t s und außerha lb des Sarges, Stirnteil 
eines Rinderschädels , daneben Hühnchenknochen . Sonstige Beigaben: bronzener Ohrr ing mit gedrehten Enden, 
bronzene Punze, Eisenmesser, Per lenke t te , Gefäß. 
Grab LXXV 111. Mann (?), adul tus . Im F u ß e n d e des Grabes , Stirnteil von einem Rinderschädel mi t 
Hornzapfen , im Grabende über d e m Schädel, Hühnehenknochen . Sonstige Beigabe: Eisenmesser. 
Grab LXXIX. F rau . N e b e n dem rechten Schienbein, a u ß e r h a l b des Sarges, F r agmen t eines Rinder-
schädels. Innerhalb des Sarges a m Fußende , Hühnehenknochen . Sonst ige Beigaben: zwei bronzene Ohrr inge mit 
nach un ten ausbre i tendem Spiralanhängsel , ein Ohrr ing aus zwei Bronzefaden gef lochten, Per lenhalsket te , bronze-
ner Bandring mi t Punktkre ise verziert , Eisenmesser, Spinnwirtel . 
Grab LXXXV I I I . Mann. I m Fußende der Grabgrube, in der l inken Ecke, Stirntei l eines Rinderschädels . 
R e c h t s von den eng nebeneinanderl iegenden Füßen ein Gefäß, d a n e b e n bzw. unter d e m rechten Schlüsselbein, 
Knochen eines größeren Tieres, Beigaben: Eisenmesser , Schlageisen mit Feuersteinen, Eisenschnalle, eiserne 
Ahlen . 
Grab XGI. Frau. Im ( h a b e n d e über dem Schädel , Rinderschädel mi t I lornzapfen. Beigaben: Per lenket te , 
drei silberne Ohrringe mit Schleifenende, granulier ter Reifenverzierung und Weint raubenanhängsel ; ein solider 
gegossener Bronzeknopf mit Ose; bronzener Siegelring mi t Kerbschni t tverz ierung; Eisenmesser; kleiner geboge-
ner Bronzedraht (Nadel?). 
GrabXGIX. Grab ohne erkennbares Skelett . U b e r dem Grab, Teil eines Rinderschädels mit Hornzapfen . 3 1 
Grab Gl. Doppelbes ta t tung . Im Frauengrab CI /а unter (!) d e m rechten Schienbein, Schädeltei l mi t 
Hornzapfen , in der Gegend der Schienbeine, Hühnchenknochen , ande re Tierknochen und ein Gefäß. Beigaben: 
Ohrr inge mit Ket tchengehänge , wobei die Ringe aus Fi l igrandraht m i t gedrehten E n d e n bestehen; Pel lenhals-
ke t te , unter den Per len auch Millefioriexemplare. 1111 Grab ( ' l /b lagen a u ß e r Tierknochen keine sonstigen Beigaben. 
Grab GX w a r wahrscheinl ich ein Grab mit Sarg. Beigabe: Rindhornzapfen . 3 2 
Das bis auf einige Gräber vollständig erschlossene Gräberfeld erhielt 130 Gräber. In 15 
Gräbern (cca 1/9 der Gesamtzahl) befand sich ein Rinderschädelteil, uzw. in 8 Fällen im Frauen-
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grab, in 1 Fall in einem Kindergrab, und in 2 Fällen in solchen Gräbern wo das Geschlecht des 
Bestat te ten nicht best immbar war. 
Der Rinderschädel lag in 10 Fällen im Fußende des Grabes, in 2 Fäl len im Grabteil ober-
halb des Schädels, einmal neben der Schulter, einmal unter dem rechten Schienbein und zweimal 
über dem Grab in näher unbestimmbarer Lage. 
Es fällt auf, daß in fast allen Gräbern mit Rinderschädel auch Hühnchenknochen la-
gen. Wo es nicht vorkam (3 Gräber), dort gab es weder irgendwelche andere Tierknochen, noch 
Gefäßbt igabcn. Ein weiteres merkwürdiges Phänomen ist, daß trotz des Gefäßbeigabenreichtums 
des Gräberfeldes (es gibt mehrere Bestat tungen mit zwei Gefäße) diejenige Gräber wo Rinder-
schädel liegten, nur in 4 Fällen mit Gefäßheigaben versehen sind. In einem weiteren solchen 
Grab lag ein Holzeimer mit Eisenbeschlag. 
Wie im Gräberfeld von Tulln, wurden auch hier im selben Grab mehrere Rinderschädel 
gefunden, und es kommt in beiden Gräberfeldern vor, daß die Rinderschädel unter dem Skelett 
liegen. Die räumliche Verbindung des Rinderschädels mit den sonstigen Beigaben (d. h. mit den 
Speisebeigaben und den Gefäßen) im Grab ist ziemlich einheitlich: unter den 15 Fällen liegt in 9 
Fällen der Rinderschädel in der unmit telbaren Nähe der Hühnchen- oder anderen Tierknochen 
oder der Gefäßbeigaben; in 3 Fällen lagen sie von einander entfernt (Rinderschädel im Fuß-
ende, im entgegengesetzten Grabende die Hühnchenknochen). 
Die Karte des Gräberfei des kenne ich zwar nicht, nach der Numerierung der Gräber nehme 
icli an, daß die Gräber mit Rinderschädel sich nur auf einen gewissen Abschnit t des Gräberfeldes 
beschränken, in welchem sie in best immten Reihen oder Gruppen vorkamen. 
Die Orientierung der Gräber — im Gegensatz zu den anderen Gräberfeldern des Typus 
Sopronkőhida — ist nicht West-Ost, sondern Nordwest-Südost, Südwest-Nordost, Nord-Süd oder 
Süd-Nord.33 
Pettenbrunn (vgl. K a r t e 3) 
Die ersten 66 Gräber dieses Gräberfeldes wurden i. J . 1972 durch Herwig Friesinger 
veröffentlicht. Von diesen fand man nur in den folgenden Rinderschädelteile mit Hornzapfen: 
Grab 19. Skele t t eines Krwachsenen in West-Ost-Orient ierung, die H a n d k n o c h e n auf der Becken-
schaufel. 30 cm über dem Skelett , im Bezirk des rech ten Beines, Schädel f ragment von einem a l t en Kind, 
daneben F ragmen te eines Uefäßes, dessen übrige Teile 20 cm südwestl ich vom Schädel lagen.34 (Abb. 20). 
Grab 19 lag auf dem südlichen Rand einer kleineren besonderen Gräbergruppe. Östlich 
von dieser Gruppe erstreckt sich die mittlere Gruppe von Gräbern, die die Hauptmasse des 
Gräberfeldes bildet. 
Es gab in 18 Gräbern von den freigelegten 66 Spuren von Fleischbeigaben. Diese verteilten 
sich folgendermaßen: 5 Hühner, 1 Rehhuhn, 9 Schafe/Ziegen (Beckenteil), 2 Rinder-Beckenteile. 
In einem Grab fand sich ein Pferdezahn, in dem anderen eine Schweinezahn. Es gab Eier und 
Gefäße — mit Ausnahme des Grabes 19 — nur in Kindergräbern. 
Man hat die Freilegung des Gräberfeldes in den Jahren 1973 und 1974 fortgesetzt, alle 
Ränder des Gräberfeldes wurden erreicht; da das Gräberfeld sicli nach Westen zu, infolge der 
Geländeverhältnisse, nicht mehr erstrecken konnte, darf das Gräberfeld praktisch als völlig erschlos-
sen gelten (211 Gräber). 
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Es wurden im Jahre 1973 Rinderschädelteile mit Hornzapfen in den folgenden Gräbern 
gefunden: 
Grab SS. Neben clem rechten Bein des Skelet ts , a m Hand des Grabes, doch 20 c m höher als die Sohle 
des Grabes, F r a g m e n t eines Rinderschädels mit Hornzapfen , beim Fußende , Tierknochen und Gefäßf ragmente . 
Sonstige Beigaben: Eisenmesser, Eisenschnalle. 
Grab 95. N e b e n dem rechten Bein des Skelet ts , in der Höbe des Sargdeckels, Schädelteil m i t Horn-
zapl'en. Sonstige Beigaben: Eisenmesser mi t Bronzeband. 
Grab 99. In der nordöstl ichen Ecke des Grabes , 35 cm höher als die Sohle des Grabes, Hinderschädelteil 
mi t Hornzapfen , neben dem rech ten F u ß Tierknochen. Sonstige Beigaben: Eisenmesser , Per lenhalsket te , 
bronzener Ring. 
Grab 157. I n der südöstlichen E c k e des Grabes, e twas höher als die Sohle das Grabes , Rinderschädel mi t 
Hornzapfen . Sonstige Beigaben: Eisenmesser, Eisenschnalle.3 5 
Im Laufe der Grabungen im Jahre 1974 hat man keinen Schädelteil mit Hornzapfen gefun-
den, ja es wurden auch die Spuren von Speisebeigaben sehr selten.30 Mir ist zwar nur die im Jah re 
1972 veröffentlichte Gräberfeldkarte bekannt, aber die weiteren Grabungsberichte erwecken den 
Eindruck, als hä t t e es Funde von Rinderschädeln mit Hornzapfen nur in den Gräbern des west-
lichen und östlichen Randes gegeben; in der mittleren Gruppe, die am zahlreichsten ist, scheinen 
sie zu fehlen. 
Es gab in 22 Gräbern (von jenen 145, die in den Jahren 1973/74 freigelegt wurden) — mit-
gerechnet auch die Gräber mit Hornzapfen — Tierknochen oder Hühnerskelette; also nur in 40 
Gräbern von den 211, was etwa einem Fünftel entspricht. 
Mühling (vgl. K a r t e 1) 
Grab IS. Erwachsener (ein M a n n ? ) ; südlich von rechtem Fuß, 20 cm höher als die Sohle des Grabes, 
Schäde l f ragment von einem Rind mi t Hornzapfen . Sonstige Beigabe: Kisenmesser. 
Grab 19. Grab eines Erwachsenen (ein M a n n ? ) ; 40 cm höher als die Sohle des Grabes, ursprüngl ich 
wohl auf dem Sarg, R indhornzapfen u n d Gefäß (keine nähere Ortsbes t immung) . Sonstige Beigaben: Eisenmesser 
mi t Eisenschutz — eine sog. baltische Kons t ruk t ion - , viereckige bronzene Gürtelschnalle, bronzener D r a h t -
ring. 
Grab 20. G rab einer erwachsenen Frau. 30 c m über dem rech ten Fuß, Schädeltei l von einem R i n d 
mi t Hornzapfen; in der Füllerde des Grabes Scherben. Sonstige Beigaben: Eisenmesser, bronzenes Ohrgehänge-
paar (?), vier Perlen. 
Grab 24. Grab eines Jüngl ings (?). 30 cm über dem rechten F u ß , R indhornzapfen . Sonstige Beigabe: 
Kisenmesser. In derselben Grube be fand sich auch Grab 25.; die Person, die im le tz teren bes ta t t e t war, h a t t e 
keine Beigaben. 
Grab 32. Grab einer erwachsenen Frau . 30 c m über dem rechten F u ß ein Tongefäß . Der Verfasser ha t 
den genauen Ort des hier gefundenen Schädelteiles m i t Hornzapfen n ich t angegeben. Sonstige Beigaben: ein 
bronzenes Ohrgehänge und ein Spinnwirtel (?). 
Grab 33. Grab eines Erwachsenen. 20 cm über dem rechten F u ß zwei Tongefäße und ein Paar Rind-
hornzapfen . E s gab keine sonstige Beigabe. Doppelbes ta t tung mit Grab 34, das keine Beigabe ha t te . 
Grab 35. Grab eines Erwachsenen (eine F rau? ) . 10 cm über dem rechten Fuß, Hühnerknochen und St irn: 
teil von einem R i n d mi t Hornzapfen , neben dem l inken Fuß, Tongefäß und Eisenmesser. Sonstige Beigaben-
zwei dunkelblaue Glasköpfe, drei ger ipp te Bandringe u n d ein Sehildchenfingerring.3 7 
Der erschlossene Teil des Gräberfeldes (36 Gräber) verteil t sich in zwei Gruppen. Gräber 
mit verstümmelten Rinderschädeln kommen nur in der nördlichen Gruppe vor. Es ist auffallend, 
daß sich auch so gut wie keine andere Fleischbeigabe nachweisen ließ; es gab Hühnerknochen au-
ßer im Grab 35 nur noch im Grab 11 ; dabei gab es zahlreiche Gefäßbeigaben, ohne Rücksicht auf 
Lebensalter und Geschlecht, ja in demselben Grab kamen auch zwei Gefäße vor. Fis gab Gefäße 
auch in den Gräbern mit verstümmelten Rinderschädeln, abgesehen von zwei Ausnahmen (Abb. 4). 
Wartmannstetten (vgl. Kar t e 7) 
Grab 14. Schädel eines Kindes, darüber Schädeltei l von einem Rind mit Hornzapfen . 3 8 
Wimm (Unte r tha lhe im Gde. Maria Tafer l ) (vgl. K a r t e 2) 
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Tumulus 9. Neben dem l inken F u ß des Skelet ts das F r a g m e n t eines Rindhornzapfens ; das F r a g m e n t 
des anderen Exemplars befand sich auf einer nähe r n ich t angegebenen Stelle. 
Tumulus 12. Bes t a t t ung B. Un te r dem Skelet t lag ein Rinderschädel mi t Hornzapfen . Sonstige Beiga-
ben: zwei Ohrringe, zwei Schildchenfingerringe, eine Sichel (?)39 
Eggendorf am Wagram (vgl. K a r t e 5) 
Grab 27. (111/68) Skelett eines Erwachsenen (ein Mann?) . 50 cm über der Sohle des Grabes, im Bezirk 
der Füße , Hornzapfenf ragment einer K u h ; in der Gegend des l inken Knies, K n o c h e n eines Geflügels. Sonstige 
Beigaben: Eisenschnalle, Schlageisen.40 
Staré Mésto (vgl. K a r t e 8) 
Grab 277/49. Grab eines 30 — 40jährigen Mannes, innen m i t Bret tern ausgelegt . Neben d e m rechten 
Bein des Skeletts lag ein Ziegenschädel, daneben ein Kuhschädel . Zwischen den F ü ß e n lag ein Eimer , und bei 
dem rech ten Knie ein Gefäß. Sonstige Beigaben: Schwert , Messer, Schlageisen mit Feuerstein.4 1 
Das ist das einzige Grab von Gebiete Großmährens, das den Schädel eines großen Huftieres 
als Beigabe enthielt. Seine Bedeutung wird dadurch noch unterstrichen, daß es einen wichtigen 
chronologischen Stützpunkt zur Datierung dieses Bestat tungsri tus liefert. Das Schwert, das in 
diesem Grab gefunden wurde, ist durch V. Hruby auf die zweite Hälfte des 9. Jahrhunder t s gesetzt 
worden.42 Das Grab selber wird durch Grab 210/49 geschnitten;43 das Alter von diesem letzteren 
wird auf das letzte Viertel des 9. oder Anfang des 10. Jahrhunder t s datiert ; zu dieser Zeitansetzung 
haben die im Grab gefundenen Sporen den Anlaß gegeben.44 
Zsitvabesenyö (Besenov) (vgl. K a r t e 13) 
Grab 119. Grab eines Erwachsenen, 180 cm tief. D a s Ske le t t lag in der rech ten H ä l f t e des Grabes 
nordwest-südöstlich orientiert ; die Arme ruh ten auf dem Becken. Auf der linken Seite des Grabes, h ö h e r als das 
Skelett , h a t man den Schädelteil von einem R i n d mit H o r n z a p f e n gefunden, in derselben Linie wie der 
Schädel des Toten. Als sonstige Beigaben ha t man nu r ein Eisenmesser gefunden.4 5 (Abb. 21) 
Das Gräberfeld geht, nach L'. Kraskovská, auf mehrere Perioden der «slawischen Kultur» 
zurück: aus der älteren Burgwallzeit ents tammen 9 Urnengräber, aus der mittleren Burgwallzeit 
4 Skelettgräber, und aus der jüngeren Burgwallzeit 81 andere Skelettgräber. 
Grab 119, das den Schädelteil mit Hornzapfen enthielt , soll nach derselben Ansicht auf 
die mittlere Burgwallzeit, auf die erste Häl f te des 9. Jahrhunder t s zurückgehen; diese Datierung 
wird mit den Funden aus drei anderen Gräbern (85, 94 und 141) begründet.46 
In der Beschreibung werden durch Kraskovská nur vier Gräber auf die mittlere Burgwall-
zeit datiert ; doch werden auf der beigelegten Kar te schon 7 Gräber als aus demselben Zeitalter 
ents tammend bezeichnet, d. h. außer den oben genannten auch noch die Gräber: 44. 48 und 60.47 
Sind die Gräber 44, 48 und 60 dieselben, die B. Szőke freigelegt hat te , so wird man ihre 
chronologische Einreihung anzweifeln müssen, weil Grab 44 zwei S-Ringe enthielt.48 Im entgegen-
gesetzten Fall bedauert man, daß diese Gräber in der Beschreibung nicht genannt werden.49 
Diese Gräber wurden durch Kraskovská aufgrund der folgenden Argumente auf die 
mittlere Burgwallzeit gesetzt : 
a) sie liegen meistens in demselben Teil des Gräberfeldes, in dem die Urnengräber (Wende 
des 7. Jahrhunder t s zum 8.) gefunden wurden; 
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Sopronkőhida 9 3 X 
16 3 X X X X 
21 O X X 
25 9 X X X X X 
29 c? X X X 
37 3 X X X 
48 $ X X X X 
59 9 X X X X X X 
62 9 X X X X X 
63 3 X X X 
64 3 X X X X 
72 c? X X 
92 3 X X X X 
100 3 X X X 
103 0 
-r X X X X X 
110 9 X X X 
123 <? X X X 
130 9 X X X X 
135 O X X 
136 9 X X 
Sopron-Présháztelep 1 9 X X X X X 
Keszthely—Fenékpuszta 72 ad. X X X 
71/120 3 X X X X 
Zalavár Vársziget 302 O X ? X 
311 O X X X 
Tulln 12 9 X X X 
20 3 X X X X 
21 9 X X X 
25 O X X X 
27 juv. X X X X X 
30 3 X X X X X 
34 O X X X 
Pitten XXIII 3 X X X 
L1V 9 X X X X 
LVI 9 X X X X X 
LXV O X X X X 
LXXI 9 X X X X X 
L X X V I 9 X X 
L X X V I l 9 X X X X X 
X X V I I I 3 X X X 
L X X IX 9 X X X X 
L X X X V I I I c? X X X X X 
XCI 9 X X X 
XCIX V X 
Cl/a 9 X X X X X 
CVII 3 X X X 
c x i X 
Pottenbrunn 19 ad. X X 
88 V X X X X 
95 ? X X 
99 V X X X 
157 J X X 
Mühling 18 3 X X 
19 3 X X X 
20 0 X X X X 
24 juv. X X 
32 9 X X X 
33 ad. X X 
35 9 X X X X 
Wartmannstetten 14 O X 
Wimm 9 X 
12/B 9 X X 
Eggendorf am Wagram 27 3 X X 
Staré Mésto 277/49 3 X X X X 
Besenov 1 I 9 ad. X X 
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В. M. SZŐKE 
b) ihre Maße sind bedeutender als diejenigen der seichten und engen Gräber aus jüngerer 
Zeit; 
c) die Toten bekamen Beigaben nach jenem Bestat tungsri tus, der fü r die mittlere slawi-
sche Periode charakteristisch war: Speise und Getränk in einem Eimer mit Eisenreifen und daneben 
Fleischspeise. 
Verfasserin datiert also «auf Grund mancher Überlegungen» diese Gräber auf den Anfang 
des 9. Jahrhunderts .5 0 Doch ist diese Dat ierung aufgrund der obigen «Argumente» sowie auf-
grund dessen, daß die Gefäße aus den Gräbern 85 und 141 eine gewisse Verwandschaft mit den-
jenigen aus dem Gräberfeld von Zsitvatő (Zitavska Tön) aufwiesen,51 noch ziemlich unsicher; 
die zeitlichen Grenzen sind viel breiter und lockerer als Kraskovská sie festlegen möchte.52 
Das bisher gesagte faßt die folgende Tabelle zusammen (S. 334 335). 
Die genaueren Lokalisierungen der Schädelteile mit Hornzapfen waren in den Gräbern 
die folgenden: 
beim F u ß e n d e 29 
zwischen den F ü ß e n 1 
unter den F ü ß e n 3 
neben d e m rech ten Bein 12 
neben d e m l inken Bein 5 
über d e m rech ten Knie 1 
über d e m l inken Knie 1 
über den Beckenschaufeln 2 
neben d e m rech ten A r m 3 
neben d e m l inken Arm 1 
beim rech ten Ellbogen 2 
beim l inken Ellbogen 
über den Halswirbeln 1 
auf der r ech ten Schulter 1 ( ?) 
auf der l inken Schulter 
bei der r ech ten Schulter 1 
auf dem Schädel I 
hinter d e m Schädel 7 
über d e m Skele t t 5 
unter d e m Skelet t 1 
Wie die Zusammenstellung zeigt, lagen die Schädelteile mit Hornzapfen in den meisten 
Gräbern im unteren Teil, in der Gegend der Böine oder Füße. Man kann in den einzelnen Gräber-
feldern auch eine gewisse Konsequenz beobachten. In Mühling und Pot tenbrunn hat man den 
Schädelteil immer auf die rechte Seite gelegt, dagegen lagen in Sopronkőhida diese Funde in den 
meisten Fällen im kürzeren Fußende des Grabes. Auffallend ist die Unregelmäßigkeit im Gräber-
feld von Tulln: in drei von sieben Fällen lagen die Schädelteile mit Hornzapfen nahe heim Schädel 
des Toten, in zwei anderen Fällen unter dem Skelett; in drei Fällen fand man wieder in demselben 
Grab auch mehr Schädelteile, wofür nur aus Fi t ten und Wimm (Unterthalheim) weitere Beispiele 
bekannt sind. 
5 0
 K R A S K O V S K Á ( 1 9 5 8 ) 4 3 6 . 
5 1
 K R A S K O V S K Á ( 1 9 5 8 ) 4 2 5 . 
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 Vgl. dazu B. SZŐKE: Über die Beziehungen 
Moraviens zu d e m Bonaugebiet in der Spä tawarenze i t . 
S tud . Slav. 6 ( 1 9 6 0 ) 7 5 1 1 2 . Man vergesse dabe i 
nicht , daß die Bes ta t tungen mi t ve r s tümmel t en 
Kinderschädeln sich alle — wie man spä t e r sehen 
wird — auf die zweite Hä l f t e oder E n d e des 9. 
J a h r h u n d e r t s dat ieren lassen. Es ist dabei völlig 
ausgeschlossen, daß dieses Grab ein Bestandte i l des 
Gräberfe ldes des gemeinen Volkes im 1 I. J a h r h u n -
der t sei; denn zu jener Zeit ha t m a n ja wie auch in 
der spä ten Awarenzei t - nu r den vollständigen 
Schädel , bzw. das ganze Tier bes ta t te t . 
Ada Archaeologica Academiae Scientiarum Uungarieae 31, 1979 
ZUR PROBLEMATIK DES BESTATTUNGSRITUS DES TYPS VON SOPRONKŐHIDA 7 5 
Untersucht man das Verhältnis der in die Gräber gelegten Schädelteile mit Hornzapfen 
zu den anderen Speisebeigaben (Huhn, Schaf/Ziege, Schweineknochen, Speise und Getränk in Ton-
gefäß) so kann man folgendes beobachten: 
1. Es gibt zwar keine Regelmäßigkeit beim Gräberfeld vonTul ln , was das Niederlegen der 
Rinderschädel in die Gräber betr iff t , aber umso konsequenter war man mit dem übrigen Speise-
beigaben: jedes Mal hat man auch ein H u h n ins Grab gelegt, und meistens aueli den rechten oder 
linken humerus eines Schafes oder einer Ziege, doch niemals kam ein Gefäß ins Grab. 
2. Dagegen hat man niemals ein H u h n in die Gräber mit Rinderschädeln in den Gräber-
feldern von Keszthelv-Fenékpuszta und Po t t enbrunn gelegt; auch in Mühling fand man ein solches 
nur in einem einzigen von sieben Gräbern. Ein gemeinsamer Zug dieser beiden letzteren Gräber-
felder ist auch, daß hier Tierknochen als Beigabe sehr selten sind (in Pot tenbrunn nur in zwei 
Gräbern), dagegen gab es Gefäße in der Häl f te der Gräber. Doch gilt dies keineswegs fü r das ganze 
Gräberfeld. Auffallend ist z. B. was das Gräberfeld von Pot tenbrunn betr iff t , und es verrät die 
s tarken Tradit ionen der kleinen Gemeinde, die sich hier bestat ten ließ, ebenso wie im Falle des 
Gräberfeldes von Tulln, daß hier neben den Toten konsequenterweise Beckenknochen von Schaf/ 
Ziege und Rind niedergelegt wurden, und nur seltener Hühnerknochen, vorkommen.5 3 
3. Es ist ein Fall fü r sich, wenn man beim Gräberfeld von Sopronkőhida das Verhältnis 
der sonstigen Speisebeigaben untersucht. Mau hat den Eindruck, als ließe sich hier eine gewisse 
«innere Entwicklung» nachweisen. 
In der ersten Phase f indet man den Schädelteil des Schafes oder des Rindes nur in sich im 
Grab oder zusammen mit anderen Tierknochen (Schaf/Ziege, Schwein), bzw. zusammen mit Gefäß 
(mittlere Gräbergruppe). 
In der zweiten Phase kommt dazu als neues Element noch das Huhnskelet t . 
In der dritten Phase verschwindet aus dem Bestat tungsri tus der Schädelteil des Rindes 
(bzw. derjenige des Schafes). An seine Stelle t r i t t das Hühnerskelett , und — zusammen mit ande-
ren Tierknochen bzw. Gefäße — beginnt es zu dominieren. 
Ks f ragt sich, ob dieser Wandel in Bestat tungsri tus nur fü r die Gemeinde von Sopron-
kőhida charakterisch ist, oder ob er nicht eine allgemeinere Erscheinung darstellt, die sich auch 
chronologisch verwerten ließe. Es sei hier auf die Unterschiede zwischen der südlichen und mittleren 
bzw. nördlichen Gräbergruppe im Gräberfeld von Tulln sowie auf jene Abweichungen der 
Bestat tungsri ten, die man — mangels einer Ka r t e im Falle des Gräberfeldes von Bitten — nur 
nach den Beschreibungen vermuten kann. Ebenso unterscheiden sich die Gräber am östlichen und 
am westlichen Rand , im Vergleich zur mitt leren Gruppe, im Gräberfeld von Pot tenbrunn; und 
so sondert sieli die nördliche Gruppe von den übrigen Gräbern im Gräberfeld von Mühling ab. 
Man hat es also hier wohl mit einer allgemeineren Erscheinung zu tun, aber weitere Schlüsse darf 
man erst nach einer genaueren Chronologie der Funde erwarten. 
Die Erk lä rung des Bestat tungsri tus mit dem Rinderschädel wird auch dadurch erleich-
ter t , wenn man untersucht, welche Stelle der verstümmelte Rinderschädel im Verhältnis zu den 
übrigen Speisebeigaben innerhalb des Grabes einnimmt. So wird es nämlich klar, daß man Huhn-
skelett , Gefäß und sonstige Tierknochen in 24 Fällen unmit telbar daneben, ja unter dem Rinder-
schädel fand. In seiner Nähe lagen die genannten Speisebeigaben in 12 Fällen (z. B. der Rinder-
schädel auf der einen Seite der Beine, und sonstige Tierknochen oder Gefäß beim Fußende). Einander 
gegenüber lagen diese Beigaben (z. B. auf beiden Seiten der Beine) in 2 Fällen; entfernter lagen 
diese voneinander (z. B. der Rinderschädel in der Gegend des Oberkörpers, und die Speisebeigaben 
53
 K . BAUER: Haus t ie r res te in Gräbern des !). 
,Jhs. aus Niederösterreich. ArchA 50 (1971) 2 6 8 - 2 7 8 . 
Ich habe auch f ü r die F u n d o r t e Tulln, P o t t e n b r u n n 
und Eggendorf a m W a g r a m die genaueren Best im-
mungen von K. Bauer berücksicht igt , ans t a t t jener 
Best immungen, die in der ursprüngl ichen Grabbe-
schreibungen zu lesen sind. 
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bei den Beinen) in 7 Fällen. Dies alles spricht dafür , daß die verstümmelten Rinder,schade 1 eine 
irgendwie sehr nahe Verbindung mit den traditionellen Speisebeigaben hatten. 
Wie gesehen, war der Reichtum des übrigen Fundmater ials in den Gräbern jener Toten, 
die mit verstümmelten Rinderschädeln besta t te t wurden, sehr unterschiedlich. Am größten sind 
die Unterschiede in dieser Hinsicht in den Gräbern des Gräberfeldes von Sopronkőhida. Denn man 
findet in keinem anderen Gräberfeld (ausgenommen das Grab Nr. 277/49 in Staré Mësto) eine 
Waffenbeigabe im Grab desToten, der mit Rinderschädel-Hornzapfen besta t te t war. Es geht jedoch 
auch daraus hervor, daß die Bestattung mit Rinderschädel keineswegs als ein bezeichnendes Merkmal 
der reicheren Schicht gelten kann, daß es in demselben Gräberfeld auch Gräber gab, die kaum oder 
gar keine sonstige Beigabe hatten. Genauso ist es, mit kleineren Abweichungen, auch in den 
übrigen Gräberfeldern. 
Vergleicht man schließlich das zahlenmäßige Verhältnis der Gräber mit Rinderschädeln 
zu den übrigen Gräbern des Gräberfeldes, so kommt man zum folgenden Ergebnis: 
Tulln es gab Rinderschäde l in 7 Gräbern von insgesamt 37 (etwa 5 : : 1) 
Miihling es gab Rinderschäde l in 7 Gräbern von insgesamt 36 (etwa 5 : : 1) 
Sopronkőhida es gab Rinderschädel in 20 Gräbern von insgesamt 145 (etwa 7 : : 1) 
P i t t en es gab Rinderschäde l in 15 Gräbern von insgesamt 130 (etwa 9 : : В 
P o t t e n b r u n n es gab R inderschäde l in 
о Gräbern von insgesamt 211 (etwa 40 : : 1) 
Sopron-Présháztelep es g a b Rinder-
schädel in 1 Grab von insgesamt 8 (etwa 8 : : В 
Was die übrigen Gräberfelder bet r i f f t , ist eine solche vergleichende Statistik nicht möglich, 
da sie zum Teil noch nicht völlig freigelegt sind, oder hat man ihr Material noch nicht veröffentlicht. 
Auch in den Verhältniszahlen der Gräberfelder von Sopronkőhida und Pot tenbrunn spiegelt 
sich nicht der wirkliche Tatbes tand wider. Zieht man nämlich hei vorigen die Anzahl der Gräber 
der dritten Phase ah, so kommt man heinahe zu demselben Ergebnis wie hei den Gräberfeldern 
von Tulln und Miihling (etwa 5 : 1 ) ; dasselbe gilt auch fü r das Gräberfeld von Pot tenbrunn, wo die 
Anzahl der Gräber in der mittleren Gruppe — wo es keine Bestat tungen mit Rinderschädeln 
gibt - das Zahlenverhältnis verzerrt. 
Untersucht man die Verbreitung der Besta t tungen mit verstümmelten Rinderschädeln, 
so sieht man, daß ihr Stammgebiet vom Fluß Enns sich der Donau-Linie entlang bis zum Neu-
siedler See erstreckt; südlich und nördlich davon gibt es nur noch spärlich derartige Gräber (siehe 
auf der Ka r t e die gestrichelte Linie). 
Was die Datierung der behandelten Fundor te betr iff t , sind die Ansichten ziemlich diver-
gent, 
B. Szőke hat die ersten 11 Gräber des Gräberfeldes von Sopronkőhida, die zur südlichen 
Gruppe gehörten, auf die zweite Häl f te des 9. Jahrhunder t s gesetzt, ja, nachdem die Funde 
aufgearbeitet waren, und auch genauere Analogien vorlagen, hat er noch engere zeitliche Grenzen 
vorgeschlagen: das letzte Drittel des 9. Jahrhunderts.54 
Gy. Török ging von derselben Zeitbestimmung aus, die B. Szőke gegeben hatte, doch er 
erweiterte die Zeit der hiesigen Bestat tungen auf 100 Jahre , indem er sich auf das Fundmater ia l 
der später freigelegten Gräber berief, und auch die Bevölkerungsperiode des Gräberfeldes berück-
sichtigte.55 Die Frühzeit des Gräberfeldes soll also am Anfang des 9. Jahrhunder t s begonnen haben 
und das Ende fiele auf das J a h r 907, auf den Zeitpunkt der Schlacht hei Preß bürg, d. h., seiner 
Meinung nach erstreckt sich die Gebrauchszeit des Gräberfeldes von Sopronkőhida auf drei 
Generationen. 
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 Ii. S Z Ő K E : IX. századi sírok Sopronkőhidán 55 T Ö R Ö K ( 1 9 7 3 ) 6 2 . 
( = Gräber ans dem 9. J h . in Sopronkőhida). Soproni 
S / l e 9 ( 1 9 5 5 ) 6 5 - 6 7 . 
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Im Zusammenhang mit dieser Dat ierung möchte ich folgendes hervorheben. 
Gy. Török schloß mechanisch auf drei Generationen, indem er das Gräberfeld auf drei, 
untereinander ungefähr gleiche Streifen zerteilte. Eine Grundlage zu dieser Dreiteilung boten die 
Gräber mit Waffenbeigaben; in diesen glaubte er Bestat tungen von Großfamilien-Häuptern 
erblicken zu dürfen. Offenbar hat Gy. Török dieselbe Bestat tungsordnung auf das Gräberfeld von 
Sopronkőhida projiziert, wonach Gy. László die Gräber der reichen landnehmenden Ungarn 
aufgelöst hatte.56 Ein großer Unterschied bestellt jedoch darin, daß im Falle der landnehmenden 
Ungarn jedes Familienmitglied seinen im voraus bestimmten Platz im Gräberfeld hat te , und wenn 
das Gräberfeld vor seinem Ableben aufgegeben wurde, blieb sein Platz in der Reihe leer. E twas 
derartiges hat man in Sopronkőhida, aufgrund der Karte des Gräberfeldes, nicht beobachten 
können. 
Es ist darum naheliegender, im Falle dieses Gräberfeldes eine Bestat tung der Reihe nach, 
d. h. je nach dem Zeitpunkt des Ablebens, anzunehmen; hier war also der Platz im Gräberfeld 
nach dem Rang des Verstorbenen nicht im voraus bestimmt. Das wiederholte Analysieren des 
Gräberfeldes hat zwar gezeigt, daß es auch hier innerhalb der Reihen vornehmere und weniger 
vornehme Plätze gab, und so bekamen auch hier vornehmere Toten vornehmere Plätze in den 
einzelnen Reihen. 
Es ist nicht möglich, hei einer derartigen Ordnung der Bestattungen, das Gräberfeld 
mechanisch in Streifen einzuteilen, die den aufeinander folgenden Generationen entsprechen 
würden, denn in dieselbe Reihe Mitglieder auch von drei oder vier Generationen besta t te t werden 
dur f ten . Es ist zweckmäßiger mit einer ganzen Gemeinde zu rechnen, die das Gräberfeld begonnen 
sich selbst reproduziert, und nach dem Rhy thmus eigenen Absterbens angefüllt hat te , welcher 
Rhy tmus uns die Basis da fü r liefert, die relative Gebrauchsdauer des Gräberfeldes festzustellen. 
Anthropologische und archäologische Beobachtungen legen die Vermutung nahe, daß man dieses 
Gräberfeld 40 — 45 Jahre lang benutzt hatte.57 Die Funde dagegen, die aus den durch Gy. Török 
freigelegten Gräber zum Vorschein kamen, datieren die hier erfolgten Bestattungen auf das letzte 
Drit tel des 9. Jahrhunder ts bzw. auf den Anfang des 10.58 
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 GY. LÁSZLÓ: A honfoglaló magyar nóp élete 
( = Die Lebensweise des landnehmenden ungar ischen 
Volkes). Bp. 1944. 1 2 5 - 2 1 9 . 
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 J . N E M E S K É R I - 1 5 . M . S Z Ő K E : A s o p r o n k ő h i d a i 
t e m e t ő I X . sz.-i népességének tör ténet i , t á r sada lmi és 
biológiai rekonst rukciója . ( Historisehe, soziologi-
sche und biologische Rekons t rukt ion der Bevölkerung 
des Gräberfeidos von Sopronkőhida im 9. Jh . ) Manu-
sk r ip t . 
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 Von archäologischer Seite her : Bs ist ja völlig 
klar , aufgrund der Schildchenfingerringe sowie der 
Millefioriperlen und der Ohrgehänge nach dem sog. 
K a r a n t a n - T y p u s und auch der Sporen, daß m a n die 
Anfangszei t dieses Gräberfeldes - bloß au fg rund 
jener «spätawarischen» gegossenen Beschläge, die 
m a n übrigens in den ersten und le tz ten Reihen des 
Gräberfe ldes gleichermaßen vor f inde t n ich t auf 
den Anfang, sondern nu r auf die Mit te oder auf das 
l e tz te Dri t te l des 9. J a h r h u n d e r t s dat ieren kann . Siehe 
d a r ü b e r 15. DOSTÁL: Slovanské pohrebiêtë v doby 
s t fodn í hradiätöni, Brno . 19(iti. IDEM: Das Vordr ingen 
de r großmährisel ien materiel len K u l t u r in die Nach-
ba r l änder . in: Magna Moravia, Praha , 1965. 394 
395., J . 1'OULÍK: J izn í Morava — zomë d a v n y c h 
S lovanu: Ii. KAVÁNOVÁ: Slovenské os t ruhy na úzomí 
Ceskoslovenska. Studie AUCAV v Brnë, Roënik IV. 3. 
P r a h a 1976. (46 50). R . ANDRE: Millefioriperlen. 
A c t a Praehis t . et Arch. 4 (1973) 101 - 198. Von 
historischer Seite her : zwischen 860 — 864, zur Zeit 
des Kar lmann-Aufs tandes , übe rque r t en Ras t i s lav 
und die zur Hi l f e gerufenen Ungarn (die bei dieser 
Gelegenheit das erste Mal in Pannonién erschienen) 
die Donau, und sie ließen eine Verheerung hinter sieh. 
Dagegen übe rque r t e in den J a h r e n 883 und 884 
Sva top luk die Donau und er verheer te beide Male 
mehrere Wochen h indurch die pannonischen Gebiete 
östlich vom R a a b , die Provinz von Arnulf . Die 
pannonischen Wege waren infolge der Angriffe 
unsicher, und dies veranlaßt!) Arnulf a u d i noch i . J . 
892, daß er seine Gesandten zu den Bulgaren auf der 
Save mit Schiff übersende, um das Bündnis mit ihnen 
aus dem J a h r e 883 zu erneuern. Die Strei t igkei ten 
zwischen Sva top luk und Arnulf kamen erst nach dem 
Abkommen von Omuntesberg i. J . 890 zu einer 
Ruhepause , abe r der wahre Frieden k a m erst nach 
dem plötzlichen Tod des mähr ischen Fürs ten zus tande . 
Vgl. DUDIK: Maehrcns allgemeine Geschichte. Brünn . 
I860. I'. HUNFALVY: Magyarország e thnográphia i 
képe a f r a n k - n é m e t ura lkodás korában ( E thno -
graphisches Bild Ungarns zur Zeit der fränkisch-
deutschen Her r schaf t ) . Századok (1876) 357 383. H . 
MARCZALI: A vezérek kora és a k i rá lyság megalapí-
tása ( Das Zei ta l ter der Fürs ten und die Begründung 
des Königreiches (SZILÁGYI: A magya r nemzet törté-
ne te Die Geschichte der ungarischen Nat ion . I . 
Budapes t 1895.) I. BONA: «Cundpald fecit». Der 
Keleh von l ' e tőháza und die Anfänge der bayrisch-
f ränkischen Awarenmission in Pannonién. Acta Arch . 
Hung . 18 (1967) 279 325., IDEM: Magyarország 
régészete és t ö r t éne t e a római ura lom végétől a hon-
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Die Bestat tungsri ten und das Fundmater ia l des Gräberfeldes von Sopron-Présháztelep 
verraten eine nahe Verwandtschaft mit denjenigen von Sopronkőhida, selbst is solchen Einzel-
heiten, wie der abgebrauchte Zustand der Gegenstände. Das Zeitalter dieses anderen Gräber-
feldes wurde durch P. Tonika, mit großer literarischer Gründlichkeit, auf die zweite. Hälfte des 
9. Jahrhunderts gesetzt.59 Man kann zwar in einem großen Teil der verwandten Gräberfelder jene 
Sitte beobachten, daß man den Platz um den Sarg herum mit großen Steinen auslegt (ja, manch-
mal auch den ganzen Sarg mit solchen bedeckt),60 doch ist es wohl nicht überflüssig hier daran zu 
erinnern, daß man in den Gräbern Nr. 130. und 142. des Gräberfeldes von Sopronkőhida (zwischen 
der südlichen und mittleren Gräbergruppe) ebensolche großen Steine gefunden hat, wie in mehreren 
Gräbern des Gräberfeldes von Présháztelep. Erwähnenswert ist auch, daß aus den letzten Gräbern 
des Gräberfeldes von Sopronkőhida, ebenso wie aus dem Grab 7. von Présháztelep, Ringe mit nach 
unten verbreitenden Spiral anhängsein zum Vorschein kamen.01 Und es ist schließlich ein kleiner 
doch nicht unwesentlicher gemeinsamer Zug, daß auch hier, wie in mehreren ähnlichen Gräbern 
des Gräberfeldes von Sopronkőhida, Beckenknochen von Schaf oder Ziege als Speisebeigabe zum 
Vorschein kamen. Ich halte es also nicht fü r ausgeschlossen, aufgrund dessen, was hier zusammen-
getragen wurde, daß das Gräberfeld von Présháztelep zu derselben Zeit, wie dasjenige von Sopron-
kőhida, also im letzten Drittel des 9. Jahrhunder t s und am Anfang des 10. in Gebrauch war. 
Die chronologischen Probleme der Gräberfelder von Zalavár und Fenékpuszta habe ich 
in einem anderen Zusammenhang schon ausführlicher behandelt.62 Man kann keine genaueren zeit-
lichen Grenzen feststellen, nachdem diese Gräberfelder so weitausgedehnt sind, und nur zum Teil 
erschlossen wurden. Außerdem, man hat den Eindruck, daß die freigelegten Gräber nicht zu den 
ältesten Teilen des Gräberfeldes gehörten. Ihr Zeitalter ist — scheinbar — das letzte Drittel des 9., 
erste Häl f te des in. Jahrhunder ts . 
Die völlig erschlossenen Gräberfelder aus dem 9. Jahrhunder t vom Gebiete Österreichs 
wurden durch H. Friesinger bearbeitet. Seiner Ansicht nach hat man die Gräberfelder von Tulln, 
foglalásig. Doktor i értekezés. Kézira t ( = Archäo-
logie und Geschichte U n g a r n s vom E n d e der Römer-
her r schaf t bis zur Landnahme . Disser ta t ion . Manu-
skript) . 1976. 328 422. Á. Cs. Sós: Die slawische 
Bevölkerung Wes tungarns im 9. J a h r h u n d e r t . Münch-
ner Bei t räge zur Vor- und Frühgeschich te . Band 
22. München 1973. I - 8 2 . Sz. DE VAJAY: Der E i n t r i t t 
des ungarischen S tammesbundes in die europäische 
Geschichte ( 8 6 2 - 9 3 3 ) , Mainz. 1 9 6 8 . I I 2 5 . 
Ich bin meinerseits geneigt, in der Bevölkerung 
des Gräberfe ldes von Sopronkőhida die Bewohner 
einer Siedlung zu erblicken, die a m Neusiedler See 
ins Leben gerufen wurde, u m die auch im 9. J ah r -
hunder t benu tz t e «Bernsteinstraße» zu s ichern. (Es 
wird vielleicht genügen, u m die B e n u t z u n g der 
römischen St raßen im 9. J a h r h u n d e r t zu il lustrieren, 
an die Straßenlinien der Feldzüge Karls des Großen 
am E n d e des 8. J a h r h u n d e r t s zu erinnern.) Unwei t 
von den Linien der Berns te ins t raße liegt auch jene 
f ränkische Siedlung, deren Schmiede Werkstät ten durch 
.1. Gömöri schon seit J a h r e n in Nemeskér-Кő-dülő, 
Tüskerét ausgegraben werden. Der Fundor t wird durch 
das gelbe Gefäßs tück mi t polierter Oberf läche , das 
unter den Scherben mi t Wallenlinien zum Vorschein 
kam, auf die zweite Hä l f t e des 9. J a h r h u n d e r t s 
dat ier t . Vgl. J . GÖMÖRI : A középkori kovácsmesterség 
ku ta t á sa (— Erforschung des mit te la l ter l ichen Schmie-
de-Handwerks) in: Diskussionen des Sympos iums 
für Handwerkgeschichte , Veszprém 29 . -30 . September 
1972. 
Zur For t se tzung dieser Linie gehör t auch das 
Gräberfeld aus dem 9. J a h r h u n d e r t in Velemszentvid, 
dessen F u n d e zusammen mi t den hiesigen urzei t -
l ichen Funden durch K . Miske veröffentl ich wurden . 
Vgl. K . F R E I H E R R v. M I S K E : Die prähis tor ische Ansied-
lung Velem St. Vid. Wien 1868. Funde aus dem 9. J h . 
sind die folgenden: Taf . L X X 14, 15, 22, 23, 34; 
LXVIT 2, 4, 5, 7, 9; L I 3, 14; X L I X 8,10, 14, 22; 
L I I 7; X L V I I I 9, 10, 16; X L I I I 5 1 - 5 4 . Aller W a h r -
scheinlichkeit nach reicht dieses Gräberfeld tief ins 10. 
J h . hinein, denn es g ib t ja un t e r den F u n d e n auch 
landnahmezei t l ichen Pfeilspitzen (XLVII 7 9) u n d 
Lanze (XLVI I I 7) sowie Ohrring mi t S -Ende 
( L X X 26). 
Und schließlich k o m m t m a n auf diesem Wege 
d i r ek t auch nach Zalavár , zum Sitz von P r ib ina und 
Kocel . 
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 Die nächs t e Paral lele zum Ring mi t Spiral-
anhängsel m i t Schlingenende aus dem Grab 7 von Sop-
ron-1'résháztelep f indet m a n in den Gräben 17 und 22 
von P o t t e n b r u n n . Vgl. H. FRIESINGER: Frühmi t t e l -
al terl iche Körpergräber aus P o t t e n b r u n n , S tad t -
gemeinende St. Pöl ten, NÖ. ArchA 51 (1972) A b b . 
30/1 I. Dagegen kam eine Var ian te von ihm m i t nach 
u n t e n verbre i tenden Spira lanhängsel in Sopronkőhida 
aus den Gräbern 54 und 129 sowie in Hohenbe rg 
z u m Vorschein. Sieh DE. O. FISCHBACH: Ú j a b b leletek 
Hohenbergrő l és Krung l ró l ( = Neuere F u n d e aus 
Hohenberg und Krungl ) . Arch. É r t . 17 (1897) 136 
und Taf . II. 
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 В. M. SZŐKE: Zalavár . Zalai G y ű j t e m é n y 6 ( I 976) 
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.1 du Archaeologica Arademiae Scientiarum Hungaricae 31, 1979 
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Pot tenbrunn , Eggendorf usw. um 800 herum (oder kurz vorher, bzw. danach) begonnen, und 
diese wurden in den meisten Fällen nicht länger als zur Mitte des 9. Jahrhunder t s benutzt.0 3 
Was das Gräberfeld von Pi t ten betr i f f t , so schreibt er in seinem Vorbericht in diesem Sinne: «Die 
Funde, die bisher zum Vorschein kamen, ents tammen vom Anfang des 9. Jahrhunder t s , aber sie 
gehen nicht über die erste Hälf te des Jahrhunder t s hinaus. Das Fundmater ia l gehört demselben 
Kreis an, wie dasjenige von Tulln, Pot tenbrunn, Sopronkőhida und Sopron-Présháztelep.»64 
Seine Dat ierung geht von jener Tatsache aus, daß in den meisten dieser Gräberfelder auch 
spätawarisches Fundmater ia l vorkommt (Gürtelgarniturenteile — Sopronkőhida, Erla, St. Andrä 
an d. Traisen, Zelking; Ohrgehänge mit Glasanhängsel — Sieghartskirchen; punziertes Armband — 
Pot tenbrunn; Melonenkernperle — Sieghartskirchen, Tulln; Ohrgehänge mit drei Granulierungs-
kügelchen — Sopronkőhida, Tulln). Diese Gegenstände mögen spätestens bis 825 in Mode gewesen 
sein. Das Zeitalter, hei dem diese Gräberfelder aufhör ten: «Wie die Belegungsdauer der Gräber-
felder zeigt, muß spätestens um die Mitte des 9. Jahrhunder t s auch im Donauraum auf die kon-
sequente Einhal tung der Bestat tung auf den Kirchfriedhöfen geachtet worden sein, da ab diesem 
Zei tpunkt bereits ein Großteil der zwischen Enns und Wienerwald bisher aufgedeckten Gräber-
felder nicht mehr weiter belegt wurde.»65 
Seine Datierungsmethode ist eine relative Chronologie, die auf die Untersuchung der Typen-
kombinationen gebaut wurde; diese wird dann in einen absoluten chronologischen Rahmen ein-
gebettet , der als axiomatisch gilt. Doch wird auf diese Weise die Fundanalyse — trotz der gründ-
lichen literarischen Kentnisse des Verfassers — nicht überzeugend. 
Ich habe den Eindruck, daß Friesinger, was den Einf luß der Pfarrkirchen betr iff t , die 
Bedeutung von diesen übertreibt . Es war eine allgemein verbreitete Praxis in der ganzen Grenz-
zone des Ostfränkischen Reiches, daß auch in den Friedhöfen um die Kirchen herum — besonders 
Angehörige der höheren Gesellschaftsschichten — mit Beigaben (Trachtengegenstände, Waffen) 
bes ta t te t wurden. Der wesentliche Unterschied gegenüber Gräberfeldern die nicht um Kirchen 
herum liegen, besteht darin, daß in den Kirchhöfen keine solchen Sitten mehr zur Geltung kamen, 
die ausgesprochen als heidnisch angesehen wurden; es wurden z. B. keine Speise und kein Getränk 
mehr neben den Toten gelegt (sieh Breclav-Pohansko,66 mehrere Friedhöfe von Mikulcice,67 Staré 
Mësto,68 oder in Österreich Mautern,69 hei uns Zalavár70). 
Auf der anderen Seite hatte die Kirche in den neugegründeten osteuropäischen, früh-
feudalen Staaten auch ein Jahrhunder t später noch viel gegen die heidnischen Bestat tungsr i ten 
zu kämpfen; man denke z. B. an die Gräberfelder des ungarischen Gemeinvolkes.71 Mehr dürf te 
man auch von den Missionaren des 9. Jahrhunder t s nicht erwarten. 
Und was schließlich jenen Zei tpunkt be t r i f f t , bei dem diese Bestat tungen vermutlich 
begonnen wurden, man vergesse nicht, daß die sog. spätawarischen Funde nur noch spärlich in 
dem einen oder anderen Grab zum Vorschein kommen. Die Gürtelbeschläge bilden nie eine voll-
ständige Garnitur. Nichts steht dem also chronologisch im Wege, daß solche Gegenstände auch 
um die Mitte, oder in der zweiten Häl f te des 9. Jahrhunder t s in die Gräber gelegt wurden. 
Ich glaube also aufgrund dessen, was eben gesagt wurde, daß man die Gräberfelder von 
Tulln, Pot tenbrunn, Mühling, Eggendorf usw., die sowohl im Fundmaterial wie auch in Bestat-
tungsri ten so viel Verwandtschaft mit den Gräberfeldern in der Umgebung von Sopron aufweisen, 
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nicht f rüher als auf die Mitte des 9. Jahrhunderts datieren kann; und die letzten Besta t tungen in 
denselben Gräberfeldern mögen am Anfang des 10. Jahrhunderts erfolgt sein. 
Das Zeitalter der Bestattungen mit verstümmelten Rinderschädeln ist also, aufgrund 
der oben behandelten Gräberfelder: Mitte und letztes Drittel des 9. Jahrhunderts — Anfang und 
erste Hälfte des 10. .Jahrhunderts. 
Und was zum Schluß jenes Ethnileum be t r i f f t , das diese Gräberfelder bevölkert hat te , 
ich hin derselben Ansicht wie H. Friesinger. Er schrieb in diesem Zusammenhang mit Recht : 
«(es) hört im Zuge der Christianisierung der bayrischen Siedlungsgebiete spätestens Mitte des 
8. J h s die Sitte, den Toten Beigaben ins Grab mitzugeben, auf, bzw. werden diese Bräuche durch 
die Pfarrorganisation unterbunden, und außerdem die Gräberfelder um die zentralen Pfarrkirchen 
angelegt. Es ist demnach nicht wahrscheinlich, daß die nach den Awarenkriegen aus dem Westen 
im Zuge einer Kolonisierung hereingebrachten Bevölkerungsgruppen plötzlich, nachdem sie schon 
mindestens durch zwei Generationen christianisiert waren, wieder in nichtchristliche Bestat tungs-
bräuche zurückfallen.» [Meiner Ansicht nach sind eben darum diese diejenigen, die sich im 9. Jahr-
hundert (im Niederösterreich), um die Kirchen herum besta t ten ließen.] «. . . und sich dem Brauch 
der bereits ansässigen slawischen bäuerlichen Bevölkerung bzw. der neu angesiedelten slawischen 
Bevölkerung unterwerfen.»72 Natürlich wird man neben diesen slawischen Gruppen auch mit den 
Fragmenten der f rüheren römischen, germanischen und awarischen Bevölkerung rechnen müssen. 
3. «AWARISCHE» B E S T A T T U N G E N M I T SCHAF- U N I ) R I N D E R S C H Ä D E L IM 0. !). J A H R H U N D E R T 
Mór-Akasztódomb (vgl. Kar te 18) 
Grub 22. Zwischen dem Schädel einer a l ten F r a u und dem Grabende, der vollständige Schädel eines 
Kindes und unmi t te lbar unter dem Schädel parallel niedergelegt, die Heinknochen des Tieres. '3 
Das Zeitalter des Gräberfeldes ist Ende des (5. — Anfang des 7. Jahrhunder ts . Über einen 
ähnlichen Fund berichtet S. Bökönyi aus dem gleichaltrigen Gräberfeld von Mohács-Téglagyár74  
(vgl. Kar te 24). 
Oroszlány (vgl. K a r t e 17) 
Grab 1. G r a b eines Erwachsenen. Gestör t . Der Schädel des Skeletts war 20 cm höher als die Füße. 
Beim Fußende lag ein auf die Seite umgefallenes, handgefo rmtes Gefäß. Auf der linken Seite des Skeletts , in der 
Brustgegend fand m a n 26 cm höher als das Skelett , einen mit d e m Maul dem Schädel des To ten zugewandten 
Schafschädel . Sonstige Beigaben: spiraler Bronzedraht , mi t gedrückter , kegelförmiger I 'astaperle, t rapezförmi-
ges, bronzenes P la t tenanhängse l mi t handgeschmiedeter Perlenreihe geschmückt und ein Kisenmesser. 
A. Sós da t ie r t das Gräberfeld auf das Ende des (i. Jahrhunder ts , und sie vermutet , auf-
grund der trapezförmigen Anhängsel, eine Bevölkerung von der Dnjeper-Gegend in den darin 
Bestatteten.75 
Alattyán-Tulát (vgl. K a r t e 25) 
Grab 116. Man fand bei dem rechten Bein eines erwachsenen Mannes die Tibia und den Beckenknochen 
von e inem Sehwein, den Lendenwirbel, den molaren Zahn, das Horn , den Hornzapfen und zwei Rippen von 
einem Rind, den Wirbel eines kleinen Säugetiers, und Geflügelknochen. Von der Ferse bis z u m Knie Eisen-
reste, neben der r ech ten Hand Eisenmesser , auf beiden Seiten des Schädels je ein einfacher bronzener Ring-
schmuck ; um das Bocken durchbrochene, gegossene Gürtelbeschläge und Kiemenende aus Bronze mi t Ranken-
lind Gi t termuster geschmückt und eine Eisensohnallc.70 
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Das Grab lag im südöstlichen Ende, dem Rand des Gräberfeldes nahe. Es gab in der 
darunter liegenden Schicht frühawarenzeitliche Gräber, die durch I. Kovrig der ersten chronolo-
gischen Gruppe zugerechnet wurden; in der Umgebung lagen Gräber von Frauen, die Ohrgehänge 
«1er b) und c)-Variante nach Kovrig und bronzene Armbänder ha t ten . 1. Kovrig dat ier te diesen 
Teil des Gräberfeldes auf die erste Hä l f t e des 9. Jahrhunderts.7 7 
Csóka (Сока) (vgl. K a r t e 36) 
Grab 13. Grab einer Frau (?) E t w a 30 om höher den Füßen , Schädel eines Rindes , m i t dem Maul 
nach W e s t e n zu gedreht . A n d e r e Knochen des Tieres lagen zers t reut in der Fül le rde des Grabes. Beigabe: bronze-
ner Ohrring.7 8 
Grab. 63. E s lag übe r dem Skelett einer F r a u ein Rinderschädel . Die Beigaben des Grabes waren: ein 16 
cm langes Eisenmesser, Eisenschnalle und in der Füllerde ein mi t Wellenlinie verzier ter bikonischer Spinnwirtel . 
Grab 64. Neben (dem Skelett) eines auf seiner rech ten Seite liegenden Mannes ein ungewöhnlich großer 
Rinderschäde l . Beigaben waren nur ein Eisenmesser und eine Eisenschnalle. 
Grab 67. Über e inem langen Skele t t ein Rinderschädel . E s lagen im Grab noch zwei Eisenschnallen und 
ein Eisenmesser.7 9 
I. Kovrig und J . Korek, «lie dieses Gräberfeld veröffentlicht hat ten, waren «1er Ansicht, 
daß m a n in diesen Fällen nur den Schädel der Tieres, das hei der Bes ta t tung getötet wurde, ins 
Grab gelegt hat te ; nach dem Totenmahl hat man in einigen seltenen Fällen auch die Überbleibsel 
des Schmauses neben den Toten gelegt (z. B. Grab 13).80 
Das Gräberfeld wurde in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunder t s ohne die genügende 
Dokumenta t ion freigelegt. Sein Alter mag auf das 7. — 8./9. J ah rhunder t fallen. 
Szeged-Kundomb (vgl. K a r t e 33) 
Grab 241. Doppelbes ta t tung eines jungen Mannes und einer Frau . Bei der F r a u eine Eisenschnalle, 
bei dem M a n n ein Eisenmesser . «Als gemeinsamen P r o v i a n t bekamen sie den Schafskopf zu ihren Füßen.»8 1 
F . Móra hat in 252 Gräbern von den hier freigelegten 307 mindestens ein Paa r Hünchen-
Schenkelknochen aufgezeichnet; aber es gab auch solche Gräber, in denen er die Knochen auch 
von vier-fünf Kleinviehen vorfand. Dabei war das Schwein das häufigste Tier, dessen Knochen 
ins Grab gelegt wurden. 
Szeged-Makkoserdő (vgl. K a r t e 34) 
Es lag in den schiefen Schachtgräbern Nr. 12 und 23 über dem Pferdeskelett je ein Rinder-
schädel, und man fand hei den gestörten Gräbern Nr. 13 und 24, unter den Pferdeknochen, Schaf-
schädel. I m ebenfalls schiefen Schachtgrab Nr. 52 lag über dem Schädel des menschlichen Ske-
letts das Skelett eines ganzen Kalbes.82 F. Móra erwähnt ein Grab, ohne auch seine Nummer 
anzugehen, in dem neben dem Toten die Knochen von zwei Rindern, von zwei Kälbern und 
einer Ziege gefunden wurden. Auch das erwähnt Móra, daß einige von den Gräbern in Fehértó 
/vgl. K a r t e 35) von Rinderknochen sozusagen überfüll t waren.83 
Deszk (vgl. K a r t e 32) 
Gräberfeld G, Grab S. Schiefes Schach tg rab . E s lagen darin, außer einem vollen Pferdeskele t t , zwei Schaf-
schädel u n d der Schädel von einem Hund . 8 4 
Gräberfeld F, Grab 1. Grab eines Mannes. Man fand dar in neben den Schädeln von drei P f e r d e n und 
einem Schaf auch einen Rinderschädel u n t e r Speisebeigaben.85 
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Szentes-Derekegyháza (vgl. K a r t e 30) 
Es lagen im Grab eines Kämpfers mit Bogen, Schild und Pferdegeschirr über dem Skelett 
und daneben die Schädel von zwei Pferden und Beinknochen, ein Rinderschädel und Beinknochen, 
sowie ein Schafschädel mit Beinknochen. Das Grab wurde durch G. Csallány auf das 6. — 7. Jahr -
hunder t datiert.80 
Szentes-Kaján (vgl. K a r t e 28) 
Grab 23. E s wurde unter dem Skele t t das vollständige Skelett von e inem Rind beobach te t . Sonstige Bei-
gaben : auf dem Hals weiße Pe r lmu t t e rn [mehrgliedrige Stangen V-perlen], auf dem Arm ein gedrehtes bronze-
nes- und Eisenarmband . In der Gegend des Nabels d re i gepreßte Bronzescheibehen von 1 cm Durchmesser . 
F r a g m e n t eines bronzenen Anhängsels. 
Grab 52. D a s Skelett eines Kindes , auf der r ech ten Seite ein vol ls tändiges Rindske le t t mi t dem Kopf 
den F ü ß e n zugewandt , auf der l inken Seite das Skelett eines kleineren Spalthufor-Tieres. Im Becken des Kindes 
eine ovale, glatte Bronzeschnal le m i t R iemendruckp la t t e . 
Grab 6S. Der A r m der t o t en F r a u auf die Brus t gebeugt . Auf der r e ch t en Seite ein Rindskele t t mi t dem 
K o p f den Füßen der F r a u zugewandt . Auf der rechten Seite des Frauenschäde l s ein gedreh te r Ohrring. 
Grab 72. U m das Skelett h e r u m lagen Knochen eines kleineren Spal thufer-Tieres und eines Rindes. 
B e i m rechten H a n d g e l e n k ein doppelkonischer Spinnwirtel . 
Grab 230. Aid' der linken Seite des sehlecht e rha l tenen Skeletts lag vom Becken Iiis zu den Fußenden 
das Skelet t eines L a m m e s . Bei der r e ch t en Hand fand m a n ein Eisenmesser . 
J . Korek dat ier te diese Besta t tungen vom 670 ab bis zum Anfang des 9. Jahrhunder ts . 
E in bezeichnendes Merkmal der Gräber bestand darin, daß immer ein ganzes Tier neben dem Toten 
bes ta t te t war.87 
Dévaványa (vgl. K a r t e 37) 
Grab 61. E i n vollständiges Tierskelet t (eine Ziege?) unter dem Schädel der F r a u . U n t e r dem linken 
U n t e r a r m ein grauer doppelkonischer Spinnwirtel , auf der Innensei te des F e m u r s eine leierförmige Eisenschnalle. 
D a s Gräberfeld ist spätawarenzei t l ich. 8 8 
Szőreg-1lomokbánya (vgl. Kar t e 31) 
Im Grab «A» des fr i ihawarischen Gräberfeldes lag das vollständige Skelett eines Tieres.89 
Szegvár-Kórogypart (vgl. Kar te 29) 
Man fand in e inem Grab den Schädel eines Schafes.9 0 
Urbőpuszta (vgl. K a r t e 26) 
Grab 41. G r a b mit dem Ske le t t eines 40 — 45jährigen mongoloidén Mannes. Man fand bei der l inken 
H a n d des Skeletts d e n Schädel einer Ziege, und bei dem rech ten Ellbogen die Knochen eines Geflügels. Es gab 
in demselben Grab a u c h noch ein handgefo rmtes Gefäß. 
Das Grab gehört, nach der Ansicht von I. Bona, dem spätawarischen Teil des Gräber-
feldes (Ende des 8. Jahrhunderts) an.9 1 
Bdgyog-Gyürhegy (vgl. K a r t e J9) 
Grab 17. F r a u . Die F u n d e w a r e n : F ragmen t eines Messers, ein mit te lgroßes Ohrgehänge, F r a g m e n t 
eines «raupigen» s i lbernen Ohrgehänges, u n t e r winzigen gelben und b r a u n e n Pas taper len einige melonenkern-
förmige Perlen, Eisenspl i t ter , Tongefäß, Tierknochen (darun te r Schafschädel) . 
Grab SO. M a n n (Jüngling). Die F u n d e waren: Eisenmesser, Eisenschnalle, Bronze-Haken mi t Niete, 
Tongefäß , Schafschädel und Langknochen , Ziegen( ? )schädel und Langknochen , und andere Tierknochen. 
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Man hat den Eindruck, aufgrund der Beschreibung, daß in den beiden letztgenannten 
spätawarischen Gräbern je ein Schaf bzw. Ziege zum Teil mitbesta t te t war.92 
Bóly-Sziebertpuszta, Gräbergruppe «A» (vgl. K a r t e 23) 
Grub 1. Rei tergrab. I n der oberen l inken Ecke des Grabes von einem Mann in den mi t t l e ren J a h r e n lag, 
e twa 12 c m höher als die Solde des Grabes, au f seinen Halsteil gestellt der eingeschlagene Schädel von einem 
Rind mi t Unterkiefer . Auf verschiedenen Tei len der Sohle des Grabes und 5 — 8 cm höher lagen zerstreut 
R inde r -Ex t r emi t ä t enknochen . Sonstige F u n d e : Gürte l mit gegossenen Bronzebeschlägen, Eisenmesser, Speer, 
Gefäß; neben dem Pferd Trense mi t S- förmigen Sei tenstäbehen, geripptes Steigbügelpaar , F r a g m e n t eines 
Salzfäßchens aus Geweili m i t Punktkre is-Verzierung. 
Grub 3. Rei tergrab. 5—Ii cm höher übe r dem Schädel eines etwa 14jährigen Knaben , der völlig zer-
fallene Schädel von einem 9 -12 Monate a l t e n R i n d ; im F u ß e n d e des Grabes die Tibia eines vollentwickelten 
Rindes. Die sonstigen Beigaben sind: Gürte l m i t gegossenen bronzenen Besehlägen, Eisenmesser, drei Pfeil-
spitzen; neben dem Pferd ein Steigbügel mi t ge rader Sohle, Trense mi t Sei tenstäbehen, und eine Eisenaxt . 
Grab. 19. Re i te rgrab . U b e r den l inksseit igen R ippen eines jungen Mannes , der mange lha f t e Schädel 
eines 9— 12 Monate al ten Schafes, je ein S t ü c k von den Beinknochen wahrscheinlich desselben Tieres, 
neben dem oberen Teil des r ech t en Schenkelknochens, auf dem Schlüsselbein und neben dem Schädel des Tieres. 
Sonstige Be igaben : Gürtel mi t gepreßten Bronzeplat te-Beschlägen, Eisenmesser, Schlageisen, Gefäß ; im Maul des 
Pferdes Trense mi t großen Ringen , und auf seiner Seite Steigbügel mi t Schiingenohr und gerippten- Solde. 
Grab 53. I n der südwest l ichen Ecke des Grabes von einem etwa 6jährigen Kind , 37 cm hoch über der 
Solde des Grabes ein Schafschädel , und 20 — 35 c m über der Sohle des Grabes Mand ibu la und Meta ta rsus ver-
mutl ich desselben Tieres in der Füllerde des Grabes . Sonstige F u n d e : 2 Ringe a u s dünnem Bronzedrah t mi t 
offenen E n d e n , ein Tongefäß. 
Grab öS. I m Grab einer erwachsenen F r a u , 45 cm hoch über der Sohle des Grabes in der südwest-
lichen Ecke Schädelreste von e inem 15 — 18 Mona te al ten Rind , m i t dem Hals te i l dem Boden des Grabes 
zugewandt , daneben und auf verschiedenen Tei len der Sohle des Grabes Mandibula und F u ß e n d e n des Tieres. 
Die F u n d e w a r e n : goldenes Anhängse l aus e inem Drah t mit Rhombus-Durchschn i t t u n d mit Zusatz aus dunkel-
blauen Pas t ape r l en , um den H a l s he rum Pas t ape r l en ; Tongefäß. 
Grab 59. Re i te rgrab . Im nordwestl ichen Ende des Grabes von einem Mann , 30 cm vom Schädel ent-
fernt , 22 c m hoch über der Sohle des Grabes, Schädel eines Rindes , auf verschiedenen Teilen des Grabes Mandi-
bula und F u ß e n d e n . Sonstige Beigaben: Gürte l m i t gla t ten Si lberblat t -Beschlägen, Speer, 24 cm langer Dolch 
mit Holzbehä l te r , Gefäß. I m Maul des Pferdes Trense mi t S täbchen , auf sonstigen Teilen des Pferdeske le t t s ein 
Paa r Steigbügel und zwei Eisenschnal len. 
Grub 61. Rei te rgrab . I m R a u m über u n d neben dem Schädel eines e rwachsenen Mannes, be im Fußende 
des Grabes (hier 60 65 cm v o n der Sohle des Grabes) Schafschädel und Beinknochen. Die F u n d e : Gürte l mi t 
gegossenen u n d gepreßten Bronzepla t te -Beschlägen, Eisendolch, Haarzopfzwinge. Unter den Zähnen des 
Pferdes Trense m i t Sei tenstäbchen, auf der Seite ein P a a r Steigbügel mi t ger ipp te r Sohle und Schiingenohren, 
das Geschirr w a r mi t sieben kleinen, runden Bronzephaleren geschmückt . 
Grab 62. Grab einer jungen F rau . N e b e n der linken Schultergegend des Skeletts, 12 - 1 5 cm höher, 
Kiefer eines Schafes und Beinknochen, übe r den rechten F u ß k n o c h e n Beinknochen vermut l ich desselben 
Tieres. Die Beigaben des Grabes : bronzener Ohrr ing (Fragment) , vier kleine quadra t i sche Eisenschallen, ein 
viereckiges Eisenband und ein Tongefäß. 
Grab 63. Rei tergrab, ein Mann in den mi t t l e r en Jahren . Auf verschiedenen Teilen des Grabes Rinder- und 
Schafbeine (die letzteren: Schädel und Fußende zusammen). Die Beigaben: Gürtelbeschläge aus Bronze- und 
Bleiplat ten mi t Nie tenknöpfen geschmückt , Eisenmesser, Tongefäß. Auf beiden Seiten des Pferdes au fgedrück tes 
Steigbügel paa r m i t gerippter Sohle und Sehl ingenohren neben dem einen S tück eine leierförmige Eisenschnalle, 
un ter dem Schädel des Pfe rdes Trense mi t S t ä b c h e n . 
Grab 67. Skelett eines Indiv iduums, dessen Geschlecht sich nicht bes t immen ließ. 30 35 cm höher als 
die Sohle des Grabes, lagen zers t reu t die Knochen (Schädel und Fußenden) eines kleineren Säugetieres (Schaf). 
Beigaben: t rapezförmige Eisenseimal le, Eisenmesser.9 3 
L. Papp , der die Gräber erschlossen hatte, hat sie nicht datiert und nicht ausgewertet. Im 
freigelegten Teil des Gräberfeldes lagen, abgesehen von einigen mittelawarischen, meistens spät-
awarischen Gräber, auch solche, deren Fundmater ia l schon auf das 9. Jahrhunder t hinweist: 
bärtige Pfeilspitzen mit Tülle, Mosaikperlen, Steigbügel mit gerippter Sohle . . ., die schon manche 
Verwandtschaft mit dem Gräberfeld von Brodski Drenovác aufweisen.94 
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В. SI. SZŐKE 
Die Tierknochen wurden von S. Bökönvi untersucht. In den Fällen, in denen die Beschrei-
bungen von L. Pap]) keine genauen Bestimmungen enthielten, habe ich die Angaben von S. Bökönyi 
eingefügt.95 
Trägt man auf der Kar te der Gräberfeldes die Bestat tungen mit Binderschädeln und die 
partiellen Schafbestat tungen ein, so sieht man, daß diese — mit Ausnahme eines entfernteren 
Grabes — einen einzigen Block bilden, so sehr, daß man unter ihnen kaum irgendeine Bes ta t tung 
nach einem anderen Ritus f indet . 
Ein gemeinsamer Zug dieser Bestattungen besteht dar in , daß der Schädel des Tieres 
- von einigen nicht genügend beobachteten Gräbern abgesehen — immer um den Kopf des Toten 
herum (über dem Schädel, auf dem Brustkasten oder im Grabende über dem Kopf) und höher als 
das menschliche Skelett lag (10—45 cm). Es ist auch ein sehr wesentlicher Zug, daß der Rinder-
schädel — ebensowie auch in einigen Gräberfeldern der südlichen Tiefebene — immer als ein 
Ganzes dem Toten mitgegeben wurde; es gibt gar keine Spur von einer Verstümmelung. 
Gyenesdiás (vgl. K a r t e 20) 
Auf diesem Fundor t wurde in den Jahren 1963/64 durch A. Kralovánszky und K. Sági 
ein «awarisches Gräberfeld aus dem 9, —10. Jahrhundert» mit 43 Gräbern freigelegt. Es gab in 
34 Gräbern Tierknochen. Die Knochen wurden durch J . Matolcsi untersucht. Es gab nach diesen 
Untersuchungen in 28 Gräbern Rinderknochen, doch es ist auffallend, daß kein Grab von diesen 
einen Schädelteil enthielt, man fand in den meisten Fällen nur Schenkelknochen (femur) als Beigabe. 
Es gab in 22 Gräbern Knochen je eines Schafes; man beobachtete in diesen anderen Fällen meistens 
Schädel und Fußenden zusammen. Es kam aus einem einzigen Grab eine auf ähnliche Weise 
bestat tete Ziege zum Vorschein. Man fand schließlich in 10 Gräbern Hühner und in 12 Gräbern 
Eierschalen.90 
Brodski Drenovác (vgl. K a r t e 38) 
Grab 25. Grab eines Kindes (Mädchen). Im Fußende des Grabes lagen Schädel von Schaf/Ziege mi t 
Kiefer und Schenkelknochen von einem Rind . Die Heigaben waren: zwei bronzene Ringe, der eine von diesen 
mi t drei parallelen Rippen geschmückt , F ragment eines Ohrringes und Perlenhalsband mi t Perlen aus 3 4 
Gliedern und b u n t e Mosaikperlen. 
Dieses Gräberfeld wurde durch K. Vinski-Gasparini und S. Ercegovic auf die ersten J ah r -
zehnte des 9. Jahrhunder ts , auf die Regierungszeiten von Ljudovi t Posavski (810—823) und 
Rat imir (829—838) datiert . 
Außer dem genannten Grab enthielt noch das Grab Nr. 20 Unterkiefer von Schaf/Ziege, 
die übrigen Gräber hat ten Schulterblatt und Metatarsus von Schaf/Ziege (in 2 Fällen), bzw. 
Schenkelknochen und hintere Teile von einem Rind (in 17 Fällen), oder Schulterblatt von 
Schwein (in 2 Gräbern) und Hühnerskelette ohne Köpfe (in 3 Gräbern). Ein Gefäß in einem Grab 
enthielt Eier.97 Auffallend ist die Ubereinstimmung mit dem Gräberfeld von Gyenesdiás, was die 
Arten der in Gräber gelegten Tierknochen betr i f f t . In beiden Fällen fand man in den Gräbern 
femora von Rindern und Schafschädel, oder Schafschädel und Fußenden zusammen. 
Érsekújvár (Nővé Zámky) (vgl. K a r t e 12) 
Grab 39. Grab eines Erwachsenen, dessen Geschlecht sich nicht bes t immen ließ. Beim rechten Knie des 
Skelet ts ein Gefäß, über dem R u m p f lag ein Sehafsehädel . Die Grabgrube war bei ihren E n d e n eingetieft . 
Grab 69. Grab eines Erwachsenen, dessen Geschlecht sich nicht bes t immen ließ. Man ha t zu den F ü ß e n 
des Skeletts ein Gefäß, den Schädel eines Schafes und seine weiteren Knochen gelegt. I n der Mitte der nord-
östlichen Grabwand fand m a n ein Pfostenloch, die Grabgrube war bei ihren Enden e inge t ie f t . 
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Grab 70. F r a u . Am rech ten Beckenknochen ein Tierschädel. Das Skelett lag auf seiner l inken Seite, 
mi t leicht aufgezogenen Beinen. Auf beiden Seiten des Schädels Ohrgehänge ans r u n d e n Draht r ingen m i t Glas-
pastaperlen, auf der linken Seite des R u m p f e s ein Eisenmesser und zwei Bronzeringe, a m F u ß e n d e Gefäß. 
Man fand hei der südlichen W a n d des Grabes 3, an der nördlichen W a n d 2 Pfos ten löcher in den E c k e n bzw. in 
der Mitte. Die Grabgrube h a t t e ein eingetieftes E n d e . 
Grabe 73. Grab eines Ind iv iduums , dessen Geschlecht sich n ich t bes t immen ließ. 10 cm höher übe r dem 
Skelet t ein Schafschädel , neben der rechten H a n d und beim linken Fußende Schafknochen , und auf der rechten 
Seite des Schädels ein Gefäß. Man h a t die Grabgrube beim Kopf und bei den F ü ß e n eingetieft . 
Grab 74. Beim rechten Obera rm eines Mannes ein Schafsehädel , bei der r e ch t en H a n d und bei den 
Füßen Hühnerknochen . Er behal te te eine gegossene bronzene Gür te lgarn i tur (Gürtelbeschläge mit Greifenverzie-
rung, Großriemenende mit Tierkampf-Szenen), Messer und neben d e m rechten Bein ein Gefäß. Die E n d e n des 
Grabes waren einget ief t , und m a n fand beim nördl ichen Ende des Grabes 3 Pfos tenlöcher . 
Grab 76. Eine Frau. Über den Halswirbeln ein Schafschädel , un ter dem Schädel Ohrring mi t sp i ra lem 
Ende, rundhe rum Halsket te aus Melonenkernperlen. Beim F u ß e n d e s tand ein Gefäß. Man fand in der nord-
westl ichen Ecke zwei Pfostenlöcher. 
Grab 78. Bei der rechten Seite dos Schädels einer Frau ein Schafschädel , bei der rechten H a n d weitere 
Schafknochen, be im Fußende ein Gefäß. An der rech ten Seite des Schädels Ohrgehänge aus rundem D r a h t r i n g 
mi t Glaspastaperle (ein ähnliches m a g auch im Grab 70 gewesen sein), beim Bocken ein Eisenmesser und eine 
Eisenschnalle, u m den Hals he rum lag eine H a l s k e t t e aus Melonenkernperlen. Ein Grab mit Banke t t e , die 
E n d e n abget ief t . 
Grab 97. Ü b e r dem zerbrochenen Schädel einer F r a u Schafschädel , andere Tierknochen bei der linken 
H a n d und beim Oberschenkel. Zwischen den Schenkelknochen die Knochen eines H u h n s . Bei der r ech ten Seite 
des Schädels ein ovales bronzenes Ohrgehänge mi t kegelförmiger, grüner Glaspasta , u n t e r den Wirbe ln ein 
Messer, beim r ech t en Schenkelknochen ein Gefäß und ein bearbei te ter Knochengegens tand . Das Skelet t lag in 
einem Sarg mit Gi t te rkons t ruk t ion . Die Grabgrube war an ihren kürzeren Enden einget ief t . 
Grab 129. Übe r der r ech ten Hand einer F r a u Schafschädel , beim rechten F u ß Kiefer eines Schafes, 
heim linken Fuß ein Gefäß. Auf beiden Seiten des Schädels zwei Ohrgehänge aus ova lem Ring mit Pas tape r l en , 
heim linken Beckenknochen ein Messer, auf den Becken eine Eisenschnalle, heim rech ten Schenkel war bronzener 
Ring aus gedrehtem Drah t . Die Grabgrube war beim Schädel e inget ief t . 
Grab 448. Beim rechten Oberarm einer F r a u Tierschädel, be im linken Beckenknochen, heim rechten 
Knie und zwischen den Unterschenkeln weitere Tierknochen. Beim l inken Fuß ein gelber Krug , auf der r ech ten 
Seite des Schädels ein Gefäß und zwei Ohrgehänge mi t Pas taper len-Anhängseln auf d e m oberen und a u c h auf 
dem unteren Bogen. 
Grab 151. H in te r dem Schädel eines Mannes Ziegenschädel, zwischen den Unterschenkeln K n o c h e n von 
einem Rind, beim linken F u ß ein Gefäß, auf dem Becken eine Eisenschnal le . 
Grab 182. Auf dem B r u s t k o r b eines Mannes Schafschädel , be im rechten Schenkelknochen ein Dolch, 
heim rechten und l inken Fuß je ein Gefäß. Die Grabgrube war an d e n Enden eintget ief t . 
Grab 217. Bei der rechten Seite des R u m p f e s einer F r a u ein Schafschädel, bei der linken H a n d und in 
d( T Grabeswand weitere Schafknochen , in der Ver t i e fung hinter d e m F u ß ein Gefäß. Auf beiden Sei ten des 
Schädels je ein silbernes Ohrgehänge mi t blauen Pas taper len-Anhängse ln , beim rechten El lbogen ein Eisenmesser 
und Perlon. Auf der rechten H a n d zwei Fingerr inge, auf der l inken H a n d ein Fingerr ing, beim Unte rk ie fe r 
Perlen, auf dem Becken Eisenschnalle. Man ha t das Grab an den E n d e n eingetieft . 
Grab 236. Ü b e r der r e ch t en Seite des R u m p f e s einer F r a u Schafsehädel, ü b e r dem rechten Becken 
weitere Schafknoohen. Beim linken F u ß ein Gefäß, beim rechten F u ß ein gelber Krug. 
Grab 279. Rechts von Schädel einer F r a u ein Schafschädel, über dem Becken weitere Schafknochen , 
zwischen den Untersehenkeln I fühnerknoehen . Beim l inken Fuß ein ( lefäß, un ter dem Kiefer ein durchbrochenes 
Bronzeanhängsel m i t kegelförmigem Kopf. Auf den beiden längeren Sei ten der Grabgrube je eine Banke t t e , die 
kürzeren Enden der Grube waren eingetieft . 
Grab 282. Kind. 10 cm höher über dem r ech t en Oberarm ein Schafsehädel, in derselben Tiefe übe r den 
F ü ß e n ein Gefäß. 
Grab 287. Auf dem Schädel einer Frau ein Schafschädel , r ech t s davon in der Grabeswand weitere Schaf-
und Hühnerknochen . Beim rechten Bein ein Gefäß, u n t e r den Schädel links ein ovales, bronzenes Ohrgehänge, 
auf seinem unte ren u n d oberen Bogen eine zweiseitige grüne Glaspastaperle . Auf der r ech ten Seite des Grabes 
eine Banke t te . 
Grab 290. Ü b e r dem Obera rm einer F r a u Schafsehädel , zwischen den Schenkelknochen und links davon 
weitere Schafknochen, beim linken Fuß Hühnerknochen und ein Gefäß . Auf der r ech ten Seite des Beckens eine 
Eisenschnalle, zwischen den Schenkelknochcn ein Eisenmesser u n d Eisenfragmente , he im rechten Obera rm 
zweiseitiges Ohrgehänge mi t b lauen Glaspastaanhängsel , beim Kiefer Melonenkern- u n d andere Per len, links 
davon eine Fibel u n d Eisenring. D a s Grab wurde a n den Enden einget ief t . 
Grab 302. Rei te rgrab . I n einer E in t i e fung übe r dem Kopf des Reiters ein Schafschädel , beim rech ten 
Oberarm und El lbogen weitere Schafknochen. R e c h t s von Schädel ein Gefäß. Sonstige Beigaben: Dolch, Eisen-
schnalle, zwei Bronzeringe, Steigbügel, Trense. Das P f e r d in derselben Orientierung, wie der Reiter , auf der 
linken Seite des Grabes . Auf den vier Seiten des Grabes je drei Pfostenlöcher , die Grube war beim Kopf u n d hei 
den Füßen eingetief t . 
Grab 373. Ein Kind. Ü b e r d e m rechten Kn ie ein Schafschädel , beim linken Schenkelknochen ein Spinn-
wirt el, unter dem Kiefer eine kubooktaedr i schePer le , drei Bleiperlen und eine Bleihmula. L inks von Schädel ein 
Gefäß. Auf den kürzeren E n d e n der Grabesgrubc Ein t ie fungen. 
Grab 330. G rab einer Person , deren Geschlecht sich nicht bes t immen ließ. I n der Mit te der Grabesgrube 
ein Schafschädel und Schafknochen; weitere Schafknochen heim linken Fuß. Beim rech ten F u ß ein zerbrochenes 
Gefäß. Bei den kürzeren E n d e n der Grabesgrubc Ein t ie fungen . 
Grab 37 7. In einer Ver t ie fung hinter dem K o p f des Kindes ein Schafschädel, he im rechten Sehenkel-
knochen weitere Schafknochen. Be im linken Fuß ein Gefäß. E i n Grab mit Banke t te . 
Acta Archaeologica Academiae Scienliarum Hungaricae 31, 1970 
si; 
в . m. s z ű k e 
Grab 373. Bei der südöst l ichen W a n d des Grabes einer b rau ein Schafschädel , be im linken Schenkel-
knochen Schaf- und Hühnerknochen sowie ein Gefäß, beim rechten Fuß ein Holzeimer m i t Eisenreifen. Sonstige 
Beigaben: zwei Ohrringe mit Spiralen Enden , ein Ohrgehänge mi t Perlenanhängsel , drei Fingerringe, Melonen-
kern- und andere Perlen, Eisenmesser, Armband . E i n Grab mit B a n k e t t e . 
Gral) 387. Mann. Beim rech ten Oberarm, links von R u m p f ein Schafschädel , bei der r ech ten Hand 
und beim linken K n i e weitere Schafknochen , beim l inken Fuß ein Oefäß . Sonstige Beigaben: aus weißer P l a t t e 
gegossene Gür te lgarni tur mit l i l ienverziertem, durchbrochenem Schmuck , Eisenschnalle, Eisenmesser, Schlag-
eisen, Feuerstein. E i n Grab mit B a n k e t t e . 
Grab 406. Ube r dem linken U n t e r a r m einer F r a u Schafschädel , bei den Kn ien und beim linken Fuß 
Schafknochen. Auf beiden Seiten des Schädels ovale Ohrgehänge, auf dem unteren und oberen Bogen mi t 
zweiseitigen Glasanhängseln, zwischen dem rech ten Ellbogen und den Rippen ein Gefäß , auf dem rech ten 
U n t e r a r m zwei Armbänder , beim rech ten Schenkelhals ein Eisenmesser, Spinnwirtel . E i n Grab mit Banke t t e , 
beim Kopf und bei den Füßen Ein t ie fungen . 
Grab 407. Bei dem Schädel einer F rau Kinderschädcl(l) und ein Schweineknochen, zwischen den Füßen 
weitere Schweineknochen, in der Ver t ie fung hinter d e m Kopf ein Gefäß, rechts von Schädel eine Rronzesclieibe 
da run t e r Melonenkern- und andere Perlen, auf den beiden U n t e r a r m e n je ein A r m b a n d , auf den Fingern je ein 
Ring, auf der l inken Seite ein Eisenmesser unter d e m Armband . E in Grab mit B a n k e t t e , auf den sehmalen 
E n d e n des Grabes Ein t ie fungen. 
Grab 518. Übe r dem Becken eines Kindes ein Gefäß, d a n e b e n Schafschädel . Auf beiden Sei ten des 
Schädels Ringschmucke aus gedrehtem Draht mi t spirálén Enden , u n t e r dem Kiefer Melonenkernperlen und 
sekundär gebrauchter , in Halsket te eingefädelter Gürtelbeschlag, be im l inken U n t e r a r m Spinnwirtel , be im rech ten 
U n t e r a r m Ring. Auf der Seite der Grabesgrube eine Banket te . 
Das Gräberfeld wurde durcit. Z. Cilinská auf die Periode von Anfang des 7. bis zum Anfang 
des 9. Jahrhunder t s datiert . Sie kam zu diesem Ergebnis aufgrund einer Analyse des Fundmate-
rials; es war nämlich weder eine vertikale, noch eine horizontale Stratigraphie möglich. E s ist 
einerlei, welchen Gegenstand man auch auf die Karte einträgt , keiner von ihnen gruppiert sicli 
in irgendeinem Teil; dasselbe gilt auch für die Gräber mit Tierschädeln. 
In den 25 Gräbern mit Tierschädeln in Érsekújvár waren überwiegend die Schafschädel; 
man fand in einem Fall (Nr. 151) Ziegen-, und in einem anderen Fall (Nr. 407) Pinderschädel. Die-
selbe prozentmäßige Verteilung gilt auch fü r die übrigen Tierknochen in den Gräbern: in größter 
Anzahl waren Schaf- und Ziegenknochen, weniger Rinder-, Schweine- und Hühnerknochen neben 
den Skeletten. 
Ein weiteres gemeinsames Merkmal der Gräber in Érsekújvár ist, «laß die Tierschädel 
beinahe ohne Ausnahme in den oberen Teilen, d. Ii. aufwär ts von den Becken des menschlichen 
Skeletts gefunden wurden: auf dem Brustkorb, in der Gegend des Oberarmes, des Halses, über 
dem Schädel, bzw. in einer Vertiefung hinter dem Schädel. 
Die Grabbeschreibungen erwecken den Eindruck, als hät te man die Toten in einem Sarg 
oder irgendeinem anderen Grabhau bestattet (man denke an die Eintiefungen bei den Köpfen 
und bei den Füßen, und an die Pfostenlöcher in den Ecken bzw. an den Rändern der Gräber; 
doch wurden die Tierschädel nicht über diese Errichtungen, sondern unmit te lbar in diese hinein-
gelegt, denn sie wurden unmit te lbar an den Skeletten oder nicht sehr weit von diesen entfernt 
vorgefunden. 
Inden meisten Fällen — bei 19 Gelegenheiten von insgesamt 25 — wurden auch die übrigen 
Teile des Schafes neben den Toten gelegt. Außerdem wurden in 7 Gräbern auch noch Hühner-
skelette vorgefunden, und einmal Schweineknochen (in demselben Grab, in dem auch der Rinder-
schädel vorlag). 
Jedes Grab enthielt ein Gefäß, manche von ihnen auch zwei solche; dies ist übrigens fü r 
73% der Gräber charakteristisch. 
E twa zwei Drittel der Tierschädel kamen aus Frauen- oder aus Kindergräbern zum 
Vorschein. 
Und zum Schluß, es sei noch erwähnt: es gibt zwar in diesem Gräberfeld — abgesehen von 
der südöstlichen Hälf te der mittleren Gräber-Gruppe — überall Gräber mit Tierschädeln, aber 
diese Gräber bilden dennoch kleinere Gruppen, als wäre dieser Brauch nur f ü r je eine kleine Familie 
bezeichnend gewesen (siehe z. B. das Grab Nr. 371 ein Kind ; Grab Nr. 373 eine Frau; Grab Nr. 
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387 ein Mann, und das Grab Nr. 330 eine Person, deren Geschlecht sich nicht best immen lieLi; 
oder die beiden weiblichen Gräber Nr. 406, 407; die nebeneinander liegenden Gräber Nr. 151 
- ein Mann—, Nr. 148 — eine Frau, und von diesen entfernter Grab, Nr. 73, wo das Geschlecht 
sich nicht bestimmen ließ; ferner die weiblichen Gräber Nr. 70 und 78, das Grab Nr. 69 mit unbe-
st immtem Geschlecht, und iu derselben Reihe Grab Nr. 74 (ein Mann) und 76 (eine Frau).98 Dieses 
Gräberfeld gehört zu jenen spätawarenzeitlichen Gräberfeldern, die auch in den späten Jahrzehnten 
des 9. Jhs . noch benutz t wurden. 
Zsitvatő (Zitavska Tön) (vgl. Kar t e 14) 
Grub V. Hei tergrab. Bei der Außensei te des l inken Beines von einem erwachsenen Mann , nahe be im 
Fuß, ein Tierschädel, mi t dem Vorderteil nach Westen zu gedreh t . Neben d e m rechten Bein ein auf die Seite 
umgefal lenes Gefäß, mit d e m Mund nach W e s t e n zu; d a r ü b e r ein Bein des Pferdes, das r ech t s von Skelett des 
Mannes lag (letzteres S tück mag auch Überbleibsel einer Speisebeigabe sein). Sonstige Beigaben: zwei Eisen-
messer, Speer, Gürtelbeschläge, und rechts von Skelett, das Geschirr des Pferdes , das umgekehr t orientiert lag, 
Steigbügel und Trense. Re i t e r und Pferd lagen in demselben Grab. In der Füllerde des Grabes lagen in unter-
schiedlicher Tiefe in kleinen Häufchen Tierknochen und Gefäßseherben. 
Grab VII. Das Skele t t eines Mannes dessen Alter als Inf. I l . - juv . bezeichnet werden k a n n , lag zusam-
men mi t e inem Pferd in demselben Grab. R e c h t s vom rech ten Bein lag ein Tierschädel, und daneben ein Gefäß. 
Sonstige Beigaben: Messer, Pferdegeschirr, Trense, Steigbügel . 
Grab IX. Das Grab eines jungen Mannes: Inf. I l . - j uv . In der Füllerde des Grabes Tierknochen und 
Gefäßscherben; neben d e m rechten Bein ein Tierschädel, u m diesen herum Tierknochen. In der südwestl ichen 
Ecke der Grabgrube lag ein Tongefäß. Es gab keine sonstige Beigabe. 
Grab X I I I . K i n d . U m das Skelett r undhe rum überal l Tierknochen. Zwei H ä u f c h e n Tierknochen lagen 
auf der r ech ten Seite der Grube, weitere solche fand m a n im mit t le ren und auch im oberen Teil. Ein größeres 
Häufchen Tierknochen w u r d e auf der linken Seite der Grube freigelegt. In der un te ren Häl f te der Grube lag auf 
der linken Seite ein Tierschädel , mi t dem Vordertei l nach Norden zu. Unmi t t e lba r daneben s t a n d ein Gofäß. 
E s gab ga r keine sonstige Beigabe. 
Grab XVII. I m ges tör ten Grab eines Indiv iduums, dessen Alter sieh nicht genau bes t immen ließ, 
lagen mu die Mitte h e r u m die Fragmente des Stirnbeines ( !) von einem Tierschädel; in anderen Teilen der Grab-
grube Tierknochen, e twa 15 cm höher als die Sohle des Grabes . I n der südöst l ichen Ecke das Grabes ein Eisen-
messer, in der Füllerde des Grabes Scherben eines Tongefäßes. 
Grab XXV. K i n d . 50 cm höher als die Sohle des Grabes, in der Achse des Grabes, i m Fußende ein 
Tierschädel mi t dem Vordertei l nach Westen zu gedreht. Tu der nordwestl ichen Ecke des Grabes s tand ein 
Tongefäß. 
Grab XXX. K ind . In der unteren H ä l f t e des Grabes ein Tierschädel in Bruchstücken, m i t dem Vorder-
teil nach Südwesten zu. Ke ine weitere Beigaben. 
Grab X X X I . Re i t e rg rab . In der Fül le rde des Grabes, 170 cm höher als die Sohle des Grabes, u m die 
Mitte der Grube herum, ein Tierschädel und andere Tierknochen, von diesen ab weiter nach u n t e r zu, e twa bis zu 
einer Höhe von SO cm von der Sohle des Grabes ab gerechnet , Tierknochen. Sonstige Beigaben: Schwert , Axt., 
Gürtelbeschläge, Messer, Gefäß bzw. Pferdegeschirr , Trense, Steighügel. Der Kämpfe r lag in demselben 
Grab wie sein Pferd, in e inem großen gezimmerten Sarg (Abb. 23.). 
Grub XXXV. 1 3jähriges Kind (Orientierung: Ost -West ) ; 23 cm östlich vom unteren R a n d des Grabes 
ein Tongefäß, daneben, e twas höher, Tierschädel. Beigaben: Eisenmesser, zwei Bronzeringe. 
Grab XXXVI. Re i te rgrab . E twa 20 ein höher als die Sohle des Grabes, in der südwest l ichen Ecke ein 
Tierschädel, daneben ein Eisenmesser. Sonstige Beigaben: Gefäß, Gürtelbeschläge, Pferdegeschirrbeschläge, 
Trense, Steigbügel. 
Grab XLI. K ind . Inf. I. 10 cm höher a ls die Sohle des Grabes ein Tierschädel, daneben Tongefäß im 
nordwestl ichen Viertel des Grabes . Sonstige Beigaben: ein wei teres Gefäß, Ohrr ing mit offenen Enden. 
Grab XLIV. Re i t e rg r ab . Bei der l inken Seite des Skelet ts , 20 cm höher als die Sohle des Grabes ein 
Tierschädel. Bei den F u ß e n d e n Gefäß, beim rech ten U n t e r a r m ein Messer. Die Beigaben des Pferdes : Pferde-
geschirr, Steigbügel. 
Grab XLVII. 1 2jähriges Kind (in Ost-westlicher Orientierung). 50 c m höher als die Sohle des Grabes 
Tierschädel, östlich vom Schädel des Kindes. Tu der westliehen Hä l f t e des Grabes, 14 cm höher als die Sohle des 
Grabes lag ein Gefäß. Sonstige Beigaben: zwei bronzene Drahtr inge, eine Pastaperle .9 9 
Die ersten 57 Gräber dieses Gräberfeldes wurden durch V. Budinsky-Kricka im Jahre 1937 
freigelegt. Die Tierknochen wurden durch R. Musil bestimmt.1 0 0 Nach Best immungen fand man 
in der Mehrzahl der Gräber je einen Schafschädel (Ovis aries L.), und in zwei Gräbern ( X X X I und 
XXXVI) lagen Rindersehädel. 
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Die Freilegung desselben Gräberfeldes wurde in Jahre 1960 durch Z. Cilinská fortgesetzt; 
es wurden diesmal 33 Gräber geöffnet. 
Grab I. Reitergrab. In der Füllerde, SO cm tief von der Oberf läche, R ippens tück von einem Tier; 
130 cm t i e f e i n unbearbei tetes Hornstück; ISO c m tief hei der westlichen < í r a b wand ein unbearbe i te tes Horn-
s tück; ISO ein tief bei der west liehen Grabwand ein Kalbschädel . 240 ein t ief lag das unges tör te I 'ferdesk' lett , 
und daneben, in derselben Orientierung, die gestör ten Skelette von zweien Erwachsenen, zwischen ihnen legen 
noch die Knochen eines Säuglings. Die Beigaben des ersten Erwachsenen waren : Silberring und ein Gefäß ; 
diejenigen des anderen waren: ein mange lha f t e r Gürtel mi t zwei Selmallen, zwei Messer und eine Lanze. Di" 
Beigaben des Pferdes: Trense, Steigbügel und andere Bestandtei le des Pferdegeschirrs. 
Grab 5. Grab einer Person, deren Geschlecht sich n ich t bes t immen ließ. 15 cm über dein Skelett ein 
Schafschädel , bei den Füßen lag ein Gefäß. 
Gral) 17. Grab eines Individuums, dessen Geschlecht sich nicht bes t immen ließ. In der westl ichen 
Häl f te des Grabes ein Gefäß, daselbst lag 108 c m t i e f e in Schafschädel (das ganze Grab war 100 cm tief) . 
Grab 21. Kind. Man f a n d neben der westl ichen Wand der Grube einen Schafschädel. Keine В iga lvn . 
Grab 24. Kind. In der westlichen H ä l f t e des Grabes zwei Tierschädel (Schaf?), ein äl teres und ein jün-
geres Tier; im östlichen Ende des Grabes, 10 c m höher als die Sohle, fand m a n Geflügelknochen. Neben с len Ti r-
schädeln s t and ein Gefäß. 
Grab 26. Grab eines Kindes . Neben der r ech ten H a n d ein Tierschädel (ein Schaf?) . Sonstige Beigaben: 
zwei Ohrgehänge, zwei Ha l sbänder , u m sie h e r u m Perlen, zwei Armbänder , zwei Messer, E imer , der Hals einer 
Glasflasche und die Scherben eines Gefäßes. 
Grab 27. Zwischen den Beinen einer F r a u ein Schafschädel , in der Füllerde des Grabes weitere Tier-
knochçn. U n t e r ihrem Schädel, bzw. auf der r e ch t en Seite des Schädels je ein Ohrgehänge, ferner ein Messer und 
ein Gefäß. 
Grab 30. Grab einer Person, deren Geschlecht sieh n ich t bes t immen ließ. Bei der nordwest l ichen W a n d 
des Grabes, 35 e m tief, ein Schafsehädel , bei den E n d e n der F ü ß e ein ( lefäß, auf dein Becken eine Eisenschnalle.1"1 
Es wurden also zusammen mit den von Budinsky-Kricka ausgegrabenen insgesamt 90 
Gräber freigelegt. Von diesen fand man in 21 Gräbern (annähernd in einem Fünftel der Gesamtzahl) 
Tierschädel, und zwar 3 Rinder- bzw. Kalbschädel und 19 Schafschädel. Wie gesehen, lagen die 
Tierschädel in den meisten Fällen nicht im untersten Teil des Grabes, sondern in der Füllerde, 
und nur selten zusammen mit anderen Tierknochen oder Geflügelknochen. 
Mit Ausnahme von zwei Gräbern, die keine Beigaben ha t ten , enthielten diese Gräber 
auch Gefäße. 
Die Stellen, die die Tierschädel innerhalb der Gräber einnahmen, verteilen sich folgender-
maßen: in 7 Fällen lagen sie bei den unteren Teilen des Skeletts, in der Gegend der Beine; zweimal 
um die Mitte herum; je einmal auf den rechten oder linken Seite, nahe hei den Händen; in 8 Fällen 
nahe beim Schädel, und schließlich zweimal auf einer unbestimmten Stelle über dem Skelett. 
Es gab also zwei Tendenzen: man hat den Tierschädel heim Kopf des Toten oder in der Gegend 
seiner Füße niedergelegt. 
Es ist interessant, daß verhältnismäßig häufig Kindergräber Tierschädel enthielten (die 
Hälf te aller Vorkommnisse). Die Gräber verteilen sich von diesem Gesichtspunkt aus folgendermaßen : 
12 Kindergräber, 4 Männer, 2 Frauen. Bei 3 Gräbern ließ sich das Geschlecht nicht bestimmen. 
Es ist auffallend, daß die Rinderschädel immer aus je einem Reitergrab zum Vorschein 
kamen. 
Das Alter des Gräberfeldes wurde durch V. Budinsky-Kricka auf die Jah re 750—8110 
gesetzt; auch Z. Cilinska war derselben Ansicht. Es ist jedoch wahrscheinlicher, daß dieses Gräber-
feld auch noch tief im 9. Jahrhunder t in Gebrauch war, wie es B. Szőke vermutete.1"2 
Gseklész (Bernolákovo) (vgl. K a r t e 9) 
Grab 7. Kind. Bei der westlichen W a n d des < írabes, 20 ein höher als die Sohle Schädel und Beinknochen 
eines 9 Monate al ten Schafes. Sonstige Beigabe: ein Kisenmesser. 
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Grab S. Auf dem Bein eines Erwachsenen , Schädel und Beinknoohen eines e twa einjähr igen Schafes . 
Beigabe: eine Eisenschnalle . 
Grab 13. Auf dem rech ten Beckenknoehen eines 140 c m langen Skele t t s der beschädigte Schädel eines 
entwickel ten Schafes, daneben die Eisenbeschläge eines Holzeimers. Man f a n d die F r agmen te des Reifens von 
diesem E i m e r a u c h neben dem menschlichen Schädel . Die Beinknochen von e inem Schaf lagen u m 50 cm höher 
in der Füllerde des Grabes, und 10 cm d a r u n t e r die Gebeine eines Hundes . Sonstige Beigaben: zwei Ferien, 
Eisenmesser. 
Grab 16. Zwischen dein Kiefer und d e m rech ten A r m eines Erwachsenenskele t t s der halbe Beinknochoii 
von einem Schaf; wahrscheinlich war daselbst auch ein vollständiger Schädel und Bein von einem Schaf. Bei 
den Fußenden, Beinknochen von einem Kind. Sonstige Beigaben: bronzener Ohrring mi t offenem Ende , 
Eisenmesser. 
Grab V.l. Jüngl ing . '.10 <-m höher als die Sohle des Grabes, neben den Fußenden halber Beinknochen von 
einem Schaf und Fragment seines Schädels. Beim linken F u ß s tand ein Gefäß . Sonstige Beigaben: Ohrr inge 
aus einfachem gedreh tem Bronzedraht , Per lenket te vorwiegend aus Melonenkernperlen, Eisenmesser. 
Grab 26. Erwachsener, neben seinem linken Fuß , 25 cm höher als die Sohle, Sehafknochen s t a r k 
beschädigter Schädel von einem e twa einjähr igen Schaf und seine Beinknochen, zusammen m i t den Knochen von 
einem Rind. Sonstige Beigaben: Holzeimer mi t Eisenbeschlag, Gefäß, bronzenes Kügelchen (wahrscheinlich 
von einem Ohrgehänge). 
Grab 30. Beim linken Fußende eines Kindes , Beinknoohen von e inem Rind, 20 cm höher als die 
Sohle des Grabes; über den F ü ß e n Schäde l f ragment von einem e twa e in jähr igen Schaf, seine Beinknochen u n d 
z u s a m m e n mit diesen Hühnerknochen . Sonstige Beigaben: Eisenmesser, Eisenschnalle, E isenkrümchen . 
Grab 34. Re i te rgrab . Der Tote wurde eingeäschert . Iii de r nordöstl ichen Ecke des west-ost-orient ier ten 
Grabes, Gehirnschädel von einem entwickel ten Schaf, Beigaben: Lanze, Pfeilspitze, Feuerzeug, Schnallen, sehr 
reich geschmückte, vergoldete, gegossene bronzene Gürtelbeschläge mit gepu t z t em Hin te rgrund und Pferde-
geschirre. 
Grab 35. K ind . 60 cm höher als die Sohle des Grabes, über dem Knie beschädigter Schädel und Bein-
knochen von einem e twa 3 Monate a l ten Schaf , und Fersenknochen von einem völlig entwickelten Tier. Beigaben: 
Eimer , Ohrring a u s dünner Bronze mi t S -Ende . 
Grab 36. G r a b eines jungen Ind iv iduums . 15 cm höher als die Sohle des Grabes, zwischen dem Schädel 
und den Beinknochen, Schädel f ragment und Beinknochen von einem 6 — 9 Mona te al ten Schaf . Beigabe: Hals-
ke t t e aus Melonenkernperlen. 
Grab 37. K i n d . 40 cm höher als die Grabsohle, bei den Fußenden, beschädigter Schädel und Beinknochen 
von einem entwickel ten Schaf, Beigabe: Eisenmesser . 
Grab 43. Völlig zerstörtes Grab einer erwachsenen F r a u . I n der nordwest l ichen E c k e des ost-west-
or ient ier ten Grabes, Schäde l f ragment und Beinknoohen von einem etwa e in jähr igen Schaf. Sonstige Beigaben: 
goldenes Ohrgehänge (kegelförmiges Anhängsel mi t gedreh tem Drahtr ing, d a r a n in drei Re ihen kreisförmig 
gebogene Bändchen angelötet), Eisenmesser, Re i fen eines Holzeimers. 
Grab 72. A m Schädel einer erwachsenen Frau , rechts , der volle Schädel von einem e t w a 2jährigen Schaf , 
über dem Schädel in der Füllerde des Grabes, die Beinknochen des Schafes. Beigaben: Ha l ske t t e aus Melonen-
kernperlen mit bronzener Schnalle, Eisenmesser. 
Grab 73. G rab eines erwachsenen Individuums. 35 c m höher als die Sohle des Grabes, beim nördl ichen 
Filde des si id-nord-orientierten Grabes, Gehirnschädel eines e twa einjährigen Schafes, Beinknoohen von demsel-
ben; Schädelteil und Beinknoohen von einem anderen entwickel ten Tier. Sonstige Beigaben: bronzener Draht -
ring mi t l 'er lenanbängsel , Eisenmesser. 
Gral) 76. G rab eines Erwachsenen. 10 cm höher als das rechte Knie, Schädelteil und Beinknoohen von 
einem etwa 6 Mona te alten Schaf. Neben d e m rechten Ellcnhcin, Eisenmcsscr, heim linken Fußende e in 
Gefäß. 1 0 3 
L'. Kraskovská luit in den Jahren 1958/59 84 Gräber freigelegt, von diesen enthielten 15 
(ein Fünftel der Gräber) Schafschädel. Ich habe Iiier die genaue Beschreibung der Tierknochen nach 
den Bestimmungen von G. Ambros zusammengefaßt.1 0 4 
Der Platz der Schafschädel im Grab war meistens beim Fußende (in 10 Fällen), seltener 
um die Mitte des Skeletts (am Becken, am Brustkorb — in 3 Fällen) bzw. in der Gegend der Schä-
del (in 2 Fällen). 
Unter den Personen, die mit Tierschädeln bes ta t te t wurden, gab es 6 Frauen, 4 Kinder, 
einen Mann. Bei zwei Erwachsenen ließ sieh das Geschlecht nicht bestimmen. 
Mit einer Ausnahme fand man neben dem Schädel auch die Fußenden (Beine) der Schafe, 
in einigen Fällen über dem Schädel des Toten in der Füllerde. Man kann aufgrund der Besehrei-
bungen leider nicht mit Sicherheit entscheiden, ob die Fußenden (Beine) der Schafe unmittelbar 
mit den Schädeln verbunden waren (hat man diese Knochen etwa in der abgezogenen H a u t 
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des Tieres gelassen), oder kamen diese Stücke unabhängig von den Tierschädeln nur gleichzeitig 
mit diesen in die Gräber. Im letzteren Fall hät ten nämlich die Beinknochen in diesen Gräbern 
dieselbe Rolle, wie sonst eher den Becken- oder Schulterknochen zukam. 
Verhältnismäßig seltener ist unter den Beigaben das Tongefäß (insgesamt nur in drei 
Fällen); häufiger ist der Holzeimer mit Eisen reifen. I ti dieser Hinsicht wird man eher an das Gräber-
feld von Dévényújfalu (Devinska Nová Ves) erinnert. L". Kraskovská erklärte das Aufhören dieses 
Gräberfeldes mit jenen Veränderungen, die nach den Feldzügen Karls des Großen eintraten; dem-
nach könnte man den Abschluß etwa auf die Zeit- um 800 herum setzen. Ich halte jedoch aufgrund 
der Funde nicht für ausgeschlossen, daß mindestens ein Teil des Gräberfeldes auch um ein halbes 
Jahrhunder t jünger sein mag. 
Dévényújfalu (Devinska N o v á Ves) (vgl. K a r t e 17) 
Grab 77. Bei den F ü ß e n des Skeletts, u m 36 cm höher, ein E i m e r mi t Eisenbesehlag, daneben einige 
du rchgebrann te Lehmklumpen und ein Tierschädel sowie Knochen, die le tz teren, Überbleibsel einer Opferspeise. 
U n t e r dem E imer s tand ein gedrah tes Gefäß. E s lagen u m 53 cm höher zwei Schafknochen, der eine auf de r 
r ech ten Seite des Grabes, der ande re beim un te ren Ende . E i n Eisenmesser war die weitere Beigabe. 
Grab 78. Im unteren E n d e des Grabes rechts, u m 24 cm höher , ein Schafschädel. In derselben Tiefe 
a u c h weitere Schafknochen, und über den F ü ß e n ein Brandf l ecken von unsicherem Ausmaß . Sonstige Kunde: 
E i m e r mi t Eisenbeschlag, Tongefäß, 1 m tief Herdspuren . 
Grab 84. U m 10 cm rech t s von der Achse des Grabes, und 116 c m vom oberen Ende des Grabes en t fe rn t . 
ein Schafschädel. E twa 50 cm höher als die Sohle des Grabes, weitere Schafknochen . In der un te ren linken E c k e 
des Grabes ein Eimer mi t Eisenbeschlag, 90 c m tief h a t m a n auch hier die Spuren eines H e r d e s beobachtet . 
Grab 88. Beim Kopf im ges tör ten Grab Schaf( ?)knochen, Schädel und Ex t remi tä tknochen . Sonst ige 
Beigaben: Messer, P la t t ens tück , F r a g m e n t e eines Eimers . 
Grab 402. Das Grab wurde in zwei Phasen freigelegt. In der e rs ten Phase fand m a n 20 cm tief di" 
Spuren eines Herdes . In der zweiten Phase wurde das eigentliche Grab selbst geöffnet , in d e m das 150 c m lange 
Skele t t eines jungen Mannes lag. Beim Kopf lagen, 5 cin tief in der zweiten Phase, Schafschädel und wei tere 
Knochen , 15 cm tiefer fand m a n d a n n noch weitere Schafknochen . 
Grab ] 16. E in in zwei P h a s e n geöffnetes Grab. In der ers ten Phase f and m a n 150 c m t i e f e i n e n Herd , u n d 
d a r u n t e r das Grab eines Rei ters . Auf der r ech ten Seite des Grabes lag das Pfe rd . Beim K o p f l a g e n Schafknochen , 
im oberen Ende des Grabes, 35 c m höher als die Sohle des Grabes, ein Schafschädel . Sonstige Beigaben: Gür t e l 
m i t gegossenen Bronzebeschlägen (Großriemenende mi t «schreitendem» Greif, rankenverz ier te Beschläge), 
E imer mi t Eisenbeschlag, Eisenmesser , Pfeilspitze, «Salzfäßchen», Knüpfe r , Sporen, Pferdegeschirr (Phalera a u s 
weißem Metall). 
Grab 117. In der ers ten P h a s e des Grabes, Spuren eines Herdes , in der zweiten Phase die B e s t a t t u n g 
selber. 10 cm über der Sohle des Grabes, und 60 cm en t f e rn t vom u n t e r e n Ende, ein Schafschädel ; sonst ige 
Beigabe: ein Eimer . 
Grab 120. 25 cm von der Sohle des Grabes, e twa um die Mit te der linken Seite, ein Schafsehädel a u s 
eitler «Speisebeigabe». Es lag in derselben Tiefe ein Eisenstäbeben im Grab . 
Grab 123/A In der rechten linieren Ecke des Grabes von einem Erwachsenen, 34 cm höher ids die Sohle 
des Grabes, ein Schafschädel, bei den Füßen des Skeletts der Kiefer, Beigabe: Reifenstück von einem Linier. 
Grab 123/13 Bei dem Füßen des Skelet ts von einem Kind F r a g m e n t eines Schafscliädels. 
Grab 131. In der ers ten Phase des Grabes Herdspuren. I n der zwei ten Phase ges tör tes Grab mit d e m 
Skelet t eines Erwachsenen. 50 c m höher als die Sohle des Grabes, in der Achse des Grabes, Schafschädel , be im 
un te ren Ende . In der linken un te ren Ecke, Bruchs tücke eines Holzeimers. 
Grab 145. In der ersten Phase Herdspuren. In der zweiten P h a s e gestörtes Grab eines Erwachsenen. 
50 c m höher als die Sohle des Grabes, im un te ren Ende, Schafknochen , daneben Schafsehädel. Sonstige Beigabe: 
F r a g m e n t eines Eisenmessers. 
Grab 150. I n der ers ten Phase, 120 cm tief , Herdspuren . D a r u n t e r das Grab eines Kindes . I n der u n t e r e n 
H ä l f t e des Grabes, 8 cm höher als die Sohle des Grabes, ein Schafsehädel . 
Grab 158. I m unte ren Dri t te l des ges tör ten Grabes eines E rwachsenen lag nahe bei der rechten Sei te 
ein Schafsehädel. Sonstige Beigaben: Eisenmesser, E imer . 
Grab 160. I n der r ech ten oberen E c k e des Grabes von einem Erwachsenen, Schafschädel und Bein-
knochen; F ragmente eines E imers . 
Grab 162. I m unteren Teil des Grabes von einem Erwachsenen , 31 cm höher als die Sohle des Grabes , 
Schafknochen , 21 cm höher Schafschädel . Sonstige Beigabe: Eisenmesser. 
Grab 186. Gestörtes Grab . 70 cm en t f e rn t vom oberen Ende des Grabes, nahe bei der rechten Grabes-
wand , 12 cm höher als die Sohle des Grabes, ein Schafschädel . Sonstige Beigaben: F r a g m e n t eines E imer s 
mi t Eisenreifen, Eisenkrümehen. 
Grab 187. F rauengrab . 37 cm höher als die Sohle des Grabes, be im oberen Ende des Grabes, das voll-
s tändige Skelett, eines Schafes, zusammengebogen. Weitere Beigabe: Spinnwirtel bei den F ü ß e n . 
Grab 227. Gestörtes (?) F rauengrab . In der unteren Häl f te Schafschädel und K n o c h e n . Sonstige Bei-
gaben : Tongefäß (in der rechten oberen Ecke des Grabes), Eisensohnalle, Perle . 
Grab 230. Es lag 265 ein t i e f e i n Schafsehädel , der einem f r ü h e r e n Grab angehört h a t t e . Doch es g a b 
in der N ä h e keine Spur mehr von einem Grab . 
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Grill) 2,SU. Erwachsener. I m oberen E n d e des Grabes F r a g m e n t e eines Eimers , unweit davon ein Schaf-
schädel. Ein Schafknochen 66 c m höher als die Sohle des Grabes, nahe beim u n t e r e n E n d e . Sonstige Beigaben: 
Gefäß (bei den Füßen), Eisenmesser . 
Grab 2í)ő. Kind. Um die Mitte des Grabes Schafschädel , im oberen Ende Schafknoehen , 1 18 cm höher 
als die Sohle des Grabes ein Gefäß. 
Grab 297. Erwachsener (?). Auf der l inken Seite des Skele t ts Eisenmesser, die Spitze den Füßen zuge-
wendet. Darüber ein Schafschädel . 
Grab 29S. Erwachsener (?) Das un te re E n d e des Grabes wird brei ter , in der linken Ecke gewölbt . 
Darin lag Teil eines Schafschädels, daneben ein E imer mit Re i fen . 
Grab 343. Kind. In der Achse des ( î rabes , 5 0 c m vom oberen Ende en t fe rn t , Schafknochen und bronzener 
Halsschmuck, 90 cm davon en t f e rn t F ragment eines Schafschädels und ein Gefäß . 
Grab 367. Kind. In der Mitte des u n t e r e n Endes v o m Grab, 12 cm höher als die Sohle des Grabes, 
Schafschädel. Sonstige Beigaben: Eimer mi t Eisenreifen, an drei Stellen bronzene Pla t te , Pfeilspitze. 
Grab 379. Grab eines Erwachsenen ( ?) m i t Banket te . Be im unteren Ende , 35 cm höher als die Sohle des 
Grabes und 15 c m entfernt von der Banket te , ein Sohafschädel. Auf der Banke t t e , auf der rech ten Seite, s t and 
ein Gefäß. 
Grab 384. Sechseckiges Grab eines Erwachsenen (?). An der Stelle des Beckens eine Eisenschnalle, bei 
den Füßen Schafschädel . E s gab, nach dem I n v e n t a r des Museums, auch ein Gefäß in diesem Grab . 
Grab 391. Es blieb vom Skelett gar n i ch t s mehr e rha l t en in diesem Grab, das, u m nach seinen Maßen 
zu urteilen, f ü r einen Erwachsenen vorberei tet war . Man fand im oberen Ende einen Schafsehädel , und unweit 
davon Schafknoehen. Sonstige Beigabe: der R e i f e n eines Eimers. 
Grab 392. Vom Skelet t sind nur die Beine erhaltengeblieben. In der Mit te des oberen Teiles vom Grab 
lagen die F r a g m e n t e eines Eimers , und unwei t davon ein Schafschädel . 
Grab 404. Das Grab eines Kindes. In der Achse des Grabes, vom un te ren Ende 30 cm en t fe rn t Schaf-
schädel, rechts vom Schädel Bruchstücke eines Eimers. 
Grab 410. F rauengrab . Beim Kopf ein Schafschädel , au f der rechten Seite des Schädels des Toten, ein 
Ohrring mit mehr fachen S -Enden . 
Grab 123. Erwachsenengrab, vom Skele t t jedoch ist n ichts erhalt engeblieben. Im unte ren Dri t te l des 
( írabes, auf drei Plätzen Tierknochen; auf der e inen Stelle ein Schafschädel in r ech ten un te ren Ecke, 31 cm v o m 
unteren Teil des Grabes en t f e rn t , ein Eimer . 
Grab 430. Gestört . In der Mitte der r e ch t en Seite des Grabes drei S tücke von einem Schafschädel 14, 
15 und 13 cm höher ids die Sohle des Grabes, unwe i t davon F r a g m e n t e eines Eimers und eine Bronzeschnalle. 
30 cm en t fe rn t vom oberen Ende des Grabes, a u f der linken Seite, 176 cm vom un te ren Ende des Grabes, eine 
hölzerne Vogelfigur, die einst mi t Bronzepla t ten bedeckt war . 
Grab 514. Grab eines Kindes. In der r e ch t en oberen Ecke Schafschädel und ein Gefäß. 
Grab <S13. F u ß k ä m p f e r ? Eine F r a u ? N a h e bei der r e c h t e n oberen Ecke S c h a f k n o e h e n ; auf der rechten 
Seite, 70 cm vom oberen Ende des Grabes, ein Sohafschädel. Sonstige Beigaben: Pfeilspitze mi t Flügeln, 
Eisenschnalle, zwei Spinnwirtel und eine große b laue Glasperle, m i t weißem Wellenl iniensehmuck. 
Grab 851. Links vom linken Knöchel des Erwachsenenskelet ts , Schafknoehen , rechts ein Schafschädel . 
Sonstige Beigaben des Grabes waren: Reifen eines Eimers, Eisenmesser.1 0 5 
Das vermutlich völlig erschlossene Gräberfeld hat te 883 Gräber. Schafschädel lagen in 
37 Gräbern vor. Man fand in weiteren 13 Gräbern Schafkiefer, und in 34 Gräbern sonstige Schaf-
knoehen, vorwiegend Zähne. 
Trägt man die Bestattungen mit Schafschädeln auf einer Ka r t e des Gräberfeldes ein, so 
bekommt man ein sehr lehrreiches Bild. Ebenso wie im Gräberfeld von Érsekújvár (und zum Teil 
auch in demjenigen von Bóly-Sziebertpuszta) bilden die Gräber mit Schafschädeln Gruppen. 
Es gibt 3 (4?) solche Gruppen im mittleren Teil des Gräberfeldes; diese erstrecken sind annähernd 
einer nordost-südwestlichen Achse entlang. Ein anderes « D ic liter we t( le n » beobachtet man am 
südlichen Ende des Gräberfeldes. Doch begegnet man hier diese Erscheinung nur in einzelnen 
Gräbern, die verschiedenen Gruppen angehören. 
Die Gräber mit Schafschädeln sind ziemlich arm an sonstigen Beigaben. Meistens kamen 
aui ihnen nur Eimer, Tongefäß und Messer zum Vorschein, aber es galt unter ihnen auch Gräber 
ohne Beigaben. Unter den 37 Fällen gab es nur ein Reitergrab, und ein weiteres Grab war das-
jenige eines Fußkämpfers (oder vielleicht gab es zwei solche). 
Wie es auch das Beispiel des Grabes 813 zeigt, wurden die anthropologischen Bestimmun-
gen aufgrund des Fundmaterials vorgenommen. Darum können wir diesmal nur Erwachsenen und 
Kinder unterscheiden. Es gab in den 37 Fällen 7 Kindergräber, die übrigen waren wohl Gräber 
von Erwachsenen. 
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Die Tierknochen wurden durch J . Eisner als symbolische Speiseheigaben aufgefaßt . Es ist 
auffallend, daß Rinderknochen in keinem Fall als Beigabe gefunden wurden; sehr selten waren auch 
Knochen vom Hirsch und Schwein. Mehrere Gräber enthielten Pferdeknochen als Speisebeigahe, 
aber man fand nur in einigen Geflügelknochen. 
Die Fleischbeigabe lag — wie J . Eisner schreibt — im unteren Teil des Grabes, oder in der 
Füllerde, meistens im engeren Grabende, oder in der Ecke des Grabes, besonders in der linken 
unteren, oder in der rechten oberen Ecke. Häuf ig fand man solche auch entlang der linken oder 
rechten Grabwand, aber nur in einigen Fällen bei dem Körper des Toten.106 
In den Fällen der Schafschädel ändert sich diese Anordnung folgendermaßen: es befanden 
sich im unteren Ende des Grabes in 8 Fällen (unteres Ende 3 x , rechts unten 3 x , links unten 1 x , 
bei den Füßen 2 x ) ; im unteren Drittel in 6 Fällen, in der unteren Hälf te : einmal. Um die Mitte 
des Grabes in 8 Fällen (Mitte 4 x , links 1 x , rechts 3 x ) ; beim Schädel in 3 Fällen, im oberen Ende 
des Grabes in 7 Fällen (2x in der rechten oberen Ecke). In anderen Worten: man findet Schaf-
schädel ziemlich gleichmäßig in allen Teilen des Grabes. Und etwa bei einer H ä l f t e der Gräber 
hat man den Schafschädel höher als die Sohle des Grabes niedergelegt. 
Wie man es aus den Grabbeschreibungen ersieht, ha t man die Schädel in allen Fällen von 
den übrigen Schafknochen getrennt in die Gräber gelegt (eine Ausnahme bildet nur Grab Nr. 187, 
in dem ein ganzes Schafskelett gefunden wurde). 
Das Gräberfeld wurde durch J . Eisner auf das 7 . - 8 . Jahrhunder t dat ier t . Obwohl das 
Fundmaterial in der Mehrheit der Gräber fü r die Chronologie nicht aufschlußreich war, die hesser 
datierbaren Fundobjekte bieten sichere Stützpunkte. Sowohl dem Ri tus wie auch dem Zeitalter 
nach, wird man das Grab Nr. 187, das das volle Schafskelett enthielt, aussondern müssen. Dieses 
befindet sich zusammen mit Grab Nr. 186, in der Mitte einer kleineren Gruppe, am südwestlichen 
Rand des Gräberfeldes. Von chronologischem Gesichtspunkt aus wertvolle Gegenstände befanden 
sich in dem entfernter gelegenen Grab Nr. 205: Riemenenden aus Eisen, Schnallen und eine Bronze-
Pinzette.107 Demnach wird man diese Gruppe auf die f rühere Periode datieren dürfen. Der Brauch 
der Bestat tung mit Schafschädel mag Iiis zur Mitte des !). Jahrhunder t s gedauert haben (Ohrring 
mit mehrfachen S-Enden im Grab Nr. 410, Pfeilspitze mit Flügeln und blaue Glasperle mit weißer 
Wellenlinie geschmückt im Grab Nr. 813).108 
Kassamindszent (Valaliky, Vsoehsvätych) (vgl. K a r t e 15) 
Grab 22. Skele t t eines erwachsenen Mannes, ohne anatomische Ordnung , in der südwest l ichen H ä l f t e 
(les ost-westlich or ient ier ten Grabes, 1)5 em höher als die Sohle des Grabes, lag ein Schafschädel , während im 
nordwestl ichen E n d e des Grabes Gefliigelknochon ge funden wurden. Sonstige Beigaben: Lanzonspitzc, Pfeil-
spitzen, eiserne und bronzene Schnallen, Pferdegeschirre, Feuerzeug und Gefäßseherhen in der Füllerde des 
Grabes.1 0 9 
Grab 42. Re i t e rg rab . Gy. Török veröffentl ichte, mi t der Er laubnis von Л. Pástor , d a s Lichtbild des 
Grabes, in dem der volle Schädel eines Tieres (Rind?) gefunden wurde.110 
J . Pástor schreibt aufgrund der ersten 30 Gräber, von einem awarisch-slawisohen 
Gräberfeld. Das Fundmater ia l des Gräberfeldteiles setzt sich aus sehr späten Typen zusammen 
(Gürtelbeschläge, die sich mit dem sog. Blatnica-Mikulcice Horizont verbinden lassen, Riemenen-
den. sehr späte Ohrgehänge, Ohrringe); demnach wird man auch diesen Gräberfeldteil auf das 
Zeitalter des E n d e der südwestslowakischen Gräberfelder datieren müssen 
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Bárca (ILiren) (vgl. K a r t e 10) 
Grab 2. Ube r d e m Schädel eines K i n d e s Ziegenschädel. Sonstige Beigaben: Eisenmesser und bei den 
Füßen ein Gefäß. 
J . Pástor dat ier te den Gräberfeldteil, der aus 7 Gräbern besteht, auf das 7 . - 8 . Jahrhun-
dert.111 
Mlun (neben Veliki in Tsti'ien) 
Man hat im Grab 86 des hiesigen awarenzeit!ichen Gräberfeldes ein ganzes Kalb bestat-
tet.112 
Man kann zusammenfassend über die awarenzeit!ichen Besta t tungen mit Rinderschädeln 
bzw. mit Schaf/Ziegenschädeln folgendes feststellen. 
Wohl war die Bestat tung mit R ind auch Schaf in der frühen und minieren Awarenzeit eine 
verhältnismäßig seltene Erscheinung, aber sie war doch schon in allen drei Formen bekannt , 
d. h. als Besta t tung mit Schädel, partielle Bestat tung, und Bes ta t tung mit dem ganzen Tier. 
Ein Einzelschädel war im Grab Nr. 1 von Oroszlány und im Grab Nr. 8 vom Gräberfeld Deszk G.; 
partielle Bestat tung (Schädel und Beinknochen) wurde beobachtet in den Gräbern Nr. 22 von Mór 
sowie Mohács-Téglagyár und Szentes-Derekegyháza (hier ein Rind und ein Schaf); und 
schließlich wurde ein ganzes Tier im Grab «A» von Szőreg-Homokbánya und im Grab Nr. 187 
von Dévényújfalu bes ta t te t . 
In der späten Airarenzeit konzentriert sicli der Brauch der Bes ta t tung des ganzen Tieres 
auf den südlichen Teil der Tiefebene (Umgebung von Szentes und Szeged). Zu dieser Zeit n immt 
die Anzahl der Bestat tungen mit Tierschädeln plötzlich zu; dies kommt gebietmäßig besonders 
dort vor, wo der Brauch, das ganze Tier zu bestatten, nicht bekannt war (auf der südlichen Tief-
ebene gehören nur Grab Nr. 241 von Kundomb sowie die Gräber Nr. 13, 63 und 67 von Csóka 
hierher). Der Brauch der partiellen Bestat tung verschwindet zu dieser Zeit, oder womöglich scheint 
dies nur eine Folge der ungenauen Beschreibungen zu sein. 
Der Platz des Tierschädels (Rind und Schaf/Ziege) innerhalb des Grabes weist lokale 
Eigentümlichkeiten auf, ebenso, wie in den Gräberfeldern des Typus Sopronkőhida. In Érsekújvár 
und Bóly-Sziebertpuszta meistens in der Brust- oder Kopfgegend des Toten; in Zsitvatő, Cseklész, 
Alattyán, Kundomb, Kassamindszent hauptsächlich bei den Füßen , in der unteren Hälfte 
des Grabes; in Csóka über dem Skelett, in Ürbőpuszta bei der linken Hand, und in Dévényújfalu 
überall in jedem möglichen Teil des Grabes. 
Die Tierschädel befanden sich an den verschiedenen Plätzen des Grabes nach der folgenden 
Verteilung (S. 95). 
Es geht aus dieser Zusammenstellung hervor, daß — trotz des quanti ta t iven Unterschiedes 
(aus den Gräberfeldern des Typus Sopronkőhida konnten wir nur 77 Fälle zusammenstellen) — 
die Häufigkeit nach den Plätzen, die die Schädel innerhalb des Grabes einnahmen, in den awaren-
zeitlichen Gräberfeldern und in denjenigen des Gebietes zwischen Enns und Neusiedler See sozu-
sagen dieselbe ist. Der einzige Unterschied besteht vielleicht darin, daß in den spätawarenzeitlichen 
Gräberfeldern der Schädel öfters im Teil des Grabes hinter dem Kopf des Toten vorkommt. 
Es wird lehrreich zu untersuchen, was für Personen in der Awarenzeit eigentlich Tierschädel 
in ihre Gräber bekamen. Obwohl Tierschädel sowohl in Gräbern von Armen (d. h. also in Gräbern, 
die nur unbedeutende, oder gar keine Beigaben enthielten) wie auch in Gräbern von reichen Per-
sonen vorlagen — mag dies zum Teil auch damit zusammenhängen (wie darauf bei einigen Gräber-
1 1 1 J . I'ÁSTOR: Avarsko-slovenske pohrebiSte y R inde rbes t a t t ung von Sárbogárd . Alba Reg ia 1906. 
Barei, okres Koêice. S1A 2 (1954) 130 139. 95 (nach einer Mit te i lung von B. Mamáié). 
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bei den F u ß e n d e n 25 
zwischen d e n F ü ß e n 3 
neben dem r e c h t e n Bein 5 
neben dem l inken Bein 4 
über dem r e c h t e n Knie 3 
über dem l i nken Knie 6 
über dem B e c k e n , um die Mi t te 7 
beim rech ten U n t e r a r m 5 
beim linken U n t e r a r m 2 
beim rech ten Ellbogen I 
auf dem B r u s t k o r b 5 
über den Ha l swi rbe ln 1 
auf der r e c h t e n Schulter 5 
auf der l inken Schulter I 
auf dem Schäde l , neben d e m Schädel 8 
hinter dem Schädel 20 
über dem Ske le t t , auf unsicherem Platz 24 
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feldern, z. B. Érsekújvár, Dévényújfalu, Bóly hingewiesen wurde), daß dies für einige Gräber-
gruppen eine besonders bezeichnende Besta t tungsar t war — ist das Verhältnis zu den Reiter-
gräbern unterschiedlich: in Dévényújfalu gab es unter 37, in Érsekújvár unter 25, und in Cseklész 
unter 15 Gräbern nur ein Reitergrab; in Zsitvatő waren von 21, und in Bóly-Sziebertpuszta von 
10 Gräber 6 Reitergräber; in Kassamindszent waren beide Gräber Reitergräber. 
Die Gräber mit Tierschädeln ver te i l ten sich nach Geschlechtern folgendermaßen: in Érsek-
ú jvár gab es von den 25 Gräbern 14 Frauen, 5 Männer, 4 Kinder, und die übrigen Gräber waren 
unsicher; in Zsitvatő von 21 Gräbern 2 Frauen , 4 Männer und 12 Kinder, die übrigen unsicher; 
in Bóly-Sziebertpuszta von 10 Gräbern 2 Frauen, 5 Männer, 2 Kinder, und ein Grab, bei dem sich 
das Geschlecht des Toten nicht bestimmen ließ; in Dévényújfalu weiß m a n nur, daß es unter den 
37 Gräbern 7 Kindergräber gab. Ein doppel tes Grab war Érsekújvár Nr. 289, Zsitvatő Nr. 1 sowie 
das Grab von Kundomb (Mann -f- Frau). Die unterschiedliche Verhältniszahl je nach Geschlechter 
mag ein Zeichen dafür sein, daß Sinn u n d Bedeutung dieses Besta t tungsr i tus in den verschiedenen 
Gemeinden wohl unterschiedlich waren. 
Was das Verhältnis des Tierschädels zur sonstigen Fleischbeigabe im Grab und zum Gefäß 
und Eimer be t r i f f t , darüber können wir folgendes aussagen: 
Es wurde in Bóly-Sziebertpuszta und in Cseklész in jedes Grab, in Érsekújvár in 1(> Fällen 
von den insgesamt 25, und in Dévényújfalu in 17 Gräber von den 37 nicht nur der Schädel, sondern 
auch ein anderer Teil des Tieres (meistens Beine) dem Toten mitgegeben. Es legen in Zsi tvatő in 
7 Gräbern außer dem Schädel auch andere Tierknochen vor; und man f and diese — wie auch in 
Csóka — in mehreren Häufchen in der Füllerde des Grabes. Man fand in Érsekújvár in 7 solchen 
Gräbern, in Zsi tvatő und Ala t tyán in je e inem solchen Grab auch Huhnskelet te , während in Cseklész 
und Dévényújfalu in keinem Grab mit Tierschädel auch Huhnskelet te gefunden wurde. 
In Érsekújvár enthielt jedes Grab mit Tierschädel auch ein Tongefäß; ja, es gab hier Grä-
bel', in denen auch zwei solche vorlagen (73% aller hiesigen Gräber hat ten auch Tongefäßeh 
Auch in Zsi tvatő gab es (mit Ausnahme zweier Kindergräber ohne Beigaben) in jedem Grab Gefäße, 
in manchen auch zwei, lu Bóly-Sziebertpuszta hatten nur 3 Gräber keine Gefäß beigaben. Von den 
37 Gräbern in Dévényújfalu hatten nur 10 Gefäße, dagegen zählte man in den hiesigen Gräbern 
19 Eimer. Auch in Cseklész gab es wenig Gefäße, aber umso mehr Eimer . Es gab keine Gefäße 
in jenen Gräbern von Ala t tyán, Csóka und Kundomb, die uns interessieren, aber auf diesem Gebiet 
war auch sonst in der späten Awarenzeit die Gefäßbeigabe sehr selten. 
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4. ZUSAMMENFASSUNG 
Ich habe den Eindruck, daß es auch seitens der früheren Verfasser nicht völlig unbegründet 
war, die awarenzeitlichen Bestat tungen mit R inde r -und Schafschädeln mit jenen Bestattungen des 
Typus Sopronkőhida zu vergleichen, in denen verstümmelte Rinderschädel gefunden wurden. Diese 
sind nämlich sowohl chronologisch wie auch gebietsmäßig die nächsten Parallelen, auch wenn die 
Tierhestattungen, wie bekannt, keineswegs mit diesen begannen. Es gibt manche Übereinstim-
mungen zwischen den beiden Bestat tungsbräuchen, sowohl wenn man an den Platz des Tierschä-
dels innerhalb des Grabes wie auch wenn man an ihr Verhältnis zu den übrigen Speisebeigaben 
denkt. In diesem Sinne gibt es keinen wesentlichen Unterschied zwischen den beiden Bestat tungs-
bräuchen. Die einzige Abweichung besteht darin, daß die Tierbestat tung in der Awarenzeit sowohl 
gebietsmäßig wie auch als Sitte ziemlich abwechslungsreich ist: außer der Besta t tung des bloßen 
Schädels, werden häufig auch die Beine mitgegeben, oder manchmal wird sogar das ganze Tier 
bestat tet . Homogene Erscheinung ist dagegen das Vorkommen des Tierschädels in den Gräbern 
des Typus Sopronkőhida: es wird auf dem Gebiet zwischen E n n s und Neusiedler See immer der 
verstümmelte Stirnteil des Rindes ins Grab gelegt. 
Es stellen sich in dieser Beziehung zwei Fragen: 1. Warum wird nur der Stirnteil des Tieres 
ins Grab gelegt? 2. Wieso ist es möglich, daß dieser Bestat tungsbrauch nur auf einem umrissenen 
Gebiet so auf t r i t t , daß dabei gar keine andere Variante vorkommt? 
Mir scheint, daß die Antwort auf die erste Frage durch eine Angaben-Gruppe von H . 
Friesinger beleuchtet wird. E r ha t nämlich zur Behandlung dieses Problems auch jene vers tüm-
melten Rinderschädel herangezogen, die in den nahegelegenen Siedlungen gefunden wurden (Cam-
bodunum, Lorenzberg bei Epfach, Hai thabu, Gniezno, Thunau — und wir können diesen auch 
Zalavár hinzufügen).113 Es ist bekannt , daß die Knochen des Rinderschädels dor t am dünnsten , 
am wenigsten widerstandfähig sind, wo die Stirnteile mit den Hörnern abgeschnitten wurden. 
So wurden die Rinder getötet, nicht nur diejenigen der Siedlungen, sondern auch die anderen, 
deren Reste aus den Gräbern zum Vorschein kamen. Es ist also nicht nötig daran zu denken, 
daß diese Stirnteile als Masken, als apotropäische Symbole den Toten mitgegeben wurden. 
Es ist nicht wahrscheinlich, daß dabei die H a u t des Tieres wieder zusammengenäht worden 
wäre, u. zw. aus mehreren Gründen: 
1. Man fand im Grab Nr. 59 von Sopronkőhida das Fragment einer an den Schädel 
angerosteten Ahle, aber dieser Tierschädel lag auf einer Banket te 40 cm höher als die Sohle des 
Grabes, in der südöstlichen Ecke neben einem Gefäß. Der ausschlaggebende F u n d war in diesem 
Zusammenhang nicht das Eisenahlefragment, sondern das Gefäß. Bleibt man nämlich bei demsel-
ben Gräberfeld, so muß darauf hingewiesen werden, daß auf der südlichen Banket te des Grabes 
Nr.29 der verstümmelte Rinderschädel zusammen mit Hühnchenknochen gefunden wurde wie auch 
in den Gräbern Nr. 103 und 123. Mit anderen Worten: Funde, die sensu stricto als Speisebeigabe 
anzusehen sind, erklären auch das Grab Nr. 59 von Sopronkőhida. Und das t un sie — wie wir auch 
im Falle der niederösterreichischen Gräberfelder gesehen haben — in einem allgemeineren Sinne; 
ihre Aussagekraft ist wohl größer, als jene der Ahlen, deren Anwesenheit doch recht unterschiedlich 
erklärt werden kann. 
2. Man muß einsehen, daß die Eisenahle im obigen Fall eine bloß zufällige Erscheinung 
ist, die leicht irreführen kann, wenn man dieser Tatsache eine allzugroße Bedeutung beimißt . 
Man denke nämlich an den Platz der verstümmelten Rinderschädel innerhalb (1er Gräber. ImZwei -
drittel der Fälle zeigt auch der Platz des Schädels, daß in diesen Fällen der Schädel keineswegs Be-
standteil irgendeiner Sargdecke sein konnte; man fand Schädel manchmal auch unter dem Skelet t , 
und es gab Fälle, in denen auch 3 — 4 verstümmelte Rinderschädel in demselben Grab vorlagen. 
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Andererseits, wie wir bereits oben gesehen haben, ist der Platz des verstümmelten Rinder-
schädels im Großteil der Fällen identisch mit jenem der sonstigen Tierknochen bzw. der G e f ä ß e = d . h . 
sie sollen identische Funktion gehabt haben. 
Nicht so leicht ist das Beantworten der obigen zweiten Frage. Ja , die Antwort kann in 
diesem Fall nur hypothetisch sein. Zweifellos begegnet man der Besta t tungsar t mit verstümmeltem 
Rinderschädel nur auf einem Gebiet, das zur Zeit der Besta t tung unter fränkischer Oberhoheit 
s tand; es ist das Gebiet zwischen dem Fluß Enns und Neusiedler See (die Grenzen nach Osten und 
Südosten zu werden sich später wohl noch ändern). Wohl ist dieses Gebiet größer als das oft zitierte 
«inter Savariam et Carnuntum»; aber es ist doch nicht ausgeschlossen, daß man es hier mi t einer 
Gruppe der angesiedelten «Awaren» zu tun hat . Die Quellen besagen nichts darüber, wie sich das 
Schicksal dieser Volksgruppe in der zweiten Hä l f t e des 9. Jahrhunder t s gestaltete. Ich hal te es 
nicht fü r unmöglich, daß die hier Angesiedelten in der zweiten Häl f te des Jahrhunder t s — infolge 
irgendeiner zentralen Verfügung — zum Schutz der Donau-Linie bestellt wurden. Dies würde 
auch erklären, warum verstümmelte Rinderschädel nur in gewissen Gruppen von Gräbern in dem-
selben Gräberfeld zu finden sind, bzw. warum solche in den niederösterreichischen Gräberfeldern, 
die archäologisch demselben Kreis angehören, gar nicht vorkommen. Auch wenn nicht ethnisch, 
mag der Sitte nach diese Besta t tungsar t eine awarische Tradi t ion darstellen. 
Sowohl der Brauch in Sopronkőhida wie auch die «awarenzeitliche» Bestat tung mit Rinder-
schädel mag die Weiterentwicklung jenes Prinzips sein, das man auch in der Awarenzeit schon 
beobachten kann, daß nämlich anläßlich des Totenschmauses nicht das ganze Tier, nur ein weniger 
brauchbarer Teil von ihm (Kopf und Fußenden) ins Grab gelegt wurde. Eine neue Erscheinungs-
form des Prinzips der «pars pro toto» sollte es sein, daß am Ende nur noch der bezeichnendste 
Teil des Tieres, der Stirnteil mit den Hörnern ins Grab gelegt wurde. 
Dadurch wird natürlich eine ganze Reihe von religionshistorischen Problemen gestellt: 
Wie haben sich die Jenseitsvorstellungen gewandelt? 1st die Bevölkerung ärmer geworden? 
Oder handelt es sich um einen Rückzug des Heidentums in einer Zeit, in der sich das Chris tentum 
immer mehr verbreitete? Oder war die partielle Tierbestat tung, die die Besta t tung des ganzen 
Tieres nur noch symbolisierte, eine mehr rationalisierte Variante des ursprünglichen Brauches? 
Seihst wenn angenommen wird, daß die Bestattungen mit verstümmeltem Rinderschädel 
nach der Art von Sopronkőhida auf irgendwelche awarenzeitliche Vorgeschichte zurückgehen, 
so bleibt auch noch das Lokalisieren dieses Brauches auf dem eigentlichen Gebiet der Awaren 
ziemlich unsicher. Man beachte die folgende Vorkommnisse. 
Man fand ein volles Rinderskelett in den folgenden Gräbern: Csóka (Сока) Grab Nr. 7; 
Szeged-Makkoserdő (?) (zwei Rinder, zwei Kälber, eine Ziege in demselben Grab) und Grab Nr. 52 
(ein Kall)); Szentes-Kaján in den Gräbern 23, 52, 68; und schließlich Mlun. 
Die Knochen eines zum Teil bestat teten Rindes lagen im frühawarenzeitlichen Grab 
Nr. 22 von Mór-Akasztódomb, im Grab von Mohács-Téglagyár, bzw. in den spätawarenzeitlichen 
Gräbern von Bóly-Sziebertpuszta Nr. 1, 3, 58, 59 und im Grab Nr. 13 von Csóka (Сока). 
Nur Rinderschädel enthielten die Gräber Nr. 63 und 67 von Csóka (Сока), die Gräber 
Nr. 12 ,13 ,23 ,24 , von Szeged-Makkoserdő, in Zsitvatő (Zi tavskaTön) die Gräber Nr. X X X I , 
X X X V I , 1 ; in Érsekújvár (Nővé Zámky) die Gräber Nr. 289 ( ?), 407; in Kassamindszent (Valaliky, 
Vsechsvätych) Grab Nr. 42. Zusammen mit dem Schädel eines anderen Tieres: im Grab Nr. 8. des 
Gräberfeldes Deszk G. Das Fragmenteines Rinderschädels lag im Grab Nr. 146 von Alatyán-Tulát . 
Und schließlich gehören nach ihrer Art auch die Gräber Nr. 302 und 311 von Zalavár und das Grab 
Nr. 277/49 von Staré Mes to hierher. 
Die drei Beleg-Gruppen ergehen ein lehrreiches Bild, obwohl die Angaben ziemlich spärlich 
sind. Die Bestat tung mit vollem Rinderskelett ist nur für die südliche Tiefebene, besonders fü r 
die Umgebung von Szeged bezeichnend; die partielle Rinderbesta t tung ist fü r Transdanubien cha-
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r.ikteristisch. Dagegen konzentriert sich die Bestat tung mit Rinderschädel auf das Gebiet der Süd-
west-Slowakei und auf die südliche Tiefebene. Und nachdem dieser Besta t tungsbrauch aus den 
awarischen Gräberfeldern des Wiener Beckens und des Szigetköz nicht bekannt ist, kann der 
Ursprung der Besta t tung mit verstümmeltem Rinderschädel—wenn diese Sit te wirklich von awari-
schem Gebiet gekommen war — nur auf die südliche Tiefebene bzw. auf die Südwest-Slowakei 
zurückgeführt werden. Doch wird man dies endgültig erst dann klären können, wenn gesicherte 
Fundzusammenhänge aus der ersten Hälf te des 9. Jahrhunder t s zum Vorschein kommen. 
Es gibt zwei Gründe dafür , daß man den Ursprung dieser Sitte am wahrscheinlichsten doch 
unter den Awaren suchen soll. Erstens waren die Germanen, die Niederösterreich kolonisiert 
hat ten, zu dieser Zeit schon so sehr christianisiert, daß sie alle heidnischen Bestat tungssit ten auf-
gaben. ( Die Hörner ha t ten zwar in ihrer Glaubenswelt eine gewisse Rolle, aber sie haben auch früher 
keine Rinderschädel in die Gräber gelegt.) Auf der anderen Seite kann man die Besta t tung mit 
verstümmeltem Rinderschädel unter den Slawen und den anderen Volkssplittern dieses Gebietes 
in der Zeit vor dem 9. Jahrhunder t nicht nachweisen. 
Ich glaube, man wird aufgrund des obigen auch die einschlägigen historischen und 
künstlerischen Quellen wieder in ihrem ursprünglichen Zusammenhang prüfen dürfen. 
Die Rinder- und Widderhörner beiderseits des Kreuzes auf dem Deckel des Sarges von 
Ragobard II . aus Civezzano sind wirklich apotropäische Symbole. Man begegnet einer ähnlichen 
Erscheinung auch bei einer Reihe von späteren Denkmälern in romanischem Stil,114 wie z. B. die 
Rinderstatue am Tor der Kathedrale von Cremona mit eisernen (!) Hörner ; die Säulenkapitelle 
des nördlichen Eingangtores der Kathedrale von Borgo S. Donino mit Darstellungen von gehörnten 
Widderköpfe; die gehörnten Rinderköpfe der Pilasterkapitelle von Petrella Tifernina und Magvar-
szentpál (im letzteren Falle zusammen mit obszönapotropäischen Menschenfiguren hegleitet); 
und die großen Rindhorndarstellungen am Ambo der Kirche Pieve die S. P ie t ro in Gropina (Arezzo), 
um bei der seihen geographischen Einheit zu bleiben, aber darum wird man noch nicht von einem 
Zusammenleben heidnisch-christlicher religiöser Symbole sprechen können. 
Interessanter und weitverzweigter ist die Problematik hinter dem Hinweis von H. Frie-
singer auf die österreichischen und bajuwarischen Masken, die übrigens auch im heutigen völker-
kundlichen Material nicht selten sind. Nach den gleichaltrigen Quellen ha t sich die Kirche gegen 
das Maskentragen ausgesprochen. Das Maskentragen war un te r den germanischen Völkern, wie die 
Darstellungen und die historischen Quellen zeigen, im Krieg115 und anläßlich gewisser Feiern,110 
sehr verbreitet. Da die Funktionen aber unterschiedlich waren, wurden die Tierma.sken nicht ins 
Grab gelegt. Wir finden nur die römischen Beispiele folgenden, bronzenen «Masken», die das 
Gesicht zu «maskieren» bestimmt waren, in den Gräbern der Vornehmen. Andererseits ist es offen-
sichtlich, daß die Rinder- und Widderhörner des Sarges nichts mit den Bestattungen des Typus 
Sopronkőhida zu tun haben. Uber die letzteren haben wir vielleicht überzeugend genug fest-
stellen können, daß sie Relikte der partiellen Tierbestat tung im Sinne der «pars pro toto» gewe-
sen sind. 
Noch interessanter sind von unserem Gesichtspunkt aus, die auf Pferde applizierten Rinder-
masken. Man fand im Grab 48 von Sopronkőhida ein Salzfäßchen aus Geweih, an dem beiderseits 
des Lebensbaumes Pferde mit Rindermasken in «perspective tordue» zu sehen sind (Abb. 29). 
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Gy. Török wollte diese Darstellung mit der hier behandelten Bestat tungsar t in dem Sinne ver-
binden, daß bei Völkern, die ursprünglich Pferdezüchter waren, die Rolle des Pferdahnen schon 
durch das Rind übernommen worden sei. Von kunsthistorischem Gesichtspunkt aus, suchte 
er die Wurzeln dieser Darstellungsart im Fernen Osten.117 
Doch haben die Pferde mit Rindermasken (oder: Stiermasken) — wie Gy. László schrieb, 
eine «lange Geschichte». Man begegnet einem Beispiel dafür schon am Ende des Paläolithikums 
(Les Combarelles Höhle). Später kommen Fälle da fü r sowohl im Nahen wie auch im Fernen Osten 
vor. In Europa sind solche Bilder seit der La Tène Zeit bekannt. IJud es f ragt sich, ob der Lebens-
baum auf dem Geweihbild von Sopronkőhida nicht eine Yggdrasil-Darstellung ist?118 
Vielleicht mögen die folgenden Beobachtungen der Lösung etwas beitragen. Man sieht 
Bänder am Hals und Rücken der besagten Pferde mit Stiermasken in Sopronkőhida. Läßt man die 
römerzeitlichen und früheren Fälle außer acht, so f indet man genaue Parallelen dazu in den Pferde-
darstellungen mit Rindermasken der nördlichen Goldbrakteaten. Uber diese schrieb I). Elimers: 
«(das) . . . durch Hörneraufsatz, Hals-, und Bauchbinde sowie heraushängende Zunge gekenn-
zeichnete große Tier der С und D-Brakteaten (konnte)sowohl durch zahlreiche Brakteateninschriften 
selbst als auch durch vielfältige Entsprechungen zu den schriftlichen, archäologischen und bildlichen 
Zeugnissen über die e twa gleichzeitigen Opferkulte, auf vielen voneinander unabhängigen Wegen 
völlig übereinst immend als Opfertier im weitesten Sinne des Wortes erwiesen werden . . . DieTierart 
läßt sich aus den Darstellungen nicht eindeutig erkennen. Die Brakteateninschrif ten sprechen 
das Tier als Pferd an, aber es gibt auch Hinweise auf andere Tiere wie Hund und Stier. Dem ent-
spricht auch der Befund in ausgegrabenen Tieropfern mit dem eindeutigen Überwiegen der Über-
reste von Pferden, ohne daß Reste vieler anderen Tiere ganz fehlten»119 (Abb. 26, 27). 
Besonders interessant mag von diesem Gesichtspunkt aus das sog. «idolum regis» aus dem 
Grab des heidnischen fränkischen Königs, Childerich (482) sein (Abb. 28). «Es stellt nämlich in 
feiner Goldschmiedearbeit mit eingelegten Granaten einen Ochsenkopf dar, der durch rückwärtig 
angebrachte Schlaufen mit Bändern oder Riemchen an den Stirn eines Pferdeschädels120 gefestigt 
gefunden wurde. Andere Teile von Pferdegeschirr sind in dem allerdings nicht sehr sorgfältig frei-
gelegten Königsgrab nicht geborgen worden»; demnach war also das Pferd zwar geschmückt aber 
nicht geschirrt. «Offenbar t rug hier das Opferpferd s ta t t eines Hörneraufsatzes ein Stierbild auf 
der Stirn. Es sei in diesem Zusammenhang daran erinnert , daß noch in späterer Zeit der fränkische 
König nach seiner Krönung auf einem Ochsengespann durch die Lande zog. Die angeführten 
Zeugnisse erwecken den Eindruck, als sei ein noch in der Kaiserzeit faßbarer Rinderkult später 
von einem Pferdekul t wenigstens partiell überlagert worden.»121 
Die Szenen die die Brakteaten und Bildsteine darstellen (Abi). 31), sind im Grunde 
Pferdewettrennen und -kämpfe (schwedisch: skeden), Spiele, die mit einem Fruchtbarkei tskul t 
zusammenhängen. Dafür spricht auch die Inschr i f t eines Bildsteines aus dem 8. Jahrhunder t 
(Roe, Uppland): «iu thin(n) Ud(d)R rak» (diesen Hengst trieb Udd) (Abb. 25). Auf der Seite eines 
anderen Steines aus Häggeby (Uppland) (Abb. 24) sieht man die lehrreiche Darstellung: zwei 
bewaffnete Männer treiben zwei mit halbmondförmigen Hörneraufsätzen bekrönte Pferde derart 
aufeinander zu, daß ihnen die Zunge heraushängt. Es ist nicht ausgeschlossen, daß die Verfolgung 
beider Pferde mit einer Bestat tung verbunden war; dafür könnte die Darstellung auf der anderen 
Seite des Steines sprechen. Dort ist nämlich ein mit Mannschaft besetztes Schiff dargestellt, das 
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Abb. 24. Pferdehetze auf dem Grabstein von Häggeby, Upp land (1). El imer Abb. 44) H : e twa 14 cm 
Abb. 25. Bildstein mi t der Inschr i f t : «Diesen Hengs t tr ieb Udd.» Hoes, Got land (D. Ellmers Abb. 5) M 2 : 3 
Abb. 20. Opfer von Pferd und H u n d auf e inem Brak tea ten u n b e k a n n t e n Fundor t s (Mittlerer Teil) (I). Elbners 
Abb. 39) M = 2 : 1 
Abb. 27. Got t mi t Opfer t ier auf d e m Braktea ten von Tjurkő , Blekinge (I). Kilmers Abb . 34) 
M = 2 : 1 
Abb. 28. Goldener Ochsenkopf mi t Granateinlagen aus dem Grab des Frankenkönigs ühilderieh ( + 482), Tournai . 
Belgien (D. Kilmers Abb . 51) M — 1 : 1 
2 9 . 
Abb. 29. Sopronkőhida ausgebrei tete Zeichnung des Salzfäßchens aus d e m Grab 48 (Gy. Török Abb. 31) 
3 0 . 
Abb. 30. Verzierung auf der einer Seite des Salzfäßchens von T a t a b á n y a (Gy. Török 
Abb. 34) 
dann die letzte Ruhes ta t t des Verstorbenen veranschaulichen würde. Dieser Stein en t s tammt zwar 
aus dem 5.-6. Jahrhunder t . Daß jedoch derselbe Kul tus unverändert auch im 10. Jah rhunder t 
weiterlebte, das ersieht man aus einer Schilderung des Ihn Fadian aus dem Jah re 922, wie ein 
Schiffer am Fluß der Oberen Wolga bestat te t wurde:122 «Darauf nahmen sie zwei Pferde, trieben 
sie, bis sie schwitzten, dann zerhieben sie beide mit dem Schwert und legten ihr Fleisch ins Schiff.» 
Scheinbar können wir also die Darstellung der mit dem Fruchtbarkei tskul t verbundenen 
Spiele auf den nordischen Brakteaten, auf den Bildsteinen, beim mit Stiermaske versehenen Pferd 
des Childerich bis zu den Geweihschnitzereien von Sopronkőhida und Ta tabánya verfolgen. Die 
Darstellung der letzgenannten Geweihschnitzerei (Abb. 30) ist sozusagen eine Kopie des Steines 
von Häggeby (die Zeichnung des Pferdekopfes ist analog mit dem Pferdekopf eines von D. Elimers 
zitierten Brakteaten von unbekannter Fundor t , vgl. Abb. 26). Auf der Darstellung der Geweih-
schnitzerei aus dem Grab Nr. 48 von Sopronkőhida schreiten die Pferde mit der Stiermaske in die 
Richtung eines Baumes — vielleicht, wie es Gy. László annahm, nähern sie sich dem Yggdrasil an. 
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Abb. 31. Gehörnte Opfer t iere auf einem Grabste in von Ihre, Got land (D. Ki lmers Abb. 52) H: e twa 98 em 
Man wird also die Wurzeln der Darstellung auf dem «Salzfäßchen» aus Geweih in Sopron-
kőhida nicht im Fernen Osten, sondern eher im Westen und im Norden in der germanischen 
Glaubenswelt suchen. J a , dürf te man überhaupt aus diesem Gebrauchsgegenstand im Grab auf 
die Beschäftigung des Toten schließen, daß er nämlich ein Schamane war? Die Zaubergeräte des 
Schamanen wurden nie mit ihm zusammen ins Grab gelegt.128 
Man kann zusammenfassend über den Bestat tungsri tus mit verstümmeltem Rinderschädel 
des Typus Sopronkőhida folgendes feststellen. 
Man fand in Niederösterreich und in Nordwest-Ungarn in Gräbern aus dem 9. Jahrhunder t 
verstümmelte Rinderschädel, d. h. Stirnteile mit den Hörnern. Diese Funde wurden fi iiher als 
Masken der Tierahnen (Gy. Török) bzw. als apotropäische Symbole und als partielle Tierbestat tun-
gen erklärt (P. Tonika, H. Friesinger). 
Es wurde hier aufgrund einer eingehenden Analyse sowohl der genannten Bestattungen 
wie auch ihrer awarenzeitliche Parallelen — die auch frühere Forscher schon herangezogen hat-
ten — nachgewiesen, daß dieser Bestat tungsbrauch mit dem in der Awarenzeit üblichen Toten-
schmaus zusammenhängt. Es ließ sich nämlich die Tendenz beobachten, daß nur gewisse Teile 
des aufgeopferten Tieres ins Grab gelegt wurden. Am Ende hat man nur noch den bezeichnendsten 
Teil des Tieres: einen Teil des Schädels mit den Hörnern dem Toten ins Grab mitgegeben. Man 
begegnet diesem Brauch auf einem wohlumrissenen geographischen Gebiet, zwischen dem Fluß 
Enns und dem Neusiedler See in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunder ts . Es geht auch daraus 
hervor, daß diese Sitte mit dem Totenschmaus zusammenhing, daß in der Mehrheit der Fälle die 
verstümmelten Rinderschädel mit solchen Funden zusammen zum Vorschein kamen, die das einstige 
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Vorhandensein von Speisebeigaben in denselben Gräbern verraten, wie Gefäß, Eimer und sonstige 
Tierknochen. D a solche Rinderschädel gleichermaßen in Gräbern von solchen Personen vorkamen, 
die allem Anschein nach sehr verschiedenen gesellschaftlichen Schichten angehört hatten, außer-
dem in demselben Gräberfeld nur in gewissen Gräbern und Gräber-Gruppen nachweisbar waren, 
und aus anderen Gräberfeldern desselben Gebietes gar nicht bekannt sind, wird man in diesem 
Bestat tungsri tus nicht das bezeichnende Merkmal einer gesellschaftlichen Schicht, eher dasjenige 
einer Volksgruppe erblicken. Man wird vielleicht vermuten dürfen, daß eine Gruppe des «inter 
Savariam et Carnuntum» angesiedelten «Awarentums» - dessen wahre ethnische Zusammensetzung 
sehr unsicher gewesen sein mag — in der zweiten Hälf te des !). Jahrhunder t s in den Dörfern der 
lokalen Bevölkerung der Donau entlang zerstreut wurde. Dieser Volkssplitter ha t hier, wirtschaft-
lich erstärkt , die Bestattungssit ten der Vorfahren beibehalten, doch teilweise auch weiterentwickelt 
und verändert . 
Und schließlich kam ich in einer Analyse der Geweihschnitzerei aus dem Grab 48 von Sop-
ronkőhida zum Schluß, daß die unmit telbaren Vorbilder dieser Darstellung eher in den Darstel-
lungsschemen der germanischen Völker und nicht im Fernen Osten zu suchen sind. 
A B K Ü R Z U N G E N 
K L E M E R S ( 1 9 7 0 ) 
F R I E S I N G E R ( 1 9 7 1 
F R I E S I N G E R ( 1 9 7 1 7 4 ) 
H R U B Y ( 1 9 5 5 ) 
K O V R I G - K O R E K ( 1 9 6 0 ) 
K R A S K O V S K Á ( 1 9 5 8 ) 
C s . S ó s — B Ö K Ö N Y I ( 1 9 6 3 ) 
Т О М К А ( 1 9 6 9 ) 
T Ö R Ö K ( 1 9 7 3 ) 
A c t a Arch. H u n g . 
A c t a P räh i s t . e t Arch. 
A R 
Arch A 
Arch . É r t . 
Arch . Slov. F o n t e s 
Dóig. Szeged 
E t h n . 
Eol . Arch. 
F Ö 
J b R G Z M 
J P M É 
M MM К 
Rég . tan . 
R O B 
SIA 
Soproni Szlo 
S tud . Slav. 
0 . KLLMERS: Zur Ikonographie nordischer Goldbrak tea ten . .Tb RGZM 17 (1970) 
201 -293 . 
1Г. FRIESINGER: Frühmit te la l te r l iche Körpergräber in Tul ln , NÖ. Arcl iA 50 
(1971) 1 9 7 - 2 6 7 . 
II. FRIESINGER: Studien zur Archäologie der Slawen in Niederösterreich. Mi t t . 
der Prähis t . K o m . der Östcrr. Akad . der VViss. XV und X V I . Band, Wien 1971 -
1974. 
V. HRUBY: Staré Mësto — velkomoravské pohrebiëtë «Na valach» Mon. Arch . I I I . 
P r a h a 1955. 
1. K O V R I G J . K O R E K : Le cimetière de l 'époque avare d e Csóka (Сока) . Ac ta 
Arch . Hung . 12 (I960) 2 5 7 - 2 9 7 . 
Т / . K R A S K O V S K Á : V y z k u m v Beëenove roku 1 9 5 0 . STA 6 ( 1 9 5 8 ) 4 1 9 - 4 4 7 . 
A. Cs. S ó s - S. BÖKÖNYI: Die Ausgrabungen Géza Fehérs in Zalavár. Arch . H u n g . 
41 ( 1 9 6 3 ) . 
1'. Т О М К А : A sopron-présháztelepi I X . sz.-i temető ( = Das Gräberfeld von 
Sopron-Présháztelep aus dem 9. Jh . ) . Ar rabona II (1969) 5 9 - 9 0 . 
(Ív. TÖRÖK: Sopronkőhida IX. századi t eme tő j e ( = D a s Gräberfeld von Sopron-
kőhida aus dem 9. Jh . ) Fon tes Arch. Hung . 1973. 
Ac ta Archaelogica Academiae Scient iarum Hungar icae 
Acta Prähis tor ica e t Archeologica, Berl in 
Archeologické Rozhledy 
Archeologica Aus t r i ca 
Archeológiai É r t e s í t ő 
Archaeologica Slovaca Fon tes 
Dolgozatok, Szeged 
E thnograph ie — Népéle t 
Folia Archeologica 
F u n d e aus Österreich 
J a h r b u c h Römisch-Germanisches Zent ra lmuseum, Mainz 
J a n u s Pannon ius Múzeum Évkönyve 
Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 
Régészeti t a n u l m á n y o k 
Berichten van de r i jksdiens t voor het oudheidkundig bodemonderzoek 
Slovenska Archeologia 
Soproni Szemle 
S tudia Slavica 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 31, 1979 

Г. H O L L 
SOPRON (ORENBURG) IM MITTELALTER 
(Archäologisch-stadtgeschichtliche Studie) 
Einleitung, S. 105. Der Grundriß der Stadt , S. 107. Das Verteidigungssystem der S ladt-
S. 110. Die Verteidigung der Vorstädte, S. 118. Die innere Vorstadt und ihre Tore, S. 121. Die Ver, 
teidigung der äußeren Vorstadt, S. 124. Struktur der Stadt, S. 127. 
E I N L E I T U N G 
Die stadtgeschichtliche Forschung von Sopron wurde erst mit der großzügigen Publikation 
des Archiv-Quellenmaterials möglich. Darauf folgte die Denkmal-Topographie (Műemléki Topográ-
f ia , 1952), welche eine Aufarbeitung der architektonischen Denkmäler sowie ihre historische 
Auswertung darstellte. Im Laufe der Arbeit kam auch die erste Aufarbeitung der Komitats-
bzw. Stadtgeschichte zustande (Mollay, Csatkai), welche neben Ereignisgeschichte und sozialen 
Fragen sich auch ausführlich mit Siedlungsgeschichte beschäftigte. Nach dem Erscheinen dieses 
Bandes begann von Seiten der Historiker mit erneutem Schwung die Diskussion über grundlegende 
Fragen der Topographie, seitens der Denkmalforscher eine tiefer schürfende Untersuchung der 
Bauwerke. Dabei wurde immer offensichtlicher, daß eine Anzahl grundlegend wichtiger Fragen 
nur von der Archäologie her beantwortet werden könnte. Ah 1959 war die systematische archäolo-
gische Forschung bereits in der Lage, in vielen Punkten das f rüher entstandene Bild zu korrigieren 
(die früher unbekannte römische Stadtmauer des Platzes, an dem die Burg des Gespans gestanden 
hat , die Hauptetappen des Aushaus der Innenstadt , Zeit des Baus der mittelalterlichen Stadl-
mauer usw.), jedoch kann, der Na tur der Ausgrabungsarbeiten entsprechend, erst die auch gegen-
wärtig laufende oder spätere Forschung viele Fragen beantworten. Unsere stadttopographische 
Zusammenfassung dient zum Teil auch dem Zweck, die Aufmerksamkeit auf gewisse bisher kaum 
beachtete Punkte und Fragen zu lenken. 
Sopron gehört zu den wenigen Städten Ungarns, deren Grundlage eine hier früher gewe-
sene römische S tad t bildete. Nach einer wahrscheinlichen Vorgeschichte in der La-Tene-Periode 
entstanden, erlebte die Stadt eine 300jährige Blütezeit. Zu Beginn des 4. Jahrhunder ts hat sie 
einen Teil ihrer Fläche aufgegeben und verteidigte nun ihre Bewohner mit einer auf regelmäßig 
ovalem Grundriß aufgebauten Stadtmauer. In ihrer Achse öffnete sich im N und S je ein S tadt tor , 
39 Mauertürme, darunter je 2 Türme an den Toren, festigten sie in regelmäßigen Abständen. Nach 
einer Verfallszeit von 5 Jahrhunder ten (die Zeitspanne der Verödung ist noch unbest immt, siehe den 
Stadtnamen Q»denburg») wählt die s taatengründende königliche Macht den Ort zum Silz des 
Gespans. Ein reales Weiterleben der römischen Stadt seihst läßt sich nicht nachweisen: ihre Wohn-
bauten sind schon längst verfallen und sogar das regelmäßige Straßennetz der Innenstadt ist auf 
keinem einzigen Abschnitt erhalten. (In Mitteleuropa ist eine derartige Unterbrechung der Ent-
wicklung während längerer oder kürzerer Zeitspannen recht häufig: so z. B. in Fällen der öster-
reichischen Städte längs der Donau, die als Nachfolger von früheren römischen Siedlungen ent-
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standen sind. A. Kl aar ha t gezeigt, daß das ursprüngliche Straßennetz auch dann nicht erhalten 
ist, wenn die Konturen der ehemaligen Siedlung, des Castrum, bis heute deutlich ablesbar sind.) 
Im Fall von Sopron blieben aber immer noch einige günstige topographische Situationen 
- Wegkreuzungen von Fernstraßen. Was aber besonders wichtig war: erhalten waren in vollem 
Umkreis in einer Höhe von 3—5 m die Ruinen der Stadtmauer (was unsere Ausgrabungen 1959 
bewiesen haben), außerdem war auch Steinmaterial der größeren Gebäude in gut verwertbarem 
Zustand vorhanden. All dies war wohl bei der Bestimmung des Komitatssitzes und des Aufbaus 
der Gespanschaftsburg entscheidend. 
Die Ausgrabungen der letzten 20 Jah re haben auch bewiesen, daß hinter den Schalten 
der spätrömischen Stadtmauer , ihrer Grundrißform folgend, der Wall der Gespanschaftsburg aus 
Balkenfachwerk (mit Kammerkonst rukt ion, die Zwischenräume mit Erde aufgefüllt) in einer Höhe 
von etwa 5 m und einer Breite von 20 m nach dem 10. Jahrhunder t aufgebaut wurde. Von seinen 
zwei Toren kam das Nordtor an dieselbe Stelle wie in der Römerzeit, während das zweite auf dem 
SO Abschnitt an neuem Platz angebracht wurde. Die innere Siedlungsstruktur der Burg ist uns 
noch nicht bekannt, doch haben die Ausgrabungen bereits an drei Stellen bewiesen, daß sie nicht 
nur als ein Refugium, besiedelbar im Fall der Gefahr, gedacht war. Entsprechend den Ausgrabun-
gen von P. Tomka waren auf dem Grundstück U j utca (Neue Gasse) 23 — 25 aus (1er Zeit der späten 
Völkerwanderung keine Siedlungsspuren zu finden, deren stratigraphischer Platz wird von einer 
dicken schwarzen Humusschicht eingenommen. Darüber ist die neue Siedlung, die . . . «im Laufe 
des 11. Jahrhunder ts entstehen konnte . . .» (hierauf deuten Reihen von Pfahllöcher, Reste von Wän-
den aus Weidenflechte, Herde). Höher zeigten weitere Unterbauten mit Pfahlkonstruktion oder 
teils bereits mit Steinmauern die Bauweise des 13. Jahrhunder ts . — Rein von bautechnischem Ge-
sichtspunkt betrachtet , gleicht dieses Siedlungsbild in vielen Zügen der Bauentwicklung der 
mitteleuropäischen, in manchen Fällen der der westeuropäischen Städte, da bis zum 13. Jahr-
hundert Holzgebäude und Holz-Erde-Wälle allgemein waren. 
Als organische Ergänzung des Gespanschafts-Castrum diente wohl die an der N-Seite, 
am Ufer des Baches Ikva gelegene Schmiedgasse (1400 Schmvdgasse—Kovács utca). Dieser 
Straßenname blieb bis ins 19. Jahrhunder t erhalten. Die erste schriftliche Erwähnung s tammt aber 
aus einer Zeit, als ihre wahre Rolle sich längst gewandelt hat : dem Umsatz des vor der Straße 
liegenden Marktplatzes entsprechend wohnten Iiier Bäcker, Schuster und andere Handwerker, 
doch nur eine Schmiedewitwe und auch sie nur in einer Mietwohnung (siehe das Steuerregister 
des Jahres 1424); Werkstät ten von Faßbindern, Seilern, Sattlern waren zu dieser Zeit hier auch 
schon zu finden. Im 11. 13. Jahrhunder t war dies die Siedlung an der Burg, das Suburbium, 
wo die dienstleistenden Handwerker, überwiegend Schmiede, für die Burg Waffen und allerhand 
Gerätschaften herstellten. Eine so enge topographische Verbindung der Schmiede zur Vorburg 
(preurbium, suburbium) ist in Fällen, wo die Burg den Stadtkern bildete, auch anderenorts häufig 
und der Ortsname bleibt of t erhalten. In unmittelbarer Nähe der Burg (castrum) s tand die Kirche 
Unserer Frau (erste Erwähnung 1278, mit den anderen zusammen), welche Burgkirche und auch 
Kirche des Erzdechanates war und gleichzeitig Zentrum des neben der Burg wogenden Marktes 
sein mochte. 
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D E R G R U N D R I S S D E R STADT 
Wenn wir die Geschichte der mittelalterlichen Städte, sei es aucli von verschiedenen 
S tandpunkten aus betrachtet , untersuchen, ist die Klarlegung ihrer Topographie und des Stadt-
grundrisses in jedem Fall von grundlegender Bedeutung. Zur ersten Frage, zur Kenntnis des Platzes 
der wichtigsten Insitutionen sowie ihrer Geschichte ist die Erforschung der Denkmaltopographie 
(oder die entsprechenden Vorarbeiten dazu) bereits vorgedrungen, wobei der Akzent hier natürlich 
auf den heute noch stehenden Baudenkmälern liegt.1 Die so erarbeiteten Angaben werden von den 
ortsgeschichtlichen sowie stadtgeschichtlichen Untersuchungen durch schriftliche Quellen ergänzt, 
während die Archäologie die Forschung nicht nur vom Standpunkt der zerstörten Überreste und 
dem gegenständlichen Erbe der materiellen Kul tur her bereichert, sondern auch strittige Fragen 
der Chronologie entscheiden kann. Bei all dem müssen wir auch den Grundriß der Stadt verfertigen.2 
Ohne dieses letzteren wurden die Fragen der Ausgestaltung, Entwicklung der mittelalterlichen 
S tad t im leeren Raum schweben und der weiteren Forschung nicht in genügendem Maße behilflich 
sein.3 Darum versuchen wir im weiteren auch den Grundriß der Stadt Sopron zusammenzustellen. 
Leider verfügten wir dazu nicht über so ausführliche alte Angaben, welche zu einem in jeder Bezie-
hung stichhaltigen Grundriß notwendig sind (z. B. alte Stadtkar te , Stadtmodell), konnten ihnen 
aber in den Hauptzügen nahekommen.4 Als Grundlage bedienten wir uns des im Jahre 1851 ver-
fertigten Stadtgrundrisses,5 welcher Sopron noch in den Grenzen der Stadtmauer aus dem 17. 
Jah rhunder t darstellt , mit einem Straßennetz, wie es vor der Ende des vorigen Jahrhunder t s 
begonnenen Entwicklung der Stadt bestand. In die Kar te wurden jene Häuserhlöeke nicht einge-
zeichnet, welche erweislicherweise im Laufe der neuzeitlichen Bautätigkeit ents tanden sind. So 
jene, die vor der W-und NW-Seite des Stadtgrabens stehen; selbstverständlich wurde auch die 
rundumlaufende Häuserreihe weggelassen, die heute auf dem Platz des ehemaligen Stadtgrabens 
aufgebaut ist, wie auch die neueren Anbauten in der nördlichen Vorstadt , der auf dem Sas tér (Adler-
Platz) . Die Innenstadt wurde mit Hilfe einer Zeichnung aus der Vogelperspektive aus dem Jahre 1(522 
korrigiert (der Plan von 1851 unterscheidet sich von diesem kaum). Die S tad tmauer wurde mit 
Hilfe der noch vorhandenen Reste und den Angaben der Ausgrabungen rekonstruiert , doch wurden 
in der Innenstadt die erweislich aus dem 17. Jahrhunder t stammenden Modernisierungen weg-
gelassen, um den ursprünglichen Charakter zu wahren. Dazu wurden die Grundrisse von 1597 und 
1622 zur Hilfe herangezogen. Den so erhaltenen Grundriß müssen wir durch die hydrographischen 
Angaben ergänzen, diese sind vom Standpunkt der mittelalterlichen Siedlungsgeschichte wesent-
lich; sie spielen nämlich eine Rolle in der Wasserversorgung der Siedlung und in der Ableitung 
der Niederschläge, auch konnten sie die Grenze von Stadtteilen oder Schutzkreisen bilden.6 Die 
hydrographische Situation des Mittelalters ha t sieh aber in vielen Städten völlig verändert , 
Teiche wurden zugeschüttet , kleinere Bäche in unterirdische Kanäle verwandelt . Auf unserem 
Grundriß sind auf der S-Seite zwei Abzweigungen des Baches Bánfalvi (auch Rák-patak, Krebs-
1
 CSATKAI: Hier die erste ausführ l ichere Zusam-
menfassung der Stadgeschichte von K . Mollay; ein 
Teil der bauhis tor ischen Bearbe i tung seitens D. Ber-
csényi und G. E n t z . — W i r weisen hier nu r kurz auf 
die topographischen Angaben und ergänzen sie n u r 
bei den von unserem Ges ich tspunkt wichtigeren Ob-
jek ten mit neueren Angaben. 
2
 Auf die Wich t igke i t dessen lenkt M A J O R 1965 
die Aufmerksamke i t . — Darin beschäf t ig t er sich 
a b e r nu r m i t Kragen der I n n e n s t a d t . 
3
 Dies ist u n t e r anderem die Ursache jener Un-
sicherheit , m i t der E . F Ü O E D I in : Die E n t s t e h u n g des 
S tädtewesens in Ungarn , Alba Regia 10 (1969) I I I 
u n d Abb. 12 die Fragen der S t a d t behandel t ; auf sei-
n e m Grundr iß zeigt er nur die I n n e n s t a d t . 
1
 Dies bezieht sich aber n i c h t auf die Grunds tück 
grenzen, weil wir diese von e iner u m 1930 verfer t ig ten 
S t a d t k a r t e übe rnommen haben . Ihre Lage spiegelt 
aber zum Großtei l die spätmit te la l ter l ichen Zus tände , 
im Falle der Vors t äd te stellenweise mi t weiterer Tei-
lung. 
5
 Moritz Preyss , 1851, auf 9 S tück-Segmenten . 
Sopron, S t ad t a rch iv Sv. T. 3. Leider sind die Grenzen 
der Grunds tücke hier nicht angegeben, doch sind seine 
großen Segmente genauer als d ie zusammenfassenden 
K a r t e n . 
6
 Auf die Bedeu tung der a l t en Hydrographie len-
ken die Aufmerksamke i t : K. FRÖHLICH: Das verfas-
sungstopographische Bild . . . in: C. II AASE: Die S tadl 
des Mittelal ters. Bd I (Darms tad t , 1969) 317. 
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hach genannt) eingezeichnet; eine außerhalb der Vorstadt (ein Abschnitt dieses Baches war 1930 
noch offen, wurde zu dieser Zeit zugewölbt) und die andere innerhalb der Vorstadt, beide mit 
Fischteichen. Dazu verwendeten wir in erster Linie das von Michel Zakarias 1700 herausgegebene 
Stadtbild sowie die Anfang des 18. Jahrhunder ts gegebene Beschreibung von Deccard.7 Den so 
erhaltenen Grundriß mit dem Stadtbild von 1 7008 vergleichend, kann man feststellen, daß wir im 
wesentlichen bereits einen letzterem entsprechenden Zustand vor uns haben, d. h. den Stadt-
grundriß von Sopron im Spätmittelalter. 
Was bestätigt diese unsere Behauptung? Das hier aufgezeichnete Straßennetz hat sieh 
im Laufe des 16. —17. Jahrhunder t s nicht wesentlich geändert , denn die auf unserem Grundriß 
dargestellten Gassen und Plätze werden bereits in den Quellen aus dem 15. Jahrhunder t erwähnt , 
und zwar allgemein im Zusammenhang mit den dort befindlichen Häusern. Die Linie einiger 
Gassen wurde zwar modernisiert, doch kam es dazu erst in den letzten hundert Jahren , 
unsere Karte zeigt den ehemaligen Zustand.9 Dieser sich oft verengenden, sägezahnförmigen Stra-
ßengrenze der Baugründe folgte der traditionelle Ausbau auch noch während der Umbau ten im 
17. —18. Jh . Die Denkmaluntersuchungen haben nicht nu r in der Innenstadt , sondern auch im 
Fall von mehreren Straßen der Außenstädte bewiesen, daß ihr Zustand aus dem 1 4 . 1 5 . Jahr -
hundert (Baugrund-Grenze und Straßenlinie) bewahrt wurde.1 0 
Die nächste zu klärende Frage ist, ob und wie weit die mittelalterlichen Gassen und Plätze 
mit Häusern eingebaut waren. Auf diese Frage können wir eine ausführlichere Antwort erst dann 
erhalten, wenn mit dem Fortschri t t der laufenden familiengeschichtlichen und hausgeschichtlichen 
Forschungen auch die Frage der Vorstädte in den Vordergrund tri t t .1 1 Was die Innenstadt betr i f f t , 
können wir schon heute feststellen, daß ihre im 19. Jahrhunder t noch unberührten Straßenlinien 
am Ende des 14. und Anfang des 15. Jahrhunder t s (abgesehen von einigen wenigen Baugründen) 
bereits eingebaut waren. Lau t baugeschichtlicher Untersuchung der Häuser hatte sich zu dieser 
Zeit zwar noch nicht in jedem Fall der Einbau in geschlossenerFassadenreihe ausgebildet, doch 
stand fast auf jedem Baugrund ein Haus.12 Im Zusammenhang mit den Vorstädten wurden 
diese Beobachtungen bisher noch nicht in genügender Zahl durchgeführt , größtenteils ist dies auch 
in Zukunft wegen der starken Veränderungen und Neuhauten nicht möglich.13 Bis auf weiteres 
können wir, um die gestellte Frage zu beantworten, uns nur einiger Angaben der veröffentlichten 
7
 Der Bánfa lv i -Bac l i «. . . l i e fe r t den B e w o h n e r n 
von Sopron Wasser . Er wird n ä m l i c h in d r e i Teile 
gete i l t : de r rechte und der l inke Zweig spe isen die 
Fischteiche, das Wasse r des m i t t l e r e n Zweiges wird 
in den Burggraben gelei te t , de r d ie Maliern de r S t a d t 
umgib t . Denselben Bach f i n d e n w i r im Graben de r 
Tuchmache r , in den d a s W a s s e r a u s d e m r e c h t e n 
Zweig ge le i te t wurde . Von h ie r f l i eß t er we i t e r z u m 
Hin te ren Tor der S t a d t , we i t e r einige Sch r i t t e l a n g 
un te r der Brücke u n d vere in ig t sich d a n n im u n t e r -
irdischen K a n a l m i t den a n d e r e n Zweigen, welche 
zwischen den Häuse rn f l ießen. E n d l i c h f l i eß t e r n e b e n 
den G a r t e n z ä u n e n zu r Mühle , d ie a n der M a u e r der 
Äußeren S t a d t s t e h t . . . » S . N É M E T H S S Z 7 ( 1 9 4 3 ) 
1 4 8 1 0 0 . ( ' he r d e n B a c h a u c h bei P . B O R O N K A I : 
SSz 21 (19(17) 1 7 9 - 1 8 9 . E in Teil des F i sch te i ches 
auf der \V-Seite ex i s t i e r te noch u m 1 8 3 5 . O S A T K A I 
3 2 1 — 3 2 2 ; e n t s p r e c h e n d dem L a g e p l a n s t and übe r d e m 
Bach e ine Brücke. 
8
 1 )ieses ha l ten wi r t ro tz al ler Ungenau igke i t en de r 
Ze ichnung und schemat i schen Züge f ü r in h o h e m 
Maße a u t h e n t i s c h , d a sein Ver fe r t ige r sich be re i t s 1 00(3 
hier niedergelassen h a t . C S A T K A I 151, 158. — J . M a j o r 
be ton t in seiner L e k t o r e n m e i n u n g , d a ß er d i e h ier 
r ekons t ru i e r t " H y d r o g r a p h i e in ihrer G e s a m t h e i t 
n i ch t f ü r ein na tü r l i ches Wasse rne tz hä l t . Ich m e i n e 
dasse lbe , h a b e aber ke ine Angaben , u m zu entschei -
den , w a s u n d zu welcher Zeit so ausgeb i l de t wurde . 
Einige A b s c h n i t t e d e s K r e b s b a c h e s (Rák p.) s ind 
v ie l le icht schon von d e n R ö m e r n in a n d e r e R i c h t u n g 
ge lenkt worden , doch w u r d e n küns t l i ehe Abzwe igun-
gen a u c h z u m Vorteil des m a . S t a d t g r a b e n s ausges ta l -
te t . Zwischen dem 1(1. u n d 17. J h . k a m es zu k e i n e n 
we i t e ren V e r ä n d e r u n g e n . 
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 D ie Grundr i sse von 1831 u n d 1851 zeigen solche 
b e a b s i c h t i g t e n G e r a d e r i c h t u n g e n n u r noch a ls P l ä n e . 
10
 A u f de r Außense i t e des L e n i n - k ö r ú t 5 5 ( C S A T -
KAI 119, 312), Rózsa u . (i (ebd. 371, 373), Szent -
lélek u. 13 (Magyar Műemlékvéde lem Unga r i s che r 
D e n k m a l s c h u t z 1971 — 1 9 7 3 , 3 6 1 ) s ind die g e n a n n t e n 
Häuse r mi t t e l a l t e r l i che r H e r k u n f t . 
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 F o r s c h u n g e n v o n K á r o l y Mollay und J e n ő Ház i . 
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 U n t e r s u c h u n g e n von Ferenc Dávid . A u s f ü h r -
l icher i m Kapi te l «Polgári épí tészet» (Bürger l i che 
Arch i t ek t IM ), M a n u s k r i p t . 
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 Obwoh l wir in s e h r vielen Güssen m i t d e m Vor-
h a n d e n s e i n von mi t te la l t e r l i chen Res ten rechnen kön-
nen , w u r d e n die N e u b a u t e n hier in g r ö ß e r e m M a ß s t a b 
d u r c h g e f ü h r t . Von d e n bill igeren Häuse rn d e r Vor-
s t a d t ist weniger e r h a l t e n gebl iehen u n d a u c h die 
jeweil igen Ve rwüs tungen waren wei t läuf iger . 
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Steuerregister bedienen. Am brauchbarsten kann von diesem Standpunkt aus das Register vom 
J a h r 1424 betrachtet werden, da ja in der darauffolgenden Zeit die Bevölkerungszahl sinkt und 
dies Iiis 1525 eben die Vorstädte t r i f f t . (Die sozial-ökonomische Ursache ist offensichtlich: jede 
Verschlechterung der Lage wirkte sich schwerer auf die hier wohnenden ärmeren Bürger u n d 
Pächter aus, ebenso wie bei einer Besserung der Lage auch zuerst hier Einzug gehalten wurde.) 
Bei einem Vergleich der Angaben des Stadtgrundrisses mit der Zahl der Häuser, die aus 
dem Register für das Jah r 1424 gefolgert werden können,14 konnten wir folgendes feststellen: 
im 1. Viertel der Vorstadt können wir 1424 mit etwa 76 Häusern zählen, 80 s tanden da in der 
Neuzeit (unbeachtet die neu erbauten und auf unserer Kar te nicht eingezeichneten Baublöcke). 
Im 2. Viertel gab es 1424 anscheinend etwa 125 Häuser, in der Neuzeit 128 (davon haben wir auf 
dem Sas tér 1] nicht angegeben, mehr waren in der Kovács utca, wo 1440 drei Häuser nieder-
gerissen wurden). Im 3. Viertel s tanden 1424 104 Häuser, in der Neuzeit 164 und endlich wuchs 
im 4. Viertel die Zahl der Häuser von 136 auf 169. Wie zu sehen ist, gab es nur im 3. und 4. Viertel 
Zuwachs (57% und 24%). In beiden Fällen dürf te es sich liier weniger um ein Anwachsen der 
Stadtviertel als vielmehr um einen dichteren Bau der Häuser handeln. Dies konnte in erster 
Linie in der Nähe der äußeren Tore geschehen, doch konnte es auch durch Teilung der früheren 
größeren Grundstücke dazu kommen, ebenso wie auch infolge des allmählichen Einbaus einzelner 
Meierhöfe. 
Wenn wir die Gestaltung der städtischen Einwohnerschaft in den einzelnen Vierteln und 
in der Stadt vergleichen, können wir feststellen, daß nach der ersten uns erhaltenen Registrierung 
(1379) die Bürgerschaft sich zahlenmäßig in den Vorstädten vermehrte. Bereits 1379 wohnten 
dreimal soviel Personen in den Vorstädten (das Verhältnis der Hausbesitzer be t rug 93 : 290), 
was beweist, daß auch früher der zahlenmäßige Wuchs ebendort vor sich ging. Dies gilt für die 
darauffolgende Zeit in noch erhöhtem Maße. 1424/27 betrug das Verhältnis bereits: in den Vor-
s tädten vierfache Häuserzahl, fünffache Zahl der Steuerträger.1 5 Die Gesamtzahl der Stadt-
bevölkerungbetrug 1379 etwa 2000 Personen, 1424/26: 4000, 1440: 3700, 1644: 6000. 1720: 5500.10  
Das bedeutendste Anwachsen (ungerechnet den annehmbaren Zuwachs im 13. Jahrhunder t , 
dessen Maß wir nicht kennen), ging in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunder t s sowie in den ersten 
zwei Jahrzehnten des 15. Jahrhunder t s vor sich.17 Bereits 1437 kann man ein Sinken der Bevölke-
rungszahl feststellen und dies wird, abgesehen von kleineren Schwankungen (z. B. zwischen 1466 und 
14
 Verwer tung dor Steuerregister v o n 1424 zur 
Schä tzung der Zahl der Häuser : H Á Z I I Г/2. V. — In 
diesem Register stehen im selben Absa tz die Namen 
der selbständigen Steuerzahler , d a n n mit der Be-
ze ichnung: ibidem die ebenfalls d o r t wohnenden 
(/,. B. Päch te r , Mieter, Familienmitglieder) Steuer-
zahler. Die Zahl der erstereii können wir im großen 
und ganzen der Zahl der Häuser gleichsetzen, ob-
wohl wi r so in Fällen von geteilten Häusern (z. B. 
wegen Erbscha f t ) eine größere als der Wirkl ichkei t 
en t sprechende Zahl e rha l ten (darum schreibt Házi 
übe r «Haus oder Haustoil»), Was aber die kleineren 
H ä u s e r der Vors tad t b e t r i f f t , konn te es f ü r längere 
Zeit n ich t zu solchen Teilungen k o m m e n , da ihre 
Größe und Einte i lung dazu weniger geeignet war. In 
den hiesigen größeren Häuse rn wurden von Anfang 
an auch ständige Mieter gehal ten, wie dies die In-
quilinuK-Liste um 1430 zeigt. In Sopron ist bereits 
zur Zeil dieser Listen der Gebrauch von Familien-
namen häufig , t ro tzdem k o m m t nu r in zwei Fällen 
h in te re inander der gleiche Fami l i enname vor. Dem-
entsprechend scheint es allgemein übl ich gewesen 
zu sein, daß im Falle der Teilung einer der Erben die 
Hauste i le der anderen a b k a u f t e . — Von solchem im 
Tes tament b e s t i m m t e n Rückkauf e r fahren wir : 1530: 
[1/2.49; 1553: I 1/2.64. 
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 Eine aus den Steuerregistern zusammenges te l l te 
Tabelle veröf fent l ich te Házi in der zi t ier ten Einlei-
tung. Aus den sich auf die Innenstadt , beziehenden 
Angaben fehlen aber die .luden (die ex t ra Steiioi 
zahl ten) und ihre Häuser (1379 zolin Häuser) sowie die 
unterdessen vereinigten Häuser . 
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 K . M O L L A Y (CSA'CKAI 7 6 - 7 7 ) J . Szűcs : Városok 
és kézművesség a XV. századi Magyarországon 
(Städte und H a n d w e r k e r im Ungarn des 15. J a h r -
hunder ts . ) (Budapes t , 1955) 37 — 41, berechnet die 
Zahl der E i n w o h n e r 1 3 7 9 : 2 0 0 0 - 2 1 0 0 , 1 4 2 4 / 2 7 : 
4 0 7 0 , 1 4 4 0 : 3 7 0 0 ; a m Anfang des. 1 6 . .Iii. s inkt 
die Zahl bis 3 0 0 0 und sogar noch t iefer . 
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 Der E r h ö h u n g der Einwohnerzahl d ienten auch 
die Ansiedlungsbegünst igungen des Königs Sigismund 
ill den J a h r e n 1407, 1410 und 1421. Г/2. 2, 33, 62. -
In seiner Ver fügung 1410 motiviert der König mi t der 
Entvö lkerung wegen der Pest v o m vergangenen 
J a h r , 1412 sp r i ch t er von verlassenen Plätzen und 
Ruinen («. . . ad déser ta loca e t ru inas ас defec tus 
habenc ia in d ic ta nos t ra civi tate existencia causa 
commorand i accesser int e t edificia in eorundern fa-
ciebus fecer int . . .»). 
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1488), bis zum Jahrhunder tende immer bedeutender — ebenso wie dies im nahen Pozsony (Preß-
burg-Bratislava) der Fall war. Nur gegen Ende des 1(1. und Anfang des 17. Jahrhunder ts n immt 
die Bevölkerung dank der Ansiedlung von Flüchtlingen vor den Türken wieder zu, womit sich 
auch der Reichtum der Stadt allmählich steigerte. Dieser Wuchs kam größtenteils den Vorstädten 
zugute (in der Innens tad t blieb höchstens für die Erweiterung der Häuser Platz). Dann folgten 
mehrfach Pestseuchen, welche wohl ein Viertel, gelegentlich auch die Hälfte der Bevölkerung 
dahinrafften. So war seit der .Mitte des 17. Jahrhunder t s nicht nötig, neu zu bauen. Darum zeigt 
das Stadtbild von 1700 noch das spätmittelalterliche Sopron innerhalb der Grenzen der letzten 
Stadtbefestigungen; in ihren Vorstädten an vielen Stellen noch recht undicht bebaut . 
D A S V E R T E I D I G U N G S S Y T E M D E R S T A D T 
Im weiteren untersuchen wir die Entwicklung des Verteidigungssystems der Stadt , sowohl 
vom Standpunkt der Stadt im engen Sinn des Wortes (Innenstadt) als auch der Vorstädte. Seine 
Entwicklung und Perioden berühren his zu einem gewissen Grad auch die Fragen der Entwicklung 
der ganzen Stadt: die mittelalterliehe Stadt wird durch ihre Mauer von ihren Vorstädten abge-
grenzt, diese Mauer ist die bedeutendste Garantie der Verteidigung der Bürgerschaft, ihr Bau und 
ihre Ins tandhal tung ist die größte kollektive Aufgabe. 
Das innere Verteidigungssystem, Perioden der Stadtmauer 
Die spätrömische Stadtmauer und der sich hinter ihr über ihr erhebende Wall der Gespan -
schaftsburg sicherte mit seiner 7 — 8 Meter hohen Masse sogar nach seinem Verfall18 immer noch 
guten Schutz. Die Erkenntnis dieses Umstandes dür f te für die sich zur S tadt entwickelnden Gemein-
schaft, auch für den König entscheidend gewesen sein. Die Person des letzteren ist bei der Auswahl 
auch darum wichtig, weil der Bau der Stadtmauern, ihre Ins tandhal tung zwar Sache der Bürger 
war. in den Verhältnissen von Ungarn aber diese Leistungen von den Königen in Form von Begün-
stigungen, Steuerüberlassungen wesentlich materiell unterstützt wurden. Obwohl vom Stand-
punkt der Ansiedlung die Ufer der beiden Bäche — besonders für einen bedeutenden Teil der Hand-
werker — einen günstigeren Wohnort geboten hätten und die Hügelreihen im N den Land- und 
Weinhau betreihenden Schichtender Bevölkerung mehr entsprochen hät ten , sicherte die Vorzüge 
der Verteidigung die ehemalige Gespanschaftsburg. Ihre weitere Erhal tung, ihre Verwendung als 
Innenstadt blieb auf diese Weise auch nach der Erhebung zur Stadt zweckmäßig. Wir dürfen 
annehmen, daß ihre Bewahrung am eifrigsten von der wohlhabenden und eine führende Rolle 
spielenden adeligen Oberschicht — den ehemaligen Burgsassen (jobagiones castri) — betrieben 
wurde, deren Herrenhäuser bereits von alters her hier standen. Diese adeligen Familien, welche 
zumeist auch das Land und die Dörfer des Umkreises besitzen, spielen bis zur zweiten Hälfte des 
14. Jahrhunder ts auch im Leben der S tad t eine maßgehende Rolle. Für Sopron gilt dasselbe, was 
der Historiograph von Basel im Zusammenhang mit der Entwicklung der Stadt feststellt: die 
hiesigen Ritter und Adeligen halten bis zur Mitte des 14. Jahrhunder t s die politische Macht in 
ihren Händen: «für sie war die Stadt in erster Linie nicht civitas, sondern Castrum.».19 
Aufgrund dessen ist verständlich, daß im Falle von Sopron nicht das Castrum aufgegeben 
und daneben eine neue Stadt errichtet wurde, wie dies z. B. hei Kolozsvár (Klausenburg, heute 
Cluj) geschehen ist; sich nicht aus dem Castrum eine königliche Burg entwickelt hat, wie in Pozsony 
18
 Die Zeit der Zers törung — des Brandes — ken- 19 W . MEYER-HOFMANN: Baseler Zei tschrif t 73 
nen wir nicht . (1973) 3 2 - 3 3 . 
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(Preßburg, heute Bratislava), eine Bischofshurg wie in Győr (Raab), mit neben ihnen neu entste-
henden Städten. Schenkungsurkunden von Béla IV., I s tván V. und László IV. sichern den Bewohnern 
der aus einer Burgsich zur Stadt wandelnden Siedlung die Möglichkeit, die Befestigungen des Castrum 
instandzuhalten, zu renovieren.20 In der 1277 dat ier ten Urkunde begegnen wir übrigens zum 
ersten Mal solchen Ausdrücken, welche aufgrund unserer durch Ausgrabung gewonnenen Kennt-
nisse bereits gut erklärlich sind: «in Anbetracht der sehr langzeitigen Nutzung (der Festung) sowie 
ihrer vielfachen Brüche, soll, zu ihrer Verbesserung . . .» Das hier erwähnte Einkommen wird also 
vom König zur Reparatur der römischen Stadtmauer und des Burgwalls bestimmt.2 1 
Spuren der hier erwähnten Verbesserungen, ihrer verschiedenen Lösungen sind wir im 
Lauf der bisherigen Ausgrabungen mehrfach begegnet. Hierher kann man jene Mauerreste zählen, 
welche wir als I. Periode der mittelalterlichen Stad tmauer definieren.22 Diese 1 —1.10 m dicke Mauer 
wurde bereits nach dem Verfall des Walles gebaut, oben auf dem Schaft der römischen Mauer 
in der Linie aber überall parallel dazu. Dem Wesen nach dürf te das eine solche Mauer gewesen 
sein, welche eine Abschwemmung der Erde aus dem Wall nach außen, so auch eine Verdeckung 
der Fassade der römischen Mauer verhinderte, gleichzeitig aber auch den Verteidigern der Mauer 
als Brustwehr diente. Es ist sehr interessant, daß diese Mauer einzelne römischen Mauertürme 
nicht beachtet, über sie hinweggeht (so beim 10. und beim 20. Turm), anderen dagegen mit einer 
eckigen Ausladung folgt (so beim 11. Turm, siehe Abb. 8). Wahrscheinlich lag hierfür der Grund 
im verschiedenen Maße des Verfalls der einzelnen Türme. Die Steinmauer der I . Periode dür f te 
im Verlauf der erwähnten königlichen Schenkungen im 13. Jah rhunder t erbaut worden sein, als 
die Notwendigkeit einer Reparatur der Befestigung bereits auf tauchte , der Gedanke an großzügi-
gere Arbeiten aber noch fern lag. — Der Graben der Gespanschaftsburg, welchen wir bisher nur 
beim N-Tor beweisen konnten, der aber auch anderswo existierte, konnte, langsam verschlammend, 
immer noch einen gewissen Schutz bieten, besonders fü r die Tore. Darum wurde auch als Stütze 
fü r sein inneres Ufer die trockengelegte Steinmauer errichtet, oben mit den römischen Quader-
steinen, welche auf der W-Seite des N-Tores erhalten gehliehen ist. Wahrscheinlich wurden solche 
nur an den Toren gebaut.23 
Bei der Verteidigung spielten damals außer dem Wall und den Befestigungen auch jene, 
im Privatbesitz befindlichen Türme eine Rolle, deren Err ichtung bereits Béla IV. gestattet hatte. 
- Solche Türme wurden nach dem Tatarensturm weit im ganzen Land, in Städten und Gegenden 
gleichermaßen gebaut.24 Ihre Anwendung hat te in den westlichen Ländern infolge der schnelleren 
gesellschaftlichen Entwicklung bereits früher begonnen, obwohl sie in vielen Städten auch erst 
im 13. Jahrhunder t in Mode kamen.25 — Bezeichnend ist, daß in Sopron die Urkunde von 1277 
20
 Die ersten dieser R e p a r a t u r e n im 13. J a h r h u n -
de r t h a t noeh der Ban Ro land gegen den Angriff des 
österreichischen Herzogs Friedrich machen lassen. 
F ü r die Befest igung von Sopron und Pozsony b e k a m 
er v o m König eine Burg . W A G N E R 3 6 9 . — Sopron 
wurde übrigens von Fr iedr ich t ro tzdem eingenommen, 
spä te r , nach seiner R ü c k k e h r von Béla IV. belagert , 
wie dies 1 2 4 3 von i hm e r w ä h n t wird. W A G N E R I . 2 0 6 . 
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 FEJÉR: Cod Dipl V/2, 397 — 399. «. . . considera-
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Ausgrabungen 1959 in den Aufarbe i tungen die Deu-
tung des Dokumentes unklar . 
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 Gar ten an der Burgmauer des Hauses N 2 Hátsó-
kapu (Hinteres Tor); N vom 10. T u r m und beim 11. 
T u r m ; heim 24. Turm. H O L L 1967. 3. Bild; 1 9 7 1 , 2 6 -
2 8 , 3 . - 4 . Bild; K. Sz. P ó c z v : Arch. E r t . 94 (1967) 
145; 7. Bild c, d. — Anfängl ich mein te ich auch, es 
sei eine Mauer a u s der Wall-Periode, ers t aufgrund 
der Ausgrabungen von 1965 konn te ich den spä teren 
Ursp rung beweisen: Holl , 1971, 26 — 28. 
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a m E n d e des J a h r h u n d e f t s spielte sie keine Rol le 
mehr . HOLL 1973. 205, 18. Bild, Per iode P>. 
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 J . M A J O R : A középkori magya r városkép prob-
l émá jához (Zum P r o b l e m des S tad tb i ldes der unga-
r ischen Städte im Mittelalter). Településtud. Közi . 
7 (1955) 54 -57 . 
25
 Z. В. Mainz, Regensburg, l iber letztere zusam-
menfassend R . STROBL: Regensburger Patrizier-
«Burgen» und ihr Wehrcharak te r . Burgen u. Schlös-
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ihren Besitzern zu ihrer Erhaltung weiter die Hälf te des Zollertrages von Fertő (Neusicdel) aus-
zahlen läßt und sie versichert «. . .wir gestat ten diesen Bürgern, daß jedweder von ihnen, der in 
dieser S tad t einen Turm erbaut hat oder solchen neu erbauen will, von niemandem außer des Königs 
Hand dessen enteignet werden darf».20 Hier wird im wesentlichen versucht, den früheren Zustand 
zu erhalten, als noch eine feudal-ritterliche Heeresorganisation die Hauptstütze des Königs 
war und auch eine städtische «Privatburg» durch die feudale Hörigkeit die Verteidigungskraft 
des Landes stärkte. Die sich herausbildende Bürgerschaft mochte anderer Meinung sein (daher 
auch der königliche Schutz), wie das auch der Konfl ikt 125(1 mit dem Ritterorden der Johanniter 
zeigt. Die Ritter besaßen nämlich im Castrum einen Turm und den dazugehörigen Herrensitz, 
doch wollten die Ortsbewohner ihnen dieselben nicht überlassen.27 
II. Periode. 
Die Einnahmen der durch die Urkunden von 1277 Selbstverwaltung erhaltenen neuen 
städtischen Bürgerschaft, der Erwerb der königlichen Burgländereien bildete zwar bedeutenden 
Güterzuwachs, dieser gelangte aber vielleicht eher in Privatbesitz (in den Besitz der Bürger und 
der im Umkreis begüterten führenden Adelschicht), der Getreidezehnt aber, der fü r die gemein-
schaftlichen Ausgaben bestimmt war, genügte nicht. König Endre I II. besuchte persönlich Sopron 
und sah, laut seiner Urkunde28 von 1297 den «Verfall der Stadtmauern wegen ihres hohen Alters 
und auch den veralterten Zustand der Befestigungen . . .». Gleichzeitig wurden die Türme von ihren 
Besitzern aus den Mitteln des halben Zollertrages von Fertő in gutem Stand gehalten. Obwohl 
vom Standpunkt der Verteidigung auch diese in Betracht gezogen werden konnten, boten sie offen-
bar kein für die ganze Gemeinschaft verwendbares und zusammenhängendes System, sicherten 
nur die adelige Hofhal tung der einzelnen Herrensitze. Darum entzog der König den Privatbesitzern 
der Tü rme den Zollertrag und übergab ihn den Bürgern «zur Erneuerung der Stadt»29 und der 
Repara tur der Burgmauern. 
Die archäologischen Beobachtungen weisen auch da rau fh in , daß gegen Ende des 13. Jahr-
hunderts der Bau der Verteidigungsanlagen in größerem Maßstab begann.3 0 Eine bedeutende 
Beschleunigung und die Vollendung der endgültigen Befestigungen wurde erst dank der neuen 
Schenkung von König Kar l 1. im Jah re 1330 möglich. Der König überläßt nämlich nun der Stadt 
außer den früheren Schenkungen auch die zweite Hälfte des Zollertrages von Fertő zuerst für 
zehn J a h r e zwecks Err ichtung eines dreifachen Mauersystems. Dann hebt er in einer neuerlichen 
Schenkungsurkunde vom Januar 1340 schon hervor, daß die Bürger der S tadt «. . . dank ihrer Arbeit, 
Kosten und hervorragender Fürsorge dreifache Mauer gezogen und sie befestigt haben, . . . da sie 
ringsum für einen Graben Sorge t rugen, dafür aber ihnen die eigenen Möglichkeiten fehlen, 
26
 «. . . coneessimus e isdem civibus, quod quicum-
que t u r r e m in ipso Castro nost ro ed i f ieaverunt vel 
edif icare voluerint ex novo , nulliis prefer reg iam ma-
n u m au fe r r e possit vel debea t eisdem.» FEJÉR: Cod 
Dipl V / 2 , 3 9 9 . L I N D E C K - P O Z Z A I I . 1 0 3 . 
2 7
 M A J O R i b i d . , M O L L A Y ( C s a t k a i , 4 9 — 5 0 ) ; «. . . i n 
Castro . . . bürgen ses p red ic t ! tu r r im q u a n d a m cum 
curia e t domibus att inen t ibus dornui hospi ta l i s ex 
c o m m u n i consilio concesserunt . . .» 1250. WAGNER 
I. 227. — Bis auf einen sind die T ü r m e noch nicht 
lokalisiert . 
28
 G. WENZEL AUO V. 171. «. . . m u r o r u m eiusdem 
civi ta t i s confraccionem ex n imia an t iqu i t a t e , e t operis 
v e t u s t a t e m vidissemus . . .» 
29
 MAJOR 1953. 101, lenkte die A u f m e r k s a m k e i t 
da rau f , daß der Or ig ina l tex t von der E rneue rung ei-
ner berei ts bes tehenden S t ad t spricht und n ich t — 
wie f rühe r gedeute t w u r d e — über den Ausbau einer 
neuen S t ad t : «. . . p r o renovacione civi ta t is . . . ac 
m u r o r u m castr i reparacione». — Unserer Ansicht 
nach ist auch bezeichnend, daß d e m üblichen Wort-
gebrauch entsprechend in der Schenkungsurkunde 
immer noch von den Mauern des Castrum die Rede ist. 
30
 Auf das Ende des 13. J a h r h u n d e r t s bezügliches 
Befundmater ia l k a m zu tage a m H i n t e r e n Tor (Holl, 
1967. 10. Bild); a m Vorderen Tor (Holl, 1973. 26. 
Bild); beim Fabr ic ius -Haus (Holl, 1962. 2.Bild); immer 
in den zum Bau der Mauer gehörenden Schichten. 
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25-28 Bäder ,29 Hospi ta l ) 
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Abb. 2. System der S t a d t m a u e r n (R: römische Mauer, I . ; Über res te der Schanze, I I : 1330-1340) 
darum . . .» übergibt der König der S tadt «zwecks Arbeiten an diesem Graben und an der Burg 
für weitere vier aufeinander folgende Jah re . . .» auch die zweite Hälfte des Zollertrages.31 
Das Rückgrat des neuen dreifachen Mauersystems bildete nach wie vor die spätrömische 
Stadtmauer. Als bedeutende Erkenntnis müssen wir jene Folgerichtigkeit betrachten, mit der 
nicht nur ihr ganzer Umfang, sondern auch die Mauertürme der Bewahrung wert erachtet wurden. 
Von den ursprünglich 39 römischen Türmen wurden 34 übernommen. Die früher nach innen geschlos-
sene und sich über die Mauerkrone erhebende Form wurde bei denselben zwar nicht beibehalten 
(dies hät te zu bedeutender Mehrarbeit geführt , da ja ihr oberer Teil längst verfallen war), an ihrer 
Stelle wurden nach innen offene halbkreisförmige Formen gebaut, welche nicht höher waren als 
die geraden Mauerabschnitte. Die Fassade der Mauer sowie auch die Außenlinie der Türme folgte 
möglichst t reu der alten.32 Die beiden Türme des N-Tores wurden nicht wieder aufgebaut, da der 
neue Tor turm der etwas in Richtung NO verschobenen neuen Straßenachse folgte und etwas 
weiter rückwärts seinen Platz fand. Auch der römische Turm, welcher zwischen dem 5. und 6. 
mittelalterlichen Turm gestanden ist, wurde, da er allzusehr verfallen war, nicht wieder aufgebaut. 
Zwischen dem 11. und 12. Turm waren ursprünglich noch zwei römische Türme gewesen, diese 
waren aber allzu nahe an das dem neuen nördlichen Straßenzug entsprechende, Hintere Tor geraten. 
(Hier läßt sich beweisen, daß diese Türme weggelassen wurden, teils auch um den für das Stadtbild 
wesentlichen Rhythmus zu wahren, da ja mit dem neuen Tor ein geradezu gedrängtes Bild ent-
standen wäre, das Tor selbst mit seinem Turm dagegen fü r diesen Abschnitt mehr Schutz gab.) 
Im Laufe der Neuerrichtung der römischen S tad tmauer wurden vor die auf der Außen-
fläche der noch erhaltenen Mauer-Reste liegenden Quadersteine mantelartig die mittel-
alterliche Mauer aus Bruchsteinen aufgezogen. Im Verlauf dieser Arbeiten wurden stellenweise 
römische Quadersteine sekundär verwendet (s. Abb. 5). Höher erweiterte sich die mittelalterliche 
Mauer und saß bereits in einer Mauerdicke von 1,4 — 1,7 m auf der Römermauer und setzte sich 
dann, von der Viermeterhöhe beginnend, in einer 60 — 70 cm starken Brustwehrmauer fort. Die volle 
Höhe betrug (vom äußeren mittelalterlichen Niveau gemessen) zusammen mit den Mauerkrönungen 
6,5 — 7,5 m. Diese mittlere Mauer bildet den Hauptverteidigungsgürtel. Hinter ihm, auf die Höhe 
des Burgwalls der Gespanschaft wurde der innere Mauergürtel erbaut , dessen Dicke zwischen 
31
 «. . . per ipsorum labores . . . tripliei m u r o mu-
ra ta et m i m i t a sollempniter h a b e r e t u r . . . munie ion is 
fossatum in circuitu fieri facere p rocura ren t . . .» 
H Á Z I 1 / 1 . 7 6 . 
32
 Kleinere, 20 —25 cm g roße Abweichungen kön-
nen wir m i t dem s tä rkeren Verfall der römischen 
Mauer a n den P u n k t e n erklären, wo m a n beim B a u 
n ich t b is der zuun te r s t liegenden, heilgebliebenen 
Quaderre ihe h inabgrub . So z. B. hi v o m 7. Turm, W 
vom 34. T u r m . 
9 Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 31, 1979 
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Abb. 5. Mit t lere Fassade der S t ad tmaue r , un ten der Sockel der römischen Mauer 
1,5 — 2 m schwankt und dessen Höhe etwa 6 m betrug. Zwischen den beiden Mauern zieht sich 
eine 6 — 7 m breite Mauerenge hin, ein großer Teil von ihm besetzt aber den äußeren Abhang 
des Wallhügels. (Dies wurde eigentlich zur Sparung der Kosten so gelassen, da man ja auf diese 
Art die innere Stadtmauer nicht tiefer zu fundamentieren brauchte.) Anfänglich zog sich hinter 
der Innenmauer die Erdauffül lung des Walles weiter his auf die angrenzenden Grundstücke. Im 
14, —15. Jahrhunder t s tanden auch die auf diese innere Wallseite gesetzten Gebäude höher als 
das Straßenniveau.3 3 Im Laufe der Bebauung wurde die Erde des Walles immer mehr abgeflacht , 
in größerem Maße wurde sie aber erst in der Neuzeit abgetragen, als die Höfe völlig ringsum gebaut 
wurden. 
Die dritte Stadtmauer , welche außen aufgezogen wurde, war ihren Maßen nach niedriger. 
Aus der unteren Mauerenge ragte nur ihre Brustwehr hervor, obwohl sie sich dem Graben zu -
wegen des tieferen Wasserstandes — um etwa 4,5 m höher erhob.34 Hinter ihr zog sieh mit einer Breite 
von 5 — 6 m die untere Mauerenge. (Die ständig wechselnde Breite der oberen und unteren Mauer-
enge kommt davon, daß weder die Linie der ersten noch der dritten S tad tmauer sich nach dem 
gleichmäßig neigenden Bogen der mittleren Mauer richtete.) 
Der vor der S tadtmauer sich in einer Breite von 23 — 25 m hinziehende Graben wurde in 
derZei t zwischen 1340 und 1344 fertig. Die ständige Wassernachfüllung des Grabens erfolgte aus 
dem aus SW-Richtung kommenden Bánfalvi-Bach, bzw. aus den vom Bach gespeisten Fischweihern. 
Das Wasser umflcß die Befestigung im Uhrzeigersinn und wurde dann durch den K a n a l 
33
 Ein Beispiel dazu siehe die Bebauung des zum 
Haus Kirchengasse M 1 4 gehörigen Hofes: H O L L Arch. 
Kit. 1971 3. —4. Bild. Auf der gegenüberliegenden 
Seite, in der S t.-Georgs-Gasse k a m bei neuen Bauten 
am Hofflügel des Hauses X2 so eine sicli auf höherem 
Niveau dahinziehende mit te lal ter l iche Gebäude-
mauer zutage, welche z u m N Grunds tück gehörte . 
34
 Die Bekrönung der Brus twehr wurde in der II. 
Periode n ich t ganz fertig, vielleicht wurde ih r Bau 
auch n ich t f ü r wichtig gehal ten . Xur d a m i t k ö n n e n 
wir erklären, daß 1447 Fr iedr ich IV. die Bürger der 
in seinen Besitz gelangten S t a d t aufforder t , bei der 
unteren Mauerenge den Bau der Brustwehr zu voll-
enden. 1/3. 368. 
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beim Hinteren Tor wieder in den Bach geleitet. An den zwei Toren unterbrach je ein Damm den 
Wasserlauf, dieselben dienten nicht nur der einführenden Weglinie, sondern sicherten auch das 
verschieden hohe Niveau des Wassers und damit auch seine Strömung. Neben der Verteidigung 
der S tadt diente der Graben auch der Entwässerung der feuchten Innenstadt , und verhinderte 
eine Erhöhung des Grundwasserstandes.35 
Der dreifache Stadtmauergürtel von Sopron gehört seiner architektonischen wie auch ver-
teidigungstechnischen Ausgestaltung nach mit zu den höchstentwickelten Lösungen der mittel-
alterlichen europäischen Stadtmauerbauten. Er gehört zwar nicht zu den ältesten Stadtmauern 
- nicht einmal in Ungarn, Esztergom (Gran) und Nagyvárad (Großwardein, heute Oradea) 
waren ja älter—, doch war, wie wir gesehen haben, auch das ehemalige Castrum verteidigungsfest. 
Das neue Verteidigungssystem ist aber in jeder Beziehung auch den bestentwickelten zeitgenössi-
schen Stadtmauern gleichrangig. Zu dieser Zeit wurden die meisten europäischen Städte nur von 
einem Mauergürtel geschützt, obwohl zu bemerken ist. daß die Mauertürme gelegentlich viel s tärker 
waren.38 Unter den höchstentwickelten hat te die ab 1345 gebaute Stadtmauer von Bern nur einen 
doppelten Mauergürtel, wenn auch beide mit Türmen besetzt waren ; Regensburg erhielt ihrenzweiten 
Mauergürtel erst 1383, Warschau noch später. Die zumeist offensichtliche Ursache da fü r war, 
daß sie größere Flächen schützen mußten, also die materiellen Möglichkeiten nicht die Err ichtung 
von mehrfachen Mauergürteln zuließen. Die nächste Analogie und das Vorbild für Soprons Ver-
teidigungssystem ist die auf Befehl von Theodosius 412 in Konstant inopel errichtete Stadtmauer , 
welche infolge hellenistischer und vorderasiatischer Einwirkung zum ersten Mal ein durch Mauer-
tü rme reich gegliedertes mehrfaches Mauersystem sehen läßt . Der wesentlichste Zug hierbei ist 
die stufenförmige Anlage der hintereinander stehenden Mauern, welche für die Verteidiger einen 
völligen Überblick über die eigenen Linien ermöglicht.37 Die einzelnen Mauern waren hier nicht 
gleichrangig, sondern einander untergeordnet . Dasselbe Prinzip wurde auch in Sopron angewandt, 
unter rationeller Verwertung des bereits Vorhandenen. Die schwächste Außenmauer ist 
eher nur Innenwand des Grabens, doch wird hinter ihr eine Mauerenge gelassen, darüber erhebt 
sich die mittlere Mauer, dicht besetzt mit Mauertürmen und einer Mauerenge mit erhöhtem Boden, 
die zuinnerst stehende Mauer ermöglicht durch noch höheren Bau ihren Verteidigern eine Über-
sicht über die beiden vorderen Linien, um auch dieselben unter Feuer zu halten. Letztere 
Mauer wurde zwar nicht durch d ichte Turmket te befestigt (nur einer ist auf der G-Seite des Fabri-
cius-Hauses geblieben38), aber die 34 Türme der mittleren Mauer dürften schon genügt haben. 
Der breite Graben entsprach seinem Zweck — nämlich eine Annäherung zu verhindern — aucli 
t rotz geringer Tiefe des Wassers. Das feuchte, schlammige un te re Erdreich bot keine Möglichkeit, 
bei einer Belagerung die üblichen beweglichen Holztürme heranzurücken, und verhinderte auch 
die gefährlichste Angriffs weise, die unterirdische Unterminierung. Mit Recht konnte 1344 König 
Lajos Sopron eine Feste des Landes nennen.39 
115
 Ähnlich war die Lage in F r a n k f u r t / O . , wo die 
Stadt ebenfalls auf f euch t em Boden a u f g e b a u t wurde. 
Dor t balfen aber noch besondere hölzerne Kanal-
röhren , das Grundwasser zu sammeln. E . W. Н и т и 
EAZ 14 (1973) 139. 
36
 Manchmal ist a u c h ihre G r u n d f l ä c h e größer, 
abe,r vor allem ihre H ö h e ermöglicht d ie Konzentra-
tion von mehreren Verteidigern. 
3 7
 B . M E Y E R - P L A T H - А . M . S C H N E I D E R : D i e 
L a n d m a u e r von Kons tan t inopel . I I (Berl in 1943), 
16 — 22. U n t e r ihrem E in f luß wurde z. B. die Mauer 
von Bagdad e r b a u t und spä te r die S t a d t m a u e r n von 
At ta l ia und Nicea modernisier t . 
38
 Wir h a l t e n es fü r wahrscheinlich, d a ß von den 
schriftl ich e r w ä h n t e n f r ü h e r e n Türmen im Privat-
eigentum einige in der Linie dieser Mauer s t anden , 
die meisten sich aber auf dem Innen te r r i to r ium der 
S tadt , zwischen den Häusern erhoben. 
39
 «. . . toc ius regni nostr i m u n i m e n et roboraren-
t u m . . .» 1/1. 82. 
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Abb. G. D r i t t e Linie der S t a d t m a u e r in der St.-Georg- Abb. 7. Mauer tu rm, u n t e n d e r Sockel der römischen Mauer 
Gasse 17 
Ahl). 8. Maue r tu rm , innere Seite mi t R e s t e n der I . 
Per iode (13. Jh . ) 
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I I I . — V. Periode 
Das 1344 beendete Verteidigungssystem war dank seiner fortschrittlichen Anlage derart 
zweckdienlich, daß in den folgenden Jahrhunder ten bei aller Weiterentwicklung der Kriegstechnik 
die S tadt trotzdem an ihr festhielt- und dieselben Mauern (besonders ihren mittleren Zug) festigte 
oder modifizierte. So wurden in der I I I . Bauperiode, die wir in das zweite Viertel des 15. Jahrhun-
derts setzen können, die früheren Zwischenräume der Krönung eingemauert und auf diese Weise 
neue Schießscharten geschaffen; die neuen Tore, welche die alten Tor türme zu schützen hatten, 
wurden unmittelbar vor dieselben gebaut.4 0 In der IV. Periode (wahrscheinlich in der ersten Hälfte 
des IG. Jahrhunderts) und in der V. Periode, im Laufe des 17. Jahrhunder t s , wurde dieser Schutz-
gürtel auch nicht aufgegeben, sondern bei der Mauererhöhung neue Schießscharten gebildet. 
Neben der St. Georgs-Kirche und an der SO- und SW-Ecke der S tad tmauer wurden 1631 große 
Kanonenrondelle an die Mauer gefügt.4 1 Sogar die 1641 erbaute Kanonenbastion mit einiger-
maßen modernerem fünfeckigem Grundr iß stärkte, an das alte Mauersystem angeschlossen, diese 
Verteidigungslinie, obwohl zu dieser Zeit auch die Stadtmauer der Vorstädte fertig s tand. 
* * * 
Die Untersuchung der Bauperioden der Stadtmauer hat bewiesen, daß mit der mittel-
alterlichen Stadtmauer immer dieselbe gleichgroße Fläche geschützt wurde, welche der Gespan-
schaftsburg entsprach. Diese Fläche ist also vom 11. Jahrhunder t Iiis zum Spätmittelalter unver-
ändert , weder im 13. Jahrhunder t , nach Erwerbung der wirtschaftlichen und später auch recht-
lichen Grundlagen der Stadtordnung, noch um 1330, zur Zeit des Ausbaus der neuen Mauern, wurde 
seine Linie verändert. Auch bei den späteren Verbesserungen der Stadtmauer im 15. —17. Jahr-
hundert wurde an der Linie festgehalten.42 Die Tatsache aber, daß die spätrömische Stadt , dann 
die mittelalterliche Bürgerschaft sie beibehalten und später rekonstruiert hat, bedeutet nicht, 
daß die so erhaltene Wohnfläche immer ausreichend gewesen wäre. Bereits zur Zeit der Registrie-
rung von 1379 wohnten dreimal so viele Personen in den Vorstädten wie in der Innenstadt . Darum 
müssen wir im folgenden auch die Frage der Verteidigung der Vorstädte untersuchen. 
D I E V E R T E I D I G U N G D E R V O R S T Ä D T E 
I m Verlauf der Ausgestaltung des Verteidigungssystems der mittelalterlichen Städ te konnte 
die Lage der Vorstädte — abhängig von ihrer wirtschaftlichen Kapaz i tä t und historischen Ent-
wicklung — sein- verschieden sein. Im Falle einer gleichmäßigen wirtschaftlichen und territorialen 
Entwicklung werden die sich um den Stadtkern bildenden Vorstädte verhältnismäßig bald der 
Innens tad t angeschlossen, und die neu zu erbauende Mauer umschließt sie bereits mit. Wenn aber 
die Vorstädte allzu zerstreut aus dem Boden wachsen, weil sich um den Stadtkern schon in einer 
Frühzeit der Stadtentwicklung näher oder ferner (seien es selbständige, seien es untergeordnete) 
auseinanderstrebende Siedlungen gebildet haben (dies konnten seinerzeit Dörfer mit eigenem 
40
 Zu den Fragen dieser Per iode: I . HOLL: Város-
falak és tűzfegyverek. — S tad tmaue rn u n d Feuer-
waffen. - (Manuskript) ; HOLL 1974. 184; 1969. 193. 
41
 Die Rondel lbauten der J a h r e 1614 u n d 1631 
sind in der Payr-Chronik verewigt . Das Rondel l in 
der inneren SW-Ecke wird zuvor nicht e r w ä h n t , es 
ist abe r wahrscheinlich, d a ß es mi t seinem P a a r zu-
sammen gebau t wurde. 1597 wird es noch n i c h t dar-
gestellt , 1622 sind bereits beide auf der Zeichnung 
aus der Vogelperspektive zu sehen. HOLL 1967. 178; 
NOVÁKI SS/, 16 (1962) 5 7 - 6 1 . 
42
 Demgegenüber h a t die bisherige Stadtgeschichts-
forschung nicht n u r die Versetzung des S t a d t z e n t r u m s 
b e h a u p t e t , sondern es ist auch die Möglichkeit dessen 
aufge tauch t , daß sich der S tad tkern nach und nach 
entwickelt ha t . ( M O L L A Y , C S A T K A I 4 9 ) , bzw. erst 
im 15. .Ih. seine uns erhal tengebl iebenen Kontu ren 
e r r e i c h t h a t . ( G E R Ő , C S A T K A I 1 6 6 ) 
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Mittelpunkt. Handwerkerviertel oder Häuserreihen der längs der Zufahrts traßen sich ansiedelnden 
zugezogenen Leute sein), dann stößt die territoriale Vereinheitlichung der Stadt auf Hindernisse. 
Dem konnte zumeist mit Umsiedelung, mit einer Liquidation der äußeren Siedlungen geholfen 
werden, wozu es auch in unserem Land Beispiele gibt (Győr). 
Im Falle von Sopron konnte das Problem in dieser Weise nicht gelöst wrden. Obwohl 
zahlreiche königliche Erlasse darüber verfügten, die Ansiedlung in den Vorstädten aufzugehen und 
sich in die ausgebauten Stadtmauern zurückzuziehen (um 1283, 1297, 1328, 133(1, 1352, 1353),43  
ist das nicht geschehen. Wie wir später, bei der Untersuchung des Stadtgrundrisses, der 
Straßen und Marktplätze sehen werden, sind die frühen äußeren Siedlungen nicht nur geblieben, 
sondern sie spielten auch weiterhin eine wichtige Rolle und an den Zufahrts traßen wurden in langer 
Reihe Häuser gebaut . 
Zum Schutz von weit zerstreut besiedelten Vorstädten Stadtmauern zu bauen, ist kaum 
möglich. Die Umfassung einer weitausgebreiteten Fläche mit einer Mauer erforderte nicht nur 
kolossale materielle Mittel, sondern auch die Aufstellung einer der Mauerlänge zahlenmäßig ent-
sprechenden wohlbewaffneten, kampffähigen Bürger- oder Söldnerwehr. Die bevorstehenden Aus-
gaben standen aber selten im Verhältnis zu dem von der ärmeren Vorstadtbevölkerung einge-
zahlten Steuerertrag. So war es auch in Sopron, wo nach den aus dem 15. Jahrhunder t erhaltenen 
Steuerlisten, obwohl die Bevölkerung der Vorstädte das vier fünffache der Bevölkerung der Innen-
s tadt betrug, ihre Steuersumme — also auch ihr Gesamtvermögen — nur um 40 — 70% die der 
Bewohner der Innens tadt überstieg.44 
In solchen Fällen war es üblich, billigere Palisadenumzäunung (eventuell mit Graben) 
und nur ein Tor zu errichten. Unter den Städten des mittelalterlichen Ungarns findet sich eine 
solche Lösung z. B. in Pozsony, wo wegen der steigenden H ussitengefahr König Zsigmond 1423 
und 1427 verfügte, die bis dahin ohne Schutz gebliebenen ausgebreiteten Vorstädte zu umzäunen 
und mit einem Graben zu umgeben. Später, 14(58 und 1471, verfügte ebenso König Mátyás die 
Err ichtung eines neuen Heckenzauns.45 
Die Tore der Vorstädte wurden schon besser befestigt, Zugbrücken und Gräben, eventuell 
selbständige kleine Holzfestungen wurden gebaut, und man bemühte sich, je eher aus Stein errich-
te te Tortürme zu erheben. Schon seit den 30er Jahren des 15. Jahrhunder t s werden in Pozsony 
die Tore der Vorstädte und ihre hölzernen Befestigungen («polberich») erwähnt. Selbständige Vor-
s tad t to re (ohne Stadtmauer) lassen sich auch in der in Transylvanien liegenden Stadt Segesvár 
(Schäßburg, heute Kighisoara) feststellen.4" Unter den ausländischen Städten könnten wir die 
deutsche Stadt Rothenburg o. T. erwähnen, wo die Steintore der Vorstadt bereits um 1330 erbaut 
wurden und ihnen erst später der Bau der neuen Stadtmauer folgte.47 in vielen Fällen kam es aber 
gar nicht zum Bau einer steinernen Stadtmauer, undsogar die Stadtbilder aus dem 17. Jahrhunder t 
zeigen nur die selbständigen Tor türme der Vorstädte.48 
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Die Lokalisat ion dieser äußeren Siedlung war f rühe r 
bes t r i t t en . Siehe aus führ l i che r M A J O R 1953. Noch 
den Ausgrabungen de r letzten 15 J a h r e ist bereits 
zweifellos, daß ein Teil der Bevölkerung das Territo-
r ium des Gespanschaf ts-Cast rum in der Innens tad t 
ver lassen ha t und d a ß der Ausdruck des Dokumentes 
von 1330 («extra c iv i t a t em in Burgo residerent») 
n ich t d a s Andenken an die alte E r d b u r g bewahr t , 
sondern die Vors tad t mein t . 
44
 Die zusammenfassenden Tabellen der Steuerre-
gister aus dem 15. J h . wurden in I I /4 . in der 
E in l e i t ung veröffent l icht . 
45
 T. ORTVAY: Pozsony város t ö r t éne t e (Geschichte 
der S t a d t Preßburg. — Pozsony 1900) II/1. 113; 
II /3. 285; 290. — Diese Angaben wurden in der Li te-
r a t u r mehr fach als Befestigungen der Stadt und n i c h t 
der Vors täd te gedeu te t . Daß sie letztere schütz ten , 
wird neben der Ver fügung von 1468 auch von e iner 
Bezeichnung, die 1444 zu lesen ist. bezeugt : «. . . z u 
den Sta tgraben In der Newen Stat . . .». 
46
 En t sp rechend den Forschungen des His tor ikers 
Paul Xiederrnaier (Sibiu), mündl iche Mitteilung. 
47
 L. SCHNURRER: Die S tad te rwei te rung in Ro then -
burg . In : E . M A S C H K E — J . S Y I I I I W : S t a d t e r w e i t e n m g 
und Vors tad t (S tu t t ga r t 1969.) 73. 
48
 Z. 15. Pozsony: Stich von Merian, 1638. Schweid-
ni tz (Schlesien): Stich von M. Merian 1650. zumeis t 
n u r mi t P lankenzaun, auf kleinen Abschni t ten Mau-
ern, aber s te inerne Tor tü rme . 
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Die innere Vorstadt und ihre Tore 
Der Ausbau der S tad tmauer der Vorstädte von Sopron und ihrer Tore im 17. Jahrhunder t 
ist eine in großen Zügen geklärte49 Frage, das Stadtbild von 1700 zeigt noch deutlich ihre Lage. 
Ungeklärt blieb allerdings bisher, wie es damit im 15. und 16. Jahrhunder t s tand, wie die Lage in 
den Vorstädten damals war. Auf die Wichtigkeit und das Gewicht der Vorstädte weisen ja auch 
Angaben aus dem 13. —14. Jahrhunder t hin,50 und das Wachs tum der Bevölkerung im 15 — 16. Jh . 
- nachdem die Stadt bereits voll eingebaut war — bedeutete auch die weitere Entwicklung der 
Vorstädte. 
In den dreißiger Jah ren des 16. Jahrhunder ts warf die Gefahr der türkischen Eroberung 
ihren Schatten schon auch auf die nahe der Westgrenze gelegene Stadt vor. Dies motivierte, daß 
die Stadtversammlung ihre Aufmerksamkeit auf die Verteidigung der S tadt richtete. Aus den 
Angaben erfahren wir, daß es zu dieser Zeit noch zu keinen großzügigen Bauarbeiten kommt, nur 
die schon vorhandenen Verteidigungslinien werden in Ordnung gebracht, gefestigt. Zuerst weist 
die Versammlung vom April 1532 detailiert auf die Aufgaben: «die alten Kanonen und was sonst 
Bruch ist, sollen neu gegossen werden . . . die Verteidigungswerke («die were») mit Schanzkörben 
und Schanzen gefestigt . . . die Eckhäuser der Stadt sind mit Feuerpfannen («feuerphannen») 
zu versehen. Die innere Vorstadt hinter dem Holzmarkt, die drei Tore und den Graben am Hoch 
hinter den Gärten muß jeder Bürger, so weit wie seine Liegenschaften reichen, vorbereiten und 
ausräumen.»51 Die Stadtversammlung des darauffolgenden Jahres macht auf die noch ungeleisteten 
Arbeiten aufmerksam, unter ihnen: «. . .man muß . . . den frischgegrabenen Graben ausräumen 
und auf ihn acht haben».52 
Was war das fü r eine «innere Vorstadt» und welche drei Tore ? In der topographischen Dis-
kussion lenkte J . Major die Aufmerksamkeit auf den zitierten Ausdruck, dann beleuchtete Mollay, 
daß die Ausdrücke «dieinnder vorstat . . . in medio civitatis» sprachliche Denkmäler dessen sind, 
daß dieser Stadtteil «. . . vo rdem Ausbau der Stadtmauern zur ci vitas im engeren Sinne des Wortes 
gehört hat».53 Wir nehmen diese Beweisführung voll und ganz an und können sie, wie im weiteren 
zu sehen sein wird, mit noch weiteren Beweisen bekräftigen. Wir können aber mit der Erklärung 
der Grenze der so bezeichneten Fläche nicht einverstanden sein. Nach Mollav sind die drei Tore: 
Ispotály kapu (Spitaltor), Kőkapu (Steintor) und Ujteleki kapu (Tor am Neustift).54 Die Fläche 
schloß also — dieser Ansicht nach — die an der W-Seite der Innenstadt sieh dahinziehende Vor-
stadt (Neustift: ungarisch Újtelek, seit dem 15. Jah rhunder t das I. Viertel der Vorstadt) und die 
Kovács u tca (Schmiedgasse) sowie den Stadttei l zwischen dem Ikva (Anfang des II. Viertels), 
weiter gegen ( ) vom, Ende der Torna utca (Turnstraße) einen Teil des heutigen Lenin körút (Lenin 
Ringstraße) ein — Das zitierte Versammlungsprotokoll und die in den ähnlichen Verfügungen 
der späteren Jahre enthal tenen Bezeichnungen lassen aber nur eine andere Lokalisierung zu. 
Die Protokolle von 1523 und 1533 erwähnen die Namen der Tore nicht, aber das von 1537 
gebraucht schon solche Bezeichnungen, die gut verwendbar sind: «. . .der Graben hinter den 
Häusern ist zwischen Hátsókapu (Hinteres Tor) und Ispotályhíd (Spitalbrücke) von den Bewohnern 
der Häuser dermaßen aufgefüllt , daß man ihn zu Fuß überqueren kann . . .», was in gefährlichen 
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50
 ( legen N O steht seit d e m 13. J a h r h u n d e r t die 
St . -Michael i-Pfarrkirche und die Friedhofskapel le , 
gegen N W auf der Wiener S t raße wird die Kapel le 
des Johann i t e ro rdens und sein Ordenshaus aufge-
bau t . 
51
 1532: «Item die innder vors ta t nach dem Holtz-
mark , die I I I thör r vnd im paclie, auch den graben 
h ind te r den gärten ainen jeden purger auf lagen , soueri 
sein a n t l a n g get, ze machen vnd zu räumen.» 11/2. 229. 
52
 1533: «. . . auch die neuen aufgeworffen graben 
zu r ä u m e n vnd zu bewaren.» II /2. 232. 
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14 (19150) 3 3 5 . 
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Zeiten der Stadt zum Schaden geriet. Es wird gebeten, der Rat möge den Graben besichtigen und 
wo er denselben aufgefüllt f indet , den Hausbesitzer auffordern, ihn auszuräumen.55 Der vernach-
lässigte Graben k a n n offenbar nur derselbe sein, den bezüglich bereits 1532 verfügt wurde. Es wird 
auch bezeichnet, welcher Abschnit t gemeint ist: vom Hinteren Tor bis zum Spitaltor. Dieser 
Graben konnte n icht der vor der Stadtmauer befindliche sein (jener konnte nicht in dem Maße 
aufgefüllt sein, auch betreffen die erwähnten Verfügungen die Vorstadt), nur die beiden Bachbetten: 
von der Stelle vor dem Hinteren Tor der ()-Absclmitt des Bánfalvi-Bachs sowie der O-Abschnitt des 
Ikva-Bachs, zurück bis zum Spitaltor, bzw. zur Brücke. Diese natürlichen Bachbetten wurden 
1532 erweitert und gesäubert. 
Der folgende Absatz des Protokolls von 1537 beschäftigt sich mit den Toren und charak-
teristiseherweise wieder mit drei Toren: «. . .es ist sehr notwendig, daß die Tore des Csapóhíd 
(Schlachprucken), Ispotály-híd (Spitallprucken) und Kőkapu (Steintor) mit Graben und Brücken 
gewappnet werden . . .»56 Von den drei Toren und Brücken s tand die als zweite erwähnte wirklich 
in der Mitte, neben dem städtischen Spital (auf unserer Ka r t e 4). Dri t te ist das Steintor, dessen 
Platz nur als Namentradi t ion erhalten geblieben ist: auf der Kar te von 1851 wird der erste, allein-
stehende Häuserblock der Schmiedgasse so genannt , auf dem Stadtbild von 1700 aber derselbe 
Abschnitt57 (auf unserer Kar te 3). Vor ihm ha t t e einstmals den Ikva-Bach eine Steinbrücke über-
spannt.5 8 
Doch wo s tand die an erster Stelle genannte Schiachbrücke (Csapóhíd)? Daß hier die 
Reihenfolge der einzelnen Erwähnungen nicht willkürlich, sondern sich streng an die Wirklichkeit 
hal tend und logisch ist, das zeigt auch der Vergleich der einzelnen Aufzählungen: jedesmal wird 
zuerst der Punkt vor dem Hinteren Tor genannt, und in einer dem Uhrzeigersinn entgegengesetzten 
Ordnung werden die den Rand der Vorstadt bezeichnenden Bachbetten, Brücken und Tore auf-
gezählt. Guten Beweis liefert dazu das Protokoll von 1539, als die Notwendigkeit des Schutzes 
der Vorstadt nu r kurz erwähnt wird: «. . .die Vorstadt muß von der Schiachbrücke bis zum Stein-
tor mit Gräben u n d Einzäunung bewehrt werden . . .»59, also werden die beiden Endpunk te der 
Wehrlinie bezeichnet. Dus erste Tor kann man sich also nur auf der Flüche vor dem Hinteren Tor 
vorstellen. Wenn wir unseren rekonstruierten Stadtgrundriß betrachten, wendet sich der 
Bánfalvi-Bach nach den Fischteichen der S-Seite gegen N, dann gegen () (wo seinen Abschnitt 
in der Torna u tca der Stadtgrundriß von 1851 noch genau zeigt). Das Stadtbi ld von 1700 zeigt 
hier leider bereits weder Tor noch Brücke, aber solche müssen Iiier früher notwendigerweise gestan-
den haben. Die aus Győr kommende Landst raße erreichte nämlich hier den Abschnitt vor dem 
Hinteren Tor, kreuzte also auch den Bach (auf unserer K a r t e 5). 
Wenn wir die auf diese Art rekonstruierte innere Vorstadt in Augenschein nehmen, dann 
schließt sie die vor der N-Seite der Innenstadt liegende Schmiedgasse in sich, gegen О die die 
O-Seite des Marktplatzes abgrenzende Haus- und Gartenreihe6 0 bis zur Mündung der Ezüst utca 
(Silbergasse, also der Fortsetzung von Győri út — Pócsi utca). Die beiden Außenseiten dieser Fläche 
wurden von den beiden, für die natürliche Verteidigung und die Ansiedelung gleich wichtigen 
Bachbetten abgeschlossen. Aber die Schmiedgasse war auch gegen N hin abgeschlossen, denn hier 
erreichte der andere Zweig des Bánfalvi-Baches den Ikva. Laut dem Stadtbild von 1700 bog zu 
55
 «Der grabn h i n d t e r der heuse r von dem h ind -
t e r e n t h o r biss an d ie sp i ta l lprucken ist z u m taill durcl i 
e t i l ich in woner d e r heuser de rmassen ve rschu t t wor-
d e n , das m a n e b e n s f u e s s da rüber geen m a g . . .» 1537. 
11/2. 2 4 9 - 2 5 0 . 
56
 «. . . das die t h ö r bei der s ch lachpruckhen spi-
ta l lpruckhen vnd s t a i n t h o r sollen no t tu r f f t i gc l i ch 
m i t graben vnd p r u g k h e n ve rwand werden . . .» ib id . 
Die A u f f o r d e r u n g zur S ä u b e r u n g des G r a b e n s 
w u r d e auch im n ä c h s t e n J a h r wiede rho l t . Ib id . 259. 
57
 1700: «15. Steinthor». 
58
 L a u t d e r Petz-Chronik w u r d e die Brücke a m 3. 
J u l i 1 7 8 7 abgebrochen . K . H E I M L E R : I ' ayr György és 
Mihály k r ó n i k á j a (Die Chronik von Georg und Mi-
chael I ' ayr . — Sopron 1942) 75, A n m . 451. 
59
 «. . . d ie v o r s t a t t von de r s l achpruckh a n biss 
zu d e m s t a i n t h o r nach lenngs . . . m i t g r aben vnd 
zeimen zu d e r were soll . . . v e r w a r t werden . . .» 1539: 
I I /2 . 267. 
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dieser Zeit die Häuserreihe noch in S Richtung ab, während heute hier ein mit dem Ógabonatér 
(Alter Kornmarktplatz) zusammenhängender offener Platz ist (Abb. 1). Die abgeschlossene Fläche 
erreichte von der SO-Seite beim ersten Tor die Raaber (Győri) Landstraße, welche ins Innere 
des Landes führte , bzw. die sie fortsetzenden Vorstadtgassen. Auf der NW-Seite führ te das zweite 
Tor nach Wien (durch die Szélmalom utca — Windmühlengasse). Ihren Mittelpunkt ergibt die 
ehemalige Várárokmenti Boldogasszony templom (Kirche Unserer F r a u am Graben), ihr gegenüber 
in Richtung NO eröffnet sich durch die mittlere Brücke das Tor in die N-Vorstadt und auf den 
Weg nach Pozsony. 
Die Angaben aus dem 16. J ah rhunder t zeigen die Abgrenzung der inneren Vorstadt und 
ihren Verteidigungsgürtel. Leider besitzen wir heute noch keine sicheren Anhaltspunkte, die uns 
auch Hinweise über die frühe Geschichte dieser Zone gehen könnte. Von den drei Brücken kennen wir 
vorher nur zwei, auch diese mit reichlicherem Quellen material, erst seit dem 15. Jahrhunder t 6 1 
Diese Angaben enthalten durchaus nicht in jedem Fall genaue topographische Bezeichnungen, 
so können wir im folgenden nur die wichtigsten erwähnen. 
Am häufigsten wird die Spitalbrücke erwähnt , welche auf die wichtigste Verkehrsstraße 
führ te . Sie wird schon 1404 erwähnt, 1432 wird im Zusammenhang mit den Befestigungsarbeiten 
die auf ihrem Tor geleistete Zimmermannsarbeit verrechnet, ebenso auch 1440.62 1453 wird 
zum Tor ein Schloß gekauft , 1466 an der Brücke Maurer- und Zimmermannsarbeiten durchgeführt.6 3 
Wie wir gesehen haben, wurde im 16. Jahrhunder t die Brücke, welche aus dem SO zum 
Hinteren Tor führte, Csapóhíd (Schiachbrücke) genannt . Im Zusammenhang mit der Repara tur 
der Brücken sind 1427 auch solche Bezeichnungen zu finden, welche auf diese Brücke bezogen 
werden können: so werden Zimmermannsarbeiten «an der äußeren Brücke beim Hinteren Tor» 
erwähnt.6 4 Es ist wahrscheinlich, daß hier nicht von der Brücke beim inneren Stadt tor die Rede ist, 
sondern von einer unweit liegenden anderen Brücke, die hier beim Bachzweig sein konnte. Genauere 
Identifizierung ermöglicht eine Angabe aus dem J a h r e 1483, als der Gerber Is tván (Stephan) 
in seinem Testament über sein «Haus an der neuen Schiachbrücke» verfügt . Dieses Haus figuriert 
nämlich im Steuerregister im IV. Viertel der Vorstadt unter Nr. 20 und steht vor dem Eckhaus, 
das auch später als Ortsbestimmung erwähnt wird.65 Diese Stelle ist die spätere Ecke der Ezüst 
u tca (Silbergasse), also die Gegend, wo der aus den Fischteichen herausfließende Bach gegen 
( ) abbog. 
In den Angaben über das Verteidigungssystem im 15. J ah rhunder t figuriert nur ein Tor 
und zwei Brücken der inneren Vorstadt . I m 16. Jahrhunder t ist dagegen bereits von drei Toren 
die Rede. An drit ter Stelle steht das Steintor, dessen erste Erwähnung wir erst 1506 antreffen.66 
Nichts deutet darauf hin, daß es sich hier um ein neu gebautes Tor handelt , und seine Lage wider-
60
 1532 wird auch der «Graben h i n t e n den Gär-
ten» e rwähn t . 
91
 E ine f rühere Angabe : 1392 ve rp fände t ein Bür-
ger die H ä l f t e seines Grunds tückes neben der Fall-
b rücke «. . . bey der s lachprük und h i n t t e r p u t e r 
pe t re in . . .» (1/1. 239). E s ist. fraglich, ob wir hier auch 
derselben Brücke gegenüberstehen? I m Auszug aus 
dem zi t . W. von Házi f inden wir die falsche Über-
se tzung: Schlacht brücke. — 1404 ist ohne nähe re 
Angaben von ihrer R e p a r a t u r die Rede . I I /2 . 298: 
«slechprukken.» I n mehreren Fällen läßt sich d a s im 
Text e r w ä h n t e Tor n ich t identifizieren. So k o n n t e 
1432 d a s mi t dem Tor der Spi talbrücke z u s a m m e n 
e r w ä h n t e andere Fa l lbrücktor auch zur Brücke vor 
dem Vor to r (Előkapu) gehören: «. . . das tör in der 
Smidgassen bey der spi ta lpruken vnd bey der släch-
p r u k e n h ä t gemach t . . .», d a n n werden drei Schlösser 
g e k a u f t . II /3. 8 — 9. — 1437 wird in den Verrechnun-
gen die vordere und die h in te re Fal lbrücke «vordem 
slechprukken, h i n d e r n slechprucke» unterschieden -
die gehör ten wohl eher zu den Toren der Innens t ad t . 
I I /3 . 8 2 - 8 3 . 
92
 1404: «spitolpruk», hier arbei ten ach t Zimmer-
leute . II/2. 298. — 1432: «tör beim spital», zum Tor 
werden 20 Bohlen (Planken?) gekau f t . IT/3. 7. -
1440: «spitaltor . . . in der Smidgassen», 11/3. 179. 
93
 I I /3. 399. — 1406: «stain hawen vnd ze mauren 
im wasser . . .» 45 Taglöhne. I I /4 . 261. 
64
 «. . . die ausser p rükgen pe im Hinderen tör ha-
b e n t gemacht». IX/2. 396 — 397. — I n diesem J a h r 
im Frühl ing wird die R e p a r a t u r der «Schlagbrücke 
bei der Hinteren Brücke» e rwähnt . I I /2 . 395. 
95
 «. . . gelegen p e y der newn s lachpruckh . . .» 
II/1. 207. - Siehe z. B. im Steuerregister von 1466: 
11/4. 278; S te f fan ledrer . 
96
 I n einem T e s t a m e n t wird e r w ä h n t : «. . . gar ten 
pey dem s ta in thor . . .» I I /1 . 300. 
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spricht erst recht einem neu eröffneten Verkehrsweg. Wir können eher daran denken, daß im Laufe 
des 15. Jahrhunder ts dieses Tor schon weniger benutzt wurde, man hielt es geschlossen, um so die 
Zahl der zu verteidigenden Punkte zu vermindern. Das vom Standpunkt der Innenstadt viel ent-
scheidendere Hintere Tor wurde ja eine Zeitlang auch geschlossen gehalten.07 Unserer Meinung 
nach ist das sowohl vom Gesichtspunkt des Ausbaus der Schmiedgasse wie auch der Einmündung 
des nach Wien führenden Weges wichtige Steintor Zeuge einer f rüheren Lage. Später verlor es 
seine topographische Bedeutung, doch kam es im 16. Jahrhunder t (im Zusammenhang mit der 
Notwendigkeit einer erhöhten Verteidigung der inneren Vorstadt) fü r einige Zeit wieder zur 
Geltung. Da keine schriftlichen Angaben über die Err ichtung des Tores erhalten geblieben sind, 
können wir (solange, die archäologische Beobachtung der Bestimmung nicht zur Hilfe kommt) 
nur aus der Deutung des Namens ausgehen. In den europäischen — vorzüglich deutschen und 
ungarischen — Städten finden wir mehrmals Stadt tore mit diesem Namen, größtenteils im 13. — 15. 
Jahrhunder t . Nach der allgemeinen Erklärung bezieht sich ihr Name auf den Baustoff, da ja zu 
dieser Zeit der Holzbau noch nicht in den Hintergrund gedrängt war. Auch in Sopron ist bei 
den beiden anderen Toren der Vorstadt nur von Zimmermannsarbeiten die Rede, und so ein Name 
ist besonders dann verständlich, wenn sich an das «Steintor» nocli keine steinernen Stadtmauern 
schließen.68 Wir dürfen aber die Möglichkeit eines anderen Motivs fü r die Namengebung nicht 
außer acht lassen, wo nämlich nicht der Baustoff des Tores, sondern das Steinpflaster der dahin 
führenden Straße das Auffällige war, und von diesem «steinernen Weg» auch das Tor seinen 
Namen bekam. Solche Beispiele kann man in den deutschen Städten auch finden.60 Und noch eins: 
diese Namenkombination konnte auch so zustande kommen, daß in der steingepflasterten Straße 
eigentlich ein alter (mit Stein gepflasterter) römischer Weg weiterlebte;70 so ein Weg konnte 
besonders in einer Vorstadt erhalten bleiben, wo das römische Straßennetz eher auf der Oberfläche 
erhalten blieb, als im Stadtkern (wo es durch eine Auffüllung der zerstörten Häuser schon f rüher 
verdeckt wurde). Im Fall von Sopron ist mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß eine der zu ihrer 
inneren Vorstadt führenden Straßen teils Rest eines solchen römischen Steinpflasterweges war und 
dessen Namen auch das hier errichtete Tor übernommen hat . 
D I E V E R T E I D I G U N G D E R Ä U S S E R E N V O R S T A D T 
Im Verlauf der Verteidigungsmaßnahmen für die Stadt werden im 16. Jahrhunder t immer 
nur die Innenstadt und die innere Vorstadt in Betracht gezogen, die äußeren Vorstädte bleiben 
ungeschützt. Offenbar lag der Grund da fü r darin, daß die materiellen K r ä f t e der Stadt den Ausbau 
eines größeren Verteidigungsgürtels und dessen entsprechende Besatzung nicht ermöglichten. Noch 
1543 werden in etwas ausführlicherer Fassung die Verfügungen von 1539 wiederholt: «die Vorstadt 
von der Schiachbrücke bis zum Steintor soll mit aufgezogenen Brücken, Gräben, Zäunen, Befesti-
gungen, Schüttungen und auf andere Weise verteidigt werden.» In diesem Protokoll zeigt der 
87
 1490 ersucht die S t ad tve r sammlung da rum, 
das Tor zu öffnen. I I /2 . 183. I m Protokoll von 1507 wird 
wiederhol t : «Item d a s Hynnder to r soll m a n offen 
halden vnd woll beheuten.» U/2. 185. 1513 wird dar-
über geklagt , daß das Tor mal geschlossen ist. ander-
mal offen. II/2. 189. - Die Protokolle der .Jahr-
zehn te vor 1496 sind uns n ich t erhal ten, doch die 
Wiederholung der Klagen zeigt uns, daß sich die Lage 
längere Zeit h indurch n ich t geändert ha t . 
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 So erklär t den 1442 au fge tauch ten Kamen 
eines Preßburger Tores T. O R T V A Y I I / L . 1 3 6 . «Stainiu-
thar», im selben J a h r e wird sein F u n d a m e n t angelegt. 
In Deutschland des 13. J h . t ragen diesen Namen 
zwei Tore: eines in der nur mi t Graben geschützten 
S t a d t Mölln und eines in der nur m i t e inem Planken-
zäun geschützten S t a d t Celle. E . KEYSER: S täd te -
g ründungen und S t ä d t e b a u in Nordwes tdeu tsch land 
im Mittelal ter . (Remagden , 1958) Bd. Г. 78, 126. 
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 z. В.: H a n n o v e r (Steinweg-Steintor), Braun-
schweig, Hamburg (erst 1483 wurde sein öst l iches 
äußeres Tor er r ichte t , d a s Steintor, zu iiim füh r t e die 
Steinstraße) , N a u m b u r g ( 1 2 5 8 ) . K E Y S E R 1. 6 3 , 2 0 2 , 
2 3 7 . E . H E R Z O G : D i e o t t o n i s c h e S t a d t (Berlin 1 9 6 4 / 5 8 ) . 
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 In Köln war die Hohe Straße ursprüngl ich un te r 
d e m Namen Steinweg bekann t , dieser ist ebenso als 
Res t des römischen St raßennetzes geblieben wie der 
Mauri t ius-Steinweg. H. KENNSEN: Topographie de r 
S t a d t Köln im MA. (Bonn 1 9 1 0 ) I . 1 0 - 1 1 . 
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] . § deutlich, daß zur Bezeichnung «Innere Vorstadt» eine ihr parallele Bezeichnung, die «äußere 
Vorstadt» existierte. Hier ist nämlich davon die Rede, daß man nicht fü r richtig hält , in der Schmied-
gasse wie auch auf dem Abschnitt von der Schiachbrücke bis zum Steintor (also in der inneren 
Vorstadt) Meiereien zu halten.» Anstat t dessen soll der Ra t dafür sorgen, daß in der äußeren Vor-
stadt genügend Meiereien zu kaufen sind.»71 Das Ziel ist offenbar, auf dem geschützten Gebiet sollen 
nicht viele leere Gärten und Meierein sein, es soll Möglichkeit für weiteren Einbau bestehen. 
Wie zu sehen ist, wurde die innere Vorstadt außer den drei Toren und ihren Brücken nur 
von den Bächen und von den am E n d e der Grundstücke stehenden Zäunen geschützt . Bei den 
äußeren Vorstädten dürfen wir zu dieser Zeit nicht einmal mit Wehranlagen solchen Maßes rechnen, 
nur mit den Zäunen, die sich an der Außenseite der Gärten, Meiereien dahinzogen.72 Die Quellen 
erwähnen dagegen bereits im 15. Jahrhunder t die Namen von drei Toren in der äußeren Vorstadt 
(leider nennen die Angaben die Tore nur als Ortsbezeichnungen), dann , von Beginn des 16. Jahr-
hunderts an, figurieren auch alle übrigen in den Quellen. Aufgrund ihrer Namen — die meistens 
mit dem Straßennamen identisch sind — und aufgrund des Stadtbildes von 1700, können wir 
die Stellen, wo sich die Tore befanden, genau bestimmen. Vier von ihnen sind sogar noch im Stadt-
grundriß von 1851 angemerkt. Nicht die geringste Angabe oder Eigenheit im Stadtgrundriß 
weist darauf hin, daß sie ihren Platz je geändert hä t ten , nur im Fall des Halász kapu (Fischer-
tor) dessen Name später nicht mehr vorkommt, können wir die Möglichkeit zulassen, daß es even-
tuell ursprünglich nicht in der Linie der äußeren Stadtmauer , sondern etwas weiter innen, hei der 
Ausbreitung der Halász u tca (Fischergasse) gestanden war. — Die Rolle dieser Tore bestand in 
erster Linie in einer praktischen und rechtlichen Abgrenzung der S tad t (Zollstellen) und bedeutete 
die Verwendung von einfachen Holztoren.73 Daß ihr Aushau schwerlich bedeutender sein mochte, 
ist auch aus einer Angabe aus dem Jah re 151!) zu ersehen: der Oberpfarrer der S tad t verpflichtete 
sich eine der St.-Michaelis-Kirche gehörende Windmühle zu bauen und zwecks Müllerswohnung am 
St.-Michaelis-Tor (erste Erwähnung 1504) ein Holzhaus aufzustellen, in dem in Gefahrszeiten auch der 
Torwart unterkommen konnte.74 Zinn Tor gehörte also nicht einmal eine Wachts tube. — Außer 
den fünf bedeutenderen vorstädtischen Toren wissen wir noch von drei weiteren. Eines war am 
Ende der Kis Pócsi (Klein-Pócsi) Gasse und eine am Ende der Gazda utca (Wieden). Diese sind 
ohne Namen auch auf dem Stadtbild von 1700 zu sehen, auf dem Stadtgrundriß von 1851 f inden 
wir sie nicht mehr; wahrscheinlich waren dies Ausgänge geringerer Bedeutung, ebenso wie das 
Fischertor.75 (Ihre Rolle als Zollstellen ist auch aus zwei Angaben von 1459—1460 ersichtlich.)7fi 
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 1543: I. § «Die 1543-er Be t rach tung hält auch 
nicht f ü r gu t , dass sonderlich in der Schmiedgasse, als 
nemlich von der Schlachtbrücke his zum Ste in thor 
die S tad tbürge r Meierhöfe haben sollen . . . FC. R a t h . . 
Forschung thun wolle, d a m i t in der äussern Vorstadt 
Meierhöfe genug zu bekommen . 4. § . . . Die Vorstadt 
von der Schlaehtbri icke his zum Steinthor wolle ver-
wahr t und befest igt werden, m i t aufgezogener Brücke, 
Gräben, Zäunen, Bollwerken, Schut t und in all an-
dern Wegen.» P Ó D A E. , Sopron sz. kir . város monográ-
p h i á j a (Sopron 1890) 25 —2(i. (Die Lesart «Schlacht-
brücke» bei Roda ist i r r tüml ich , richtig heißt es auf 
Grund von Házi ' s Neuausgabe der Protokolle 
«Schlachprucke» d. h . Schlaghrücke.) 
72
 Auf eine Lösung der Verteidigung der Vors täd te 
mi t bloß zeitweilig aufgeste l l ten Zäunen d e u t e t auch 
eine Angabe aus dem J a h r e 14S0. Nachdem die Stadt 
14(13 wieder vom Kaiser Friedrich zurückerober t 
ist, erweist ihr König Ma t th i a s mehrmals Hilfe zwecks 
Repa ra tu r der S t a d t m a u e r n . Als er seine Kr iege ge-
gen Friedrich beginnt , k a n n er sogleich auch m i t des-
sen Angriff rechnen, d a r u m hiel t auch der Kön ig seit 
1477 hier Truppen . 1480 ve r füg t e der König , d a ß die 
hier gebliebene F u ß m a n n s c h a f t un ter der Lei tung 
ihres Kapi täns an der Befest igung der Vors tad t ar-
bei te und Zäune aufstel le . (Leider genügt diese An-
gabc nicht , tun den Ort dieses Schutzgür te l s festzu-
stellen, cs konnten näml ich da sowohl die inneren 
wie die äußeren Vor s t äd t e gemein t sein.) «. . . faciat 
ru r sus reformait! an t emura l i a e t sepes dis t ractos in 
suburb io . . .» 1/5. 399. — Aus diesen J a h r e n sind 
leider keine s tädt ischen Verrechnungen erhal ten. 
73
 Auf dit! Tore der Außens t ad t lenkte als erster 
M A J O R 1 9 5 3 . I I I d i e A u f m e r k s a m k e i t . L . G E R O 
( C S A T R A I , 1 9 5 6 . 1 6 8 ) ha t berei ts festgestell t , daß 
diese E r w ä h n u n g noch keine S t a d t m a u e r bedeutet .— 
1504 werden an d e m St.-Michaelis-Tor nu r Zimmer-
mannsa rbe i t en angedeu te t , ebenso 1524 a m Neu-
s t i f t -Tor . 
74
 HÁZI: E g y h á z t ö r t é n e t , 38. 
75
 Letz teres wurde charakter is t ischerweise 1498 
als «Vischerturlein » e rwähn t . 
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 I m Herbst zur Zeit der Weinlese wird die Steuer 
(«anslag, auffsehlag») e ingesammelt . An der hiesigen 
Mautstel le be tä t ig t sich ein S tuden t , an der Maut-
stelle in der Baifigasse der Schulmeis ter : «. . . an der 
i n a w t t . . . pey der wintmül l , an der m a w t t . . . in der 
Schrippergassen . . .» I I /4 . 9 7 - 9 8 , 103. 
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Die Notwendigkeit der Erbauung einer äußeren Stadtmauer , also der Anspruch auf die 
Verteidigung der gesamten Stadtf läche tauchte zum ersten Mal erst 1580 auf, als beschlossen 
wurde, daß jeder Bürger am zu seinem Garten gehörigen Stadtzaun jährlich einen kleinen Abschnitt 
Steinmauer aufzubauen hät te . ' 7 Wir wissen nicht, wieweit die Bürger diesen Beschluß erfüllten, 
doch scheint aufgrund von späteren Angaben, daß nur recht wenig erbaut wurde. Möglicher-
weise wurde zuerst die die O-Seite der inneren Vors tadt schützende Stadtmauer ausgebaut; ihre 
Reste sind auch heute noch auf einem kleinen Abschnit t zu selten, an der Innenseite des Ikva-
Baches mit einem halbkreisförmigen (nach hinten hin offenen) Mauerturm. Zu dieser Zeit wird, nach 
langem Betreiben der Bürgerschaft , das Szélmalom-kapu (Windmühlentor) errichtet, jetzt bereits 
offenbar aus Stein, aber daß diese äußeren Tore auch damals in der Verteidigung keine wesent-
lichere Rolle spielten, ist daraus ersichtlich, daß unter späteren, 1583 aufnotierten Wünschen immer 
noch die allabendliche Schließung der drei Tore der inneren Vorstadt dringlich verlangt wird.78  
1584 werden den Besitzern der Gärten des Fövényverem (Sandgrube) und von Wieden — also 
der nördlichen Vorstadt —, um sie zum Bau der äußeren Stadtmauer anzuspornen, Kalk und zum 
Bedecken der Mauer sowie für die Schießscharten Ziegel geboten.79 Doch weder die direkt berührten 
Bürger noch die Stadt gab sich mit dieser Arbeit Mühe. Weniger die ständige Türkengefahr als 
vielmehr die Belagerung durch I s tván (Stephan) Bocskay im Jah re 1605 ließ die S tad t sich dessen 
bewußt werden, daß ihre Verteidigungswerke ungenügend sind. Damals brannte ein Großteil 
der Vorstädte ab. Es ist wohl vorwiegend das Verdienst des gebildeten und hochverdienten Bürger-
meisters Christoph Lackner, daß man schließlich 1617 zu bauen begann und 1627 die äußerste 
Stadtmauer auch erltaut wurde.8 0 Damit wurden endlich und nicht knapp bemessen die Flächen 
aller Vorstädte in den Verteidigungsgürtel mit einbezogen. Nicht nu r der bewohnte und bebaute 
Teil wurde von der Mauer umfaß t , sondern hauptsächlich gegen N. W und S die sich an die 
Häuser schließenden Gärten, Obstgärten und Meiereien, womit der Bevölkerung Platz fü r weiteres 
Gedeihen und Bauen gesichert wurde. 
Das Stadtbi ld von 1700 und der Stadtgrundriß von 1851 zeigen deutlich, wo die äußere 
Stadtmauer verlief. Die Stellen ihrer Tore waren schon durch die Entwicklung der S tad t im 15.— 16. 
Jahrhunder t bestimmt, jetzt wurden sie aus beständigerem Material, zur sicheren Verteidigung 
wieder aufgebaut. 163!) schlug die Stadtversammlung vor, sie «genauso wie hei dem Mihálykapu 
(Michaelistor) mit einer Brustwehr zu versehen»,81 dies bedeutet aber nicht, daß sie von bedeuten-
deren Ausmaßen gewesen wären. Nach Zeugnis der Stadtbilder aus dem 18. Jah rhunder t waren 
es eher einfache, mit einem Dach versehene Tore, welche nicht höher als der .Mauergürtel waren. 
Letzterer hatte, nach den an mehreren Stellen heute noch sichtbaren Resten zu urteilen, keinen 
bedeutenden Verteidigungswert und konnte schwerlich einer Belagerung widerstehen; er konnte 
nur gegen kleinere s türmende Trupps und einen schnellen, plötzlichen Angriff Schutz bieten. 
Gegen Artillerie war die Anlage gar nicht ausgebaut und konnte nur die hinter ihr auf dem Boden 
stehenden82 Verteidiger schützen. Mit ihren schlüssellochförmigen Schießscharten hot sie die 
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 1580: 4. § «Die a l lmäl l ige Z u s t a n d e b r i n g u n g einer 
äusse rn S t a d t m a u e r b e t r e f f e n d , wolle E i n E. R a t h 
Mit te l v o r n e h m e n , d a m i t ein jeder B ü r g e r s m a n n an 
s e i n e m Gört l , an d e m äussern S t a d t z a u n , so viel mög-
lich jähr l ich ein klein Mäuer l a u f f ü h r e n lasse.» P Ó D A , 
1890. 34. 
78
 PÓDA 1890. 3 4 - 3 5 . 
7 9
 P Ó D A 1 8 9 0 . 3 6 . 
8 0
 l m Protokoll der S t a d t v e r s a m m l u n g v o m J a h r e 
1617 ist zum e r s t e n m a l die R e d e d a v o n , d a ß der Bau 
de r äuße ren S t a d t m a u e r be re i t s begonnen h a t . 
«. . . d ie ausser M a u e r a in gue t en A n f a n g g e n o m -
m e n . . .». 1619 wird a u f den we i t e ren B a u g e d r ä n g t , 
1626 u n d 1627 de r W u n s c h g e ä u ß e r t , d a ß jeder Bür-
ger je e in K l a f t e r S te ine dazu s c h l e p p t ode r sch leppen 
l ä ß t u n d zur K e n n t n i s n e h m e n , d a ß b e i m F ö v é n y -
v e r e m (Sandgrube) e inzelne Bürge r a u f eigene K o s t e n 
b a u e n . P Ó D A 1 8 9 0 . 4 1 8 , 4 2 3 , 4 4 1 , 4 4 4 . D a ß d e r 
H a u p t o r g a n i s a t o r des Baus L a c k n e r w a r , ist a u s d e r 
C h r o n i k von G y ö r g y P a y r ers icht l ich . C S A T K A I 128. 
81
 «. . . mit, B r u s t w e h r e n wie bei d e m Michae l i s thor 
b e s c h u h e n . . . » P Ó D A 1 8 9 0 . 8 4 . 
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Möglichkeit, zahlreiche Musketiere aufzustellen, und 80—10(1 m weit voneinander aufgestellte 
kleine Rondelle sicherten auch das Feuer von der Seite her. 
S T R U K T U R D E R S T A D T 
Straßen, Gassen 
Wenn wir den gesamten Stadtgrundriß zusammenhängend betrachten, sehen wir, daß 
fünf Landstraßen strahlenförmig sich der Siedlung nähern. Vier von ihnen verbinden sie mit 
wichtigen fernen Gegenden und Städten. Die S Landstraße, welche aus Szombathely (Steinaman-
ger) und Kőszeg (Güns) führ te , traf vor der S tad t mit der S t raße zusammen, die aus dem SO, aus 
Győr kam. Ihre Fortsetzung bildete in der S tad t die Pócsi (Magyar) Gasse und die Eziist (Ötvös-
Silber) Gasse, durch welche m a n gleicherweise den Marktplatz der inneren Vorstadt wie auch die 
Innenstadt erreichen konnte. Wegen seiner tieferen Lage wurde der letzte Abschnitt des Weges 
mit auf den wässerigen Grund gelegtem Knüppelholz bedeckt.8 3 
Die zweite wichtige Landstraße füh r t e aus dem O, von der Kisalföld (Kleine Tiefebene) 
her gegen W und erreichte über die den Fertő (Neusiedler See) vom S her abgrenzenden 
Hügel auf dem Baifigasse die Stadt . Da er der Linie des höheren Ikva-Ufers folgend, sich nicht ins 
Tal senkt, zieht er weiter, auf der Wiener Landstraße nach Österreich. Seine Spurlinie ist wahr-
scheinlich auf langer Strecke mit einer der alten römischen Landstraßen identisch.84 Die dr i t te 
Landstraße aus dem N lier k a m aus Pozsony; ihre Bedeutung im Mittelalter zeigt, daß bei 
ihrer Mündung oben auf dem N Hügel die St.-Michaelis-Pfarrkirche erbaut wurde. Fortsetzung 
dieses Weges83 ist die Szt. Mihály utca (St. Michaelis-Gasse), welche am Hügelabhang hinabführend 
auf die früher erwähnte NO Straßenlinie stieß, dann über die Ispotály híd (Spitalbrücke) 
hinweg zum zweiten Tor der inneren Vorstadt führte. Der d r i t t e war der bereits genannte Weg 
nach Wien. Dieser verzweigte sich, in die Vors tadt gelangt, in zwei Richtungen, die Obere Gasse 
bildet die Verbindung nach dem О (13!)!) Homok utca: Sandgasse, später unter dem Namen Fövény-
verem utca: auf der Sandgrube erwähnt).86 Der andere Zweig der Wiener Straße zog sich nach 
Erreichung der Vorstadt abwär t s : das ist die Szélmalom u tca (Windmühlgasse), welche über die 
zweite Ikva-Briicke zum dr i t t en Tor der inneren Vorstadt, zum Kőkapu, führte . Die Windmühl-
gasse hat te ihren Namen von der hier im Mittelalter stehenden Mühle bekommen (erwähnt 1459),87  
dies dürf te also ihrem Charakter nach eine Fläche auf dem Stad t rand gewesen sein. Der vorstädti-
sche Abschnitt des Weges nach Wien gehörte anfänglich nicht zur mittelalterlichen Siedlung; deren 
hiesige Grenzen wurden vom Ordenshaus und von der Kirche (17) der etwa um 1247 angesiedelten 
82
 An einigen Abschni t ten , so auf der N-Sei te , 
w u r d e aber die Mauer höher g e b a u t , wozu auch ein 
hölzerner W e h r g a n g gehörte. 
83
 Den aus ungehobel tem Knüppe lho lz gelegten 
W e g in der ganzen Länge de r Ötvös utca (Gold-
schmiedgasse) u n d in einer Tiefe von 90 — 100 cm h a t 
1971 während e iner Kanal legung .1. Gömöri beobach-
te t . Mangels F u n d e n ist sein A l t e r unbes t immbar . 
D a r u n t e r in e iner Tiefe von 110 —120 cm w a r ein 
f rühe re r , m i t Kiesel gepf las ter ter Weg. J . G Ö M Ö R T : 
A r r a b o n a 17 ( 1 9 7 5 ) 9 1 - 9 3 . 
84
 Über die römischen Weglinien siehe aus führ l i ch : 
A. RADNÓTI: Sopron és kö rnyéke régészeti emlékei 
( C S A T K A I ) 2 6 — 2 7 . Hier e rwähn t d e r Autor auch den 
kleineren Friedhof , der längs der Baifigasse ver fo lgbar 
ist und welcher sich vielleicht l ängs der gegen О aus-
laufenden S t raße gebildet hat . ( Innerha lb des S t ad t -
te r r i tor iums ist de r Überrest de r römischen S t r aße 
noch nicht b e k a n n t , nur der F r i e d h o f deutet d a r a u f . 
Der gegen W führende Weg Scarban t ia—Vindobona 
ist Vor läufer der heutigen Bécsi ú t (Wiener S t raße) . 
85
 Der W e g gegen N k a n n eigentlich als d e m rö-
mischen Berns te in-Weg entsprechend b e t r a c h t e t wer-
den. Seine innerha lb der S t ad t liegende Linie kennen 
wir noch n i c h t , wissen bloß, d a ß sie in das X S t a d t t o r 
münde te . 
8 ( 1
.1/1. 2 5 7 : 1 3 9 9 s tehen liier schon Häuser . 
87
 «. . . mo lend ium ze ( Idenburg . . . g e n a n t die 
wintmul . . .» 1459 11/5. 208. Or t sbes t immung des 
im selben J a h r ve rkauf t en Hauses: «. . . d o m u m eum 
pert ineneiis in der win tmül in suburbio im wink-
hel . . .)>, l a u t Angaben s tanden hier dama l s bere i t s 
Häuser. Die in den f rüheren zwei E in t r agungen in 
dem G r u n d b u c h genannten Hausbesi tzer und die zwei 
in der zwei ten Erwähnung bezeichneten N a c h b a r n 
sind im Steuerregis ter 1458 im zweiten Viertel der 
Vors tadt zu f inden , der Müller an der 61. Stelle. H/4 . 
6 5 . 
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den Häusern, die auf die Marktplätze der inneren Vorstadt schauten, zuerst längs der Haupts t ra -
ßenlinien (St.-Michaeligasse, Baifigasse, Silbergasse, Gabona tér —Kornplatz) Häuser gebaut 
wurden. Nachdem die Siedlung zur Stadt geworden war, verlief dieser Prozeß wohl etwas schneller, 
besonders in der Gegend des nördlichen Vorortes. Als der Häuserbau außerhalb der Stadtmauern 
von den letzten Jahren des 13. Jahrhunder t s bis 1353 sich ständig mehrte, gereichte dies auch dem 
Ausbau der Innenstadt zu Schaden. Eben deshalb wurde er zu dieser Zeit durch eine ganze Reihe 
von königlichen Erlassen verboten. Ani Anfang des 15. Jahrhunder t s waren aber die freien innen-
städtischen Grundstücke fast gänzlich behaut , so konnten weiter eigentlich nur die Vorstädte den 
Neusiedlern Platz geben.91 
In den meisten Straßen und Gassen der Vorstadt gab es aber im Laufe des 15, —10. Jah r -
hunderts noch reichlich hausfreie Grundstücke, welche von Meiereien und Gärten besetzt waren. 
Wie wir aus den Vorschlägen des bereits zitierten Protokolls92 von 1543 erfahren, war man nur 
in der inneren Vorstadt bemüht , die Meiereien aufzulösen, doch tauchte diese Absicht bloß aus Ver-
teidigungsgründen auf. Im Besitz ihrer weiten Vorstädte mangelte es der S t ad t nicht an einbau-
baren Hausplätzen.9 3 Das Ende der Grundstücke war an vielen Stellen der Vorstadt auch noch 
nicht eingebaut, wie dies auch noch auf dem Stadtbild von 1700 gut zu sehen ist. (So z. B. in der 
Gegend der Balfi- und der Fischergasse, zwischen der Silbergasse und der Langen Zeile, an der 
O-Seite der Hinteren Gasse usw.) An diesen Stellen konnte man durch Teilung der Grundstücke 
sogar ohne Öffnung einer neuen Gasse Häuser hauen. Für die wachsende Bevölkerung Ende des 16. 
und Anfang des 17. Jahrhunder t s boten die Meiereien, Gärten und Grundstückteilungen in den 
Vorstädten sogar in jener Zeit noch genug Parzellen.94 
Marktplätze 
Nachdem wir die Lage der Wege, Straßen und Gassen geklärt haben, wenden wir uns 
den mit denselben auch in ihrer Ausbildung eng zusammenhängenden Plätzen zu. In der Innen-
stadt gab es drei Plätze (diese sind auch heute in fast unveränderten Maßen vorhanden). 
Aus dem Gäßehen, das hinter dem Elökapu (Vortor) in die Stadt füh r t , öffnete sich der 
Haupt platz, genannt Főtér, unmittelbar zusammenhängend mit den zwei, sich an den bei-
den Ecken der S-Seite weiterziehenden Straßen. Den südlichen Abschluß bildet die Ende 14. 
.Jahrhunderts gehaute Franziskanerkirche. Ihre regelmäßige Ausgestaltung und der für die Kirche 
hier gewählte Platz ist Resultat einer planmäßigen städtebaulichen Konzeption, offenbar aus den 
Jahren, die unmittelbar nach der Erhebung zur Stadt folgten. Nachdem bis zum Ende des 14. 
Jahrhunderts es innerhalb der Mauer noch keine zweite Kirche gab, ha t t e der Platz auch die 
Funktion eines kirchlichen Zentrums und entwickelte sich seit Beginn des 15. Jahrhunder ts zum 
Hauptplatz, da ja von dieser Zeit an sich drei einander folgende Rathäuser immer in Häusern mit 
Ausblick auf den Platz (oder in seiner Nähe) befanden.90 An der Klostermauer standen im 15. 
91
 U n t e r der Bebauung der Grunds tücke in der 
Innens tad t vers tehen wir hier du rchaus n icht , d a ß 
innerhalb des Grunds tückes kein Pla tz m e h r f ü r win-
tere Bebauung blieb, sondern n u r so viel, daß es (mi t 
I —2 Ausnahmen) ke ine leeren Grunds tücke mehr gab . 
Innerhalb der einzelnen Grunds tücke fuh r man im 
15.— 16. J a h r h u n d e r t for t , den Pla tz immer m e h r aus-
zunutzen. Dies f ü h r t e aber n ich t zur Tei lung der 
Grundstücke, n ich t zur Möglichkeit von neuem Haus-
besitz, denn die Besitzer der Grunds tücke , die Bürger , 
sahen hier nur eine Möglichkeit einer Erwe i t e rung 
ihrer eigenen Häuser . So k o n n t e in der I n n e n s t a d t n u r 
die Zahl der Mieter wachsen. 
92
 Siehe Anm. 71. 
93
 Eine andere Frage ist, d a ß ein Teil dieser Gär ten 
nicht von Anfang an u n b e b a u t e r Grund w a r ! I m 
Laufe der s tädt i schen Bewegung von 1125 w a r eine 
der Anklagen gegen die Pa t r i z i e r , daß einige an der 
Stelle von a l ten W o h n h ä u s e r n Gärten und Wiesen 
angelegt haben : «. . . ex d o m i b u s . . . f a c i u n t . . . 
or tus et p r a t a . . .» I I / I . 106. 
94
 Es gab auch noch u n b e b a u t e n Grund: die Ge-
gend zwischen der Sandgrube (Fövényverem) und 
dem Adlerplatz (Sas tér) wird erst nach 1727 all-
mählich bebau t . CSATKAI 373. 
95
 Ausführ l ich : MAJOR 1905. 161 -164 . 
9 8
 M A J O R zeigt ibid., d a ß d i e Funkt ion als H a u p t -
platz sich erst spä te r herausgebi lde t ha t , d a ja bis 
zu den 1420er J a h r e n Sopron kein R a t h a u s h a t t e und 
die Pfar rk i rche außerha lb s t a n d . 
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Johanni ter und der Tradition gemäß von ihrem auf der Gegenseite der Straße stehenden Zollhaus 
bezeichnet. Von da nach innen hin können wir die ursprüngliche mittelalterliche Siedlung rechnen. 
Der f ü n f t e Weg nähert sich von SW her. In dieser Richtung liegt f ü r Straßen ungünstiges 
Bergland. Die nächste Siedlung in einem der Täler ist Bánfalva (Zoan), seit dem 11. Jahrhunder t 
nachweisbar, ehemals zur Burg gehöriges Land, später gehörte das Dorf zu Sopron, kaum 2,5 km 
weit, längs am Bánfalvi-Bach gelegen. Weiter, von der Stadt etwa 5 km entfernt , liegt Ágfalva 
(im Mittelalter das Dorf Dág), seit 1265 Frondorf des Burgvogtes Peter, später von 1390 an der 
S tadt . Der SW Weg hat für den Fernhandel keine Bedeutung, deshalb betrachten wir ihn im Ver-
gleich mit den anderen als zweitrangig. 
Neben dem vorstädtischen Abschnitt der Straße lag eine Siedlung, Újtelek (Neustift), die 
ihrem Namen nach zu urteilen später ents tanden ist als die übrigen. (Erste Erwähnung 1379.) 
An der O-Seite der hiesigen Straßen am Ende der Bandgrundstücke begann die Bebauung im 
letzten Dri t tel des 14. Jahrhunder ts und, durch Teilung der Grundstücke en ts tand die selbständige 
Há t só utca (Hintere Gasse).88 
Wir sagten noch nichts von der längsten Straße der Vorstädte: das ist aid' der S-Seite 
die Hosszúsor (Lange Zeile), heute Rákóczi utca—Domonkos utca. Eigentlich war das eine Straße 
von untergeordneter Bedeutung, sie zog sich außerhalb des Hauptverkehrs dahin und gewann 
offenbar nur infolge der steigenden Nutzung der S gelegenen Gärten und .Meiereien eine Rolle. 
Nach dem Stadtbi ld von 1700 war sie zu dieser Zeit noch nicht in so geschlossener Reihe bebaut 
wie andere Gassen. 
Vom Gesichtspunkt der Vorstädte sind die Wege die Primären, die Siedlung, der Bau der 
Häuser folgt ihnen, richtet sich nach ihnen. Also entwickeln sich die wichtigsten Straßen der Vor-
s t ad t aus den Wegen, und nicht planmäßiger S tad tbau oder Stadterweiterung zeichnet ihnen ihren 
Lauf vor. Dementsprechend finden wir in den Vorstädten keine einzige regelmäßig geführte 
wichtige Straße und auch die Länge der Grundstücke wechselt. (So kamen in einzelnen Fällen 
ungewöhnlich große Grundstücke zustande, was ihre Eigentümer von vorn herein locken mochte, 
Gär ten oder Meiereien anzulegen — wodurch sie Initiatoren eines Prozesses wurden, der die Ent -
wicklung der S tadt hinderte. 
Bezeichnend ist auch, daß diese Wege, dem zentralen Kern zustrebend, sich ihm, bzw. 
den vor ihm liegenden Marktplätzen nähern, den inneren Kern aber nicht mehr durchqueren. Hier 
zeigt sich die Abgeschlossenheit, Isoliertheit der Gespanschaftsburg, im Gegensatz zur Strukturlösung 
der ehemaligen römischen Stadt, welche sogar nach dem Ausbau der S tad tmauer den NS durch-
ziehenden Weg bewahrte. Die Straßen und Gassen der Innenstadt schalten sich trotz ihrer geregel-
ten Linien89 nicht in den Betrieb der Landstraßen ein. Auch dies weist darauf hin, daß hier eine 
S t ad t vor uns steht , welche eigentlich aus der Weiterentwicklung einer Burg -f- Stadt , richtiger 
einer Burg -(- suburbium entstanden ist, aus Gesichtspunkten der Verteidigung des inneren Kernes 
seine Fläche von Wegen und Marktplatz abschloß und diese Isolation auch dann noch bewahrte, 
als im Laufe der Umwandlung zur Stadt die Castrum-Funktion sich schon längst gewandelt hat . 
Darüber , wie sich aus Wegen Vorstadts traßen gebildet haben, verfügen wir über keine 
verläßlichen Angaben.9" Zu Beginn des 15. Jahrhunder ts , als sie bereits mit Namen in den Stadt-
verzeichnissen auftreten, ist ihr Bau laut Steuerregister recht fortgeschritten, sie werden von 
zahlreichen steuerzahlenden Besitzern und Mietern bewohnt. Es ist wahrscheinlich, daß außer 
8 8
 J . M A J O R 1 9 6 5 . 1 5 9 . 
89
 Die regelmäßige Linie der S t raßen der Innen-
s t a d t sind m i t Beach tung der Gegebenheiten der ro-
mischen S t a d t m a u e r und der Befest igung der Ge-
s p a n b u r g zus tandegekommen. Die Symmet r i e wird 
n u r durch die v o m Hinteren Tor e in führende S t raße 
un te rbrochen , der l ' latz dieses Tores ist dagegen durch 
die aus dem S W he r füh rende Lands t raße begründe t . 
90
 An die Geschichte der Bebauung kann m a n von 
zwei Seiten he r herangehen: einersei ts von Seiten einer 
weiteren Erwei te rung der Haus- und Famil ienge-
schichtsforschung (hierauf weist M O L L A Y SSz 1 4 
( 1 9 6 0 ) 3 3 1 ) , andererse i ts kann die Lage vor 1 3 7 9 aber 
durch die Erwe i t e rung der archäologischen Beobach-
tungen und der p lanmäßigen Ausgrabungen geklär t 
werden. 
9 Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 31, 1979 
1 3 0 I . HOLL 
Jahrhunder t Verkaufsbuden: neben der Türe die eines Kürschnermeisters, eine zweite Bude an 
der Ecke des Klosters.87 Laut einem Register aus den Jah ren 1451 — 1475 gab es hier insgesamt 
vier Verkaufsbuden, welche der Stadt Steuer zahlten.98 Ihre Besitzer oder Mieter (eine gehörte der 
Stadt) erhielten auf diese Weise die Möglichkeit, mit Benützung von öffentlichem Boden einen kleinen 
Laden aufzumachen, wenn ihr Haus oder ihre Wohnung dazu nicht geeignet war. Der öffentliche 
Brunnen vor den Häusern auf der N-Seite wurde erst 1524 fertig. Vielleicht können wir als bezeich-
nend erachten, daß der Brunnen nicht in die Mitte des Platzes, sondern unmittelbar vor das Haus 
des Bürgermeisters aufgestellt wurde!99 
Weniger bedeutend, eher ergänzend mochte die Rolle des vom Hauptverkehr eher abseits 
liegenden Háromház tér (Dreihäuserplatz, auchSzöglet, «Winkel», genannt) sein, welchersich im NO-
Winkel, noch vordem Anfang der Szt. György utca (St.-Georg-Straße), befindet . In seiner Ents tehung 
mochte die Lage des Häuserblocks auf der N-Seite mitspielen, welche vielleicht noch von der 
Anordnung des Wohnortes des gespanlichen Burgvogtes herrührt . 1 0 0 Tn 1532 war hier noch der 
Markt der fremden Fleischer.101 
Im SW der Stadt war der Sópiac («Salzmarkt», 1428; heute Orsolya tér—Ursulaplatz), 
der wirkliche Marktplatz der von Mauer umgebenen Stadt . Seine Ausbildung läßt sich aus dem 
freien Salzhandel der Heiligenstädter Zisterzienser-Abtei erklären, wozu sie bereits 1233 königliche 
Erlaubnis erhalten hat.102 Die Entwicklung des Salzmarktes brachte es mit sich, daß auch die 
Fleischer ihre Läden hier aufstellten und auch der Fischmarkt hier war. An der Stelle der Fleischer-
läden entstanden jene Arkaden, mit deren Weiterentwicklung das auf der N-Seite des Platzes 
stehende Arkadengebäude ents tanden ist.103 Solche Steinarkaden wurden gebaut , um eine gedeckte 
Auslage der Waren zu ermöglichen, aber die Arkadenfläche gehörte ursprünglich für gewöhnlich 
nicht zum Haus, sondern zum Platz.104 Indem man die zeitweiligen (hölzernen) Verkaufsbuden 
ortsfest machte, aus Stein baute, kam auf längerer Front eine Arkaden-Säulen-Konstruktion 
zustande, welche dann in einzelnen Städten zu Marktplätzen mit Arkaden führte.1 0 5 
Der eben hier abgehaltene Halpiac («Vischmarkh» 1496) wurde Ende 15. Jh.—erste Häl f te 
16. Jahrhunder t vor das Hintere Tor verdrängt , wahrscheinlich darum, weil in dieser Zeit das 
genannte Tor häufig geschlossen war,106 und so der Verkehr hier geringer wurde. In 1454 wird eines 
der Bürgerhäuser auf der SW-Seite des Platzes als Zechhaus der Fleischer bezeichnet. 
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 1 4 2 4: I I /1 . 30; 1458: «. . . ein k r a m pey der klas-
t e r twr . . . » Kürschne r E r h a r t h a t t e ein H a u s von 1/2 
Größe. I I /4 . 58. 
98
 11/6. 1 75. 
99
 «. . . zw dem p r u n gmainer s t a t t auff d e m Pla tz 
vor her r I b a n Michael hauss, dyezey t burgermays-
ter . . .» I I /5 . 437. — Der Brunnen k a m vor einigen 
J a h r e n vor d e m Haus Beloiannisplatz 6 z u m Vor-
schein; die Tatsache, daß der B r u n n e n an ungewöhn-
licher Stelle vor d e m H a u s s tand , zeigt den E i n f l u ß 
des reichen Kaufher ren-Pa t r i z ie r s , der auch seine 
amtl iche Befugnis n i ch t selten mißb rauch t e . Übe r 
seine Biographie siehe M O L L A Y S S Z 18 ( 1 9 6 4 ) 1 1 2 . 
'»»Mollay, SSz 15 ( 1 9 6 1 ) 1 1 4 - 1 3 0 . M A J O R 1 9 6 5 . 
168. Die bis heu te erhal tene Bezeichnung H á r o m h á z 
tér (Dreihäuserplatz) k a m von den dre i kleinen Häu-
sern, die f r ü h e r e inmal auf der D-Seite des P la tzes 
ges tanden haben ; H E I M L E R : 1 9 3 6 . Diese k a n n m a n 
berei ts 1 3 7 9 nachweisen: M O L L A Y S S Z 1 8 ( 1 9 6 4 ) 4 . 
101
 1532: «. . . die geuf le ischagkehr . . . neben dem 
r a t h a u ß fail haben sullen . . .» die s täd t i schen Fleisch-
hauer aber d u r f t e n n u r in ihren eigenen Läden Fleisch 
ve rkaufen . 11/2. 2 2 6 - 2 2 7 . 
1 0 2
 M O L L A Y ( C S A T K A I 4 9 ) h ä l t f ü r möglich, daß 
das H a u s der Abte i identisch ist m i t dem H a u s des 
Bischofs von Zagreb, welches in der Nähe s t a n d : SSz 
1 4 ( 1 9 6 0 ) 3 3 2 — 3 3 3 . — L . V E S Z E L K A : Sopron régi né-
metsége . . . (Das alte D e u t s c h t u m von Sopron . . . -
Sopron, 1934) 21. M A J O R ( 1965) setzt a u ß e r d e m auch 
den königl ichen Salzhandel an diese Stelle. 
1 0 3
 C S A T K A I 2 2 2 . 
104
 So w a r /.. B. auf d e m Pla tz in Lőcse die r ingsum 
vor die Fassaden der Häuse r gebaute Arkadenre ihe , 
welche die f r e m d e n K a u f l e u t e benützten. Ers t spä te r 
wurde über dieselbe ein weiteres Stockwerk gezogen. 
K . DEMKO: Lőcse tör ténete (Die Geschichte von Lőcse. 
— Lőcse, 1897)182. — J e ein Haus m i t Säulenreihe 
gab es in Kolozsvár auch in der N und О Häuse r re ihe 
des zent ra len Großmarktes . P . A. SZABÓ: Kolozsvár 
települése а X I X . sz. végéig (Die Besiedlung von Ko-
lozsvár bis z u m Ende des X I X . J a h r h u n d e r t s . — 
Kolozsvár, 1946)75. — Leider sind auf den anderen 
drei Seiten des Platzes in Sopron die Res te der mi t te l -
al ter l ichen Häuse r bere i ts verschwunden, so ist es 
n ich t möglich, ihre B a u f o r m zu un te rsuchen . Ein 
später ausgebi ldeter Vorsp rung der Fassade l äß t sieh 
aber auch au f der W-Sei te des Platzes vorstel len. Ge-
gen N w a r der l'Iatz ursprüngl ich b e s t i m m t u m 8 m 
größer. 
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 A. E . BRINCKMANN: S t a d t b a u k u n s t . (Berlin 
1920) 12. D e r Autor s tel l t eine so ausger ichte te E n t -
wicklung i m Zusammenhang mit den französischen 
S täd ten fes t . 
ioe 149({ sowie 1541 ist un ter den Wünschen 
Acta Archaeologica Academiae Scientiurum Hungaricae 31, 1'J7'J 
SOPRON IM M I T T E L A L T E R 131 
Außer den genannten drei Plätzen lassen sich Marktfunktionen auch hinter dem Franzis-
kanerkloster erweisen. In 1538 erwähnt das Protokoll der Stadtversammlung den Markt der 
f remden Fleischer (aus der Umgegend) in der Mészáros utca (Fleischhackergasse, heute Templom utca 
= Kirchengasse), am Brunnen der Klosterbrüder.1 0 7 Wegen letzterer Bezeichnung denken wir an 
diese Gegend: entweder neben dem Kloster oder hinter ihm, dor t , wo die Gasse sich gabelt und 
die Erweiterung einen kleinen Pla tz bildet. Man kann sicli auch vorstellen, daß dieser als Fort-
setzung einer alten Tradition geblieben ist, nach Erbauung des Klosters war nämlich die sich von 
ihm gegen S ziehende Fläche nicht immer bebaut,1 0 8 früher lag hier eine bedeutende freie Fläche. 
Es ist also möglich, daß hier 1277 ein einheitlicher, etwa 5 0 x 1 5 0 m großer Platz abgestochen 
wurde, darauf aber nicht, wie es sonst im mittelalterlichen S tad tbau üblich war, eine Kirche oder 
ein Rathaus erbaut wurde, sondern man seine Mitte1 0 9 den Franziskanerbrüdern gab. 
Was konnte die Ursache des ungewöhnlichen Verfahrens sein, in dessen Verlauf die ersten 
Schrit te zur im 13. Jahrhunder t bereits überall üblichen baulich-zweckmäßigen Lösung des in 
seinem Ausmaß großen und regelmäßigen H auptplatzes zwar getan wurden, im weiteren aber fast 
gleichzeitig auf eine planmäßige Fortsetzung verzichtet wurde? Die Erklärung kann sich aus der histo-
rischen Entwicklung der gesamten Stadtf läche ergeben und vielleicht auch aus dem Umstand, daß 
nach 1277 mehr als ein halbes Jahrhunder t lang das Einkommen der Stadt sowie auch die es ergänzen-
den Schenkungen des Königs fü r den Ausbau der Stadtmauer beansprucht waren. Unter solchen 
Umständen war es nicht möglich, der in der N Vorstadt s tehenden — und sicherlich auch schon 
früher existierenden — St.-Michaelis-Pfarrkirche eine Konkurrenz zu schaffen.110 Für beide Seiten 
mußte es eine befriedigende Lösung sein, an ihrer Stelle hier ein Kloster zu stiften. Das nahm zwar 
einen bedeutend größeren Teil der gegebenen Fläche in Anspruch, aber für den Marktplatz war 
die Lage auch so gut. Auf letztere Frage können wir durch eine Übersicht der Marktplätze der 
Vorstädte Antwort finden. 
Schon bei der Frage zu Burg und Burggrund haben wir hervorgehoben, daß der schmale 
Streifen zwischen der Burg und dem Bach Ikva: die Schmiedgasse, eine solche Siedlung aus dem 
11. —12. Jahrhunder t war, welche die Burg organisch ergänzte. Bei der Behandlung der Straßen 
konnten wir sehen, daß mit Ausnahme von einer (Balfi), die Fortsetzung einer jeden sich dem 
äußeren Rand der Burg, vor allem ihrem nördlichen Bogen näher t . Es kann also kein Zufall sein, 
daß wir die größten Marktplätze, die wir mit Hilfe der bis heute erhaltenen Bebauungslinien 
rekonstruieren können, eben hier finden. Ihrer Form nach sind das eigentlich keine richtigen 
Plätze, sondern konnten sich aus sich platzartig erweiternden Straßen entwickeln111 und gehören 
so in den Begriffskreis des Straßenmarktes (Street market). 
Auf der W-Seite liegt der Gabona tér (1400: Kornmarkt , 1589: Rozspiac — Roggenmarkt , 
1695 bereits «auf dem alten Kornmarkt», auch heute Ogabonatér112 — derselbe ungarisch). 
der S tad t Versammlung angeführ t , der Fischmarkt 
möge auf dem alten Pla tz verbleiben: «Das Hinder tör 
a u f t h u n vnd den vischmarkh hynden halde.» 1Г/2. 
183, 281. 
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 1 5 3 8: «. . . so soll der-selb geumarckh t hinfuren 
in der Vleischackhergassen bei dem munchprunnen 
gehall ten . . .» (IÍ/2. 258). — Es ist möglich, daß hier 
nicht ein auf öffentl ichem Platz s tehender Brunnen 
e rwähn t wird (bisher haben wir von solchem hier 
n ichts gewußt), sondern der im Klostergar ten, in 
diesem Fall war der Markt auf der Straße, neben dem 
Kloster . 
1 0 8
 M O L L A Y ( C S A T K A I 55) meint , daß diese Häuser 
erst in den 1450er J a h r e n erbaut wurden . 
109
 Die X bzw. S Abgrenzung zieht sich im großen 
und ganzen in gleicher En t fe rnung , 42 bzw. 45 m 
von den auf diese Art angenommenen beiden E n d e n 
des großen Platzes hin. 
110
 Dazu wären auch die Gaben der Gläubigen 
notwendig gewesen, ein Teil von ihnen un t e r s tü t z t e 
jedoch eben die St.-Michaelis-Kirche, ein anderer Teil 
bet rachte te die nahegelegene Kirche Unserer Frau a m 
Graben als ihre eigene. 
111
 Eine gründlichere Kenntn i s dieser En twick lung 
können wir von den heute geführ ten Beobachtungen bei 
den Ausgrabungen sowie von der baulichen Erfor-
schung der noch stehenden Häuser erwarten. Die 
kann auch entscheiden, wieweit sich die Innenl inie 
der Grundstückgrenzen im Verlauf des Mit telal ters 
geänder t hat . 
1 1 2
 C S A T K A I 320. Ers t seit dem Ende des IS. J h . 
wurde die den ursprünglich großen Platz tei lende 
Häuserreihe gebaut , der an seinem S-Ende befindliche 
Teich existierte noch in den 1840er Jahren . 
9* Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Haagaricae 31, 107!) 
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Bei seiner Ausgestaltung spielte der am S-Ende aus dem Fischteich gegen N fließende Bach, 
der auf dem Stadtbild von 1700 dargestellt ist, eine Rolle. Aufseiner W-Seite, hauptsächlich gegen 
N, im Laufe der Bebauung in Újtelek ents tanden Häuser. Da man das Stadtzentrum und die 
Hauptverkehrstraßen schwer erreichen konnte (Hindernis bildete der Bach sowie das die Schmied-
gasse gegen N abschließende Häuserviertel), meinen wir, daß der Markt hier erst später, mit der 
Entwicklung der hiesigen Vorstadt sich herausbildete. 
Auf der N-Seite Kovácsszer (1400: Schmiedgasse, unter diesem Namen bis Mitte des 19. 
Jahrhunder ts bekannt) und der sich auf der O-Seite dahinziehende Fapiac (1413: Holzmarkt113) 
bilden ungetrennt einander fortsetzend den langen Platz. Seine beiden Enden, bzw. die Mitte werden 
von den drei Toren der inneren Vorstadt angedeutet , gleichzeitig beweisend, daß an diesem Platz 
der mittelalterlichen Stadt der größte Verkehr war. Die sogenannte «innere Vorstadt» umgab diese 
Marktplätze! An der Stelle, wo die beiden Plä tze aufeinander trafen, wurde die Kirche der várárok-
menti Boldogasszony (»Unser frawn auf dem grabn») gebaut, welche auf diese Weise in den Kreu-
zungspunkt der wichtigsten Verkehrsstraßen kam. Schon früher wurde darauf hingewiesen, daß 
der hiesige Marktplatz schon 1277, zur Zeit der Schenkung des Marktrecht-Privilegs, Traditionen 
hatte,114 d. h. daß der spätmittelalterliche Markt die Fortsetzung des mit der Burgkirche zusammen-
hängenden Marktes war. Danach kann man schon als natürl ich betrachten, daß der 1344 erbetene 
lütägige Markt und auch derl371 erhaltene 28tägigeMarkt hier,an dieser Stelle abgehalten wurde,115 
obwohl der König befohlen hat te , ihn innerhalb der Mauern abzuhalten. Der bedeutende Umschlag 
und der wirtschaftliche Nutzen der Märkte zeigten sich auch darin, daß die Umgebung dieser 
Marktplätze im Verlauf des 14. Jahrhunder t s weiter ausgebaut wurde, ihr Grundcharakter wurde 
jedoch ausschließlich von den früheren Anfängen bestimmt. Wenn diese Marktplätze erst nach der 
Ausgestaltung zur Stadt entstanden wären, hät ten sie nicht die ältere Form des Straßenmarktes 
angenommen, sondern es wären die bereits im 13. Jahrhunder t allgemein üblichen breiten Markt-
plätze regelmäßiger Form abgesteckt worden:116 dazu war ja im N und erst recht im () genügend 
Platz vorhanden und am letzten Teil zogen sich sogar noch in den 1930er J a h r e n hinter der einzigen 
Häuserreihe Gärten hin. 
In der südlichen Fortsetzung des Holzmarktes befand sich der Allatvásártér (Viehmarkt, 
1389 «viechmarcht»), welcher laut Steuerregistern dem Hinteren Tor gegenüber begann und sich 
vom gegen О wendenden Bach nacli N, dann am Bach entlang gegen S von der Mündung der 
Ezüst (Torna) Gasse bis zu den Fischteichen hinstreckte.117 Es ist auch vorstellbar, daß die auf 
unserer Kar te dargestellte Bebauungslinie aus dem 19. Jahrhunder t im Falle des hier liegenden drei-
eckigen Grundstückblocks nicht in seiner Gesamtheit mit den mittelalterlichen Grenzen identisch 
war, und so der Markt einen größeren Platz als hier dargestellt einnehmen mochte. (Die Darstellung 
auf dem Stadtbild 1700 zeigt auch ein größeres öffentliches Territorium.) Wegen ihres Charakters 
suchte man, derartige Großmärkte in den äußeren Teil der mittelalterlichen Städte zu verbannen, 
und so wird es verständlich, daß wir ihn auch in Sopron im 15. Jahrhunder t in der «äußeren Vor-
stadt» finden; wahrscheinlich wurde er allmählich immer südlicher verdrängt . Die Lage des Marktes 
113
 1413: Die Gat t in des Nikolaus , lading v e r f ü g t 
im Tes t amen t über ihren hier gelegenen Obs tga r t en : 
«. . . a m Holczmark t gelegen.» I I / l . Iii. Der h ie r er-
wähn te Nachbar ist im Steuerregister vom J a h r 1424 
im 4. Viertel (welches a m Ikva-Baeh begann) a n 7. 
Stelle eingetragen. II/2V 331. 
114
 B. SURÁNYI: Az Árpád-kor i Sopron topográf iá -
jának kérdéséhez (Zur Frage der Topographie von 
Sopron zur Zeit der Arpaden) . Tör ténelmi Szemle 1961. 
223. Der Freibrief beschränk te nämlich b e t o n t 
den Befugniskreis des Gespans. Im Gegensatz h i e rzu 
verbindet M O L L A Y ( C S A T K A I 50) diesen dienstägl ichen 
Wochenmark t m i t d e m H a u p t p l a t z im Stadt inneren. 
1 1 5
 M O L L A Y S S Z 14 (1960) 335. Hier zeigt er, daß 
im Zusammenhang mi t diesen Märkten der in den 
D o k u m e n t e n a u f t a u c h e n d e ortsbezeichnende Aus-
druck: «in medio dic te c ivi ta t is celebrandas» dem 
späteren «die innder vors ta t» entspr icht , die Bürger 
ersuchen da rum, hierher die Märkte zu verlegen. Texte 
der Dokumen te : 1/182, 101, 159. 
" " V o n den Städten U n g a r n sind dazu Beispiele: 
Zólyom (Altsohl - 1243), Körmend (1244), Győr 
(1271). 
" ' N a c h der Ansicht von M O L L A Y ( C S A T K A I 56) 
zog sie sich nördlicher, zwischen der Ezüs t utca und 
Fap iac (Silbergasse und Holzmarkt ) — d. h. voll und 
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dür f t e auch noch davon beeinflußt worden sein, daß der Viehhandel aus dem Inneren des Landes 
— aus () u. SO — nach Österreich gerichtet war und daß vielleicht auf diesem Weg aus SO das Vieh 
in die Stadt getrieben wurde. 
Nur ein einziges Mal erwähnen die schriftlichen Quellen den Magyar piac (1524: Vnger-
markt) , wo auch ein öffentlicher Brunnen stand.118 Seinem Namen nach läßt er sich vielleicht in 
Richtung Magyar kapu (Ungar Tor, 9) weisen, jedenfalls in die SO-Gegend der Vorstadt , doch kann 
sein genauer Platz nicht best immt werden. 
Tore 
Mit dem Platz und der Bolle der Tore haben wir uns bereits bei der Behandlung der Ver-
teidigung der Vorstädte beschäftigt. Hier geben wir nur ihr kurzes Register. Die erste Nummer ist 
ihre auf der S tad tkar te befindliche Numerierung, dann folgt nach ihrem ungarischen Namen das 
J a h r der ersten Erwähnung und Quellenangabe. 
1. Elökapu; 1409: in vordem türm (II/6. 30), 1413: vorderen s ta t tor ( I I / l . 16). Sein 
Torwächter wird bereits 1400 erwähnt (II/2. 294). Das innere Tor und sein Turm wurde zwischen 
Ende 13. Jh . und 1340 erbaut . Vom zweiten Viertel des 15. Jh . übernimmt das im Bau befindliche 
zweite Tor und das vor ihm liegende Verteidigungsystem seinen Namen: 1432: Vorderntör (II/3. 
9);119 1441: tör vor dem stat tor ; vordem neuen tor (11/3. 327, 330). 
2. Hátsókapu; 1394: Hinterntör (IT/1. 9); sein Turm 1410: hinternturen (II/2. 301), 
das zweite Tor und der dazugehörige Turm der Innenstadt wurden zwischen Ende 13. Jh . und 1340 
erbaut.1 2 0 
3. Kőkapu; 1506: stainthor (TT/1. 300), 1851 Stadtkar te : Stain Thor, bezeichnet so schon 
den daneben liegenden Häuserblock. 
4. Ispotályhíd kapuja ; 1404: spitolpruk (II/2. 298); 1432: tör beim spital (II/3. 7); 1440: 
spitaltor . . . iu der Smidgassen (II/3. 179); 1453: slos zu dem tor bey der spitalpruk (II/3. 399). 
5. Csapóhíd; 1427: die ausser prükgeu peim Hinderentör (?) (IT/2. 397); 1483: pev der 
newn slachpruckh (TI/1. 207). 
3 . - 5 . 1532: die I I I thörr (II/2. 229). 
0. Szélmalom kapu; 1523: Wintmyll-tor (II/5. 337), 1700: Windtmühlthor. Nur sein 
neuester Name ist Bécsi kapu — Wiener Tor! 
7. Szt. Mihály kapu; das tor bey Sand Michel (II/5. 164), 1700: Michaelis thor . 
8a. Halászkapu; 1432: Fischertör (11/35) 1498: vor dem Vischerturlein (11/5. 84) 1700: 
ganz noch in der inneren Vors tad t h in . I )ie Angaben der 
Steuerregister weisen auf die oben dargelegte Lage: 
Or t sbes t immung eines 1428 v e r k a u f t e n Meierhofes: 
«am Viechmarkt vor der s t a t . . .» ( I I / l . 162), der 
K ä u f e r aber ist Ulrich Herb , der im Steuerregister 
1424 im 4. Viertel an der 20. Stelle s t eh t (II/2. 222); 
dies d ü r f t e etwa d e m Hin te ren Tor gegenüber , e twas 
.4 vom zwischen den Häusern f l ießenden Bach 
gewesen sein. 1457 ve rmach te die Wi twe von Imre 
Lederer zwecks S t i f tung eines Al tars fü r die Három-
kirá lyok (Dreikönige) ihr E c k h a u s d e m Hin te ren Tor 
gegenüber (1/4. 153—155 und HÁZI Egyház tö r t éne t , 
107) «. . . a m Viechmark t vor der s t a t Odennburg 
gegen dem hindern tor über . . .». Der Besitzer und 
Bewohner dieses Hauses wird im Steuerregis ter von 
1454 im 4. Viertel an der 22. Stelle genann t , u n d das 
be t r e f fende Eckhaus s tand wahrscheinl ich auf der 
Ecke der Silbergasse (11/4. 11). 1422 u n d 1424 s teht 
die Meierei Zaundur r und ihr Nachbar Pongrác mi t 
der Or t sbes t immung «an dem Vichmarkch t gelegen» 
( I I / l . 23, II/2. 334); dieselben k o m m e n im zi t ier ten 
Steuerregister im 4. Viertel un ter 77. — 78. an die Re ihe , 
also e twa u m 55 Hausbes i tzer wei ter zurück als d ie 
Vorigen. Dies k a n n n u r bedeuten, d a ß nach der Auf-
zäh lung der Steuerzahler a m A n f a n g des Álla tvásár-
tér (Viehmarktp la tz ) das Steuerregister sicli in der 
SO-Vorstadt fo r t se tz te (so auch in der Potschigasse), 
d a n n sich gegen W umwendend zum S-Abschni t t des 
Viehmark tes ge langte und m a n d a n n gegen W wei-
terschr i t t , Dementsprechend lag die Lövér utca (1427: 
«an der Lebergassen» I I / l . 37), deren genaue Stelle 
wir n ich t kennen, ebenfalls in der SO-Vorstadt , viel-
leicht wurde ein Teil der Potschigasse so genann t oder 
der Anfang der Langen Zeile. 
"» II/5. 438. 
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 H O L L 1 9 7 4 . 1 8 2 - 1 8 9 . M . S T O R N O S S z ( 1 9 5 7 ) 
1 0 3 - 1 0 9 , CSATKAI 1956. 1 9 2 - 2 0 2 . 
1 2 0
 HOLL 1967. 1 6 2 - 1 6 5 . CSATKAI 1956. 2 0 5 - 2 0 6 . 
9* Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Haagaricae 31, 107!) 
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wird hier kein Tor dargestellt. 1851: ist es mit einer Mauer verschlossen. Es war ein kleines Tor, 
das nur im Ortsverkehr eine Rolle spielte. 
8. Balfi kapu; 1537: Schreper-thor (Г1/2. 249), 1700: Sehlipertlior. 
!)a. Szt. Lénárd kapu; 1475: Sannd Lienharts tor (1/5. 332). 
Die Ortshistoriographie identifizierte es bisher121 mit dem Pécsi kapu, es ist aber wahr-
scheinlicher, daß diesen Namen das von ihm N liegende kleinere Tor (am Ende der Kis Pécsi utca -
Kleine Potscher Gasse) erhalten hat . Die Kirche nämlich, welcher Gasse und Tor ihren Namen ver-
danken, s tand wohl außerhalb der S tadt eher in dieser Richtung. 1851 wurde hier ein Stein des 
Lénárdkereszt (Leonhardskreuz) aus dem 15. Jh . neben der in der Nähe befindliehen Stadtmauer 
aufgefunden.122 Das Toi- wird 1700 ohne Namen dargestellt, ist auf der Stadtkar te 1851 mit einer 
Mauer abgeschlossen. 
9. Magyar kapu ; 1492: Ungerthor ( I I / l . 234), 1535: ante por tám Wngaricam (11/2. 101), 
1537: Potschator (II/2. 249); 1700: Potschethor, 1851: Grosses Potschi Thor. 
10. Ú j teleki kapu; 1524: Neust i f t thor (IT/5. 418), 1700: Neüst i f t thor . 
Kirchen, Kapellen 
Die Geschichte der in der Stadt und in ihrer unmittelbaren Umgehung befindlichen Kir-
chen hat aufgrund der Quellen die Kirchengeschichte von Házi, die Denkmäler selbst und ihre 
Baugeschichte die Denkmaltopographie in ihrem entsprechenden Band ausführlich verarbeitet. 
Hier geben wir nur ihre Aufzählung mit einigen neuen Angaben ergänzt. 
11. Kirche Unserer Frau auf dem Graben. Ihre Gründung betreffende Angaben gibt es 
nicht, ihre erste Erwähnung finden wir 1278. Obwohl sie nicht den Rang einer selbständigen 
Pfarre besaß, wurden ihre Geistlichen Pfar re r genannt und auch ihr in der Nähe, am Holzmarkt 
stehendes Haus war unter dem Namen Pfarrhof (pharhoff) bekannt. Trotz des Mangels unmittel-
barer Angaben ist es sicher, daß dies ursprünglich die Burgkirche der Gespanschaft war. Auf ihre 
Bedeutung weist auch hin, daß sie außer dem Haupta l tar noch sieben Nebenaltäre hat te und im 
Laufe ihres Abbaus zwischen 1532 und 1540 ihr Turm und ihre Säulen erwähnt werden.123 
12. Franziskanerkloster und Frauenkirche. Dem gleichlautenden Zeugnis des Kirchen-
stils und der franziskanischen Chronik entsprechend wurde sie 1280 erbaut, ihr Turm auf der 
N-Seite wurde im ersten Viertel des folgenden Jahrhunder ts fertig.124 Rei ihrem Bau spielten die 
beim Ausbau der S tadt einflußreichen Adelsfamilien führende Rolle und gleichzeitig auch Bürger, 
besonders Heinrich Gaissel, dessen Familienwappen über dem Tor, sein Turnierwappen aber in 
der Kirche untergebracht war.125 Unter ihren Baumeistern gaben Baumeister mit französischer 
Geschmacksrichtung, die sonst auch in Buda und Gyulafehérvár arbeiteten, den Ton an. 
13. Szt. György templom (St.-Georgs-Kirche). Sie steht zwischen der von ihr benannten 
Gasse und der Stadtmauer , auf dem Grundstück, welches Johannes Schmuekenpfennig und 
seine Schwester zu diesem Zweck geschenkt haben. 1398 steht die Kirche bereits, doch wird im 
folgenden Jahrhunder t an ihr noch weitergebaut. Ursprünglich mit einem Schiff und schmalem 
Grundriß, da dies vom schmalen städtischen Baugrund bestimmt wurde. (Ihre heutigen barocken 
1 2 1
 H Á Z I E g y h á z t ö r t é n e t , 2 3 2 u n d 1 / 5 . 3 3 2 . 
1 2 2
 C S A T K A I T 9 5 6 . 3 5 2 . 
123
 HÁZI Egyház tö r t éne t , 196 — 214. Die Ausgra-
bungen widerlegten die Meinung (HÁZI V I I . und die 
neue Li teratur) , daß sich die Kii che «ursprünglich inner-
halb der Burgbefest igungen befand.» 
124
 J . CsEMEor: A b u d a v á r i Fő templom középkori 
építés tö r téne te (Die Baugeschichte der H a u p t k i r c h e 
von Ofen im Mittelal ter .) Budapes t 1 9 5 5 . 8 8 . OSAT-
KAI 1 9 5 6 . 2 6 4 - 2 6 5 . A u s d e r T a t s a c h e , d a ß d a s T e -
s t a m e n t aus dem J a h r e 1278 auch von zwei Franzis-
kane rb rüde rn als Zeugen unte rze ichne t ist, da rau f 
zu schließen, daß zu dieser Zeit bere i t s ihr Klos ter 
au fgebau t war, ist über t r ieben . Lau t Analogien waren 
anfängl ich , während des Baus ihres Klosters, die 
Brüder in l ' r iva thäusern un te rgebrach t . 
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 J . H Á Z I S S z 1 5 ( 1 9 6 1 ) 3 0 8 - 3 1 6 ; M A J O R 1 9 6 5 . 
I 61, ve r t r i t t die Ansicht , daß die zum Bau notwendige 
Fläche ebenfalls von den in der U m g e b u n g Grund-
s tücke besi tzenden Fami l ien , so auch von der Familie 
Gaissel, gespendet wurde . 
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Nebenschiffe erstrecken sich über die zwei ursprünglich seitlich freigelassenen Durchgänge.)126 
Seit ihrer jüngster Restaurierung sind auf ihrer N-Fassade wieder die zwei Tore zu sehen, über 
ihnen zwei Reliefe mit Darstellungen der St.-Georgs- und St.-Margareten-Legende.127 
14a. I . Synagoge. 
Im Verlauf der Denkmaluntersuchungen hat sich herausgestellt, daß das im Hof des 
Hauses Új utca (Neue Gasse) 22 alleinstehende Haus mit einer Innenfläche von 8 ,7x6 ,6 m die 
erste Synagoge war. Auf der N-Fassade ist ein großes, gotisch profiliertes Tor, darüber e inTympanon 
mit Blindmaßwerk, zwischen ihren Fensteröffnungen befinden sich zwei mit schräger Fu t te rung 
und Halbkreisbogen. All diese formale Lösungen weisen d a r a u f h i n , daß das Gebäude kaum später 
als aus dem dr i t ten Viertel des 13. Jahrhunder t s datiert werden kann. Eine ähnliche Zeitbestim-
mung ergaben auch Ausgrabungen, im Verlauf derer auch ein 4 m tiefer Brunnen mit hinabführen-
der Holzleiter gefunden wurde: diese gehörten zum Bad.128 
14h. I I . Synagoge. 
Wie auch im Fall der ersten, hat auch von diesem Gebäude die Denkmalrestauration ihre 
Funkt ion und ursprüngliche Form festgestellt. Die Innenfläche bet rägt 9 , 5 x 6 , 2 m, der Eingang 
liegt gegen N. Außer der O-Seite sind in allen anderen Mauern je zwei schmale Fenster mit Spitz-
bogen und Maßwerk, welche von zwei jochigem Kreuzrippengewölbe überdeckt sind. Aufgrund des 
Bogensystems wird die Erbauung der Synagoge auf das 14. Jahrhunder t bestimmt.129 Ihre Grundriß-
s t ruktur zeigt hochgradige Übereinstimmung mit der Synagoge der südbayerischen Stadt Milten-
berg und kann vielleicht auch als Beweis für die Verbindungen der Besteller dienen.130 Auf dem 
nördlich benachbarten Grundstück ist das in den Quellen erwähnte Krankenhaus zu suchen. 
15. Die St.-Michaelis-Pfarrkirche. 
Angahe über ihre Gründung besitzen wir nicht, ihre erste Erwähnung ist 1278. Mit 
dem Bau der heute stehenden Kirche wurde bereits in der zweiten Hälf te des 13. Jahrhunder t 
begonnen (Nebenschiffe, Turm), der überwiegende Teil (Überwölbung des Haupt- und Kreuz-
schiffes, die Fenster , der obere Teil des Turmes) wurde in der zweiten Hälf te des 14. Jahrhunder ts 
fertig, doch wurde auch noch Ende des 15. Jh . weitergebaut (die mehrstöckige Sakristei). Außer den 
heimatlichen (Buda) Verbindungen übten in erster Linie die Bauwerkstät ten des Bettelordens 
in der Umgebung von Wien ihren Einfluß aus. Ih r Kirchenherr war die Stadt Sopron, ihre Erbauer 
deren Bürgerschaft. Im 15. Jahrhunder t besaß die Kirche 20 Altäre, für die größtenteils die nach 
dem entsprechenden Heiligen benannten Zechen oder religiöse Gesellschaften sorgten. — Rings um 
das oberste Stockwerk des Turmes war eine Galerie ausgebildet, von hier aus beobachtete der 
städtische Turmwächter in Kriegzeiten die Umgegend. Die von S her nächste Gasse hat den 
Namen «Wieden» (Dotation, Pfründe) daher bekommen, weil der Weinzehnt der Gasse nicht dem 
Bischof, sondern dem Pfarrer zukam. Erste Erwähnung 1424.131 
16. St.-Jakob-Friedhofskapelle. 
Steht vor der S-Seite der Pfarrkirche inmit ten des früheren Teiles des Friedhofes. Auf-
grund ihres Übergangstiles wurde sie Mitte des 13. Jh . erbaut, ist zentral geordnet und folgt dem T y p 
der österreichischen Karner . Ursprünglich einstöckiges Beinhaus mit Begräbniskapelle, wurde sie 
nach Errichtung der neuen Maria-Magdalenen-Kapelle vom städtischen Ra t der Fleischerzeche 
126
 Lau t Hausreg is te r vom J a h r e 1379: «I tem Hans 
smukehenpenn ing I haus»; das volle Maß des Grund-
s tückes be t rug 16X40 m. 
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 M . S A L L A Y — ,T. SEDLÍMAYR: M a g y a r M ű e m l é k -
védelem (Denkmalschutz in Ungarn) 1 9 6 1 - 1 9 6 2 (Bp. 
1 9 6 6 . ) 1 6 7 - 1 7 5 . . J . B A L O G H S S Z 18 ( 1 9 6 4 ) 2 0 9 — 2 1 7 . 
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 Forschungen von S. Tó th und F. David. Magyar 
Műemlékvédelem 1 9 6 7 - 1 9 6 8 (Bp. 1 9 7 0 ) 3 8 9 , 1 9 7 1 — 
1 9 7 2 (Bp. 1 9 7 4 ) 3 6 3 . J . G Ö M Ö R I ; Arch. É r t , 1 0 2 ( 1 9 7 5 ) 
3 1 2 . 
129
 M. S A L L A Y —J . S E D L M A Y R in: Magyar Műemlék-
védelem 1 9 5 9 - 1 9 6 0 (Bp. 1 9 6 4 ) . 1 9 1 - 2 0 4 . Zur Zeit 
der Aufa rbe i tung war die I . Synagoge noch n i c h t 
b e k a n n t , so wurde die zweite Ze i tbes t immung auch 
davon beeinf lußt , d a ß aufgrund des 1379 zum erste)' 
Mal e rwähnten jüdischen Bades bezeugt schien, d a ß 
vor diesem J a h r diese Synagoge berei ts ges tanden 
ha t , 
130
 Ibid. 199. 
1 3 1
 H Á Z I K i r c h e n g e s c h i c h t e , 2 8 6 . 
Acta Archaeologica Academiae Scient iura in Hungaricae 31, 1970 
130 I. HOLL 
überlassen, damit sie auch zu einem selbständigen Zechaltar käme. — Die Err ichtung der Kapelle 
ist schon an sich ein Beweis dafür, daß der hiesige Kirchhof und die Pfarrkirche schon früher 
bestand. 
17. Die St.-JohannisK-irche, Kapelle der Johanni ter , ihr Ordenshaus. 
Tm Jahre 1247 schloß König Béla TV. mit dem Rit terorden einen Vertrag darüber ab, daß 
er die Königsburgen längs der Grenze, darunter auch Sopron, mit 50 Ri t tern verteidige. Aufgrund 
dessen, ließen sie sich hier nieder und bauten ihr Ordenshaus und ihre Kapelle längs der nach der 
österreichischen Grenze führenden Straße auf.132 Die auch heute noch stehende einschiffige Kapelle 
zeigt größtenteils die spätgotischen Umbau ten (1519 — 1522 Überwölbung, Fenster), welche die 
Stadt auf dem 1454 übernommenen Gebäude vornehmen ließ. 
Auf dem der Kapelle gegenüber liegenden Grundstück wurde das Zollhaus der Johanni te r 
erbaut, das in den Quellen aus dem 15. Jahrhunder t unter der Bezeichnung «Kreuzhof, Mauthaus» 
erwähnt wird;133 das heute in der Bécsi utca (Wiener Gasse) 8 stehende Haus ist ein Umbau dessen. 
18. Szt. Lélek templom (Heiliger-Geist-Kirche), Pfarrhaus. 
1421 ließ Thomas Turn hofer134 die spätgotische einschiffige Kapelle erbauen. Etwas Ähn-
liches muß schon früher hier gestanden haben, da sie schon früher im Zusammenhang mit einer 
Messestiftung erwähnt wurde.135 Sie konnte als Hauskapelle des Stadtpfarrers betrachtet werden 
und stand in der Nachbarschaft des neuen Pfarrhauses, auf dessen Grundstück. Soweit uns bekannt 
ist, gab es hier im Mittelalter fünf Altäre und eine Bibliothek. 
19. St.-Maria-Magdalenen-Kapelle. 
Sie wurde in den Jahren vor 1458 als neue Begräbniskapelle der neuen Pfarrkirche er-
baut.136 Vor 1789 wurde sie abgerissen. Einschiffige Kapelle mit vieleckigem Verschluß. 
Ortlich unbestimmbare Kapellen 
Die St.-Fabian-und St.-Sebastian-Kapelle hat vor 1486 der Bürger Farkas (Wolfgang) 
Rauch erbauen lassen; und zwar in der Vorstadt , an einem der Seen. 1532 wurde sie von der Stadt 
aus Verteidigungsgründen abgerissen. Házi nimmt an, daß sie in der Nähe der St.-Johannis-Kirche 
stehen konnte, dies ist aber nicht wahrscheinlich.137 
Szt. Dorot tya kápolnája (Kapelle der Heiligen Dorothea). Sie wurde vor 1354 erbaut , Angii-
ben über ihr weiteres Schicksal besitzen wir nicht. Mollay identifiziert sie mit dem ebenerdigen ge-
wölbten Raum des Fabricius-Hauses.138 Seine Beweisführung ist nicht akzeptabel, da der erwähnte 
Raum mit zweijochigem Rippengewölbe seine bedeutende Größe (Höhe) erst im Verlauf des Umbaus 
des Hauses aus der Barockzeit gewinnen konnte. Ers t damals wurde das Haus zu seiner jetzigen 
Dimension vert ieft , wie das auch die neben den Grundmauern verborgenen neuen Bauopfer zeigen.139 
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 H Á Z I Kirchengeschichte 1 3 2 — 1 4 9 . M O L L A Y 
( C S A T K A I ) 4 9 - 5 0 . 
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 1466: II/4. 273; 1461 : 11/4. 154. «Ulroich maute r 
in Krewczhof». 
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. 1 . H Á Z I : Művészettörténeti Értesí tő ( 1 9 5 4 ) . 1 8 8 ; 
88z ( 1 9 6 3 ) 2 6 1 . Lau t seiner Feststellung ist die Über-
schrift. im Inneren der Kirche, welche dies verewigt, 
authentisch. 
135
 1410: «. . . i n der capelln zum Heiligen Geist, 
gelegen im pharrhof daseibs . . .» 1/2. 23; 1406: 
«. . . czii eynen Alter in des Heiligen geistes Cappellen 
gelegen . . .» 1/2. 287. — In beiden Fällen e rwähnt 
in der Vereinbarung mit dem Pfarrer . Die Griin-
dungszeit dieser früheren Kapelle ist unbekann t . -
1419. II /1. 20. 
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über die Darstellung ihres Grundrisses G Y . N O V Á K I : 
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 HÁZI Egyház tör téne t 2 3 3 - 2 3 4 . 
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 MOLLAY' 1964. 9 8 - 1 0 2 . Hier beweist er, im 
Gegensatz zu Házi, daß die Kapelle wirklich e rbaut 
wurde, wahrscheinlich im Hause einer der adeligen 
Familien des Kornitates. Die Vermutung der hiesigen 
Gründung bekräf t ig te er mit der OW-Kichtung des 
Raumes , bzw. des Gebäudes und mi t seiner Wölbung. 
— Auf die Kapelle verweist nur eine Angabe, im Zu-
sammenhang mit einem Nachlaß, ohne Ortsbezeich-
nung. 
1 3 9
 T. H O L L - G Y . N O V Á K I — R . S Z . P Ó C Z Y : Arch. 
Ér t . 89 (1962) 54. — Meiner Beobachtung entspre-
chend wurden die Kellermauern mit nachträgl icher 
Ver t iefung ausgebaut, und zwar wurde die f rühere 
Mauer m i t einer abschnittweise!) Ablösung der BE-
lastung durch Bogen und Pfeiler un te rmauer t . Solche 
tiefe Keller wurden wegen des Grundwassers im Mittel-
alter in der Stadt noch nicht gebaut . 
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Früher war dieser niedrige Innenraum eventuell ein Warenlager, hierauf weist auch sein keller-
artiger Charakter ohne Beleuchtung. 
Kapellen um die Stadt herum 
Szt. Margit kápolna (St.-Margareten-Kapelle). Erste Erwähnung 1336, letzte 1535.140  
Sämtliche Erwähnungen nur im Zusammenhang mit Ortsbestimmungen, ringsum zogen sich 
Acker und Wiesen dahin, nebenan der Káposztás földe к (Krautfelder) genannte Flur. Dement-
sprechend dürf te sie NW von der Vorstadt gestanden haben. Den bisherigen Deutungen gegenüber 
halte ich sie für eine verlassene Kapelle, vielleicht auch Überbleibsel einer verlassenen Siedlung.141 
Szt. Lénárd kápolna (St.-Leonhards-Kapelle). Sie wurde zwischen 1452 und 1473 aus den 
Spenden der Bürger auf dem alten Pócsi domb (Potscher Hügel, heute Kurucdomb — Kurutzen-
hiigel) erbaut. In der Erwähnung von 1521 hat der Hügel den Namen der Kapelle übernommen. 
1541 stand sie noch. 
Beider, Spital 
Vom Standpunkt der sanitären Lage und der Wohlfahrtseinrichtungen der mittelalterli-
chen Städte spielten die städtischen Badeanstal ten und Spitäler eine wichtige Rolle. Beide konn-
ten sowohl der Stadt als auch oft irgendeinem Mönchsorden gehören, aber ein Teil der Bäder war 
in Privatbesitz. Von den fünf Bädern von Pozsony waren zwei in der Innenstadt (das eine gehörte 
den Klarissen-Schwestern), drei s tanden in der Vorstadt (davon gehörte eins zum alten Hospital).142 
In Sopron s tanden laut Quellen im 14. Jahrhunder t vier Bäder: eines in der Innenstadt 
und drei in der Vorstadt , in der Schmiedgasse. (Außer diesen können wir als fünf tes das Bad der 
Synagoge in der Neuen Gasse dazuzählen. Das Bad in der Innens tad t wurde wahrscheinlich von 
der S tadt angelegt , vielleicht noch E n d e des 13. Jahrhunder t s oder Anfang des nächsten, jedenfalls 
wird sie 1427 schon das «alte Bad» («die alt padstube») genannt und steht 1438 leer. Sein Platz 
war gegen Ende der St.-Georgs-Gasse, das vorletzte Haus mit einer, den üblichen Grundstücken 
entsprechenden Fläche.143 Dieser Platz wurde offenbar mit Absicht gewählt, und es ist kaum 
ein Zufall, daß hei den Ausgrabungen gerade auf der S-Seite des Grundstückes der städtische Haupt -
sehmutzwasserkanal zutage kam. Seine Ableitung wurde im Mittelalter durch die mittlere Stadt-
mauer (in ihrem unteren Teil römische) mit Verwendung eines römischen Ausfalltores144 gelöst. 
Der Bau des mit Bruchstein gemauerten Kanals muß wohl Ende des 13. Jahrhunder ts eine der 
wichtigen Arbeiten des Stadtausbaus gewesen sein, denn während des Baues der innersten 
S tad tmauer (Ende 13. Jh . — 1330) wurde mit seiner Lage bereits gerechnet.145 (Ähnliche Lage 
f inden wir auch in der Stadt Lőcse—Leutschau [heute Levoca], wo die mittelalterliche Bade-
anstal t der Stadt in Richtung des gegen N hinausführenden großen städtischen Kanals stand.146) 
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 H Á Z I Egyház tö r t éne t , 2 3 0 - 2 3 1 . 1 3 3 6 : 
«. . . prope ecclesiam bea te Margarete virginis . . .»; 
1403: «. . . pey Sand Margareten gelegen pey Sand 
Aga then priin . . . » 
141
 Darauf weist, d a ß man sich im Gegensatz zu 
den anderen Kirchen in den Tes tamenten auf diese 
n iemals bezog. 
142
 T. ORTVAY: Pozsony város tö r t éne te (Pozsony, 
1900) I I /3 . 1 1 3 - 1 1 5 . I)as Bad vor d e m Vödriczi 
kapu (Vödriczer Tor) gehör te dem B u r g h a u p t m a n n ! 
— Im Falle von B u d a (Ofen) besaß die Bürgerstadt 
zwar keine s tädt ischen Bäder , doch h a t t e das seinen 
Grund dar in , daß die heißen Quellen u n t e r der Stadt 
reichliche Badegelegenheit boten. 
143
 1379 ein ganzes Grunds tück , das im 15. J ah r -
h u n d e r t bereits f ü r ein halbes Stück zähl te . 1379: 
1/1. 184; 1426: I I /2 . 411; 1427: TT/2. 365; 1438: 
H / 3 . 84. - 1379 und 1427 t r e n n t es bloß ein 
H a u s von dem des K a u f m a n n s Keresz té ly (Christian) 
bzw. des Pa t r i z ie r s Mátyás (Matthias) Schadendorf -
fer ; dies le tz tere wurde berei ts m i t dem Hátsó-
ka im 2 (Am H i n t e r e n Tor Nr . 2) ident i f iz ier t : K . 
M O L L A Y (I960) 332. Wenn wir die Zusammenschrei -
bungen auch rückgängig , in der R i c h t u n g zur St.-
Georgs-Kirche vergleichen, en t spr ich t die Stelle des 
Hauses St . -Georg-Straße 17 dem Bad: und die Stelle 
an der N-Seite des Tores, wo heu te das H a u s Nr . 21 
s t eh t , mochte wohl damals noch unbebau t e s Grund-
s tück gewesen sein. — Die Res te des Badehauses 
aus dem Mit te la l ter waren wegen der U m h a u t e n in 
der Neuzei t n i c h t m e h r au f f indba r . 
144
 K. Sz. PöczY Arch. É r t . 94 (1967) 143, 145. 
115
 An der en tsprechenden Stelle der Mauer h a t t e 
m a n nämlich be im Bau des F u n d a m e n t e s eine Öff-
nung m i t falscher Wölbung gelassen. (Bild 6). 
146
 K . DEMKO: Lőcse tö r téne te (Die Geschichte von 
Loose. - Lőcse, 1897.) 168, 388. Das Bad wurde von 
der S tad t v e r p a c h t e t . 
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2tí. —28. Die anderen drei Bäder standen in der äußeren Vors tadt in der Schmiedgasse 
und an der S-Seite des Ikva-Baehes. 1379, als wir die ersten Angaben über sie erhalten, werden 
sie als Felső, Középső, Alsó fürdő (Oberes, Mittleres, Unteres Bad) erwähnt , dem Laufe des Baches 
entsprechend. Alle drei standen nahe zueinander, nur I bzw. 3 Häuser t rennten sie.147 Von ihnen 
figuriert das Untere Bad 1400 im Testament von Jakob Geirl: er vermacht esder .Messestiftung.148 
Es scheint, daß seine Rolle für einige Zeit auch ausgespielt ist, denn seit 1417I4'J finden wir in den 
Steuerregistern bloß die anderen zwei. Deren Besitzer gehören zu den reichsten Bürgern der 
Stadt (so gehörte am Ende des 14. Jahrhunder t s das Obere Badehaus dem Patrizier János Dági 
(Johannes Agendorfer150). In solchen Fällen wurde das Badehaus verpachtet oder war in Händen 
von vermögenderen Badern.151 Der Beruf muß einkömmlich gewesen sein. Im Hause befand 
sich nicht nur das Bad, denn von Zeit zu Zeit finden wir hier auch ärmlichere Handwerker-Mieter, 
und gegen Mitte des 14. Jahrhunder ts waren, scheint es, auch diese Grundstücke bereits eng bebaut.152 
Die Angaben vom Ende des Jahrhunder t s zeigen, daß zu dieser Zeit das Obere Bad bereits 
im Besitz der Stadt ist und der Bader Wochenzins dafür zahlte.153 Leider geben die schrift-
lichen Quellen von den Bädern selbst keine ausführlichere Information. Fü r ihre Lage spricht 
ein Kaufhandel aus dem Jahre 1492: damals kauf te Bálint Alföldi vom Bademeister Friez 
und seiner Gattin das Untere Badehaus, welches mit dem Zechhaus «der im Fegefeuer leidenden 
Seelen» benachbart war. Der Zeche wurde versichert, daß das Tor, der Toreingang, der Brunnen 
sowie der Abort in gemeinsamem Gebrauch bleibt.154 Diese Teilung zeigt darauf hin, daß hier 
ursprünglich auf gemeinsamem Grund aufgebaut zwei kleinere Häuser s tanden, welche einen gemein-
samen Hof und nur ein auf die Straße hin sich öffnendes Tor hat ten. — Dieses Untere Bad war 
zu Anfang des 16. Jahrhunder t s schon im Besitz des Franziskanerklosters, seine Einnahmen sind 
ab 1518 in den Verrechnungen der Vermögensverhältnisse des Klosters aufgezeigt. Dies ist aber 
bloß der Wohnzins der hier wohnenden Mieter und der eigentliche Bad-Zins ist nicht aufgezeigt, 
so daß wir den Badebetrieb auch zu dieser Zeit nicht annehmen können.155 
Der Grundriß des Bades, seine dementsprechende Einteilung und bauliche Ausgestaltung 
ist uns nicht bekannt . (Vielleicht wird f rüher oder später Gelegenheit dazu sein, sie im Verlauf 
117
 1379: «dy obren p a t s t u b e n , d y m i t t e r p a d s t u b e n , 
n id rc r pads tuben .» H ä u s e r von ha lber , g a n z e r und 
ha lbe r Grunds tückgröße . 1/1. 18ti. — Eines von ihnen 
hat m a n m i t d e m heu t igen Haus Nr . 19 de r Lenin-
s t r aße ident i f iz ier t . C S A T K A I 3 0 8 . Falsch ist dagegen 
die Behaup tung , d a ß d ies d a s H a u s des F ranz i ska -
nerk los te rs war! 
1,8
 H /1 . 145. A u f g r u n d der beiden im T e s t a m e n t 
g e n a n n t e n N a c h b a r n k ö n n e n wir es m i t d e m U n t e r e n 
Bad (Alsó fürdő) ident i f iz ieren, diese erscheinen n ä m -
lich a u c h schon 1379. L a u t Angaben a u s d e m J a h r e 
1492 ist es b e n a c h b a r t bzw. h a t geme insamen E in -
gang m i t d e m Zechhaus de r im Fege feue r l e idenden 
Seelen. A u f g r u n d dessen können wir seinen heu t igen 
Platz ident i f iz ieren, d a d a s weitere Schicksal des 
Zechhauses schon b e k a n n t ist. Dies l e tz te re «halbe 
Haus» m i t seinem großen Keller g ing 1700 in das 
E i g e n t u m des d a m a l s gegründe ten Ka tho l i s chen 
K o n v e n t s über und bl ieb auch sein E i g e n t u m (J . 
BÁN: Sopron ú jkor i egyház tö r t éne t e . — Gesch ich te 
der Ki rche in Sopron in de r Neuzeit . — Sopron , 1939. 
279 — 280). Dies ist h e u t e das H a u s u n t e r Len in kö rú t 
25. W davon m u ß m a n die beiden B a d e h ä u s e r 
suchen. Auf unserer K a r t e ist ihr P la tz (20 — 27) an-
g e n o m m e n , doch noch n i c h t bewiesen. 
149
 Von der von H á z i au f das J a h r 1428 d a t i e r t e n 
Weinzehn ten-Li s t e ( I I . / 6 8 2 ) h a t M O L L A Y 1 9 6 4 . 2 . 
bewiesen, daß sie a u s 1417 s t a m m t e , also n a c h de r 
Zusammenschre ibung von 1379 die e rs te S teuer l i s te 
war . 
150
 H / 1 . 144. 
151
 Der Bader J o h a n n e s h a t t e ein Vermögen von 
h u n d e r t l ' l unddena re , d e r Bader P e t e r besaß 1459 
143 P f u n d d e n a r e . I I /4 . 115. 
152
 So wohnten im Oheren Bad 1457 zwei Unter-
mie ter , im Mit t leren ein U n t e r m i e t e r ; spä t e r f inden 
wir in le tz terem ihre r 2—3 und sogar 4. I h r e Be-
s c h ä f t i g u n g : Weinabz iehe r , Kürschner , Tuchscherer . 
Es ist vielleicht beze ichnend , daß d a s Mi t t le re Bad 
sich in e inem größeren H a u s be f and , sein Besitzer 
woh lhabende r war und es h ie r auch m e h r Mieter gab . 
Siehe die Vermögenszusammensch re ibungen von 1459 
und 1463. Gleichzeitig weist auf die wi r t schaf t l i che 
Uns iche rhe i t der U m s t a n d , d a ß 1468 de r damal ige 
Besitzer des Mit t leren Bades, L e o n h a r d , die H ä l f t e 
seines Vermögens ver loren h a t . — 11/4. 290. 
153
 1496: 11/5. 4 8 - 4 9 . Der Wochen lohn b e t r u g 
drei Soldi, die j ähr l i che E i n n a h m e 14 Goldstücke. 
1505 ve r r echne t i h m d e r Bademei s t e r 40 Wochen 
Lohn , wobei er d ie h i e r a u s g e f ü h r t e n Baua rbe i t en 
abz ieh t . IT/3. 143. — 1524 leistet d ie S t a d t a m Bad 
Baua rbe i t en , un te r a n d e r e m wird aus Stein ein Abor t 
g e b a u t sowie Fens te r verg las t . 11/5. 428 — 431. 434. 
1 3 4
 H Á Z I Ki rchengesch ich te , 302. Hier und 1496 
als «Unteres Bad» e r w ä h n t 1496: «item zechhaus 
b e y m vnderen pad.» TI/5. 71. 
'
 155
 11/5. 245, 247, 248. E s ist kein Zufal l , d aß un t e r 
den Mietern neben zwei ä r m e r e n H a n d w e r k e r n (Hut -
mache r , Nade lmacher ) in de r Reihe de r Mieter auch 
Seifensieder (sayffs ieder) und Barbier zu f inden s ind. 
Le tz t e r e zah l t en je 1 Ta le r p ro J a h r . 
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einer Untersuchung der liier stehenden umgebauten Häuser kennenzulernen.) Einzelne Angaben 
weisen darauf hin, daß seine Einteilung in vielem wohl den Häusern der Weinbauer-Handwerker 
von Sopron glich. Die Einkünf te der Bader des Oberen Bades wurden ja im 15. Jahrhunder t 
ebenso durch Weinbau ergänzt wie die der anderen Handwerker und ihr Weinkeller war ebenso 
mit dem Haus zusammengebaut.156 Dies aber mochte, zusammen mit der ergänzenden landwirt-
schaftlich-weinbaulichen Tätigkeit in bedeutendem Maße Einteilung und S t ruk tur des Hauses 
bestimmen.157 Die Folge davon war, daß hier auch die einzelnen religiösen Gesellschaften ihren 
Wein lagern,158 oder ein Teil des Hauses zum Zechhaus einer dieser religiösen Gesellschaften ent-
wickelt werden konnte, wie dies auch mit dem Unteren Bad der Fall war. 
Wir kennen die in Sopron sieh herausgebildeten Badesitten nicht. (Laut einer Angabe 
aus dem Jahre 1524 kleideten sich die Frauen im städtischen Bad in einem eigenen Zimmer aus.) 
Aus einigen Andeutungen können wir darauf schließen, daß die Bader mit näheren und fer-
neren Städten in enger Verbindung waren, so daß in ihrer Tätigkeit wohl mitteleuropäische Sitten 
zur Geltung kamen.159 So ist z. B. bekannt , daß im allgemeinen aus den städtischen Bädern Per-
sonen jüdischer Religion ausgeschlossen waren. In Sopron ist unter den Vorschlägen zu den 
Beschlüssen der jährlichen Stadtversammlung von 1523 solch ein Punkt zu finden,1 6 0 was zeigt, daß 
früher diese Verfügung nicht immer eingehalten wurde. An die Tätigkeit des Baders schloß sich 
im Mittelalter auch eine bestimmte einfachere Heiltätigkeit (z.B. wundärztliche) an. Im Zusammen-
hang mit den Soproner Bädern gibt es auch einen solchen Hinweis.161 Vielleicht ist es kein Zufall, 
daß wir im 15. Jahrhunder t in unmittelbarer Nähe auch hier wohnende Ärzte und Barbiere finden.162 
Der Ausbau von Krankenhäusern, Spitälern gehörte im mittelalterlichen Europa in den 
Tätigkeitsbereich der Bischöfe und Mönchsorden. Darum wurden sie in f rühen Zeiten in der Nähe 
der Kathedralen und Klöster erbaut. Vom 12. Jahrhunder t an übernahmen aber die von Bürger-
lichen gegründeten Spitäler die führende Rolle, häufig sind sie auch Gründungen von religiösen 
Bruderschaften (Bruderschaft-Spital). Ihre Lage wird nun von anderen Regeln bestimmt: d a ihr 
Hauptziel die Aufnahme der in die S tadt kommenden Armen, Reisenden, die Versorgung der 
Wallfahrer ist, werden sie in der Nähe der Stadt tore oder vor den Toren aufgebaut . Aus sanitären 
und funktionalen Gründen wird für sie in weniger dicht bevölkerten Vorstädten und, wenn das 
möglich ist, am Ufer eines Flusses oder Baches Platz gefunden, auch wird ein Spital häufig neben 
einer Brücke oder auf derselben aufgebaut.1 6 3 Wie wir sehen, ist eine solche Lage Resultat der 
Begegnung von verschiedenen Ansprüchen, darum gesetzmäßig.164 Später, als die Spitäler vor 
allem zwecks Versorgung der städtischen Bürger gegründet wurden, war ihr Platz in der Regel 
innerhalb der Stadt, auf dem Marktplatz. 
159
 1417, 1426, 1429, 1431, 1436 und 1447 - in 
den Weinzehnt l is ten fü r diese J a h r e s tanden sie an 
Stelle des Bades , ihren Wein also hier lagerten. 
1 5 7
 F . D Á V I D : Magyar Műemlékvédelem 5 ( 1 9 7 0 ) ; 
seine A u f a r b e i t u n g zeigt deutlich, in welcher R ich tung 
diese Tä t igke i t den Ausbau eines Teiles der Bürger-
häuser bee in f luß te : Weinkeller mi t E ingang von der 
St raße her usw. 
158
 1417 wurde solcher Zechenwein (II/6. 83) im 
Oberen Badehaus gelagert; 1468 abei- zahl t bei die-
sem Haus die Zeche der Elenden ihre Steuer: «. . . Spie-
gel T h o m a n (der Bader Besitzer) . . . ib idem 
ellendzech . . . ibidem Caspar pade r . . .» I Г/4. 302. 
159
 1497: Die Gat t in des Baders Peter , Tochte r des 
Ha inburge r Bürgers Bader R u e m h a r t . 1/4. 152, 177. 
1490: Der Rader Johann war aus K i s m a r t o n 
(Eisenstadt) gekommen. Ii/5. 24. 1541: die Ga t t i n 
des Soproner Baders Wegner Sebast ian, Tochte r des 
Salzburger Baders Waipacher Hieronimus. JI/2. 157 
- 1 5 9 . 
19,1
 H/2. 195. 
191
 1495 k a u f t e man die Arzneien beim Bader 
Kuvncz. I i /4 . 391. 
'
I9
- 1424: TT/2. 321. Arz t ; 1504 zwei Ärz te ; I I /5 . 
168. 
163
 Zusammenfassend ve ra rbe i t e t in: D. J e t t e r : 
Geschichte des Hospitals . Bd . 1 (Wiesbaden 1966). 
IM Wenn wir im S t ad tg rund r iß untersuchen, wel-
chen l ' latz die Spitäler im 13. J h . e ingenommen ha-
ben, so f inden wir, daß sie kleinerentei ls neben der 
S tad tmauer , n a h e a m Tor, überwiegend längs der in 
die Stadt f üh renden Straße oder sogar bere i t s vor 
dem Tor sich befanden . (Hier müssen wir a u c h be-
achten, daß letztere Spitäler im Verlauf des Anwach-
sens der S t a d t innerhalb der späteren S t a d t m a u e r 
geraten konnten . ) — In ähn l ichem Sinn behande l t die 
Frage der Lokat ion J . SYDOW: Kirchen- und Spital-
geschichtliche Bemerkung z u m Problem der Vor s t ad t . 
I n E . M A S O H K E — J . S Y D O W : S tad te rwei te rung und 
Vors tad t (S tu t tga r t , 1969) 107 — 113. 
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Iii Ungarn waren auch solche, vor der Stadt liegende Spitäler allgemein üblich. So war 
das schon 1283 in Kassa (Kaschau—Kosice) bestehende Spital105 und das «in der Vorstadt hinter 
der Brücke» liegende St.-Elisabeth-Spital in Kolozsvár.166 In vielen Fällen gründete der Orden der 
Johanniter Spitäler: so neben Esztergom (Gran) im Dorf Szt. Király (Heiliger König) um 
1187, in Székesfehérvár (Stuhlweißenburg), in der Vorstadt Sziget (Nova Civitas) Mitte 12. Jahr-
hundert , in Győr in einer weit vor der Stadt liegenden Siedlung, längs des Weges gegen S, in Szeged 
(Szegedin) ebenfalls in der Unteren Stadt , die längs des Weges nach dem S im Ents tehen war, 
Ende 12. Jahrhundert.1 6 7 
29. Das Soproner Spital war auch noch eine Gründung der Johanni ter und wurde wahr-
scheinlich gleichzeitig mit ihrem Ordenshaus nach der Mitte des 13. Jahrhunder t s erbaut . Zur 
Mitte des 14. Jahrhunder ts verlor jedoch das Ordenshaus in Sopron seine frühere Bedeutung und 
die Sorge für die verödeten Gebäude des Ordens wurde vom Stadt ra t übernommen. Im J a h r e 
1346 übergaben ihm die Johann i t e r auch die Einkünf te des Soproner Zolls — ihre Haupteinnahme-
quelle — mit der Bedingung, daß die Hälfte der dem Orden zukommenden Summe dem Unterhal t 
des Ordenshauses und der Kapelle, die andere Hälfte dem des Spitals dienen soll.168 Während die 
Kapelle des Ordens erst ab Mitte des 15. Jahrhunder t s in die Hände der Stadt kam, hat sie das 
Spital wegen seiner wichtigen praktischen Bedeutung bereits im vergangenen Jahrhunder t über-
nommen. Leider sind uns aus der Frühzeit keine schriftlichen Angaben überliefert, das Gebäude 
aber wurde umgebaut,169 so kann man die nähere Geschichte des Spitals nur nach Aufzeichnungen 
aus dem 15. Jahrhunder t rekonstruieren. 
Wie aus dem früher Berichteten sich zeigt, gehörte das Spital ursprünglich zur zweiten 
Gruppe der üblichen Lösungen. Dem entsprach auch seine Lage: sie knüpf te nicht an das Ordens-
haus der Johanni te r an, sondern wurde an einem jener Punkte der Zufahrtsstraße erbaut, wo dieselbe, 
den Ikva-Baeh kreuzend, die Mitte der inneren Vorstadt erreichte. Das Spital stand unmit te lbar 
neben der Steinbrücke, aber noch an der Außenseite, also vor dem Tor. So ging die Aufnahme 
der in die Stadt kommenden Armen und Wallfahrer und die Befriedigung der sanitär-hygienischen 
Forderungen am dazu passendsten Ort vor sich.170 Die Angaben des Testaments zeigen deutlich 
die im 15. Jh . entsprechend geänderte Bestimmung der städtischen Spitäler, und daß nun in erster 
Linie die Fürsorge für die verarmten Städter und ihre Pflege ihre Aufgabe wurde. Den Wallfahrern 
boten sie aber nach wie vor Unterkunf t , diese muß aber mit der Zeit zu eng geworden sein, da 1477 
für letzteren Zweck ein weiteres eigenes Zimmer eingerichtet und seit 1401 sogar ein eigenes Haus 
auf der gegenüber liegenden Straßenseite bes t immt wurde.171 
Einen immer wesentlichen Teil der mittelalterlichen Spitäler bildeten die mit ihnen zusam-
mengebauten, of t kaum durch eine Türe getrennten Kapellen. Die St.-Elisabeth-Kirche des Sop-
165
 «extra iiHinim ejusdem civitat is» e rwähn t d a s 
Dokument von N a g y Lajos (Ludwig dem Großen) 
ans dem Jah re 1366, welches ve rb ie te t , daß die Jo -
hann i t e r Hand d a r a n legten. Sie s t a n d in der südl ichen 
Vorstadt der S t ad t . 15. WICK: K a s s a története és m ű -
emlékei (Geschichte von Kaschau und ihren Denk-
mälern . — Kassa 1941). 19, 35 — 30. — G Y . G Y Ö R F F Y : 
Az Árpádkori Magyarország tö r t éne t i földrajza. (Hi-
storische Geographie Ungarns zur Zeit d e r A r p a d e n . — 
15p. 1963) 102, bezeichnet es auf se inem S tad tg rund-
riß falscherweise innerhalb der S t ad tmaue r . 
166
 H. JAKAB: Kolozsvár t ö r t éne t e (Geschichte von 
Kolozsvár. Hilda 1870). 1. к. 3 0 4 - 3 0 7 . Hier gal) 
es auch Mehl malende Wassermühlen . 
167
 J . FITZ: A székesfehérvári b u d a i külváros t emp-
lomai. (Die Ki rchen der Ofener V o r s t a d t von Stuhl -
weißenburg). I K M K A/3 (Székesfehérvár 1 9 5 0 ) . 
1 6 — 17 . G Y Ö R F F Y 9 0 2 . — Wir lassen hier die Spi tä le r 
f ü r ans t eckende Kranke auße r acht , welche schon 
ihres Cha rak t e r s wegen immer weiter weg gebau t 
werden. Eigent l ich sind diese die r icht igen, K r a n k e 
pflegende Hospi tä ler . 
1 6 8
 H Á Z I : Kirchengeschichte , 1 3 5 - 1 3 8 , 1 / 1 . 8 9 . 
Dies ist gleichzeitig die erste, auf das Spital bezüg-
liche Angabe . 
169 Ki rche und Spital exis t ier ten bis 1 796 und wur-
den d a n n völlig umgebaut . C S A T K A I 3 6 0 . 
1 7 0
 H Á Z I 177. Seine E r k l ä r u n g über die Gründe 
der Or tswahl (der R i t t e ro rden ha t t e n i ch t genug 
Platz in der Umgebung des Ordenshauses, oder er 
wollte das Spital n ich t Kriegsgefahren aussetzen) 
kann nicht als s t ichhal t ig e rach te t werden. Die Orts-
wahl a m I5ach h a t auch funkt ionel le Gründe : leichtere 
Ablei tungen des Schmutzwassers . 
171
 HAzi ibid. 151. 
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roner Spitals war den Angaben nach recht groß, außer dem Haupta l ta r , dessen Curator der jeweilige 
Spitalpfarrer war, sind ab 1400 noch sich auf drei Altäre beziehende Bürgerstiftungen bekannt.1 7 2 
Über das Gebäude selbst wissen wir noch weniger: laut einer Rechnung befand sich über 
seinem Tor eine aus Holz gezimmerte Säulengalerie mit einem Schindeldach, und auf dem Hof 
s t and ein Brunnen.1 7 3Ein en wichtigen Teil der Einrichtung bildete das eigene Bad, das aus meh-
reren Stuben bestand. Hier war wahrscheinlich auch ein saunaartiges Dampfbad , d a f ü r den Ofen 
n ich t nur große Steine, sondern auch Kiesel geliefert wurden und aus den bestellten Holzbänken 
die eine «obere Bank» genannt wird, diese also übereinander angebracht wurden.174 Die Frauen hat-
t en eine eigene Badestube.175 
Zum Spital gehörte in der Vorstadt im 3. Viertel eine Meierei, Weingarten, Wiese und 
Äcker, und so konnte es seine Bedürfnisse größtenteils aus eigener Produktion decken. Die Aus-
gaben bezogen sich auf diese Weise eher auf die Entwicklung der Wirtschaft und auf einige Lebens-
mittel.176 
Wasserversorgung, Kanalisation, Straßenpflaster 
Für das alltägliche Leben der mittelalterlichen Stadt und die Gesundheit der in ihr lebenden 
Menschen sind jene Maßnahmen, Verfügungen und kommunale Einrichtungen von ungemein 
großer Bedeutung, die der Wasserversorgung, der Ableitung des Schmutzwassers und der Sauber-
hal tung der Stadt dienen. In dieser Beziehung finden wir in den europäischen Städten sehr ver-
schiedenes Niveau, was einerseits vom Reichtum der Stadt , den natürlichen Ortsgegebenheiten, 
andererseits von dem hier verwurzelten, fü r natürlich gehaltenen Niveau der örtlichen Lebens-
form abhängt. Was die Wasserversorgung betriff t , war Sopron in keiner günstigen Lage. Auf seinem 
Terri torium gibt es weder natürl iche Quellen mit reinem, klarem Wasser, noch durchströmt der 
S t ad t ein Fluß mit reichem Wasserbestand. Darum war die Nutzung des Wassers der hier fließenden 
zwei Bäche von Anfang an offenbar entscheidend wichtig. Bei Behandlung der Hydrographie 
haben wir die zwei Abzweigungen des Bánfalvi-Baches erwähnt . Dessen innerer Zweig speiste 
die Fischteiche sowie auch den Stadtgraben. In letzteren wurde das Wasser an zwei Stellen, an der 
SW-und S-Ecke durch Kanäle geleitet, wie dies auch von Deccard erwähnt wird. Den Ort der 
zwei Kanäle können wir aufgrund des Stadtbildes 1700 und des Grundrisses der Innenstadt von 
1831 feststellen. (Laut diesem überspannte den bei der SVV-Ecke zwischen den Häusern hervor-
fließenden Bach, ehe er sich in zwei Zweige teilte, eine Brücke. Die Kanäle werden in den s tädt i -
schen Verrechnungen im Verlauf des 15. Jahrhunder t s mehrmals erwähnt.177 Der Stadgraben 
selbst bestand aus zwei Abschnitten, seine Abgrenzungen bildeten die an die Tore heranführenden 
Dämme. Mit deren Hilfe wurde (mit zwischengeschalteter Schleuse) auch das entsprechende 
Wasserniveau und der Kreislauf des Wassers gesichert. So floß das im S eintretende Wasser rings 
172
 HÁZI Kirchengeschichte 166 — 171. E i n e r der 
A l t ä r e s tand zu Anfang des 16. J h . in einer besonde-
ren , auf Geheiß eines Spi ta lpfarrers , e rbauten Kapel le . 
173
 1420: «. . . von der lawben oben dem tör . . . 
v m b II sawlen czii derselben lauben vnd liolcz darcii...» 
U / 2 . 312. 
174
 «. . . chisling czu der mi t t l e ren pads tuben czii 
d e m padoffen . . . J grosse laden auf f dye ober 
p a n e h k . . .» Ib id 308. Ebenso in 1438: «Item lwem 
ze fueren vnd zyS 0 ' vnd fewrs ta in vnd chysling zu 
demse lben padofen . . .» II/3. 96. Der Ofen selbst 
w a r aus Ziegeln gebau t . 
175
 «frawnstuben». II/2. 308. 
176
 Über W i r t s c h a f t und Vermögen des Spitals 
s iehe ausführ l ich H Á Z I . ZU seinem Vermögen gehör te 
noch eine ve rpach t e t e Mühle, Fle ischbank und B r o t -
laden. 
177
 E r w ä h n u n g des ersten K a n a l s : «. . . a m Chär-
m a r k t , dew a n der rinen haben gearbai t . . .» (1459: 
TT/4. 94.); « . . . I r ynn inn graben beym Synnig Tho-
m a n n V I I . sol. den . . . .» (1466: II/4. 263.) u n t e r den 
Ausgaben f ü r Holzmater ia l , war also aus Bolz; der 
o r t sbes t immend e rwähn te Bürger s t eh t in der S teuer-
liste im I. Vier tel der Vors tad t an erster Stelle, also 
begann das I . Vier tel hier, wo der Bach zwischen d e n 
Häusern und Gär ten au f t auch te . — Eine E r w ä h n u n g 
des zweiten Kana l s f inden wir im Z u s a m m e n h a n g 
m i t seiner Säube rung an der Langen Zeile: «. . . d ie 
rynns , die in g raben get an der Lanngen Zevll, h a t 
a u f b e w a r m b t . . . » (1504: 11/5. 162.) 
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um die Stadtmauer (zuerst in den Hosszúárok —Langen Graben, dann zum Előkapu—Vorderen Tor 
in den Rövidárok—Kurzen Graben178) und floß hierdurch einen drit ten K a n a l zurück in den Bach. 
Es ist wahrscheinlich, daß lange Zeit hindurch die Bäche und Fischteiche fü r die Haus-
wirtschaften das Wasser lieferten (obwohl sie allmählich immer mehr verschmutzten). Hierauf 
können wir daraus schließen, daß die auf dem Territorium der Innenstadt bisher kennengelernten 
ausgegrabenen und ausgemauerten Brunnen (welche das Grundwasser der in einem Tal liegenden 
Stadt, indirekt auch das Grundwasser aus dem Stadtgraben nutzten) größtenteils schon aus dem 
17. —18. Jh . s tammen. In der Innenstadt f inden wir Brunnen aus dem Mittelalter nur in geringer 
Zahl, und darum konnte Anfang des 15. J h . der Besitzer des Hauses Nr. 14 in der Kirchengasse (Temp-
lom utca) den ihn unterscheidenden Namen «Mihály a kútnál» («Micid heim Brunn») tragen, nach 
dem Brunnen, der hinter seinem Hause war.179 Der erste öffentliche Gemeindebrunnen wurde auf 
dem Stadtplatz erst 1524 fertig.18" Selbstverständlich gab es bei einigen reichen Patrizierhäusern schon 
früher oder später eigene Brunnen, doch nicht einmal hei ihnen war das allgemein üblich. Eigenen 
Brunnen besaß auch das Franziskanerkloster, die St.-Georgs-Kirche und das Spital in der Vorstadt;1 8 1 
am Anfang des 15. Jahrhunder t s wird auch der Brunnenmeister als Beruf genannt.182 Für dieses 
Amt wurde in den mittelalterlichen Städ ten jemand aus der Zahl der Zimmerleute best immt, da 
das dafür erforderliche Fachkönnensich teils an diesen Beruf anschloß.183 (Ein guter Teil der Brunnen 
und sogar ein Teil der Wasserleitungen war aus Holz.) Die seltene Erwähnung des Soproner Brun-
nenmeisters läßt sich aus der geringen Zahl der Brunnen erklären. Wir halten für wahrscheinlich, 
daß zu seinen Obliegenheiten auch die Aufsicht über die beiden, aus dem Bach in den Stadtgraben 
führenden Kanälen gehörte, später übernahm diese Rolle der Grabenmeister (grahenmaister).184  
Wie auch in vielen anderen Städten des Mittelalters war das Trinkwasser von sehr schlechter 
Qual i tä t und dürf te auch immer mehr verseucht gewesen sein, eben darum hat te im Mittelalter 
der Weinhau so große Bedeutung. Charakteristisch fü r die Lebensweise und Ansichten der Bürger 
von Sopron ist, daß die Stadt Versammlung 1513 die Säuberung der Brunnen der Innen- und Vor-
stadt darum so eifrig betreibt , «weil der Wein teurer geworden ist» und die Armen, die Wasser 
trinken müssen, «doch nicht krank werden sollen».185 
Die Ableitung des überflüssigen Niederschlages und der Schmutzwässer besorgten in der 
Innenstadt die Kanäle. Leider besitzen wir keine sicheren Angaben über die Art ihrer Anlage und 
ihr genaues Ausmaß, man kann nur vermuten, daß ein Teil ihres Laufes in den zwischen den 
Grundstückblocks an mehreren Stellen erscheinenden schmalen Spalten seine Spuren hinterlassen 
hat.186 Ein Teil derselben hat wohl ursprünglich ein durchlaufendes zusammenhängendes System 
178
 Diese B e n e n n u n g ist 1440 schon vorgekom-
men: «churzen graben — langen graben» ( I I / 3. 265, 
2üS. In e inem Fall wird der Lange Graben der Obere 
genannt , o f f enba r ist d a m i t sein S-er A b s c h n i t t ge-
meint , der hüher als die übrigen lag: «den vischeren, 
dye visch a u ß dem churczen graben haben geuangen 
vnd lassen in den oberen g raben , fu r wein . . .» ( I I / 3 . 
173). Diese Benennung als Felső utca (Obere Gasse), 
ihre Motivierung und ihren Platz (die S S t r aße der 
Innenstadt vom Hinteren Tor bis zu der Mészárosok 
u t cá j a (Fleischergasse) deu te t HOLL 1971. 28 — 42. 
1 7 9
 H O L L 1 9 7 1 . 2 8 - 4 2 . 
180
 Siehe A n m . 99. 
181
 Der Brunnen der Mönche wird 1538 e r w ä h n t , 
der (1er K i rche 1647 geschlossen, der Brunnen be im 
Spital 1420 e rwähn t . Ks ist wahrscheinlich, daß 
diese gleichzeitig mit den genann ten Bauten en t s t an -
den sind. In (lei- U j utca (Neue ( lasse) wurde a u f d e m 
Grundstück Nr. 3 bei den von A. Radnó t i gelei teten 
Ausgrabungen ein zu e inem Bürgerhaus gehöriger 
ausgemauer te r Brunnen ge funden , von dem, dem 
Ausgrabunsgtagebuch nach zu urteilen, scheint , d a ß er 
berei ts im Mit telalter wieder aufgefül l t wurde . Er m u ß 
also in der Frühzeit der S t a d t a u f g e s t e l l t worden sein. 
182
 E r wird zwischen 1420 — 1427 e r w ä h n t (Hanns 
prunnmais te r ) , wohnte in der Vors tadt als Mieter a m 
A n f a n g des 1. Viertels (1424: H/2. 316.), vielleicht 
wohnte er dort , um das Wasser des in den S tad tgra -
ben geleiteten Kanals zu beaufs icht igen? 1420 leistete 
er f ü r das Spital Z immermannsa rbe i t en (H/2. 312.). 
1427 arbe i te te er z u s a m m e n m i t seinen Gesellen an 
der äußeren Drücke be im Hinteren Tor (I i /2. 397). 
Dies ist aus den Ver rechnungen bei der Aufzäh lung 
der s tädt ischen Z immermannsa rbe i t en zu ersehen. 
18:1
 K . A. HÜBER: Basler Zeitschift 54 (1955) 89, 
94. 
184
 Zwischen 1 4 3 2 - 4 2 . E rha rd . 11/3. 3 - 9 . 
185
 11/2. 189. 
186
 Solcher ist in zweimal gebrochener Linie neben 
dein E n d e der Templom u tca (Kirchgasse) und der 
l ' j u tca Nr. 26 zu f inden . Demgegenüber bef inde t sich 
die For t se tzung zwischen der U j utca und Szt. György 
utca. Auf den letzten Abschni t t h a t berei ts auch 
M A J O R 1965 verwiesen. 
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gehililet und füh r t e beim Haus Nr. 17 der St.-Georgs-Gasse unter der Stadtmauer durch, wobei bei 
der mittleren Mauer ein römisches Ausfalltor verwendet wurde.187 Unter dem «unteren Zwinger» 
ging er als mit Steinen ausgemauerter Kanal weiter und mündet schließlich in den Stadtgraben, 
und zwar an dem Punk t , wo dessen ringsherum fließendes Wasser den Schlußpunkt erreichte! 
Wie wir bei Behandlung der Stadtmauern gesehen haben, wurde dieses System gleichzeitig mit 
den ersten Großbauten nach der Erhebung zur Stadt angelegt und gehörte zu den Gesichtspunkten 
der bewußten Stadtplanung. Das Wasser des aus dem südlichen Bachzweig gespeisten Stadt-
grabens beendete nämlich an diesem Punkt , beim Damm vordem Hinteren Tor (Hátsó kapu) seinen 
Kreislauf, floß dann (die überflüssige Wassermenge) durch irgendeinen unterirdirschen Kana l weiter 
und mündete in den in W Richtung fließenden Bach. Wenn hier der Schmutzwasserkanal geführt 
wurde, so konnte sein Schmutz den Stadtgraben nur in geringem Maße berühren.1 8 8 Die ganze 
Ausführung des Wasser- und Kanalsystems zeugt von einer geplanten, logischen Vorstellung. 
— Der größere Teil der Häuser hing aber — in der Innenstadt so gut wie in der Vorstadt — mit 
diesem Kanalsystem nicht unmittelbar zusammen. Für die einzelnen Grundstücke versahen diese 
Aufgabe teils 40 cm breite Rinnenstreifen (Reihen), die zwischen den Grundstücken unbebaut 
gelassen waren und den Niederschlag wie auch das Schmutzwasser einfach auf die Gasse leiteten. 
Unter solchen Verhältnissen gewann das Wegräumen des in den Höfen und Gassen ange-
sammelten Mistes gesteigerte Bedeutung. Schon unter den Punkten des ersten Stadtversamm-
lungsbeschlusses von 1455 steht geschrieben, daß jeder auf eine mit einem Pfahl bezeichnete 
Stelle vor der S tadt seinen Mist hinauszuschaffen hat;189 spätere Stadtversammlungsvorschläge 
enthal ten auch diesbezügliche Aufforderungen, so wird z. B. 1507 verboten, den Mist und die 
Asche vor die Häuser zu streuen. 1523 werden die Pflichten ausführlich aufgezählt: die Gassen und 
Kanä le sind reinzuhalten, es ist den Bürgern verboten, tags aus ihren Häusern, nachts aus ihren 
Fenstern Unreinigkeiten auf die Gasse zu schütten, samstags soll jeder Bürger vor seinem Haus 
Kot und Mist zusammenkehren und mindestens einmal im Monat wegschaffen.190 
Die wichtigste Forderung der Ins tandhal tung der Straßen und Gassen ist ihre Pflasterung. 
In Sopron wurde die früheste Pf lasterung (mit faustgroßen und kleineren Kieseln) vielleicht noch 
aus dem 13. Jah rhunder t vor der N-Seite der Klosterkirche entdeckt, gehörte also zum hiesigen 
Platz.1 9 1 An anderen Stellen, so auf den Straßen und Gassen, gab es lange Zeit dergleichen nicht, 
denn laut Quellen wurden im 15. Jah rhunder t nur auf einzelnen kleineren Abschnitten Gassen mit 
Stein gepflastert , so z. B. wahrscheinlich auf dem zu den beiden Toren der Innenstadt führenden 
Damm. Hierauf weist, daß 1438 vor dem Vorderen Tor 40 Klaf ter lang Pflaster gelegt wurde, offen-
bar im Verlauf des damaligen l 'mbaus des Torschutzsystems.192 1467 und 1495 vermachen Bürger 
1 8 7
 H O L L 1967. 166, Bild 12. Grundr iß neben dem 
I I . T u r m . Die Brei te des U-förmigen, aus Bruchstein 
gemaue r t en Kana l s b e t r ä g t hier 120 cm. 
188
 Die genaue Linie des Kanals a u ß e r h a l b der 
S t a d t m a u e r n kennen wi r heu te nicht m e h r , doch 
wurde er of fenbar als geschlossener Kana l auch durch 
den S tad tg raben g e f ü h r t . Darauf weist, d a ß 1528 
die R e p a r a t u r des K a n a l s (morin) d a r u m notwendig 
geha l ten wird, weil er den S tad tgraben verschmutz t 
( 11/2. 20S). Über die Able i tung des S t ad tg r abens 
e r fahren wir nu r a u s der Beschreibung von Deccard, 
der den hinausle i tenden unter irdischen K a n a l er-
wähn t . Dieser Abf luß wird 1514 gereinigt , Abf luß 
des Kurzen Grabens genann t , und auch de r Schmutz-
wasserkanal in Ordnung gebracht . «. . . sy h a b n die 
ablass vorstössn im Ki i r tzngrabn vnd d y möryn 
g e m a c h t » ( I I / 6 . 2 3 3 ) . 
189
 H/2. 174 — 175. Es ist anzunehmen , daß so 
ein Beschluß berei ts auch viel f rüher exis t ier te . 
I9
" 1587: 11/2. ISO - 1523: TI/2. 191. Letz terer 
e rwähn t den K a n a l : «Die murin rai imen vergätorn, 
d a m i t das regenwasser seinen auslauf gehaben 
inög . . .» als Abieiter des Regenwassers . I n der J a h -
resabrechnung fü r 1498 ist seine Ausmauerung er-
wähn t sowie auch die Stelle (seines E n d e s bezeichnet 
«beim Hinteren Tor». «. . . von der mer in bey dem 
Hinderentör . . . auszumawren.» I I /5 . 87). Diese Mau-
rerarbeit ist en tweder bloß R e p a r a t u r oder bezieht 
sieh nur auf den un te ren Zwingerabschni t t , denn 
weiter innen unter den S t a d t m a u e r n waren solche 
Arbeiten nacht rägl ieh n ich t d u r c h f ü h r b a r . 
191
 Ausgrabung und Mittei lung von J . Gömöri. 
192
 I m Verlauf des Baus des zweiten Tor tu rmes 
(1432 — 1441) k o m m t es auch z u m U m b a u der Brücke 
und des Dammes . HOLL 1974. 200. — Das Pf las te r 
des Dammes wurde durch die Ausgrabungen von J . 
Gömöri auch aufgedeckt . 1 9 7 1 Arch. É r t . 9 9 ( 1 9 7 2 ) 
272. — Die Verrechnung der Pf las te rungskos ten 
«. . . dem uberleger hab ich geben, das er uberlegt 
h a t bey dem vodern tör . . .» H/3. 82, 86. 
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zwecks Pflasterung ries Weges, der an der vorstädtischen Heiligen-Geist-Kapelle vorbeiführt .1 9 3 
Es ist wahrscheinlich, daß die Arbeit auch vor anderen Kirchen und auf einzelnen Plätzen begann, 
da am Ende des Jahrhunder t s ein Pflasterermeister in der Stadt wohnte,den 1494 die Stadt Pozsony 
von hier aus verpflichtete.194 Dies zeigt gleichzeitig, wie selten damals dieser Beruf war. Die Pflaste-
rung der Gassen der Innenstadt wurde aber erst 1529 beschlossen und war 1536 noch nicht überall 
fertig. Die Kosten wurden von der Stadt und den Hausbesitzern gemeinsam getragen, erstere 
lieferten das Material, letztere zahlten für den Abschnitt vor ihrem Haus den Arbeitslohn.195 
Wenn wir die Fragen von Trinkwasser, Kanalisation, Straßenpflaster insgesamt betrachten, 
kann der Entwicklungszustand nicht als hervorragend eingeschätzt werden. Er bleibt nicht nur 
hinter reicheren Großstädten des Mittelalters zurück, sondern auch im Vergleich zu den bedeu-
tendsten Städten Ungarns. In Buda z. В., welche auf einem Berg gelegen, betreffs der Wasser-
versorgung in schlechter Lage war, dienten im 13, —14. Jahrhunder t zahlreiche in die Felsen 
geschlagene Brunnen der Bevölkerung, und am Ende des 15. Jahrhunder t s wird in Tonröhren das 
Quellwasser in die S tad t geleitet.198 In Obuda (Altofen) verteilte ebenfalls schon E n d e 15. Jh . 
ein ausgebreitetes Röhrensystem das Quellwasser in der Stadt , und an manchen Stellen dürf te 
es schon Ende 14. Jahrhunder t dergleichen gegeben haben.197 In Pozsony werden sowohl in der 
Innenstadt wie auch vor ihren Toren im 15. Jah rhunder t mehrere öffentliche Brunnen erwähnt, 
und 1543 wird bereits Quellwasser in die Stadt geleitet.198 Die Pflasterung der Straßen läßt sich 
in Buda schon seit dem 13. Jahrhunder t laufend nachweisen,199 in Pozsony wird die Hosszú utca 
(Lange Gasse) 1457 gepflastert, der Marktplatz 1494 und die Wödritzer Gasse in der Vorstadt 
1558.200 
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1953. 9 4 - 1 1 1 . 
193
 HÁZI: K i r c h e n g e s c h i c h t e . 127. 
1 9 4
 O R T V A Y I I / 1 . 3 6 8 . 
195
 1529: II/2. 21 I. 1534: R e p a r a t u r I I / 2 . 235. 1536: 
II/2. 243. 
1961. HOLL: Mittelal terl iche F u n d e a u s einem 
Brunnen von Buda (Bp. 1966.) 8 - 1 1 und 4. Bild. 
Von den drei in 1687 angezeigten mit te la l ter l ichen 
öffentl ichen Rieselbrunnen wurde einer 1968 auf dem 
Szentháromság tér (Dreifal t igkei tsplatz) ge funden : 
ein Brunnen mit Mauern aus Quaderste inen, aus dem 
in N - und S-Richtung K a n ä l e füh r t en . L . Z O L N A Y : 
Bp. 11. 23 (1973) 276. 
197
 I )ie einzelnen Abschn i t t e mi t den Tonröhren wur-
den seit d e m vorigen J a h r h u n d e r t an mehre ren Punk-
ten aufgedeckt . I m Ver lauf der neueren Ausgrabun-
gen wurden s te ingemauer te Wasser le i tungen m i t 
Ziegelwölbung ge funden . F r a u V. BERTALAN: Bp. R . 
2 3 ( 1 9 7 3 ) 2 8 2 . 
1 9 8
 O R T V A Y 3 4 3 . 
199
 Die Angaben zahlreicher solcher Beobach tun-
gen im Laufe von fund re t t enden Ausg rabungen : 
Bp R 2 3 ( 1 9 7 3 ) Dieses P f l a s t e r wurde a u s «lielit, ne-
bene inander gepaß ten größeren und kleineren Kieseln 
in d ü n n e r Schicht gelegt und muß te deshalb dauernd 
repar ie r t werden. Bepf las te rung aus größeren Stein-
p la t ten , f lachen Steinen, wurde bisher n u r in e inem 
von der Gasse her sich öffnenden Durchgang auf-
gedeckt . 
2 0 0
 O R T V A Y 3 6 8 . 
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J . MAJOR: A városa lapra jz , m i n t a kora i magyar városépí tés tör téne t forrása (Der S tad t -
g rundr iß als Quelle de r f rühen ungarischen Städtebaugeschichte) . Épí tés- és Közlekedés-
t u d o m á n y i Közlemények 1965. 153 — 174. 
К . MOLLAY: H á z t ö r t é n e t és vá ros tö r t éne t (Hausgeschichte und Stadtgeschichte) . Soproni 
Szemle 1 3 ( 1 9 5 9 ) 1 2 1 - 1 3 6 , 1 9 3 - 2 0 4 . 
K. MOLLAY: Sopron város tör téne t i k u t a t á s a (Forschungen zur Stadtgeschichte von Sopron). 
Soproni Szemle 14 ( 1 9 6 0 ) 3 3 1 - 3 3 6 . 
К . MOLLAY: N é v t u d o m á n y és város tör téne t . Ilágtól Ágfalváig (Namenkunde und S tad t -
geschichte. Von Dág bis Ágfalva). Soproni Szemle 1 5 ( 1 9 6 1 ) 1 1 4 - 1 3 0 , 1 9 3 - 2 0 0 . 
K . MOLLAY: Sopron X I V . századi városképének vizsgálata (Untersuchung der Geschichte 
der S t a d t Sopron im X I V . Jh . ) . Soproni Szemle 1 8 ( 1 9 6 4 ) 1 - 14, 9 7 - 1 17 . 
E. PÓDA: Sopron sz. k i r . város monográ f i á j a (Monographie der königlichen Fre i s tad t Sop-
r o n . - S o p r o n 1 8 9 0 ) . 
H . WAGNER: U r k u n d e n b u c h des Burgenlandes. I . (Graz 1955  
Soproni Szemle 
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В. J A K A B 
VERGLEICHENDE ANALYSE DER ANLÄßLICH VON 
AUSGRABUNGEN IN UNGARN FREIGELEGTEN EIERSCHALEN-FUNDE 
»Der A r c h ä o l o g e soll s i c h a u c h d a s U n s c h e i n b a r s t e g e n a u a n s e h e n , u n d es s o g a r e i n s a m -
m e l n , wei l m a n n i e w i s sen k a n n , w a s v o n i h m im L a u f e d e r P r ä p a r i e r u n g a n W i c h t i g k e i t g e w i n n t » — 
s c h r i e b F e r e n c M ó r a a n l ä ß l i c h d e s E i e r s c h a l e n f r a g m e n t s , d a s im G r a b 39 d e s h u n n i s c h - a w a r i s c h e n 
G r ä b e r f e l d e s m i t d e r B e z e i c h n u n g K i s z o m b o r / g in d e r N ä h e v o n S z e g e d z u m V o r s c h e i n k a m . 
N a c h d e r S ä u b e r u n g d e r S c h a l e n b r u c h s t ü c k e w u r d e n ä m l i c h a u f d e r O b e r f l ä c h e e i n e e i n g e r i t z t e 
V e r z i e r u n g s i c h t b a r . 1 
V o n d e r R i c h t i g k e i t d e r B e m e r k u n g v o n F e r e n c M ó r a z e u g e n a u c h d i e w e i t e r u n t e n a n g e -
f ü h r t e n E r g e h n i s s e v o n U n t e r s u c h u n g e n , d i e e b e n f a l l s a n E i e r s c h a l e n d u r c h g e f ü h r t w u r d e n . A u f -
g r u n d d i e s e r U n t e r s u c h u n g e n e n t f a l t e t e s i ch v o r u n s e r e n A u g e n a l l m ä h l i c h e in k u l t i s c h e r B r a u c h , 
d e r b i s h e r hei d e n V ö l k e r n d i e se r P e r i o d e vö l l ig u n b e k a n n t w a r . D e n v o n v e r s c h i e d e n e n e t h n i s c h e n 
G r u p p e n s t a m m e n d e n S c h a l e n f u n d e n z u f o l g e , b l i e b d i e s e r B r a u c h be i m e h r e r e n V ö l k e r n J a h r -
h u n d e r t e h i n d u r c h b e i b e h a l t e n . 
D a s zu u n t e r s u c h e n d e F u n d m a t e r i a l b e s t e h t a u s E i e r s c h a l e n , d i e in i l ly r i schen ( B u d a p e s t -
P ü n k ö s d f ü r d ő ) , l a n g o b a r d i s e h e n ( T a m á s i ) , a w a r i s c h e n G r ä b e r f e l d e r n ( U m k r e i s v o n S z e g e d , R á c -
a l m á s u n d D u n a ú j v á r o s ) u n d a n l ä ß l i c h d e r F r e i l e g u n g v o n R u i n e n e ines K l o s t e r s d e s M i t t e l a l t e r s 
( K l o s t e r Cso l t in V é s z t ő - M á g o r , 11. J h . ) z u m V o r s c h e i n k a m e n ( A b b . 1). 
Abb. 1. Fundor te der Eierschalenfunde. Bp : Budapest-Pünkösdfürdő. T: Tamási . DP : Dunaújváros-Pálhalma. 
11: Rácalmás-Rózsamajor . SZ: Szeged (Umkreis), hinzugehört CS: Csengele. D: Desz.k und К : Kiszombor . 
V: Vésztő 
1
 F . MÓRA: Néprajz i vonatkozások Szeged vidéki rungszeitlichen und f rühen ungarischen Funde der 
népvándorláskori és korai magyar leletekben ( = Eth- Umgebung von Szeged). Ethnograpli ia — Népélet. 43. 
nograpliisehe Beziehungspunkte der völkerwande- (1932) 54 — 08. 
( Z e u g n i s d e r S c h a l e n f u n d e ) 
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Aspekte der Untersuchung 
E s m u ß t e i n d e r e r s t e n P h a s e d e r U n t e r s u c h u n g d e r E i e r s c h a l e n - F u n d e b e s t i m m t w e r d e n , 
v o n w e l c h e r V o g e l a r t d a s f r e i g e l e g t e E i e r s c h a l e n - F r a g m e n t e n t s t a m m t . D ie se U n t e r s u c h u n g e n 
w u r d e n a u f g r u n d d e r n a t u r g e m ä ß e n E i g e n s c h a f t e n d e r S c h a l e n (de r F a r b e , e t w a i g e r F l e c k e n , 
M a ß e , N e i g u n g d e r W a n d u n g , M a k r o - sowie M i k r o - S c h a l e n s t r u k t u r ) a n g e s t e l l t . 
D i e m i k r o s t r u k t u r e l l e U n t e r s u c h u n g d e r S c h a l e n ist in d e r Oo log ie e i ne v e r h ä l t n i s m ä ß i g 
n e u e M e t h o d e . E s w i r d e r s t e t w a s e i t 20 — 25 J a h r e n e i n g e h e n d e r b e t r i e b e n . 2 Mit H i l f e d i e s e r 
U n t e r s u c h u n g e n h a t m a n ü b e r d i e B e s t i m m u n g d e r V o g e l a r t - Z u g e h ö r i g k e i t h i n a u s , a u c h d e n b i s h e r 
u n b e k a n n t e n k u l t i s c h e n B r a u c h u n t e r Bewe i s g e s t e l l t . Z u m e r s t e n Ma le w u r d e n n ä m l i c h b e i m 
S t u d i u m d e r v o n F e r e n c M ó r a f r e i g e l e g t e n u n d i n d e m n a c h i h m b e n a n n t e n M u s e u m a u f b e w a h r t e n 
S c h a l e n - F u n d e m i k r o s t r u k t u r e l l e U n t e r s u c h u n g e n v o r g e n o m m e n . U n d d a k a m e n w i r z u e i n e m 
ü b e r r a s c h e n d e n S c h l u ß . E s h a t s i c h n ä m l i c h h e r a u s g e s t e l l t , d a ß es s i c h u m F r a g m e n t e v o n S c h a l e n 
h a n d e l t , a u s d e n e n d i e K ü c k e n s c h o n a u s g e b r a c h t w a r e n . 3 D a d u r c h w u r d e d i e U n t e r s u c h u n g d e r 
S c h a l e n f u n d e u m e i n e n n e u e n A s p e k t b e r e i c h e r t , u n d dieses E r g e b n i s v e r a n l a ß t e u n s , d i e U n t e r -
s u c h u n g e n a u c h a u f a n d e r e G e b i e t e d e s b a n d e s , sowie a u f E u n d e , d i e v o n a n d e r e n e t h n i s c h e n 
G r u p p e n h e r r ü h r e n , a u s z u d e h n e n . 
Verteilung der Schalenfunde nach Arten 
D e r A r c h ä o l o g e f r a g t s ich v o r a l l e m : w e l c h e r V o g e l a r t , d i e i m F u n d m a t e r i a l v o r k o m m e n d e n 
S c h a l e n f r a g m e n t e a n g e h ö r e n , u n d o b es d a r u n t e r a u ß e r d e n E i e r n v o n w i l d l e b e n d e n V o g e l a r t e n 
n i c h t a u c h so lche v o r k o m m e n , d i e d e r e i n e n o d e r d e r a n d e r e n d o m e s t i z i e r t e n V o g e l a r t a n g e h ö r e n . 
1. Aus i l l y r i s c h e n G r ä b e r n e r h i e l t e n wi r n u r je e in S c h a l e n b r u c h s t ü c k ( a u s d e m a r c h ä o l o -
g i s c h e n D e p o t d e s U n g a r i s c h e n N a t i o n a l m u s e u m s ) . F ü r d ie B e s t i m m u n g d i e n t e n F a r b e , S t r u k t u r , 
Abb. 2. Profilzeichnung von einem a) Graugänseei und b) einem Haubentauchere i mi t der Profilzeichnung der 
entsprechenden illyrischen Schalenfunde: a ' und b ' 
2
 S. KARGER: Über die mikroskopischen Verände-
rungen der Eischale im Laufe der Inkubat ionszei t . 
Acta Anatomiea 2 5 . Basel ( 1 9 5 5 ) . 1 4 1 - 1 5 9 ; L. 
S C H W A R Z und F . F E H S E : Über Ünterschiede der 
Schalen ungebrüteter und ausgebrüteter Eier . Zool. 
A n z . 1 5 9 . ( 1 9 5 7 ) 2 6 8 - 2 8 4 . 
3
 B. JAKAB: A to jáshé j s trukturál is változása az 
embrió fejlődése fo lyamán. (Különös tekintet te l az 
avar- és középkori héjleletek összehasonlító vizsgá-
latára) . ( = Die s t rukturel le Veränderung der Ei-
schale im Laufe der Entwicklung des Embryos -
Mit besonderer Rücks ich t auf die vergleichende Ana-
lyse von awarischen und mittelalterlichen Schalen-
funden - (Áll. Közi. 6 1 . ( 1 9 7 4 ) 2 7 - 3 1 ; В . J A K A B : 
Avarkori sírok tojáshéjleleteinek tanúságtétele. 
( = Zeugnis von Eischalenfunden aus awarischen 
Gräbern). MFMÉ 1 9 7 4 - 7 5 / 1 . Szeged. 3 2 7 - 3 4 2 . 
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M a ß e u n d d i e N e i g u n g s a n g a b e n a l s G r u n d l a g e . Sie w u r d e n a l s E i e r s c h a l e n - F r a g m e n t e v o n e i n e r 
G r a u g a n s (Anse r a n s e r ) u n d e i n e m H a u b e n t a u c h e r ( P o d i c e p s c r i s t a t u s ) i d e n t i f i z i e r t . D i e L ä n g e 
b e i d e r S c h a l e n f r a g m e n t e b e t r ä g t e t w a dre i V i e r t e l d e r u r s p r ü n g l i c h e n E i e r l ä n g e ( A b b . 2). 
2. U n t e r d e n F u n d e n d e r a w a r i s c h e n u n d l a n g o b a r d i s c h e n G r ä b e r f a n d e n w i r — a u f g r u n d 
e i n e r ä h n l i c h e n I d e n t i f i z i e r u n g — S c h a l e n f r a g m e n t e v o n G r a u g a n s ( A n s e r a n s e r ) u n d v o n H u h n 
(Ga l lus d o m e s t i c u s ) , u n d z w a r in M e h r z a h l F r a g m e n t e d e r l e t z t e r e n G e f l ü g e l a r t . A u s f ü h r l i c h e 
B e s c h r e i b u n g i h r e r V e r t e i l u n g : 
a ) E s l agen i m F u n d m a t e r i a l d e r in d e r U m g e b u n g v o n S z e g e d e r s c h l o s s e n e n 21 G r ä b e r 
in 7 F ä l l e n n u r S c h a l e n f u n d e v o n G r a u g ä n s e n , in d re i F ä l l e n d i e j e n i g e n v o n G r a u g ä n s e n u n d H ü h -
n e r n g e m i s c h t , u n d in 11 w e i t e r e n F ä l l e n a u s s c h l i e ß l i c h v o n H ü h n e r n vo r . 4 
b) I m G r a b 41 u n t e r d e n d r e i f r ü h a w a r i s c h e n G r ä b e r n v o n R á c a l m á s - R ó z s a m a j o r k a m e n 
F r a g m e n t e v o n H ü h n e r e i e r n , in d e n G r ä b e r n 106 u n d 145 d a g e g e n n u r s o l c h e v o n G r a u g ä n s e -
e i e r n z u m V o r s c h e i n . 
V o n d e n zwei m i t t e l a w a r i s c h e n G r ä b e r n d e s F u n d o r t e s D u n a ú j v á r o s - P á l h a l m a e n t h i e l t 
d a s G r a b 5 F r a g m e n t e v o n G r a u g ä n s e - u n d H ü h n e r e i e r n , 5 G r a b 10 s o l c h e v o n H ü h n e r e i e r n . 
U n t e r d e n 12 l a n g o b a r d i s c h e n G r ä b e r n d e r S a n d g r u b e Cs ikó lege lő im D o r f T a m á s i s t i e ß 
m a n in d e n G r ä b e r n 7, 14, 16 , 20 , 23 , 24 , 28 , 37 , 48 6 u n d 527 a u f H ü h n e r e i e r - F r a g m e n t e ; d i e F u n d e 
im G r a b 42 w a r e n F r a g m e n t e v o n G r a u g ä n s e - u n d H ü h n e r e i e r n . G r a b 38 b i l d e t e i n e A u s n a h m e , 
d a r i n f a n d m a n K n ä k e n t e - E i e r s c h a l e n - F r a g m e n t e ( A n a s q u e r q u e d u l a ) . D i e d u r c h d i e R e s t a u r a t o r e n 
z u s a m m e n g e k l e b t e n F r a g m e n t e e r g e b e n e ine f a s t v o l l s t ä n d i g e E i e r s c h a l e ( A b b . 9 / 1 — 2 ) . D i e bei 
b ) a n g e f ü h r t e n F u n d e k a m e n bei d e r G r a b u n g v o n I s t v á n B o n a z u m V o r s e h e i n ( 1 9 7 0 — 1 9 7 1 ) 
u n d V e r f a s s e r e r h i e l t s ie f ü r se ine U n t e r s u c h u n g e n v o n d e r S a m m l u n g d e s A r c h ä o l o g i s c h e n L e h r -
s t u h l s d e r F a k u l t ä t d e r L ó r á n d - E ö t v ö s - U n i v e r s i t á t . 
3. I m F u n d m a t e r i a l de s K l o s t e r s Csol t a u f d e m H ü g e l v o n V é s z t ő - M á g o r , d a s v o n I r é n 
J u h á s z 1972 f r e i g e l e g t w u r d e ( im B e s i t z de s M i h á l y - M u n k á c s v - M u s e u m s v o n B é k é s c s a b a ) , ü b e r -
w iegen d i e G ä n s e e i e r , a b e r es g i b t d a r ü b e r h i n a u s d a s e l b s t a u c h n o c h E n t e n - , H ü h n e r - u n d B l ä ß -
h ü h n e r e i e r . 8 D ie G ä n s e e i e r w a r e n v e r m u t l i c h (weg en d e r W a n d u n g s d i c k e v o n u n t e r 0 ,55 m m ) v o n 
H a u s g ä n s e n (Anse r d o m e s t i c u s ) . A u c h d i e E n t e n e i e r - F r a g m e n t e m ö g e n v o n d o m e s t i z i e r t e n E n t e n 
se in . D i e S t r u k t u r d i e s e r E i e r we i s t m i t d e r S t r u k t u r d e r S t o c k e n t e n - E i e r ( A n a s p l a t y r h y n c h o s ) 
g r o ß e Ä h n l i c h k e i t e n a u f . D e r U n t e r s c h i e d b e s t e h t d a r i n , d a ß d i e S t o c k e n t e n - E i e r n i e we iß s i n d . 
D i e H ü h n e r e i e r s t a m m e n e b e n f a l l s v o n d o m e s t i z i e r t e n V ö g e l n (Ga l lu s d o m e s t i c u s ) . D i e F r a g m e n t e 
v o n B l ä ß h ü h n e r e i e r n w e i c h e n v o n d e n j e n i g e n d e r h e u t e l e b e n d e n B l ä ß h ü h n e r ( F u l i c a a t r a ) k e i n e r -
lei a b ( A b b . 6/4). 
Brutbiologische Grundlagen der mikrostrukturellen Untersuchungen 
U m d e n E m b r y o im E i e n t s t e h e n d re i E m b r y o n a l h ü l l e n : d i e i n n e r s t e Hi i l l e , d a s A m n i o n , 
d a s C h o r i o n u n d a n s c h l i e ß e n d d i e A l l a n t o i s ( A b b . 3). Mi t R ü c k s i c h t a u f d e n G e g e n s t a n d u n s e r e r 
U n t e r s u c h u n g e n e r ö r t e r n wir h i e r d i e F u n k t i o n e n d e r A l l a n t o i s . S ie f ü l l t in d e r E n d p h a s e i h r e r 
E n t w i c k l u n g d e n R a u m z w i s c h e n d e m E m b r y o u n d d e r E i s c h a l e a u s u n d s c h l i e ß t d e n E i w e i ß -
u n d D o t t e r b e s t a n d vö l l i g in s i ch e i n . M i t i h r e r ä u ß e r e n O b e r f l ä c h e v e r m i s c h t s i e s i ch m i t d e m 
C h o r i o n ( A l l a n t o c h o r i o n ) u n d l e h n t s i c h a n d i e S c h a l e a n . I n i h r e r W a n d u n g v e r l a u f e n A r t e r i e n 
4
 S. Ind . 3. 
5
 Die Identif izierung der Schalenfunde als Be-
standteile eines Hühnereies behaupten wir wegen des 
hohen Beschädigungsgrades und der verwischten 
Charakteris t ika der F ragmen te nur m i t Vorbehalt . 
6 S . Ind . 5. 
7
 S. Ind . 5. 
8
 В. ЛАКАЛ: Fosszilis avar- és középkori tojáshéj-
leletek összehasonlító vizsgálata ( = Vergleichende 
Analyse von fossilen awarischen und mittelalterlichen 
Eierschalenfunden). MFMÉ 1 9 7 6 - 7 7 / 1 . (in Vorberei-
tung). 
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Abb. 3. Embryo und dazugehörige Teile eines domestizierten H u h n s am 15. Tag der Bru t 9 : 1. Luf tkammer 
2. Amnion, 3. Allantois, 4. Dottersack, 5. Eiweiß 
u n d sie i s t v o n H a a r a d e r n d i c h t d u r c h z o g e n . So w i r d d i e A l l a n t o i s im L a u f e d e r E n t w i c k l u n g des 
E m b r y o s z u d e s s e n l e b e n s w i c h t i g e m O r g a n , d a s f ü r d i e A t m u n g , A u s s c h e i d u n g u n d R e s o r p t i o n 
s o r g t . V o n i h r w i r d d e r S t o f f w e c h s e l d e s E m b r y o s a b g e w i c k e l t , d a s E i w e i ß u n d d e r K a l k g e h a l t 
d e r E i s c h a l e , d i e s ich in d e n O r g a n i s m u s , u n d i n d i e K n o c h e n s t r u k t u r d e s E m b r y o s e i n f ü g e n , 
r e s o r b i e r t . 
D a s F e h l e n d e s K a l k g e h a l t e s , d e r a u s d e r E i e r s c h a l e r e s o r b i e r t w u r d e , i s t m i t H i l f e e ines 
g i n o k u l a r e n M i k r o s k o p s a n d e r v e r ä n d e r t e n S t r u k t u r d e r i n n e r e n m a m i l l a r e n S c h i c h t d e r E i e r s c h a l e 
b u t e r k e n n b a r . D i e s e S c h a l e n s c h i c h t w u r d e v o n d e n a m G r u n d z u s a m m e n h ä n g e n d e n , z u r O b e r -
f l ä c h e s e n k r e c h t s t e h e n d e n u n d e ine S c h i c h t b i l d e n d e n k l e i n e n K a l k s ä u l e n ( m a m i l l a e = ' W a r z e n ' ) 
a ls m a m i l l a r e S c h i c h t b e n a n n t ( A b b . 4). Die z u r O b e r f l ä c h e n ä h e r g e l e g e n e n E n d e n d e r ' m a m i l l a e ' 
s i n d in d e r T a t w a r z e n a r t i g a b g e r u n d e t ( A b b . 10/1). M a n e r k e n n t d a s F e h l e n j enes K a l k g e h a l t e s , 
d e r in d e n O r g a n i s m u s d e s E m b r y o s a u f g e n o m m e n w u r d e , a n d e r S t r u k t u r d e r m a m i l l a r e n S c h i c h t 
f o l g e n d e r m a ß e n : A n s t a t t d e r a b g e r u n d e t e n M a m i l l a e - E n d e n s i e h t m a n a n d e n g l e i c h e n S te l l en 
k r a t e r a r t i g e A u s h ö h l u n g e n u n d z w i s c h e n d e n M a m i l l a e R e s o r p t i o n s - G r ä b e r n b z w . - A u s h ö h l u n g e n 
( A b b . 10/2). D a s s e l b e i s t ü b e r a l l a u f d e r i n n e r e n O b e r f l ä c h e d e r a u s g e b r ü t e t e n E i e r zu b e o b a c h t e n 
— bis a u f j e n e n Te i l d e r S c h a l e , d e r s ich ü b e r d e r L u f t k a m m e r , g e w ö h n l i c h a m s t u m p f e n E n d e des 
E i e s b e f i n d e t . A n d i e s e m Te i l h a t d i e A l l a n t o i s (weg en d e r d a z w i s c h e n l i e g e n d e n L u f t k a m m e r ) 
k e i n e V e r b i n d u n g m i t d e r S c h a l e ( A b b . 3), u n d d a r u m k a n n h i e r a u c h d e r K a l k g e h a l t n i c h t r esor -
b i e r t w e r d e n . D i e M a m i l l a e E n d e n s i n d h i e r u n v e r s e h r t , w a r z e n a r t i g a b g e r u n d e t g e b l i e b e n 
( A b b . 10/1) . 
D e r s t r u k t u r e l l e U n t e r s c h i e d z w i s c h e n d e r S c h a l e n p a r t ie a m s t u m p f e n E n d e u n d d e m 
ü b r i g e n Teil d e r S c h a l e sp i e l t e ine w i c h t i g e Ro l l e d a b e i , d a ß d a s K ü k e n a u s d e m Ei a u s k r i e c h e n 
Abb. 4. Die S t ruktur einer Eierschale10: I. spongiöse Schicht, 2. mamillare Schicht, 3. Luf tkammer , 4. Kut ikula , 
5. Porenkanäle, (i. Mamillae, 7. granuläre Hau t , 8. Schalenhaut, 9. Eiweiß-Haut 
9 I . K i s s : Baromfikel tetés ( = Oefliigel-Inkuba-
tion) Budapest 1968; A. L. ROMANOFF: The Avain 
Embryo. New York 1963. 
10
 V. O R E L : A tojás és feldolgozása. Budapest 
1960 (Vejco jejich osetrováni a zpracováni. Praha 
1 9 5 9 ) 2 6 4 - 2 8 4 ; M . P R Y N N E : Egg Shells. London 
( 1 9 6 3 ) 7 7 - 8 1 . 
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bzw. die S c h a l e einen R i ß b e k o m m e n k a n n . D e r r e s o r b i e r t e Teil v e r l i e r t a n F e s t i g k e i t . Zwischen 
ihm u n d d e r S c h a l e n p a r t i e ü b e r der L u f t k a m m e r e n t s t e h t ein F e s t i g k e i t s u n t e r s c h i e d . L e t z t e r e r 
e r le ich te r t es d e m K ü k e n , a u s der S c h a l e zu k r iechen . Sie ze r sp r ing t r u n d u m , w e n n d a s K ü k e n 
a n e iner S t e l l e m i t d e m S c h n a b e l a n s t ö ß t . E s ho l t u n t e r d e s s e n zum e r s t e n Male (mi t d e r L u n g e ) 
L u f t u n d s p r e i z t mi t d e m K ö r p e r d i e S c h a l e a u s e i n a n d e r . Die S c h a l e z e r s p r i n g t in zwei Teile, 
in die S c h a l e n k a p p e (Abb . 7/1 — 2 u n d 4) u n d d e n r e s o r b i e r t e n g röße ren Tei l de r Scha le m i t e inem 
sp i tzen E n d e (Abb. 7 / 5 - 6 ) . 
D i e g röße ren S c h a l e n f u n d e v e r r a t e n a u c h a u f g r u n d de r W a n d u n g s n e i g u n g , zu we lchem 
Teil des b e i m Ausk r i echen des K ü k e n s z e r s p r u n g e n e n E i e s sie g e h ö r t e n (Abb . 5 — 8). I n m a n c h e n 
Fäl len legt b e r e i t s das E r k e n n e n d ieser T a t s a c h e die V e r m u t u n g n a h e , d a ß der F u n d Scha len-
f r a g m e n t e ines a u s g e b r ü t e t e n Eies sein m a g (z. B. in d e n F ä l l e n de r i l l y r i schen F u n d e — A b b . 2). 
Aber e inen e n t s c h e i d e n d e n Beweis l ie fer t d a f ü r n u r die m i k r o s t r u k t u r e l l e U n t e r s u c h u n g d e r inneren 
S c h a l e n o b e r f l ä c h e , wenn es n ä m l i c h n a c h g e w i e s e n wird , d a ß d ie Mami l l ae d e r S c h a l e n k a p p e u n v e r -
seh r t s ind , w ä h r e n d sie a u f anderen T e i l e n d e r Scha le k r a t e r a r t i g e E n d e n u n d d ie S p u r e n de r 
R e s o r p t i o n au fwe i sen . 
Bestand und mikrostrukturelle Untersuchung der Schalenfunde 
U n t e r s u c h t m a n u n t e r einem b i n o k u l a r e n M i k r o s k o p die e inze lnen F u n d e , so f ä l l t sogleich 
auf , d a ß w ä h r e n d die i n n e r e m a m i l l a r e S c h i c h t v e r h ä l t n i s m ä ß i g heil i s t , d ie ä u ß e r e O b e r f l ä c h e 
d e r Scha le b z w . die ä u ß e r e n Teile (die s p o n g i ö s e Sch ich t ) viel z e r s t ö r t e r aussehen . D i e K u t i k u l a 
feh l t m e i s t e n s völlig (z. B . Abb . 13/6 — 7 u n d 9). M a n s i e h t ihre g e l b l i c h b r a u n - b r a u n v e r f ä r b t e n 
Ü b e r r e s t e inse la r t ig an d e r Obe r f l ä che je e ines S c h a l e n s t ü c k e s , oder i n d e n S c h a l e n f a l t e n , bzw . es 
g ib t S p u r e n v o n ihr in d e n P o r e n - V e r t i e f u n g e n (Abi). 13/8). E b e n s o f e h l e n a u c h d i e Scha len -
h ä u t c h e n . I m a l lgemeinen b l ieb als G e g e n s t a n d der U n t e r s u c h u n g n u r die u n t e r n a t ü r l i c h e n 
U m s t ä n d e n a u s p r ä p a r i e r t e d o p p e l s c h i c h t i g e Ka lkscha l e ü b r i g . 
Die spongiöse S c h i c h t weist bei m a n c h e n F u n d o b j e k t e n eine z ieml ieh a u s g e d e h n t e voll-
s t änd ige , d e n E i e r n der V o g e l a r t e n t s p r e c h e n d e O b e r f l ä c h e au f (z. B . A b b . 13/6 u n d 9). B e s o n d e r s 
d e r R a n d d e r S c h a l e n f r a g m e n t e u n d d ie v o n d e n P o r e n a u s g e h e n d e n k l e i n e r e n oder g r ö ß e r e n Tei le 
s ind b e s c h ä d i g t , also j e n e ' f e i l e , die u n t e r d e n A u s w i r k u n g e n d e r B o d e n f e u c h t i g k e i t u n d chemische r 
Prozesse zu le iden h a t t e n . E s k o m m t be i k l e ine ren B r u c h s t ü c k e n vor , d a ß ihre spong iöse Sch i ch t 
völlig b e s c h ä d i g t bzw. sch ich tweise a b g e b r ö c k e l t ist (z. B. Abb. 13/7). Die W a n d u n g s d i c k e 
m a g bei d i e s e n F r a g m e n t e n viel kleiner s e in als bei d e n f ü r d ie V o g e l a r t c h a r a k t e r i s t i s c h e n u n b e -
schäd ig t en E x e m p l a r e n . D i e W a n d u n g s d i c k e d e r M e h r z a h l de r bei R á c a l m á s , D u n a ú j v á r o s u n d 
T a m á s i f r e i g e l e g t e n S c h a l e n f r a g m e n t e b e t r ä g t z. B . bei d e n Gänsee i e rn 4 0 — 62 m m , d e n H ü h n e r -
eiern 24 — 32 m m . 
W i r w i d m e t e n in u n s e r e n U n t e r s u c h u n g e n eine b e s o n d e r e A u f m e r k s a m k e i t d e r m a m i l l a r e n 
Schich t . E s f r a g t e sich n ä m l i c h , ob m a n a u c h in den ü b r i g e n in der U m g e b u n g von Szeged frei -
gelegten S c h a l e n f u n d e n d i e s t r u k t u r e l l e V e r ä n d e r u n g d e r m a m i l l a r e n S c h i c h t , die w ä h r e n d de r 
B r u t e i n t r a t , nachwe i sen k a n n . D. h . , o b m a n a u c h s o n s t a n de r r e s o r b i e r t e n P a r t i e d e r Scha len 
k r a t e r a r t i g e , u n d an der S c h a l e n k a p p e v o l l s t ä n d i g e , u n v e r s e h r t e w a r z e n a r t i g e Mami l l ae v o r f i n d e t . 
Die m a m i l l a r e S c h i c h t ist g e w ö h n l i e h weniger b e s c h ä d i g t , sie i s t näml i ch w i d e r s t a n d s -
fähiger . S t ö ß t m a n doch a u f b e s c h ä d i g t e T e i l e d e r m a m i l l a r e n Schich t , so g e h ö r e n diese g r ö ß t e n t e i l s 
d e r r e s o r b i e r t e n P a r t i e a n . D u r c h die R e s o r p t i o n w u r d e n ä m l i c h auch d i e S t r u k t u r d iese r Sch i ch t 
lockerer , sie b ü ß t e ihre W i d e r s t a n d s f ä h i g k e i t ein. A u c h d a s A u s m a ß d e r B e s c h ä d i g u n g bzw. 
d ie A b b r ö c k e l u n g der m a m i l l a r e n Sch i ch t d e r r e so rb i e r t en S c h a l e n p a r t i e ze ig t i n n e r h a l b de r se lben 
Voge la r t e in z ieml ich a b w e c h s l u n g s r e i c h e s B i l d . I n d iesem S c h a l e n a b s c h n i t t s ind die k r a t e r f ö r m i -
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Abb. 5. Schalenfunde auf die entsprechenden Stellen des als Modell verwendeten Gänseeies 
gelegt: I. Schalenfund v o m Hausgänseei vom Monaster!um Csolt bei Vésztő-Mágor. 2 — 3. 
Graugans-Fund aus dem Grab 153 des awarischen Gräberfeldes von Szeged-Kundomb. 4. 
Schalenfiuul eines Graugänseeies aus dem Grab 79 aus dem awarischen Gräberfeld «B» von 
Szeged-Fehértó 
Acta Archaeologica Acttdcntiuc Scientiarum Uiunjaricac 31, 197'; 
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Abb. (i. E ie rscha len-Fragmente aus d e m Kloster Csolt bei Vésztő-Mágor—Hausgans 
(1—3) und B l ä ß h u h n (4) — auf den a r ten tsprechenden Modellen dargestellt 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum llungaricae 31, 1U7'J 
H. JAK All 
Abb. 7. 1 — 3. Graugänseei-Fragmente a u s d e m Crab 145 des fr i ihawarischen Gräber-
feldes von Ráca lmás-Rózsamajor , nach ihrer Zugehörigkeit zur Schalenkappe (1 — 2) 
bzw. z u m spitzen E n d e (3) angeordnet . 4. Eierschaienfund einer Graugans a u s dem 
langobardischen Grab 42 der Sandgrube Tamási-Csikólegelő auf der Scha lenkappe 
dargestel l t . 5 — 6. F ragmente , die von de r Rißlinie eines Graugänseeies s t a m m e n . 
Gefunden im Grab 145 (5) u n d 106 (6) in Ráca lmás -Rózsamajo r 
Acht A rchaeoloyica Асш/ешгае Scientiarum IIungaricae 31,1979 
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s i . * . . . . . ' : 
Abb . 8. 1 —2. Teile (von der Schalenpar t ie der Rißlinie entlang) eines Graugän-
seeies aus dem Grab 100 in Ráca lmás -Rózsamajo r . 3 — 4. Graugänseei-Frag-
m e n t e aus dem Grab 5 des awar ischen Gräberfeldes in Dunaú jvá ros -Pá l -
h a l m a 
Acta Arckucolugicu Academiae Scientiarum Uunguricue 31,197!) 
Ii. JAKAB 
Abb. 9. 1 —2. Knäken tene i -F ragmen lc und dasselbe mit Pflanzen Wurzel-Abi nick (4) 
aus dem Grab 38 des Jangobardischen Gräberfeldes in Tamási-Csikólegel<">. 3. Scha-
lenfund von Graugänseeiern aus d e m Grab 106 von Ráca lmás -Rózsama jo r , auf der 
Schalenkappe vol ls tändige Mamillae und Pflanzenwurzel-Abdruck (40mal vergrö-
ßert). 5. Hühnere i -Schalenfragmente m i t Pf lanzenwurzel-Abdruck aus d e m Grab 23 
von Tamási-Csikólegelő. 7. Dunaújváros-Pá lha lma, G r a b 10, Hühnere i -Fragmente 
mi t Pf lanzenwurzel -Abdruck 
Ada Arehaeologica Academiac SciciUiuruin Uumjaricue 31, 1979 
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Abb. 10. Mamillare Schicht und Schalenkappe mit vol ls tändigen Mamillae und re-
sorbierte Schalen par t ie m i t kra terar t igen Mamillae von Graugänsee ie r -Fragmenten 
(Bild 1—9, 40mal vergrößert) . 1. Schalenkappepar t ie m i t vollständigen Mamillae 
ans d e m Grab 51 von Szeged-Makkoserdő; 2. Resorb ie r te Schalenpar t ie eines 
Schalenfundes aus dem Grab 221 von Szeged-Makkoserdő; 3 — 4. Scha lenfunde aus 
dem Grab 137 von Kiszombor ; 5 — 0. F u n d e aus dem G r a b 153 von Szeged-Kun 
domb; 7 — 8. F ragmen te aus dem Grab 4 von Kiszombor ; 9. Fund aus d e m Grab 7 
von Kiszombor ; 10. Resorb ie r te Schalenpar t ie von e inem E i eines domest iz ier ten 
H u h n s a u s d e m Grab 4 von Kiszombor (40mal vergrößert) 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum llungaricae 31, 1U7'J 
В. JAKAB 
Abb. 11. I —8. Mamillare Schicht der Schalenfunde a u s dem Kloster Csolt bei Vésztő-
Mágor, mi t vollständigen Mamillae a u s der Schalenkappepar t ie und k ra t e ra r t i ge Ma-
mil lae aus dem resorbierten Sehalenabschni t t (20mal vergrößert) : 1 —2. Bläßhuhn , 3 — 
4. Hausen te , 5 — 6. domestiziertes Hülm, 7 — 8. domest iz ier te Gans, 9. Schalenkappe-
par t i e eines Hiihnerei-Schalenfundes a u s dem Grab 83 von Csengele. 10. Kra te ra r t ige 
Mamillae eines Eies einer domest izierten Gans a u s dem Kloster von Vésztő (20mal 
vergrößert) 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 31, 1079 
ANALYSE DER I N UNGARN FREIGELEGTEN EIERSCHALEN-FUNDE 159 
Abb. 12. Schalenfragmente von Graugänseeiern (20 —HOmal vergrößert) , aus der Scha-
lenkappe- und der resorbierten Par t i e . 1—2. Grab 5, Pá lha lma . 3 — 4. Grab 145, Rácal-
más . 5 — 6. Grab 106, Rácalmás: ein Übergang an der Grenze zweier Schalenpart ien, mi t 
vol ls tändigen und kra te rar t igen Mamillae (5). 7 — 8. Grab 42, Tamási : Übergang a n der 
Grenze zweier Sehalenpart ien (7) und vollständige Mamillae aus der Schalenkappepar-
tie (8). 9 — 10. Schalenfragmente von Eie rn domestizierter H ü h n e r , aus der Schalcn-
kappe- bzw. resorbier ten Schalenpart ie (ca. 25mal vergrößert) 
11 Acta Archaeologica Academiae Scientiarum II uugaricae 31, 1979 
В. JAKAB 
Abb. 1 3. I —5. Schalenfragmente von Hühnere ie rn (ca. 25inal vergrößert) aus der Scha-
Ienkappe- bzw. resorbier ten Schalen pa r t i e : 1. Grab 7, Tamási . 2. Grab 42, Tamási . 4 — 
5. Grab 14, Tamási . 6 — 9. Von der äußeren jOborfläche der Schalerlfragmente (40 — 
60mal vergrößert) : 0. Hühnere i -Fragmente mi t unbeschädigter Oberf läche, ohne Ku-
t ikula, m i t Porenöf fnungen aus d e m Grab 4, Kiszombor . 7. Hühnere i -F ragmen t 
m i t beschädigter Oberf läche und schichtweise abgebröckel ter , spongiöser Schicht aus 
dem Grab 20, Kiszombor . 8. Hühne re i -F ragmen t m i t Kut iku la -Über res ten an der 
Oberf läche, von Vésztő. 9. B läßhühnere i -Fragmente ohne Ku t iku la , m i t schwarzlich-
b r a u n e n und veilchengrauen Tüpfe ln von Vésztő 
Acta Archaeologica Academiae Scienliarum Hungaricae 31. 1979 
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gen Ö f f n u n g e n d e r M a m i l l a e - E n d e n e n t w e d e r enge r o d e r b r e i t e r , u n d d ie K r a t e r s i n d ganz d ü n n -
w a n d i g oder s t a r k abgesch le i f t (Abb . 1 0 — 1 3 m i t d e n k r a t e r a r t i g e n ' M a m i l l a e ) . I m G e g e n s a t z d a z u 
w e i c h e n die Mami l lae d e r S c h a l e n k a p p e i n n e r h a l b e iner V o g e l a r t g r ö ß t e n t e i l s in k e i n e m F u n d o r t 
v o n e i n a n d e r a b (Abb . 10—13, m i t u n v e r s e h r t e n , w a r z e n a r t i g e n Mami l lae ) . 
An de r ä u ß e r e n O b e r f l ä c h e o d e r a u c h a n d e r inneren m a m i l l a r e n Sch i ch t e in iger F u n d e 
s i n d S p u r e n v o n k le inen W u r z e l n k a l k l i e b e n d e r P f l a n z e n n a c h z u w e i s e n . Sie h in t e r l i eßen i h r e n 
A b d r u c k auf d e r S c h a l e n o b e r f l ä c h e (Abb . 9 /3—6 u n d 12/1 bzw . 12/6). 
M a n k o n n t e a u f g r u n d d e r m i k r o s t r u k t u r e l l e n U n t e r s u c h u n g e n fes t s te l l en , d a ß die Scha len -
f u n d e , m i t zwei A u s n a h m e n , o h n e R ü c k s i c h t au f d a s E t h n i k u m des Gräbe r f e lde s , in d e m sie z u m 
V o r s c h e i n k a m e n , i h r e m m i k r o s t r u k t u r e l l e n Bild n a c h von a u s g e b r ü t e t e n E ie r s t a m m e n . E s g i b t 
u n t e r d e n S c h a l e n f u n d e n de r b e h a n d e l t e n F u n d o r t e sowoh l F r a g m e n t e d e r S c h a l e n k a p p e — m i t 
u n v e r s e h r t e n M a m i l l a e in de r m a m i l l a r e n S c h i c h t — wie a u c h F r a g m e n t e d e r r e s o r b i e r t e n Scha len -
p a r t i e — m i t k r a t e r a r t i g e n Mami l l ae . Dies k a n n m a n n u r d a m i t e r k l ä r e n , d a ß in die G r ä b e r B r u c h -
s t ü c k e von a u s g e b r ü t e t e n E i e r n ge leg t w u r d e n , u n d z w a r m i n d e s t e n s in zwei Te i l en — die resor -
b i e r t e S c h a l e n p a r t i e u n d d ie S c h a l e n k a p p e —, d ie s p ä t e r in w e i t e r e S t ü c k e z e r b r ö c k e l t e n . 
E ine d e r o b e n e r w ä h n t e n A u s n a h m e n ist d e r F u n d aus d e m G r a b «H» 12 in d e r G e m e i n d e 
D e s z k öst l ich v o n Szeged (Abb. 1), d e r a u s 20 S c h a l e n f r a g m e n t e n m i t je e inem D u r c h m e s s e r v o n 
10 m m b e s t e h t . K e i n F r a g m e n t weis t au f R e s o r p t i o n h in . Die a n d e r e A u s n a h m e k a m im G r a b 38 
a u f F u n d o r t C s i k ó l e g e l ő - h o m o k b á n y a ( S a n d g r u b e ) bei T a m á s i z u m Vorsche in . Die Scha le e ines 
K n ä k e n t e n e i e s (Abb . 9/1—2) ist f a s t v o l l s t ä n d i g e r h a l t e n geb l i eben . A u f d e r wieder z u s a m m e n g e s e t z -
t e n Scha le s ieh t m a n n i ch t j enen Tei l d e r S c h a l e n k a p p e , de r b e i m A u s k r i e c h e n des K ü k e n s sich v o n 
d e r üb r igen Scha le g e t r e n n t h ä t t e . E b e n s o h a t a u c h d ie m a m i l l a r e S c h i c h t d e r Scha le ke ine R e s o r p -
t i o n s s p u r e n . Al le rd ings ist a u c h bei d e r R e s t a u r i e r u n g v e r w e n d e t e r K l e b s t o f f im W e g e d e r m i k r o -
s t r u k t u r e l l e n U n t e r s u c h u n g d e r i n n e r e n O b e r f l ä c h e . 
Die S c h a l e n f u n d e von G r a u g ä n s e - (Anser anse r ) u n d H a u b e n t a u c h e r - (Pod iceps c r i s t a t u s ) 
E i e r n , die in i l lyr i schen G r ä b e r n in B u d a p e s t - P ü n k ö s d f ü r d ő z u m Vorsche in k a m e n , w u r d e n v o n 
u n s w ä h r e n d ih re r A u s l e i h u n g (1964) n i c h t m i k r o s t r u k t u r e l l u n t e r s u c h t , u n d dies w u r d e a u c h se i t -
d e m n i c h t n a c h g e h o l t . D e r F o r m , d e r N e i g u n g , d e n M a ß e n u n d d e r S c h a l e n r e g i o n d e r F r a g m e n t e 
n a c h (Abb. 2) v e r m u t e n wir , n a c h A n a l o g i e d e r o b e n e r w ä h n t e n S c h a l e n u n t e r s u c h u n g e n , d a ß a u c h 
d i e s e B e s t a n d t e i l e v o n a u s g e b r ü t e t e n E i e r n s ind . 
Angaben über die Brut der behandelten Vogelarten 
F ü r d ie Archäolog ie m ö g e n a u c h d ie A n g a b e n de r B r u t b e d e u t e n d e H i n w e i s e zu r B e a n t -
w o r t u n g jener F r a g e e n t h a l t e n , wozu d ie S c h a l e n von a u s g e b r ü t e t e n E ie rn in d e n K u l t e n d e r 
e r w ä h n t e n e t h n i s c h e n G r u p p e n v e r w e n d e t w u r d e n . 
D ie B r u t z e i t f ä l l t bei d e n b e h a n d e l t e n V o g e l a r t e n au f d e n F r ü h l i n g bzw. a u f A n f a n g des 
S o m m e r s . Die B r u t z e i t des d o m e s t i z i e r t e n Gef lüge l s ist a l lgemein b e k a n n t . U n t e r d e n w i l d l e b e n d e n 
A r t e n h a t die G r a u g a n s (Anser anse r ) d i e f r ü h e s t e B r u t z e i t . Sie t r i f f t v o n ih re r W i n t e r s t a t i o n im 
F e b r u a r in U n g a r n e in . Das Gelege b e s t e h t im D u r c h s c h n i t t a u s 4 — 6 E i e r n , d ie b i s z u m E n d e 
M ä r z gelegt w e r d e n . W e n n alle E i e r ge leg t s ind , b e g i n n t die G r a u g a n s zu b r ü t e n . D i e B r u t d a u e r 
b e t r ä g t 27 — 28 T a g e . E i n e N a c h b r u t w u r d e n u r in solchen F ä l l e n b e o b a c h t e t , in d e n e n die G a n s 
g e s t ö r t w u r d e . 
Die K n ä k e n t e (Anas q u e r q u e d u l a ) k e h r t A n f a n g M ä r z n a c h U n g a r n z u r ü c k . I h r Gelege 
b e s t e h t aus 8 — 10 E i e r n , die in d e r e r s t e n M a i h ä l f t e ge leg t w e r d e n . D i e B r u t d a u e r b e t r ä g t 23 T a g e . 
Sie k a n n a u c h bis A n f a n g Ju l i d a u e r n . 
A u c h d e r H a u b e n t a u c h e r ( P o d i c e p s c r i s t a t u s ) k e h r t v o n se ine r W i n t e r s t a t i o n z iemlich s p ä t 
h e i m . In de r zwe i t en M ä r z h ä l f t e b z w . A n f a n g Apr i l e r sche in t e r a u f d e n Seen, d e r e n R a n d m i t 
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h o h e n W a s s e r p f l a n z e n b e w a c h s e n i s t . I n d e r e r s t e n M a i h ä l f t e l eg t e r e t w a 4 — 5 E i e r . D i e B r u t d a u e r 
b e t r ä g t 28 T a g e . A u c h e ine z w e i t e B r u t i n J u l i i s t i n U n g a r n k e i n e S e l t e n h e i t . 
Ä h n l i c h s p ä t w i e d e r H a u b e n t a u c h e r k e h r t d a s B l ä ß h u h n ( F u l i c a a t r a ) n a c h U n g a r n z u r ü c k . 
E t w a E n d e A p r i l is t s e i n e Gelege , a u s 7 — 9 E i e r n g e l e g t , v o l l s t ä n d i g . D i e B r u t d a u e r b e t r ä g t 21 — 24 
T a g e . J ä h r l i c h z w e i m a l s o r g t e r f ü r N a c h w u c h s (bis z u m E n d e J u l i ) , a b e r a u c h e i n e d r i t t e B r u t 
ist n i c h t s e l t e n , u n d z w a r im A u g u s t . 
E s w u r d e n a l s o — im b e h a n d e l t e n k u l t i s c h e n B r a u c h — in u n s e r e m F u n d m a t e r i a l E i e r 
a u s j ä h r l i c h e i n e r o d e r a u s zwei B r ü t e n d e r e r w ä h n t e n V o g e l a r t e n v e r w e n d e t . D i e e r w ä h n t e n 
e t h n i s c h e n G r u p p e n h a b e n z u i h r e n k u l t i s c h e n H a n d l u n g e n g e s a m m e l t e u n d a u f g e h o b e n e E i e r -
s c h a l e n b e n u t z t . D i e F r a g e « w a r u m » o d e r «wozu», b l e i b t n a c h wie v o r o f f e n . V i e l l e i c h t d e s h a l b , 
weil d e r f r i s c h a u s d e m Ei a u s g e k r o c h e n e Voge l , «die E r s t l i n g s f r u c h t d e s L e b e n s » , d e r e i g e n t l i c h e 
G e g e n s t a n d des k u l t i s c h e n S y m b o l s — d a s K ü k e n — n i c h t d a s g a n z e J a h r h i n d u r c h z u r Ver -
f ü g u n g s t a n d . 
ZUSAMMENFASSUNG 
W i r u n t e r n a h m e n e ine v e r g l e i c h e n d e A n a l y s e v o n E i e r s c h a l e n f r a g m e n t e n , d i e in i l l y r i s c h e n 
( B u d a p e s t - P ü n k ö s d f ü r d ő ) , l a n g o b a r d i s c h e n ( T a m á s i ) u n d a w a r i s c h e n ( a u s d e r U m g e b u n g v o n 
S z e g e d , D u n a ú j v á r o s u n d R á c a l m á s ) G r ä b e r n sowie hei d e n A u s g r a b u n g e n e ines m i t t e l a l t e r l i c h e n 
K l o s t e r s (Vész tő , 11. J h . ) z u m V o r s c h e i n k a m e n . W i r b e s t i m m t e n d i e A r t e n z u g e h ö r i g k e i t d e r F u n d e . 
I n d e n i l l y r i s chen G r ä b e r n w u r d e n F r a g m e n t e v o n G r a u g ä n s e - u n d H a u b e n t a u c h e r e i e r n g e f u n d e n . 
I m F u n d m a t e r i a l d e r a w a r i s c h e n u n d l a n g o b a r d i s c h e n G r ä b e r ü b e r w o g e n d ie F r a g m e n t e v o n 
E i e r n d o m e s t i z i e r t e r H ü h n e r ; a b e r e i n e g r o ß e A n z a h l v o n G r a u g ä n s e e i e r f r a g m e n t e n w a r d a s e l b s t 
a u c h v o r h a n d e n . I m G r a b 88 v o n T a m á s i k a m e n F r a g m e n t e v o n e i n e m K n ä k e n t e n e i a n s T a g e s l i c h t . 
I m L a u f e d e r F r e i l e g u n g e n des K l o s t e r s v o n V é s z t ő w u r d e n S c h a l e n f r a g m e n t e v o m H a u s g e f l ü g e l 
(Gans , E n t e u n d H u h n — wobei d i e G a n s d o m i n i e r t e ) u n d v o n h e u t e n o c h w i l d l e b e n d e m B l ä ß -
h u h n i d e n t i f i z i e r t . 
U n s e r e U n t e r s u c h u n g e n e r s t r e c k t e n s ich a u c h a u f d i e M i k r o s t r u k t u r d e r S c h a l e n f u n d e . E s 
w u r d e i m L a u f e d i e s e r U n t e r s u c h u n g e n f e s t g e s t e l l t , d a ß d ie S c h a l e n s t r u k t u r d e r E i e r f r a g m e n t e , 
bis a u f z w e i G r ä b e r ( D e s z k , G r a b «H» 12 u n d T a m á s i , G r a b 38), m i t d e r M i k r o s t r u k t u r v o n a u s -
g e b r ü t e t e n E i e r n i d e n t i s c h w a r . D i e S c h a l e n f r a g m e n t e k ö n n e n a l so in zwe i G r u p p e n g e t e i l t w e r d e n . 
E i n e G r u p p e b i l d e n d i e B r u c h s t ü c k e , d i e a u s d e r r e s o r b i e r t e n P a r t i e d e r S c h a l e s t a m m e n ; d i e 
a n d e r e m a c h e n B e s t a n d t e i l e d e r S c h a l e n k a p p e a u s , d e r e n M a m i l l a e u n v e r s e h r t g e b l i e b e n s i n d . 
D ie S c h a l e n f r a g m e n t e d e r F u n d e g e l a n g t e n a l so a l s S c h a l e n v o n a u s g e b r ü t e t e n E i e r n a n d e n 
F u n d o r t — s o w o h l in d i e G r ä b e r , w ie a u c h i n n e r h a l b d e s m i t t e l a l t e r l i c h e n K l o s t e r s u n t e r d e n F u ß -
b o d e n , n e b e n d ie T ü r in G e b ä u d e «A». U n s e r e U n t e r s u c h u n g e n h a b e n k l a r d e n B e w e i s e r b r a c h t , 
d a ß d i e E i e r f r a g m e n t e n i c h t a l s V i a t i k u m ins G r a b g e l e g t e E i e r , s o n d e r n als S c h a l e n f r a g m e n t e 
v o n b e r e i t s a u s g e b r ü t e t e n E i e r n m i t s y m b o l i s c h e r F u n k t i o n g e l t e n so l l en . F ü r d i e i l l y r i s c h e n 
S c h a l e n f u n d e gil t d i e s e F e s t s t e l l u n g n u r h y p o t h e t i s c h , d a sie in d i e s e m F a l l n i c h t a u f m i k r o s t r u k t u -
re l l en U n t e r s u c h u n g e n , s o n d e r n a u f d e m S t u d i u m d e r F o r m u n d W a n d u n g s n e i g u n g d e r S c h a l e n -
f r a g m e n t e b e r u h t . D i e S c h a l e de s a u s g e b r ü t e t e n E i e s a l s S y m b o l — s o w o h l h i n s i c h t l i c h i h r e r V e r -
w e n d u n g a ls s y m b o l i s c h e r G e g e n s t a n d w i e a u c h h i n s i c h t l i c h d e s v o n i h m g e t r a g e n e n s y m b o l i -
s c h e n I n h a l t s — b e d a r f n o c h e i n e r w e i t e r e n I n t e r p r e t a t i o n . 
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N a c h d e m d i e « F u n d m ü n z e n U n g a r n s » n o c h l ä n g e r e Ze i t a u f s ich w a r t e n l a s s e n , v e r ö f f e n t -
l i chen w i r f o r t l a u f e n d , z u r E r l e i c h t e r u n g d i e se r A r b e i t , d a s se i t d e m J a h r e 1975 b e i A u s g r a b u n g e n 
o d e r a l s S t r e u f u n d e z u T a g e g e k o m m e n e M ü n z m a t e r i a l . D a wi r d i e A u s w e r t u n g d e r A u s g r a b u n g e n 
n i c h t v o r w e g n e h m e n m ö c h t e n , w i r d d a s M a t e r i a l n u r zu U n t e r s u c h u n g e n d e s M ü n z v e r k e h r s 
g e e i g n e t b e s c h r i e b e n . E b e n d a r u m t e i l e n wir d i e S c h i c h t e n v e r h ä l t n i s s e de s M a t e r i a l s u n d d i e 
g e n a u e F u n d s t e l l e n i c h t m i t , s o n d e r n n u r d e n O r t u n d C h a r a k t e r d e r G r a b u n g . U n s e r e A r b e i t 
b e s c h r ä n k t sich n u r a u f e ine e i n f a c h e M i t t e i l u n g , o h n e i r g e n d w e l c h e R e f l e x i o n e n h i n z u f ü g e n 
zu w o l l e n . 
W e i t e r s m ö c h t e n w i r u n s e r e A r b e i t — s t e t s zwei J a h r e n a c h d e m A u f f i n d e n d e s M a t e r i a l s — 
j ä h r l i c h v o r l e g e n . D i e z w e i j ä h r i g e Z e i t d a u e r ist z u r R e s t a u r i e r u n g u n d A u f a r b e i t u n g d e r M ü n z e n 
n ö t i g . U n s e r e d e r z e i t i g e Z u s a m m e n s t e l l u n g h e i n h a l t e t d i e s e i n e r z e i t z u m r ö m i s c h e n R e i c h g e h ö r e n -
d e n G e b i e t e U n g a r n s . I n d i e s e m R a h m e n w u r d e d a s M a t e r i a l d e r K o m i t a t e F e j é r , G y ő r - S o p r o n , 
K o m á r o m , P e s t , S o m o g y , T o l n a , V a s , V e s z p r é m u n d Z a l a b e a r b e i t e t . D a s K o m i t a t B a r a n y a f e h l t 
in u n s e r e r Z u s a m m e n s t e l l u n g . Alle f ü n f J a h r e — z u e r s t 1980 — w i r d a u c h d a s i m G e b i e t de s 
u n g a r i s c h e n B a r b a r i c u m s zu T a g e g e k o m m e n e r ö m i s c h e M ü n z m a t e r i a l b e s c h r i e b e n ; g l e i chze i t i g 
k ä m e es a u c h z u r M i t t e i l u n g d e r e v e n t u e l l a u s g e b l i e b e n e n D a t e n . D i e J a h r e s z a h l i m T i t e l be -
z e i c h n e t j e n e s J a h r , in w e l c h e m d a s m i t g e t e i l t e M a t e r i a l g e f u n d e n w u r d e u n d b e d e u t e t g l e i chze i t i g , 
d a ß im m i t g e t e i l t e n M ü n z m a t e r i a l p r i n z i p i e l l a l le im g l e i c h e n J a h r g e f u n d e n e n M ü n z e n e n t -
h a l t e n s i n d . 
Das System der Materialbeschreibung 
D a s M ü n z m a t e r i a l te i len w i r i n a l p h a b e t i s c h e r R e i h e n f o l g e d e r u n g a r i s c h e n F u n d o r t s -
n a m e n m i t . Zu j e d e r M i t t e i l u n g g e h ö r t e i ne L a n d k a r t e , a u f w e l c h e r w i r d ie F u n d o r t e g e n a u a u f -
z e i c h n e n . N a c h d e m u n g a r i s c h e n O r t s a m e n g e b e n w i r a u c h d e n a n t i k e n N a m e n — s o f e r n e r 
b e k a n n t ist — a n , s o d a n n d a s K o m i t a t , in w e l c h e s d e r F u n d o r t g e h ö r t . F a l l s a u s e i n e r S t a d t v o n 
m e h r e r e n F u n d o r t e n M a t e r i a l m i t g e t e i l t w i r d , f o l g t n a c h d e m S t a d t n a m e n d i e B e n e n n u n g d e s 
g e n a u e r e n F u n d o r t e s , G a s s e , P l a t z u s w . I n d e r n ä c h s t e n R e i h e f o l g t d e r C h a r a k t e r d e r A u s g r a b u n g , 
bei w e l c h e r d a s M a t e r i a l g e f u n d e n w u r d e , z. B. L a g e r , S i e d l u n g , F r i e d h o f u s w . , so l l t e es z u 
k e i n e r S i e d l u n g s e r s c h e i n u n g g e h ö r e n , d i e A r t , wie es in d e n B o d e n k a m , z. B . S c h a t z , S t r e u f u n d . 
D ie S c h a t z f u n d e w e r d e n n a t ü r l i c h n u r m i t Z u s t i m m u n g des z u s t ä n d i g e n A r c h ä o l o g e n v o l l s t ä n d i g 
p u b l i z i e r t , s o n s t n u r m i t d e n h a u p t s ä c h l i c h e n D a t e n ( S t ü c k z a h l u n d A n f a n g s - u n d S c h l u ß j a h r ) . 
D i e d a n a c h m i t g e t e i l t e Z a h l ist d i e R e i h e n n u m m e r , m i t t e l s w e l c h e r d i e A u s g r a b u n g in d e r Ze i t -
s c h r i f t : A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő , u n t e r « A r c h ä o l o g i s c h e F o r s c h u n g e n » — z u f i n d e n i s t . Be i d e m 
v o r l i e g e n d e n B e r i c h t a l s o : A r c h ä o l o g i s c h e F o r s c h u n g e n im J a h r e 1975, A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő 1976. 
2. 287 — 305. D e m f o l g t d e r N a m e d e s — ode r d e r A u s g r a b e n d e n . S c h l i e ß l i c h — fa l l s es s ich u m 
e ine A u s g r a b u n g h a n d e l t , hei d e r d i e n e u e s t e n E r g e b n i s s e u n d d i e w i c h t i g s t e n F u n d m a t e r i a l e 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum llungaricae 31, 1070 
164 I i . B I E Ó - S E Y - V . LÁNYI 
j ä h r l i c h mi tge te i l t w e r d e n , z. B . Z a l a l ö v ő , T á c — d o r t d ie g e n a u e n b i b l i o g r a p h i s c h e n D a t e n dieser 
M i t t e i l u n g . Die N u m e r i e r u n g d e r M ü n z e n ist z u r E r l e i c h t e r u n g des Z i t i e rens in d e r g a n z e n 
M i t t e i l u n g l a u f e n d . J e d e s S t ü c k h a t e ine s e p a r a t e R e i h e n n u m m e r . D ie A u f z ä h l u n g d e r M ü n z e n 
chronologisch g e o r d n e t , i n n e r h a l b e ines H e r r s c h e r s in d e r R e i h e n f o l g e d e r B M C b z w . R I C - N u m -
m e r n . D a wir die D a t e n jeder M ü n z e in je e iner R e i h e z u s a m m e n f a s s e n wol l t en , w u r d e n d e s h a l b 
m ö g l i c h s t m a x i m a l e A b k ü r z u n g e n v e r w e n d e t . D ie A u f z ä h l u n g d e r M ü n z e n w u r d e in zwei Tei len, 
n a c h zwei S y s t e m e n d u r c h g e f ü h r t . D e r G r u n d d a f ü r is t , d a ß die M i t t e i l u n g d e r im 4. J a h r h u n d e r t 
im F e l d e und im A b s c h n i t t b e f i n d l i c h e n Ze ichen viel R a u m b e n ö t i g t , so ist d ie m a x i m a l e A b k ü r -
z u n g des K a i s e r n a m e n s nö t ig . Gle ichze i t ig s ind au f M ü n z e n des 1. —3. J h s die M ü n z z e i c h e n n u r 
se l ten zu f i nden u n d benö t igen wegen ih re r K ü r z e wen ig B u c h s t a b e n p l a t z , also ist d e r K a i s e r n a m e 
w e n i g e r gekü rz t . D i e B e n ü t z u n g d e r K a i s e r n a m e n des 1. 3. J a h r h u n d e r t s in s t a r k v e r k ü r z t e r 
F o r m w ü r d e den G e b r a u c h unse re r A r b e i t s e h r e r s c h w e r e n . 
Die D a t e n r e i h e je e iner M ü n z e b e s t e h t a u s f o l g e n d e n A n g a b e n : (Die E r k l ä r u n g d e r D a t e n 
e r fo lg t ko lonnenweise ) 
I . Te i l bis 284 
1. Der K a i s e r n a m e ist o h n e A b k ü r z u n g s v e r z e i c h n i s v e r s t ä n d l i c h , v e r k ü r z t ode r voll 
ausgeschr ieben . 
2. Die M ü n z s o r t e de r K ü r z u n g des B M C bzw. R I C e n t s p r e c h e n d beze i chne t . D i e ko lon ia len 
P r ä g u n g e n b e k o m m e n h ie r die B e z e i c h n u n g Col sowie in d e r A n m e r k u n g we i te re E r k l ä r u n g . 
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3. Z e i t p u n k t d e r P r ä g u n g d e r M ü n z e . So fe rn d e r s ch l ech t e Z u s t a n d d e r M ü n z e d i e g e n a u e 
D a t i e r u n g n i c h t e r m ö g l i c h t , d a n n j e n e r Z e i t r a u m , in we lchem die M ü n z e a u f g r u n d gewisser Cha-
r a k t e r i s t i k a e i n t e i l b a r ist ( k a n n se in : d a s K a i s e r p o r t r a i t , d ie M ü n z s o r t e usw. ) . 
4. D e r P r ä g e o r t in v e r k ü r z t e r F o r m . 
5. D i e B e s t i m m u n g d e r M ü n z e n a c h BMC, s o d a n n seit G o r d i a n u s als d ie B M C - B ä n d e 
u n t e r b r o c h e n w u r d e n , a u f g r u n d d e r R I C - B ä n d e . D i e im B M C , bzw. i m R I C n i c h t v o r k o m m e n d e n 
Münzen w e r d e n m i t d e r BMC n h - ( n o n h a b e t ) , R I C n h - B e z e i c h n u n g v e r s e h e n , in d e r A n m e r k u n g 
genau b e s c h r i e b e n , e v t l . a u c h das F o t o g e b r a c h t . Die ko lon i a l en P r ä g u n g e n w e r d e n a u f g r u n d de r 
e n t s p r e c h e n d e n P u b l i k a t i o n e n b e s t i m m t . V o n f a l s c h e n M ü n z e n g e b e n wi r in d e r A n m e r k u n g 
eine g e n a u e B e s c h r e i b u n g , u n d w e n n mög l i ch — a u c h e in F o t o . 
6. D e r Teil des Münzze i chens im Fe lde . D i e Z e i c h e n d e r r e c h t e n u n d l i nken S e i t e werden 
m i t d e m Z e i c h e n —/— g e t r e n n t . Sol l te d a s M ü n z z e i c h e n «mehrs töckig» se in , w e r d e n d i e v o n oben 
nach u n t e n f o l g e n d e n Ze ichen auf d e r l i nken Se i te v o n l inks n a c h r e c h t s ; au f d e r r e c h t e n Seite 
* 
v o n r e c h t s n a c h l inks in e iner R e i h e pub l i z i e r t , z. B . P ( = * P ) . 
7. D e r im A b s c h n i t t b e f i n d l i c h e Teil des Münzze i chens . 
8. D i e A b k ü r z u n g des N a m e n s d e r S t a d t , d e r e n M u s e u m d a s b e s c h r i e b e n e S t ü c k b e w a h r t , 
sowie d i e I n v e n t a r n u m m e r de r Münze . S iehe d a s A b k ü r z u n g s v e r z e i c h n i s . D i e v o l l k o m m e n unleser -
l ichen, n u r a u f g r u n d ih re r M a ß e oder M ü n z s o r t e in da s 1, —3. J a h r h u n d e r t d a t i e r b a r e n M ü n z e n 
w e r d e n a m Sch luß d e r R e i h e a n g e f ü h r t . 
I I . Teil 2 8 4 -
D a d a s M a t e r i a l in e r s t e r L i n i e z u r A n a l y s e des G e l d v e r k e h r s g e e i g n e t ist , b e m ü h t e n wir 
uns d iese U n t e r s u c h u n g e n a u c h m i t t e l s des S y s t e m s d e r P u b l i k a t i o n zu e r l e i ch te rn . D e s h a l b 
w u r d e n d ie M ü n z e n dieses Z e i t r a u m e s n i c h t n a c h K a i s e r g r u p p i e r t , s o n d e r n n a c h n u m i s m a t i s c h e n 
Z ä s u r e n . So w e r d e n f ü n f Z e i t a b s c h n i t t e u n t e r s c h i e d e n : 1. 2 8 4 - 3 1 3 , 2. 3 1 3 - 3 3 7 , 3 . 3 3 7 — 3 4 6 , 
4. 346 — 364, 5. 364 — 395. D i e P r ä g u n g e n d e r e r s t e n b e i d e n sowie des l e t z t e n Z e i t a b s c h n i t t e s wur-
den a u f g r u n d d e r e n t s p r e c h e n d e n B ä n d e des R I C , die P r ä g u n g e n des z w e i t e n u n d d r i t t e n Zeit-
r a u m e s a u f g r u n d des L R B C b e s t i m m t . I n n e r h a l b d e r e r w ä h n t e n 5 Z e i t a b s c h n i t t e w e r d e n die 
S t ü c k e n a c h d e r M ü n z s t ä t t e n - R e i h e n f o l g e des R I C V I — V I I bzw. d e r L R B C I — I I - G r u p p i e r u n g 
e n t s p r e c h e n d e n P r ä g e s t ä t t e n - R e i h e n f o l g e b e h a n d e l t , i n n e r h a l b de r M ü n z s t ä t t e n in Zei t folge, 
die de r R e i h e n f o l g e de r R I C - N u m m e r n gle ichen. D ie S u m m i e r u n g des M ü n z v e r k e h r s w i r d — auf -
g r u n d e i g e n e r E r f a h r u n g — d u r c h d iese G r u p p i e r u n g d e r M ü n z e n b e d e u t e n d e r l e ich te r t . 
D i e B e s c h r e i b u n g s o r d n u n g d e r e inze lnen M ü n z e n e r f o l g t ko lonnenwe i se : 
1. D e r a m A v e r s s i c h t b a r e K a i s e r n a m e n s t a r k v e r k ü r z t . N a c h Mögl ichke i t ü b e r n a h m e n 
wir die K ü r z u n g e n des L R B C u n d n u r w o dies n i c h t mög l i ch w a r , ü b e r n a h m e n wir die A b k ü r z u n g 
se lbs t . S iehe d ie A b k ü r z u n g s l i s t e . 
2. D i e M ü n z s o r t e . H i e r n e h m e n wi r d ie B e s t i m m u n g e n des L R B C I I - ( 3 4 6 —498) a ls G r u n d -
lage u n d t e i l t e n d e n M a ß a n g a b e n e n t s p r e c h e n d d ie M ü n z e n des Z e i t a b s c h n i t t e s 313 — 346 sowie 
364 — 395 eben fa l l s ein. D e r N a m e Fol l i s bez i eh t sich n u r a u f die n o c h u n r e d u z i e r t e n Fol l i s . Die 
r e d u z i e r t e n Fo l l i s w u r d e n d e r F i n f a c h k e i t ha lbe r als Aes 2, d a n n Aes 3, d ie zwischen d e n T o d 
K o n s t a n t i n s I u n d 346 g e p r ä g t e n M ü n z e n in ü b e r w i e g e n d e r Mehrhe i t a ls Aes 4 b e s t i m m t . Soll te 
e ine so lche — a u f g r u n d d e r Maße v o r g e n o m m e n e — E i n t e i l u n g f ü r j e m a n d e n s t ö r e n d wi rken , 
so k a n n er se lbe r a u f g r u n d d e r b e k a n n t g e g e b e n e n R I C - N u m m e r n die e inze lnen S t ü c k e an d ie t r a -
d i t ione l le B e n e n n u n g b i n d e n . 
3. D e r Z e i t p u n k t d e r M ü n z p r ä g u n g . Sofern die M ü n z e wegen ihres s ch l ech t en Z u s t a n d e s 
n ich t g e n a u d a t i e r b a r sein soll te, b e m ü h t e n wir u n s a u f g r u n d des R e v e r s b i l d e s ode r sons t ige r E igen-
s c h a f t e n (z. B . M ü n z s o r t e ) die Z e i t b e s t i m m u n g d u r c h z u f ü h r e n . 
4. P r ä g e o r t — a b g e k ü r z t . 
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5. Die B e s t i m m u n g . Die J a h r e 284 — 337 a u f g r u n d des R I C - B a n d e s V I u n d V I I ; 337 — 364 
l a u t L R B C ; 364 — 3 9 5 a u f g r u n d d e s B a n d e s I X — R I C . W e n n d e r s c h l e c h t e Z u s t a n d d e r M ü n z e 
d i e g e n a u e B e s t i m m u n g n i c h t z u l ä ß t , t e i l en wi r d i e R e v e r s t y p e n in s t a r k e r A b k ü r z u n g m i t . S i e h e 
d i e L i s t e de r A b k ü r z u n g e n . S o f e r n d e r A v e r s l e s b a r i s t , t e i l e n w i r i n d e r A n m e r k u n g d ie C o h e n -
Z a h l m i t , die S t e l l e e b e n f a l l s , w o d i e A u f s c h r i f t u n t e r b r o c h e n e r s c h e i n t . 
6. Die B e s c h r e i b u n g d e s i n s Fe ld f a l l e n d e n Tei les d e s M ü n z z e i c h e n s . D i e Z e i c h e n d e r 
r e c h t e n u n d l i n k e n S e i t e w e r d e n d u r c h ein — / — Z e i c h e n g e t e i l t . So l l t e d a s M ü n z z e i c h e n « m e h r -
s t ö c k i g » sein, so w e r d e n d ie Z e i c h e n v o n o b e n n a c h u n t e n , a u f d e r l i n k e n Se i t e v o n l inks n a c h r e c h t s 
a u f d e r r e c h t e n S e i t e v o n r e c h t s n a c h l inks in e i n e r R e i h e m i t g e t e i l t : z. B. 
7. D e r i m A b s c h n i t t b e f i n d l i c h e Tei l d e s M ü n z z e i c h e n s . 
8. D ie A b k ü r z u n g des S t a d t n a m e n s , i n d e s s e n M u s e u m d i e b e s c h r i e b e n e M ü n z e b e w a h r t 
w i rd s o w i e d i e I n v e n t a r - N u m m e r d e r M ü n z e . S i e h e : A b k ü r z u n g s l i s t e . A b g e b r a u c h t e 
S t ü c k e , w e l c h e n i c h t a n R I C - o d e r a n L R B C - N u m m e r n z u b i n d e n s i n d , w e r d e n a m E n d e 
jenes Z e i t a b s c h n i t t e s u n t e r g e b r a c h t , w o h i n s ie d e m A v e r s b i l d e n t s p r e c h e n d g e h ö r e n . 
W i r d a n k e n d e n K o m i t a t s m u s e u m - D i r e k t o r e n u n d a l l e n K o l l e g e n , d i e d u r c h v e r s t ä n d n i s -
v o l l e U n t e r s t ü t z u n g d ie A n f e r t i g u n g d e r Z u s a m m e n s t e l l u n g e r m ö g l i c h t e n , i n d e m sie u n s d a s d u r c h 
s ie e r g r a b e n e M ü n z m a t e r i a l z u r V e r f ü g u n g s t e l l t e n . W i r h o f f e n , d a ß d ie Z u s a m m e n s t e l l u n g a u c h 
f ü r s ie n ü t z l i c h s e i n w i r d . 
Die Abkürzungslisten werden wir, in Hinblick auf eventuell bei späteren Nummern sich einschaltende 
Interessenten, zu jeder Gelegenheit mit tei len. In den Abkürzungslisten werden immer nu r jene Abkürzungen 
untergebracht , welche in der be t re f fenden Mitteilung vorkommen. 
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A BKÜRZUNGSLIST EN 
A bkürzungen 
Die K a i s e r n a m e n 
С C o n s t a n t i n u s I 
С и C o n s t a n s 
C r Cr i spus 
Cs C o n s t a n t ins I I 
С I I C o n s t a n t i n u s I I 
C C C o n t a n t i u s C h l o r u s 
C D C o n s t a n t i n u s D y n a s t i e 
C G C o n s t a n t in s G a l l u s 
D D i o c l e t i a n u s 
F a E a u st a 
G G r a t i a n u s 
G V G a l é r i a V a l e r i a 
H H e l e n a 
I o v l o v i a n u s 
l u i I u l i a n u s 
L L i c i n i u s s e n . 
L I I L i c i n i u s i u n . 
M H M a x i m i a n u s H e r c u l i u s 
T T e t r a r c h i e 
V V a l e n t i n i a n u s 
V n V a l e n s 
V D V a l e n t i n i a n u s D y n a s t i e 
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A B K Ü R Z U N G E N D E R R E V E R S - T Y P E N 
BT BEATA T R A N Q V I L L I T A S Ein Globus auf einen Altar m i t V O T oder V O T I S Aufschri f t , z. B. 
R I C V I PI 1/244 
CN о. X CAESARVM NOSTRORVM Im Lorbeerkranz VOT V oder X 
D C V X o . X X D N C O N S T A N T I N I MAX AVG Im Lorbeerkranz VOT X oder X X 
FO F E L T E M P R E P A R A T I O Der Kaiser im Schiff s tehend, welches der R u d e r Vic tor ias treibt , z. B. 
L R B C PI H/1145, 1062 
F H F E L T E M P R E P A R A T I O Kampfszene , z. B. L R B C PI U/196, 424, 2625, 2295 
F P F E L T E M P R E P A R A T I O Phoenix, z. B. L R B C Pl 11/1133, 34 
О 1 G L O R I A E X E R C I T V S Zwei Soldaten ha l ten ein Signum, z. B. R I C V I I PI 11/255 
G 2 G L O R I A E X E R C I T V S Zwei Soldaten ha l ten zwei Signum, z. B. R I C V I I PI 11/288 
GR G L O R I A R O M A N O R V M Der Kaiser hä l t in einer Hand ein L a b a r u m , die ande re H a n d r u h t a m 
Kopfe eines knieenden Gefangenen. z . B . L R B C PI HI/338 
HSV E HOC SIGN О VICTOR E R I S Der Kaiser wird durch Victoria gekrönt , z. B. LRBC : PI HI /1178 
1С IOVI C O N S E R V A T O R I J u p p i t e r hä l t in einer H a n d einen Bli tzbündel , oder Victoria, in der 
anderen H a n d eine Lanze, vorne ist ein Adler, z. B. R I C VII PI 12/4, 20 
Lupa Zum Avers V R B S ROMA gehöriger Revers ohne Aufschr i f t . Wöl f in mi t Zwillingen. R I C VI I PI 
22/91 
P R A P R O V I D E N T I A E AVGG Lagertor . R I O V I I PI 6/326 
PRC P R O V I D E N T I A L CAESS Lagertor . R I C V I I T L 1/295 
P R P R O V I D E N T I A L . . . Lager to r 
Quadriga Am R e v e r s keine Aufschr i f t , n u r eine Quadriga-Abbi ldung L R B C Pl 11/1041 
R E R E S T I T V T O R R E I P V B L I C A E Der Kaiser h ä l t Victoria und L a b a r u m R I O I X PI 1/1 
R R R E P A R A T I O R E I P V B Der Kaiser hält, eine auf einem Globus stehende Victoria, reicht die 
Rechte einer knieender gekrönten F r a u L R B C Pl III /1512 
SP RPES R E I P V B L I C A E Vi r tus häl t Globus und Lanze. L R B C PI IV/2504 
SR SECVRITAS R E I P V B L I C A E Victoria häl t Pa lme und Kranz . R I C I X PI 1/5 
VA V I C T O R I A AVGG Victoria hä l t in beiden H ä n d e n Kranz . L R B C Pl 1/785 
VD VICTORTAE DD AVGG Q N N Zwei gegenübers tehende Victoria, in den H ä n d e n Kranz . L R B C 
1/140 
Viel Zum Avers Constantinopolis gehörender aufschrif ts loser Revers . Victoria häl t in einer H a n d eine 
Lanze, in der anderen einen Schild. R I C VIT 1*1 5/530 
VL VICTORTAE L A E T A E P R I N C P E R P Zwei Victoria halten über ein Al ta r einen Schild m i t 
Aufschr i f t VOT P R . R I C V I I P L 1/159 
V M VOT? M V L T ? I m Kranz 
V 20 M 30 VOT X X MVLT X X X im Kranz 
Vot VOT Aufschr i f t im Kranz , die Zahl unleserlich 
VN Die verschleierte Gestalt des Kaisers, beidersei ts V N - MR L R B C PI 11/1397. 
A B K Ü R Z U N G E N 
Du Dunaújváros , Museum 
E g Esztergom, Balassa Bálint Museum 
(Jy Győr, X a n t u s J á n o s Museum 
Ive Keszthely, B a l a t o n Museum 
M N M E Budapest , Ungarisches Nat iona lmuseum, Münzkab ine t 
Nk Nagykanizsa, T h u r y György Museum 
So Sopron, Liszt Ferenc Museum 
Sze Szentendre, Ferenczy Károly Museum 
Szf Székesfehérvár, I s tván Kirá ly Museum 
Szh Szombathely, Savar ia Museum 
Ve Veszprém, B a k o n y Museum 
Ze Zalaegerszeg, Göcsej Museum 
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Adony. V e t u s S a l i n a . K o m i t a t F e j é r . 
D o l i c h e n u s H e i l i g t u m . 17. Zs . B á n k i . 
1 E l a g a h a l D 219/220 R o m B M C 151 
2 D v n S e v e r u s D I T I J h . a b g e n u t z t 
3 D v n S e v e r u s D I I I J h . a b g e n u t z t 
4 G o r d i a n u s I I I Col 238 /244 V i m P i c k 71 
5 G o r d i a n u s I I I Col 238 /244 V i m P i c k 7 1 - 8 1 
+ 6 F a u s t i n a S e n . S b a r b a r i s c h e 
N a c h p r ä g u n g 
7 ? S I I J h . a b g e n u t z t 
Budakalász Dolina. K o m i t a t P e s t . 
E i n z e l f u n d e . N h . 
8 T r a i a n u s D 103/111 R o m B M C 4 0 3 
9 T r a i a n u s D p 116/118 R o m B M C 1050 
10 H a d r i a n u s D 134/138 R o m BMC 859 
+ 11 A n t o n i n u s P i u s D 147/148 R o m cf B M C 6 2 0 
12 M Aure l ius D 161/162 R o m B M C 188 
13 M A u r e l i u s D p 173/174 R o m B M C 1473 
14 C r i s p i n a D 180 /183 R o m B M C 41 
15 A u r e l i a n u s A n t 2 7 0 / 2 7 5 T r i R I C 4 0 5 
Budakalász Nagykevély. K o m i t a t P e s t . 
E i n z e l f u n d e . N h . 
16 С I I Ae 3 330 /335 A n t R I C 87 
Dunaújváros. I n t e r c i s a . K o m i t a t F e j é r . 
L a g e r . 21/1. Zs . V i sy . 
17 T i t u s As 79/81 a b g e n u t z t 
18 D o m i t i a n u s S 81/96 a b g e n u t z t 
19 T r a i a n u s D p 98/117 a b g e n u t z t 
20 H a d r i a n u s D 114/138 R o m B M C 6 3 5 
21 A n t o n i n u s P i u s 
К 147/148 R o m B M C 1826 
22 A n t o n i n u s P i u s S 156/157 R o m B M C 2 0 1 5 
23 A n t o n i n u s P i u s D 138/161 a b g e n u t z t 
24 M A u r e l i u s D p 161/180 a b g e n u t z t 
25 L u c i l l a A s 164 — a b g e n u t z t 
26 C o m m o d u s D p 175 R o m BMC 1533 
27 I u l i a D o m n a D 198/209 R o m B M C 10 
28 Iu l i a M a e s a D 218 /223 R o m B M C 81 
29 S e v A l e x a n d e r D 223 R o m B M C 110 
30 S e v A l e x a n d e r D 228 R o m B M C 4 5 9 
31 S e v A l e x a n d e r D 235 R o m B M C 978 
32 P u p i e n u s D 238 R o m R I C 6 
33 G o r d i a n u s I I I A n t 241 /243 R o m R I C 88 
34 G o r d i a n u s I I I Col 238 /244 V i m Pick 76 
35 P h i l i p p u s I I Col 244 /249 V i m P i c k 100 
36 P h i l i p p u s I I Col 244 /249 V i m P i c k 100 
37 P h i l i p p u s I I Col 244 /249 V i m P i c k 102 
38 P h i l i p p u s 11 A n t 244 /246 R o m R I C 2 1 8 b 
Sz f .75 .25 .3 . 
Sz f . 75 .39 .1 . 
Sz f .75 .27 .1 . 
Sz f .75 .25 .4 . 
Sz f .75 .65 .1 . 
Sz f .75 .37 .1 . 
Sz f .75 .26 .1 . 
Sze .75 .208 .7 . 
Sze .75 .208 .3 . 
Sze .75 .208 .2 . 
Sze .75 .208 .6 . 
Sze .75 .208 .8 . 
Sze .75 .208 .1 . 
Sze .75 .208 .5 . 
Sze .75 .208 .2 . 
SM A N £ Sze .75 .209 .1 . 
D u . 7 7 . 3 4 . 2 . 
D u . 7 7 . 6 7 . 1 7 
D u . 7 6 . 1 3 . 6 . 
D u . 7 6 . 2 0 . 1 . 
D u . 7 7 . 7 2 . 1 . 
D u . 7 7 . 1 6 . 1 . 
D u . 7 7 . 4 3 . 1 . 
D u . 7 6 . 1 1 . 1 . 
D u . 7 6 . 8 . 1 . 
D u . 7 6 . 1 6 . 3 . 
D u . 7 7 . 4 9 . 1 0 
D u . 7 7 . 1 2 . 2 . 
D u . 7 7 . 6 3 . 1 . 
Du .77 .67 .1 . 
D u . 7 7 . 6 0 . 1 . 
D u . 7 6 . 1 3 . 7 . 
D u . 7 6 . 1 8 . 1 . 
D u . 7 7 . 1 7 . 3 . 
D u . 7 7 . 6 3 . 2 . 
D u . 7 7 . 6 . 3 . 
D u . 77.6.1. 
D u . 76 .19 .1 . 
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39 T Deci us A n t 250/251 R o m R I C 138 D u 77.49.8 . 
40 T r e b Gal lus A n t 251/253 R o m R I C 37 D u 77.30.1. 
# 4 1 Ga l l i enus A n t 253/268 R o m R I C 2 2 9 , 2 3 0 A D u 77.28.3 . 
# 4 2 Ga l l i enus A n t 253/268 R o m / н Du 77.56.5 . 
# 4 3 Ga l l i enus A n t 253/268 a b g e n u t z t Du 77.56.1 . 
# 4 4 Ga l l i enus A n t 253/268 a b g e n u t z t Du .76 .27 .1 . 
# 4 5 Ga l l i enus A n t 260/268 R o m a b g e n u t z t / Р Du .76 .27 .2 . 
# 4 6 Ga l l i enus A n t 253/268 a b g e n u t z t Du .76 .16 .1 . 
# 4 7 Ga l l i enus A n t 253/268 a b g e n u t z t Du. 77.9.2. 
# 4 8 Ga l l i enus A n t 268 — Consec ra t io D u . 77.29.2 . 
# 4 9 S a l o n i n a A n t 260/268 R o m R I C 4 
А Du .76 .13 .5 . 
# 5 0 S a l o n i n a A n t 253/268 R o m R I C 14 D u . 77.4D.1. 
# 51 S a l o n i n a A n t 256/257 R o m R I C 26 Du 77.49.9 . 
# 5 2 S a l o n i n a A n t 253/268 a b g e n u t z t Du 76.17.1. 
53 T e t r i c u s A n t 268/273 a b g e n u t z t Du 77.45.1. 
54 C l a u d i u s I I A n t 268/270 R o m R I C 103 Du 76.3.3. 
55 C l a u d i u s I I A n t 268/270 Sis R I C 186 / И D u 76.29.1. 
56 C l a u d i u s II A n t 268/270 R o m R I C 48 Du 77.54.1. 
57 C l a u d i u s I I A n t 268/270 a b g e n u t z t D u . 77.56.2. 
58 C l a u d i u s I I A n t 268/270 a b g e n u t z t D u 77.56.3. 
59 C l a u d i u s I I A n t 268/270 a b g e n u t z t D u 77.57.1. 
60 C l a u d i u s I I A n t 268/270 a b g e n u t z t D u 77.48.14. 
61 C l a u d i u s I I A n t 2 7 0 - Consec ra t io Du .77 .19 .1 . 
62 A u r e l i a n u s A n t 270/275 R o m R I C 63 
н/ X X I R Du .77 .19 .2 . 
63 A u r e Ii an us A n t 270/275 M e d R I C 128 Т Du.77 .19 .3 . 
64 A u r e l i a n u s A n t 270/275 Sis R I C 220 * Q D u 77.22.1. 
65 A u r e l i a n u s A n t 270/275 Sis R I C 232 / Q Du 77.56.4. 
66 A u r e l i a n u s A n t 270/275 Sis R I C n h J # Q D u 77.19.8. 
67 A u r e l i a n u s A n t 270/275 K v z R I C 368 ВС Du 77.53.4. 
68 A u r e l i a n u s A n t 270/275 a b g e n u t z t Du 77.19.7. 
69 A u r e l i a n u s An t 270/275 a b g e n u t z t Du 76.16.2. 
70 A u r e l i a n u s A n t 270/275 a b g e n u t z t Du 77.47.1. 
71 Se veri n a A n t 275 R o m R I C 4 /Р X X I R Du 76.15.1. 
72 T a c i t u s A n t 275/276 G a l R I C 44 D u 77.19.9. 
73 T a c i t u s A n t 275/276 R o m R I C 89 X X I B Du 77.37.10. 
74 T a c i t u s A n t 276 R o m R I C 92 D u 76.30.1. 
75 T a c i t u s A n t 275/276 Sis R I C 138 V D u 77.31.1. 
76 P r o b u s A n t 276/282 R o m R I C 187 R ^ A D u . 77.19.5. 
77 P r o b u s A n t 276/282 R o m R I C n h R36 6 D u . 77.19.6. 
78 P r o b u s A n t 276/282 R o m R I C n h R X Z Du 77.19.4. 
79 P r o b u s A n t 276/282 R o m R I C 214 R a r Du 77.58.1. 
80 P r o b u s A n t 276/282 R o m R I C nh * T Du 77.8.1. 
81 P r o b u s A n t 276/282 R o m R I C nil R T S D u 77.19.10. 
82 P r o b u s A n t 276/282 T ic R I C 399 S X X I Du 77.6.4 . 
83 P r o b u s A n t 276/282 T i c R I C 499 T X X I Du 77.44.3. 
84 P r o b u s A n t 276/282 Sis R I C 706 ß X X I D u 76.10.1. 
85 P r o b u s A n t 276/282 Sis R I C 679 /А X X I D u 77.51.2. 
86 P r o b u s A n t 276/282 Sis R I C 732 * X X I Q D u 77.58.2. 
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87 Probus A n t 276/282 a b g e n u t z t Du .77 .24 .1 . 
88 Carus A n t 282/283 Sis R I C 107 P * X X I Du .77 .5 .1 . 
89 ? As I I . J h . a b g e n u t z t Du .76 .14 .1 . 
90 г D p I I . J h . a b g e n u t z t Du .76 .14 .2 . 
91 ? S IT. J h . a b g e n u t z t Du .76 .14 .3 . 
92 ? A n t I I I . J h . a b g e n u t z t Du .77 .18 .2 . 
93 ? A n t I IT . J h . a b g e n u t z t Du.77.44.8 . 
94 ? A n t I I I . J h . a b g e n u t z t Du .77 .55 .4 . 
95 ? A n t I I I . J h . a b g e n u t z t Du .77 .48 .6 . 
96 ? A n t I I I . J h . a b g e n u t z t Du .77 .10 .1 . 
97 ? A n t I I I . J h . a b g e n u t z t Du .77 .48 .1 . 
98 ? Col I I I . J h . V im a b g e n u t z t Du .76 .14 .4 . 
99 г Col I I I . J h . V im a b g e n u t z t Du .77 .57 .24 
100 D A n t 284/294 a b g e n u t z t Du .77 .37 .3 . 
101 
М Н 
A n t 286/294 a b g e n u t z t Du .77 .6 .5 . 
102 L F o l 310/313 T r e R I C 846b T / F P T R Du.77 .2 .2 . 
103 D F o l 300/303 T i c R I C 4 5 a ST- Du.77 .46 .1 . 
104 
С С 
Fol 300 Ris R I C 119 T/r X X I S I S D u . 77.34.4. 
105 GM F o l 309/310 Sis R I C 198a w / A S I S Du.77.18.1 . 
106 L F o l 311 Sis R I C 222a /А S I S Du .77 .30 .2 . 
107 L Fol 311 Sis R I C 222a 1 В S I S Du .77 .38 .1 . 
108 GM F o l 308/309 H e r R I C 37a -HTA- Du.77 .3 .1 . 
109 U R Ae 3 335/336 R o m R I C 370 R * Q Du .76 .29 .9 . 
110 C D A e 3 336 R o m R I C 3 8 1 - 8 5 R Q [ Du .77 .1 .1 . 
111 С A e 3 337 R o m R I C 405 P ^ R Du.77 .48 .7 . 
112 U R Ae 3 334/335 A q u R I C 122 A Q P Du.77 .52 .1 . 
и з C p Ae 3 334/335 A q u R I C 129 * / A Q P Du .76 .6 .1 . 
114 
С A e 2 313/315 Sis R I C 3 
К 
S I S Du.76 .4 .1 . 
115 L A e 2 313/315 Sis R I C 4 /А S I S Du .76 .4 .3 . 
116 С M u l 317 Sis R I C 24 * / S I S Du .77 .64 .1 . 
117 С Ae 3 320 Sis R I C 120 S / H L F A S IS * Du .76 .24 .1 . 
118 L A e 3 320/321 Sis R I C 160 B S I S * Du.77 .26 .1 . 
119 Cr Ae 3 320/321 Sis R I C 161 A S I S * Du .77 .66 .1 . 
120 С I I A e 3 320/321 Sis R I C 163 r s i s * Du.77 .11 .1 . 
121 Cr A e 3 326/327 Sis R I C 201 •ÇSIS- Du.77 .15 .3 . 
122 С I I Ae 3 328/329 Sis R I C 216 D u . 7 7.55.2. 
123 С I I Ae 3 334/335 Sis R I C 236 •ÇSIS- Du .76 .29 .2 . 
124 Cs A e 3 334/335 Sis R I C 237 -ASIS- D u . 76.29.3. 
125 Cs A e 3 334/335 Sis R I C 237 T S I S - Du.77 .15 .1 . 
126 G A e 3 330/335 Sis T y p G 2 ]S IS [ Du .77 .51 .3 . 
127 C D Ae 3 318/320 Sis T y p V L A S I S * Du.77 .45 .4 . 
128 Cr A e 3 320 T h e R I C 113 T S AVI Du.77 .35 .5 . 
129 U R Ae 3 330/337 T h e R I C 187, 229 SMTS С Du.77 .12 .4 . 
130 U R A e 3 330/337 T h e R I C 1 8 7 , 2 2 9 S.MTS É Du .77 .37 .9 . 
131 
С A e 3 318/319 T h e T y p V 20 M 30 Du .77 .48 .2 . 
132 
С A e 3 326/327 H e r R I C 87 -SMHB- Du.77 .15 .2 . 
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133 Cp Ac 3 330/333 H e r R I C 125 •SMHA- D u . 7 6 . 2 9 . 8 . 
134 Cp A e 3 333/336 H e r R I C 144 S M H T * Du .77 .48 .10 . 
135 
С Ae 3 330/333 Con R I C 59 C O N S T Du .77 .61 .2 . 
136 
С Ae 3 333/335 Con R I C 80 •CONSA- Du .76 .29 .4 . 
137 Cn Ae 3 336/337 Con R I C 140 C O N S I A Du .77 .49 .7 . 
138 
С Ae 3 330/335 Nie R I C 188 S M N T Du .77 .50 .3 . 
139 С II Ae 3 325/326 K y z R I C 37 S M K B - Du .77 .39 .1 . 
140 
с Ae 3 330,334 K y z R I C 66 S M K S Du .77 .44 .1 . 
141 
С I I Ae 3 331 ,333 /34Kyz R I C 83 S M K B Du.77 .49 .3 . 
142 Cp Ae 3 331 ,333 /34Kyz R I C 93 S M K A Du.77 .49 .5 . 
143 
с A e 3 330/336 T v p С 2 Du .77 .37 .4 . 
144 U R Ae 3 330/341 T y p L u p a Du .77 .53 .5 . 
145 C p Ae 3 330/341 T y p Vic t Du .76 .26 .2 . 
146 Cp Ae 3 330/341 T y p Vic t Du .77 .9 .1 . 
147 Cr Ae 3 317/327 a b g e n u t z t Du.77 .33 .1 . 
148 C D Ae 4 341/346 A q u T y p V D AQS Du .77 .57 .18 . 
149 Cn Ae 4 337/341 Sis L R B C 772 • A S I S O Du .77 .49 .1 . 
150 Cn Ae 4 337/341 Sis L R B C 774 B S I S O Du.77 .37 .2 . 
151 Cn Ae 4 337/341 Sis L R B C 774 A S I S O Du .76 .5 .1 . 
152 Cn A e 4 341/346 Sis L R B C 781 ÇSIS Du .77 .48 .11 . 
153 Cn Ae 4 337/341 Sis L R B C 784 •TRIS- Du .76 .29 .6 . 
154 Cn Ae 4 341/346 Sis L R B C 793 BSIS- Du .77 .2 .1 . 
155 Cn Ae 4 341/346 Sis L R B C 799 H R A S I S Du .77 .53 .2 . 
156 Cn A e 4 341/346 Sis L R B C 799 H R T S I S Du .77 .57 .2 . 
157 C D Ae 4 341/346 Sis L R B C 800-- 8 0 1 ? ] S I S Du .77 .36 .1 . 
158 C D Ae 4 341/346 Sis L R В С 800 - 8 0 1 * £ S I S Du .76 .16 .4 . 
159 C D A e 4 341/346 Sis L R B C 800-- 8 0 1 A S I S Du .77 .62 .2 . 
160 Cn Ae 4 341/346 Sis L R B C 801 f ] S I S Du .77 .48 .9 . 
161 Cs Ae 4 337/341 Tlie L R B C 855 S M T S B D u . 7 6 . 2 9 . 7 . 
162 Cn Ae 4 337/341 T h e L R B C 856 S M T S A D u . 7 7 .53.1. 
163 Cn Ae 4 337/341 T h e L R B C 856 S M T S A Du.76 .29 .5 . 
164 Cs Ac 4 337/341 H e r L R B C 948 S M H [ Du .77 .48 .15 . 
165 
С Ae 4 337/341 Con L R B C 1041 C O N S Du .76 .29 .10 . 
166 С I I Ae 4 335/341 T y p G 1 D u . 7 7 . 6 2 . 1 . 
167 C D Ae 4 335/341 T y p G 1 Du .77 .40 .2 . 
168 C D Ae 4 335/341 T y p G 1 Du .77 .53 .3 . 
169 C D Ae 4 335/341 T y p G 1 Du .77 .57 .4 . 
170 C D Ae 4 335/341 T v p G 1 Du .77 .57 .5 . 
171 C D Ae 4 335/341 T y p G 1 Du .76 .6 .2 . 
172 C D Ac 4 335/341 T y p G 1 Du .76 .27 .3 . 
173 CD Ae 4 335/341 T y p G 1 Du.76 .27 .4 . 
174 C D A e 4 335/341 T y p G 1 Du .76 .28 .1 . 
175 C D Ae 4 341/346 T y p V D I Du .77 .17 .1 . 
176 C D Ae 4 341/346 T v p V D 1 Du .77 .34 .3 . 
177 Cn A e 4 341/346 T y p V D Du .77 .4 .1 . 
178 Cs Ae 4 341/346 T y p V D Du .77 .5 .2 . 
179 C D Ae 4 341/346 T y p V D Du .77 .14 .1 . 
180 C D Ae 4 341/346 T y p V 20 M 30 Du .77 .48 .8 . 
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181 C D Ae 4 341/346 T y p V 20 M 30 Du.77 .50 .1 . 
182 Cs Ae 3 355/360 R o m L R B C 684 R M - S Du.77 .28 .1 . 
183 Cs Ae 2 352/354 A q u L R B C 924 L X X I I / S A Q P Du.77.48.13 . 
184 Tul Ae 3 355/360 A q u L R B C 940 AQT-H* Du .77 .57 .9 . 
185 Cn Ae 3 346/350 Sis L R B C 1128 P S I S - Du.77.49.6 . 
186 V e Ae 2 350 Sis L R B C 1162 
А/ B S I S - Du.77 .51 .1 . 
187 Cs Ae 2 350 Sis L R B C 1169 
А/ • A S I S * Du.77.37.1 1. 
188 CG Ae 2 351/354 Sis L R B C 1205 L X X I I / * B S I S w Du .77 .45 .2 . 
189 CG Ae 2 351/354 Sis L R B C 1207 * A S I S w Du .77 .35 .1 . 
190 Cs Ae 3 351/354 Sis L R B C 1218 B S I S Du .76 .21 .7 . 
191 Cs Ae 3 351/354 Sis L R B C 1218 A S I S Du.76 .22 .1 . 
192 CG Ae 3 351/354 Sis L R B C 1219 A S IS Du .76 .21 .8 . 
193 Cs Ae 3 351/361 Sis L R B C 1222 ,1228 P S T S ^ Du .77 .59 .1 . 
194 Cs Ae 3 351/361 Sis L R B C 1222,1228 B K I S < Du .77 .60 .5 . 
195 Cs Ae 3 351/361 Sis L R B C 1222,1228 B S I S < D u . 7 6 3 2 
196 Cs Ae 3 355/361 Sis L R B C 1231 ] S I S D Du.77 .56 .6 . 
197 l u i Ae 3 355/361 Sis L R B C 1235 M/ A S I S < Du.77 .32 .1 . 
198 l u i Ae 3 355/361 Sis L R B C 1237 M / A S I S D Du .76 .2 .1 . 
199 C D Ae 3 355/361 Sis L R B C 1 2 4 2 - 4 3 F / ] S I S [ Du.77.56.7 . 
200 Cs Ae 4 355/361 Sis L R B C 1246 r s i s * Du.77 .45 .3 . 
201 C D Ae 3 346/361 Sis 
Т у р К H ] S I S [ D u . 7 7 . 5 6 . i l . 
202 Cs Ae 3 346/361 Sis T y p F H ] S I S [ Du.77 .57 .19 . 
203 Cs Ae 3 346/361 Sis T y p F H ] S I S [ Du .77 .57 .20 . 
204 C D A e 3 351/361 Sis T y p F H B S I S ^ Du .76 .29 .11 . 
205 Cs Ae 3 355/361 Sis T y p F H MI ASISf Du .76 .26 .1 . 
206 l u i Ae 3 355/361 Sis T y p F H Ml ] S I S [ Du .77 .57 .22 . 
207 CG Ae 2 351/354 Sir L R B C 1602 •S-/A S I RM Du.77 .49 .2 . 
208 Cs Ae 3 355/361 Sir L R B C 1609 Ml B S I R M Du.76 .21 .1 . 
209 Cs Ae 3 355/361 Sir L R B C 1612 Ml • B S I R M • Du .76 .21 .3 . 
21(1 Cs Ae 3 355/361 Sir L R B C 1612 Ml • B S I R M - Du.77 .20 .1 . 
21 1 C D Ae 3 355/361 Sir T y p F H jS IRMf Du .77 .43 .2 . 
212 Cs Ae 4 355/361 Sir L R B C n h T y p SI1 •Kl RM Du.77 .37 .1 . 
213 Cn Ae 2 346/350 T h e L R B C 1636 T E S A Du .76 .4 .5 . 
214 Cs Ae 2 346/350 T h e L R B C 1644 T S В * Du .76 .27 .6 . 
215 C D Ae 3 351/354 T h e L R B C 1681 - 8 2 
А/ S M T S Du.77 .48 .4 . 
216 Cs Ae 3 346/361 Her T y p F H K M H B Du.77 .57 .11 . 
217 Cn Ae 3 346/354 Con T y p F H C O N S [ Du .77 .11 .2 . 
218 Cs Ae 2 351/354 Con L R B C 2028 1W C O N S I A Du.77.37 .6 . 
219 Cs Ae 2 351/354 K y z L R B C 2492 S M K A Du.76 .21 .6 . 
220 Cs Ae 4 355/361 K y z L R B C 2504 S M K S Du.76.3 .1 . 
221 C D Ae 2 346/354 T y p F H Du.77 .57 .12 . 
222 C l ) Ae 2 346/354 T y p F H Du.77 .57 .13 . 
223 C D Ae 2 346/354 T y p F H Du.77 .57 .14 . 
224 C D Ae 2 346/354 T y p F H Du.77.57.7 . 
225 C D Ae 2 346/354 T y p F H Du.77 .57 .6 . 
226 C D Ae 2 346/354 T y p F H Du.77 .50 .2 . 
227 Cs Ae 2 346/354 T y p F H Du.76 .30 .2 . 
228 Cs Ae 3 346/361 T y p F H Du.76 .21 .5 . 
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229 Cs Ae 3 346/361 T y p F H .76.23.2. 
230 C D Ae 3 346/361 T y p F H .77.57.10 
231 C D Ae 3 346/361 T y p F H .77.57.21 
232 C D Ae 3 346/361 T y p F H .77.60.7. 
233 C D Ae 3 346/361 T y p F H .77.56.8. 
234 C D Ae 3 346/361 T y p F H .77.18.4. 
235 C D Ae 3 346/361 T y p F H .76.4.4. 
236 C D Ae 3 346/361 T y p F H .76.11.2. 
237 CG Ae 3 351/354 T y p F H .76.21.9. 
238 CG A e 2 351/354 T y p F H .77.37.8. 
239 CG A e 3 351/354 T y p F H .76.21.2. 
240 Cs Ae 3 355/361 T y p F H М/ .76.9.1. 
241 Cs Ae 3 355/361 T y p F H MI .76.21.4. 
242 Cs Ae 3 355/361 T y p F H M / .77.60.2. 
243 Cs A e 3 355/361 T y p F H М/ .77.56.10 
244 Cs A e 3 355/361 T y p F H М/ .77.28.2. 
245 l u i A e 3 355/361 T y p F H .77.56.9. 
246 C D Ae 3 355/361 T y p F H М/ .76.27.5. 
247 C D Ae 3 355/361 T y p F H М/ .76.23.1. 
248 С A e 4 355/361 T y p S P .77.48.12 
249 l u i A e 4 355/361 T y p S P .76.2.3. 
250 C D Ae 4 355/361 T y p S P .77.6.2. 
251 C D A e 4 355/361 T y p S P .77.55.3. 
252 C D A e 4 355/361 T y p S P .77.45.5. 
253 C D Ae 4 355/361 T y p S P .77.44.6. 
254 C D Ae 4 355/361 T y p S P .77.31.2. 
255 C D Ae 4 355/361 T y p S P .77.25.1. 
256 C D Ae 4 355/361 T y p S P .77.6.2. 
257 l u v Ae 3 363/364 Sis L R B C 1 2 6 7 - 6 8 A S I S .77.55.1. 
258 V Ae 3 367/375 A r e R I C 17a/9 •1 P C O N .77.23.1. 
259 V n Ae 3 367/378 R o m R I C 24b /12 R Q V A R T A .76.10.3. 
260 V n Ae 3 367/378 R o m T y p S R R S E C V N D A .77.68.1. 
261 V n Ae 3 364/378 R o m T y p S R .77.49.4. 
262 V Ae 3 364/367 A q u R I C 7a/1 AI S M A Q P .77.44.2. 
263 V Ae 3 367/375 Aqu R I C l l a / 1 4 Iii S M A Q P .77.44.7. 
264 V Ae 3 367/375 Aqu R I C 12a/16 S M A Q P .77.47.2. 
265 V n Ae 3 367/375 A q u R I C 12b/16 S M A Q P .77.12.5. 
266 V n A e 3 367/375 A q u R I C 12b/ l 6 S M A Q P .76.15.2. 
267 V A e 3 364/367 Sis R I C 5a/2 • r s i s c .76.27.7. 
268 V n A e 3 364/367 Sis R I C 5b/2 •BSISC .76.15.3. 
269 V n A e 3 364/367 Sis R I C 5b/2 •BSISC .77.13.1. 
270 V n A e 3 364/367 Sis R I C 5b /3 » V B S I S C .77.44.9. 
271 V Ae 3 364/367 Sis R I C 7a/5 Ж A / •ASISC .77.30.3. 
272 V n Ae 3 364/367 Sis R I C 5b/ 5 / А * •BSISC .77.42.1. 
273 V n Ae 3 367/375 Sis R I C 15b/10 R / * A S I S C .77.48.3. 
274 V D Ae 3 367/375 Sis T y p S R R / .77.33.2. 
275 V Ae 3 367/375 Sis R I C l o a / n h T»/ •ASISC .77.13.8. 
276 Vn Ae 3 367/375 Sis R I C 15b/11 D/ * A S I S C .77.60.4. 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum llungaricae 31, 1070 
1 7 4 к . b i r ó - 8 e y - v . l á n y i 
277 G Ae 3 367/375 Sis R I C 14c/11 D/ Ж В 8 Р З С Du .76 .29 .12 . 
278 V Ae 3 367/375 Sis R I C 15a/13 .D/S A S I S C Du .76 .31 .1 . 
279 V Ae 3 367/375 Sis R I C 15a/17 ж P/M 
Г s i s e Du.77 .60 .3 . 
280 Vn Ae 3 367/375 Sis R I C 15b/17 ж p / M ]S ISC Du .76 .2 .2 . 
281 G Ae 3 367/375 Sis R I C 14c/17 M/P ж ]SISC Du .77 .21 .1 . 
282 V n Ae 3 367/375 Sis R I C 15b/18 ж p / M ]S ISC D u . 7 7 . 4 4 . 4 . 
283 Vn Ae 3 367/375 Sis R I C 15b/27 Ж К / Q A S I S [ Du .76 .21 .10 . 
284 Vn Ae 3 367/375 Sis R I C 15b/4I CP/G A S I S C D u . 77.29.1. 
285 V Ae 3 364 Sir R I C 8 B S I R M D u . 7 7 . 4 4 . 1 0 . 
286 Vn A e 3 364 /367 T h e R I C 16h/ l T E S r Du .76 .12 .3 . 
287 V D Ae 3 364/367 T h e T y p S R */ T E S Г D u . 77.41.1. 
288 V n Ae 3 367 /375 T h e R I C 27b /8 /А T E S Du .77 .17 .2 . 
289 V A e 3 367/375 T h e R I C 26a /38 v / r Ж T E S D u . 7 7 . 3 7 . 7 . 
290 V D Ae 3 364/375 Con T y p S R CONST- Du .77 .57 .23 . 
291 V Ae 3 364/375 T y p G R D u . 7 6 . 4 . 2 . 
292 V n Ae 3 364/378 T y p G R D u . 7 7 . 4 8 . 5 . 
293 V n Ae 3 364/378 T y p G R D u . 7 7 . 1 2 . 3 . 
294 V D Ae 3 364/378 T y p G R D u . 7 7 . 4 1 . 4 . 
295 V D Ae 3 364/378 T y p G R D u . 7 7 . 3 4 . 1 . 
296 V n Ae 3 364/378 T y p S R D u . 7 7 . 1 4 . 3 . 
297 V D Ae 3 364/378 T y p S R D u . 7 7 . 6 0 . 6 . 
298 V D Ae 3 364/378 T y p S R D u . 7 7 . 1 8 . 3 . 
299 V D Ae 3 364/378 T y p S R D u . 7 6 . 7 . 1 . 
300 V D Ae 3 364/378 T y p S R D u . 76.27.8. 
301 V D Ae 3 364/378 a b g e n u t z t D u . 7 7 . 4 1 . 2 . 
302 ? Ae 2 I V . J h . a b g e n u t z t Du .77 .25 .2 . 
303 ? Ae 3 IV. J h . a b g e n u t z t D u . 7 6 . 6 . 3 . 
304 г Ae 3 IV. J h . a b g e n u t z t D u . 7 6 . 1 0 . 2 . 
305 г Ae 3 IV. J h . a b g e n u t z t D u . 7 6 . 1 2 . 1 . 
306 ? Ae 3 I V . J h . a b g e n u t z t D u . 7 6 . 1 2 . 2 . 
307 г Ae 3 IV. J h . a b g e n u t z t D u . 7 6 . 1 3 . 1 . 
308 ? Ae 3 I V . J h . a b g e n u t z t D u . 7 6 . 1 3 . 2 . 
309 ? Ae 3 IV. J h . a b g e n u t z t Du .76 .13 .3 . 
310 ? Ae 3 IV. J h . a b g e n u t z t Du .76 .13 .4 . 
311 ? Ae 3 IV. J h . a b g e n u t z t Du .76 .25 .1 . 
312 ? Ae 3 I V . J h . a b g e n u t z t Du .76 .27 .9 . 
313 ? Ae 3 I V . J h . a b g e n u t z t D u . 7 6 . 2 7 . 1 0 . 
314 ? Ae 3 I V . J h . a b g e n u t z t D u . 7 6 . 2 9 . 1 3 . 
315 ? Ae 3 IV. J h . a b g e n u t z t D u . 7 6 . 2 9 . 1 4 . 
316 г Ae 3 I V . J h . a b g e n u t z t Du .77 .7 .1 . 
317 ? Ae 3 IV. J h . a b g e n u t z t D u . 7 7 . 1 2 . 1 . 
318 ? Ae 3 IV. J h . a b g e n u t z t Du .77 .14 .2 . 
319 ? Ae 3 I V . J h . a b g e n u t z t Du .77 .27 .2 . 
320 г Ae 3 I V . J h . a b g e n u t z t Du .77 .41 .3 . 
321 % Ae 3 I V . J h . a b g e n u t z t Du .77 .44 .5 . 
322 ? Ae 3 I V . J h . a b g e n u t z t Du .77 .57 .15 . 
323 ? Ae 3 I V . J h . a b g e n u t z t Du .77 .57 .16 . 
324 г A e 3 I V . J h . a b g e n u t z t Du .77 .60 .8 . 
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325 7 Ae 4 I V . J h . a b g e n u t z t Du .77 .81 .1 . 
Vicus . 21/2. Zs. Visv 
* 3 2 6 Gal l ienus A n t 256 R I C nli S/ D u .77.71.1. 
327 Prol ins A n t 276 /282 Sis R I C 713 /Г1 X X I D u .77.69.2. 
327a V Ae 3 364/367 Sis R I C 5а /2 •FSISC Du .77 .69 .1 . 
Wes t l i ches G r ä b e r f e l d 2 1 / 3 a b . Zs. V SV 
328 H a d r i a n u s As 117/138 a b g e n u t z t Du .77 .79 .1 . 
329 A n t o n i n u s P i u s D 140/144 R o m B M C 190 D .77.92.1. 
330 A n t o n i n u s Pius D 140/144 a b g e n u t z t D .77.74.2. 
331 A n t o n i n u s P i u s S 145/161 B M C n h D .77.85.1 
332 M Aure l ius D 163 R o m B M C 223 D .77.74.1. 
333 Luci l l a As 164 R o m B M C 1143 D .77.90.1. 
334 Sev A l e x a n d e • D 223 R o m BMC 27 D .77.86.2. 
335 Sev A l e x a n d e • D 226 R o m B M C 356 D .77.88.2. 
336 G o r d i a n u s L11 A n t 239 R o m R I C 17 D .77.86.5. 
337 G o r d i a n u s I I I Col 238/244 V i m a b g e n u t z t 1) .77.84.2. 
* 3 3 8 Ph i l ippus I I Col 244/249 D a c a b g e n u t z t D .77.78.3. 
* 3 3 9 Ph i l i ppus I I Col 244/249 D a c a b g e n u t z t D .77.89.1. 
340 T Dec ius Col 250/251 V im P i c k 134 D .77.87.1. 
341 V a l e r i a n u s A n t 253/259 R o m R I C 81 D 77.86.3. 
342 V a l e r i a n u s A n t 253/259 R o m R I C 126 I) 77.86.4. 
343 Vale r ianus Coi 253/259 D a c P i c k 6 3 - 6 4 D .77.86.1. 
344 Gal l ienus A n t 256 R o m R I C 119 D .77.88.1. 
345 Gal l ienus A n t 253/268 a b g e n u t z t D .77.78.1. 
346 ? A n t I I I . J h . a b g e n u t z t D .77.84.1. 
347 ? A n t I I I . J h . a b g e n u t z t D 77.80.2. 
348 
С Ae 3 318/319 Sis R I C 53 ÇSIS I) 77.91.1. 
349 Cs Ae 3 334/335 Sis R I C 237 •ASIS- D 77.77.1. 
350 Cp Ae 3 334/335 Sis R I C 241 BSIS- 1) 77.77.2. 
351 Cn Ae 3 335/336 Sis R I C 255 A S I S D 77.75.1. 
352 
С 
Ae 3 326/328 T h e R I C 154 SM TS A D 77.80.1. 
353 C D Ae 4 341/346 A q u L R B C 7(13, 704 •AQS D 77.78.2. 
354 Cs Ae 4 341/346 Sis T y p V i ) ]S IS [ D 77.76.1. 
355 Cn Ae 4 337/341 T y p G 1 I ) 77.70.1. 
356 С Ae 2 346/350 R o m L R B C 606 R S 1) 77.82.1. 
357 Cn Ae 3 346/350 Sis L R B C 1130 FSIS- D 77.74.8. 
358 Cn Ae 3 346/350 Sis L R B C 1134 ASIS-< D 77.74.3. 
359 Cn Ae 3 346/350 Sis L R B C 1134 ASIS-< ü 77.74.4. 
360 Cn Ae 3 346/350 Sis L R B C 1136 B S I S - < D 77.74.6. 
361 Cn Ae 3 346/350 Sis L R B C 1136 FSIS-< 1) 77.74.5. 
362 Cn A e 3 346/350 Sis L R B C 1136 ASIS-< D 77.74.7. 
363 Cs Ae 3 346/361 T y p F H D 77.74.9. 
364 V Ae 3 364/375 R o m T y p S R 1) 77.73.2. 
365 V Ae 3 367/375 A q u R I C 12a/16 S M A Q P I) 77.73.1. 
366 G Ae 3 367/375 Sis R I C 14c/13 S/1) FSISC D 77.92.2. 
367 ? Ae 4 IV. J h . a b g e n u t z t D 77.81.1. 
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Epöl. K o m i t a t K o m á r o m . 
E i n z e l f u n d . N h . 
368 G a l l i e n u s A n t 253 /268 a b g e n u t z t E g . 
369 г A n t I I I . J h . a b g e n u t z t E g . 
370 C D A e 3 335/341 T y p G 1 E g . 
371 C D Ae 3 355 /360 R o m L R ВС 684, 6 8 5 R M P E g . 
372 C D A e 3 346/361 T y p E H E g . 
373 C D A e 3 346/361 T y p F H E g -
374 Cs A e 3 346/361 T y p F H E g . 
375 Cs A e 3 346/361 T y p E H E g . 
376 Cs A e 4 355/361 T y p S P E g . 
377 V A e 3 364 /375 T y p S R E g . 
Jf/ar. K o m i t a t F e j é r . 
E i n z e l f u n d e . N h . 
378 A n t o n i n u s P i u s S 155/156 R o m B M C 1 9 9 5 Szf .75 .4 . 
379 CC Eol 301 A q u R I C 3 2 a /V A Q R Szf .75 .5 .1 . 
Keszthely Fenékpuszta. K o m i t a t V e s z p r é m . 
S i e d l u n g . N h . L . B a r k ó c z i , К . S á g i . 
* 380 
С A e 3 309 /310 L u g cf R I C 307 F / T P L G K e . 75 .36 .3 . 
381 L A e 3 313 Sis R I C 232a /А S I S K e . 7 5 . 1 3 . 2 . 
382 L A e 3 313 Sis R I C 2 3 2 a / А S I S Ke.75.18.2. 
* 383 L Ae 3 308 /313 T y p 1С le K e . 7 5 . 1 7 . 6 . 
384 
С Ae 3 314 T i c R I C 14 *l P - T K e . 7 5 . 1 3 . 1 . 
385 С A e 3 332 /333 K v z R I C 95 • S M K Q K e . 7 5 . 3 2 . 2 . 
# 3 8 6 Cs A e 4 341/346 T y p V A K e . 7 5 . 1 9 . 1 . 
387 C D A e 4 341/346 T y p V I ) K e . 7 5 . 2 9 . 2 . 
388 Cs Ae 3 355 /360 A q u L R ВС 942 
м / A Q l K e . 7 5 . 2 6 . 4 . 
389 Cs A e 2 346 /350 Sis L R ВС 1156 
А / * -ASIS- K e . 7 5 . 2 0 . 5 2 . 
390 Cs Ae 2 351/354 Si r L R ВС 1599 •S-/ S I R M K e . 7 5 . 3 3 . 1 . 
391 Cs Ae 3 355/361 Sir L R ВС 1610 M / B S I R M - K e . 7 5 . 2 6 . 1 . 
392 Cs Ae 3 351 /354 C o n L R ВС 2039 C O N S Z K e . 7 5 . 2 0 . 5 3 . 
# 3 9 3 Cs A e 3 346 /361 T y p F H K e . 7 5 . 2 6 . 2 . 
# 3 9 4 Cs A e 2 346/354 T y p E H N / K e . 7 5 . 3 6 . 1 . 
395 C D Ae 2 346/354 T y p F H S / K e . 7 5 . 3 0 . 1 . 
396 C D A e 3 346 /361 T y p F H Ke .75 .3 .5 . 
397 C D A e 3 346/361 T y p F H K e . 7 5 . 2 6 . 3 . 
398 l u i Ae 1 361 /363 A n t L R B C 2640 W - A N T B + « - K e . 7 5 . 1 9 . 2 . 
399 V A e 3 367 /375 R o m R I C 1 7 a / l l a — b r T E R T i a K e . 7 5 . 1 8 . 8 . 
4 0 0 V n A e 3 367/375 R o m R I C 17b /9a R P R I M A K e . 7 5 . 1 4 . 1 . 
401 V n Ae 3 364/367 A q u R I C 7 b / 3 a /• В S M A Q P K e . 7 5 . 1 9 . 4 . 
4 0 2 V A e 3 367 /375 A q u R I C 1 2 b / 1 4 a — b ill S M A Q [ K e . 7 5 . 3 7 . 1 . 
4 0 3 G A e 3 367 /375 A q u R I C 11 с /16a S M A Q P K e . 75.32.1 . 
404 V A e 3 364/367 Sis R I C 7а/1 A S I S C K e . 7 5 . 1 8 . 3 . 
4 0 5 V A e 3 364/367 Sis R I C 7 a / 3 * » B S I S [ K e . 7 5 . 1 8 . 1 . 
406 V n A e 3 364/367 Sis R I C 7 b / 5 —7 # А/ ] S I S C K e . 7 5 . 1 8 . 6 . 
407 V Ae 3 364/367 Sis R I C 7а/7 # А/ D A S I S C K e . 7 5 . 1 9 . 5 . 
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408 Vu Ae 3 364/367 Sis R I C 7b/ 7 + А/ D A S I S C Ke .75 .18 .4 
409 V n Ae 3 364/367 Sis R I C 5b/ 7 / А + D B S I S C Ke.75 .27 .1 
410 V Ae 3 367/375 Sis R I C 15a/10 R / •ASISC K e . 7 5 . 1 9 . 3 
411 G Ae 3 367/375 Sis R I C 15c/11 D / + A S I S C Ke .75 .3 .7 . 
412 V Ae 3 367/375 Sis R I C 15a/13 D / S ASISC Ke .75 .19 .6 
413 V Ae 3 367/375 Sis R I C 14a/16 M / F + B S I S C Ke .75 .3 .6 . 
414 Vn Ae 3 367/375 Sis R I C 15b/16 E / M + ASISC Ke .75 .30 .2 
415 V n A e 3 367/375 Sis R I C 15b/18 R Ä / - S A S I S C E Ke.75 .18 .5 
416 V n A e 3 364/378 T y p G R Ke .75 .36 .2 
417 V n Ae 3 364/378 T y p G R Ke .75 .32 .3 
418 V n Ae 3 364/378 T y p G R Ke.75 .32 .4 . 
419 V n Ae 3 364/378 T y p G R Ke.75.35.1 
420 Vn Ae 3 364/378 T y p S R Ke .75 .29 .3 
421 Vn Ae 3 364/378 T y p S R Ke .75 .28 .1 
422 V n Ae 3 364/378 T y p S R Ke .75 .34 .1 
423 V D Ae 3 364/378 T y p S R Ke .75 .18 .7 
424 V D Ae 3 364/378 T y p SR Ke .75 .29 .1 . 
425 G Ae 2 378/383 T y p R R Ke.75 .31 .1 . 
Kisfalud. K o m i t a t F e j é r . 
E i n z e l f u n d e . N h . 
426 H a d r i a n u s A s 119/138 R o m B M C 1380 
Lébénymiklós Jánosháza-puszta. Q u a d r a t a . 
G r ä b e r f e l d . 25. D . G á b l e r . 
K o m i t a t G y ő r - S o p r o n . 
Magyarszerdahely. K o m i t a t Za la . 
G r ä b e r f e l d . 26. L . H o r v á t h . 
+ 440 Sev A l e x a n d e r As 222/235 
Pomáz Dugacska. K o m i t a t Pes t . 
E i n z e l f u n d e . N h . 
441 R e p u b l . Q v. u 
Pomáz Kartak. K o m i t a t 
E i n z e l f u n d e . Nh . 
442 C D Ae 2 350/354 
Pomáz Kiissza. K o m i t a t P e s t . 
E i n z e l f u n d e . N h . 
+ 443 Cn Ae 4 341/346 
BMC n h 
Z . 45 R o m B M C 4096 
P e s t . 
y p H S V E 
Szf.75.3.1. 
427 С Ae 3 315 R o m R I C 33 S / F R P Gy. 
428 CG Ae 2 351/354 Sis L R B C 1217 I / B S I S S - Gy. 
429 Cs Ae 3 351/354 Sis L R B C 1218 A S I S Gy. 
430 CG Ae 3 351/354 Sis L R B C 1219 A S I S Gy. 
431 Cs Ae 3 355/361 Sis L R B C 1234 
М/ A S I S < Gy. 
432 l u i Ae 3 355/361 Sir cf L R B C 1612 M1 B S I R M - Gy. 
433 C D Ae 3 346/361 T y p F H N Gy. 
434 C D Ae 3 346/361 T y p F H Gy. 
435 Cs Ae 3 355/36 ! T y p F H 
М/ Gy. 
436 V Ae 3 364/367 Sis R I C 7a/3 •»-vASISC Gy. 
437 V n Ae 3 364/367 Sis R I C 7b/4 D A S I S C Gv. 
438 G Ae 3 367/375 Sis R I C 14c/16 M / F + P S I S C Gy. 
439 V n Ae 3 367/375 Sis R I C 15b/20 + R O / M - ]SISC Gy. 
T y p VM 
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444 C D A e 4 341 /346 T y p V 2 0 M 3 0 
4 4 5 C G A e 3 351 /354 R o m L R B C 661 
446 C G A e 2 351 /354 Sis L R B C 1 2 0 7 , 1 2 0 9 ] A S I S 
447 l u i A e 3 355 /361 Si r L R B C 1611 MI A S I R M -
448 V n A e 3 367 /375 Sis R I C 1 4 b / l l / и * F S L S C 
4 4 9 V A e 3 3 6 7 / 3 7 5 Sis R I C 15a/14 * D / S A S I S C 
4 5 0 V A e 3 364 /367 C o n R I C 16b/2 C O N S P A 
Pomáz Takács Strasse. K o m i t a t P e s t . 
E i n z e l f u n d e . N h . 
4 5 1 Cs A e 4 3 3 7 / 3 4 1 T h e L R B C 885 S M T S P 
Pomáz Tavasz. K o m i t a t P e s t . 
E i n z e l f u n d e . N h . 
4 5 2 M A u r e l i u s S 172/173 R o m B M C 1 4 3 8 
4 5 3 E t r u s c i l l a A n t 249/251 R o m R I C 5 9 b 
4 5 4 CC F o l 296 /297 R o m R I C 6 6 a R / Д 
4 5 5 V n Ae 3 3 6 4 / 3 6 7 Sis R I C 7b/7 * A / D A S I S C 
Pomáz Telepek. K o m i t a t Pes t . 
E i n z e l f u n d e . N h . 
456 V n A e 3 364/367 Sis R I C 7b /7 * A / D A S I S C 
Pomáz Ujdűlő. K o m i t a t P e s t . 
E i n z e l f u n d e . N h . 
* 4 5 7 D o m i t i a n u s A s 85 R o m cf B M C 3 5 0 
* 4 5 8 F a u s t i n a i u n A e D 157/161 R o m B M C 1 0 5 0 
459 
4 6 0 
* 4 6 1 
4 6 2 
4 6 3 
* 4 6 4 
4 6 5 
V A e 3 364 /367 Sis R I C 5a /7 
Pomáz Zdravlyak. K o m i t a t P e s t . 
E i n z e l f u n d e . N h . 
/А * D r S I S C 
T i b e r i u s 
T r a i a n u s 
M A u r e l i u s 
P h i l i p p u s I 
A u r e l i a n u s 




A n t 
A n t 
A n t 
14/37 R o m 
98/117 R o m 
164/165 R o m 
244/249 R o m 
270/275 S e r 
276/282 S i s 
BMC 158 
a b g e n u t z t 
B M C 1230 
R I C 4 6 b 
cf R I C 296 
R I C 6 9 2 F 
* K A A 
X X I P 
466 С I I A e 3 326 R o m R I C 289 
467 C r A e 3 321 /324 Sis R I C 181 
468 С A e 3 330 /333 T h e R I C 183 
4 6 9 Cs A e 4 341 /346 T h e L R B C 859 
4 7 0 Cn A e 4 341 /346 T h e L R B C 863 
471 C D A e 4 341 /346 T y p V D 
4 7 2 Cs A e 3 351 /354 Sis L R B C 1 2 2 2 , 1 2 2 8 
4 7 3 Cs Ae 4 355 /361 Sis L R B C 1250 
4 7 4 Cs A e 3 351 /354 C o n L R B C 2039 
4 7 5 C D A e 3 346 /361 T y p E H 
476 l u i A e 1 361 /363 T h e L R B C 1696 
477 V A e 3 364 /367 Sis R I C 7 a /7 
478 V n A e 3 364 /367 Sis R I C 7 b / 2 
* A I 
1 Ш Т 
A S I S ^ 
S M T S B 
S M T S É 
S M t s D 
• S I S < 
F S I S < 
C O N S I 
-m-TESA-«* 
D A S i s c D 
• A S I S C 
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S z e . 7 5 . 6 4 . 1 . 
S z e . 7 5 . 6 7 . 1 . 
Sze .75 .62 .1 . 
Sze .75 .69 .1 . 
Sze .75 .65 .1 . 
S z e . 7 5 . 6 6 . 1 . 
S z e . 7 5 . 6 8 . 1 . 
Sze .75 .117 .1 . 
S z e . 7 5 . 1 8 9 . 2 . 
S z e . 7 5 . 1 8 9 . 4 . 
S z e . 7 5 . 1 8 9 . 1 . 
Sze .75 .189 .3 . 
Sze .75 .184 .1 
S z e . 7 5 . 1 9 8 . 2 . 
S z e . 7 5 . 1 9 8 . 3 . 
S z e . 7 5 . 1 9 8 . 1 . 
Sze .75 .121 .1 . 
Sze .75 .106 .1 . 
Sze .75 .104 .1 . 
Sze .75 .190 .1 . 
Sze .75 .112 .1 . 
Sze .75 .111 .1 . 
Sze .75 .107 .1 . 
Sze .75 .122 .1 . 
Sze .75 .108 .1 . 
Sze .75 .110 .1 . 
Sze .75 .109 .1 . 
Sze .75 .113 .1 . 
Sze .75 .210 .1 . 
Sze .75 .119 .1 . 
Sze .75 .116 .1 . 
Sze.75.121 i . l . 
Sze .75 .105 .1 . 
Sze .75 . . . . 
Sze .75 .118 .1 . 
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47!) V Ae 3 367/375 Sis R I C 14a/10 / R 
Sopron Szeder utca. S c a r b a n t i a . K o m i t a t G y ő r - S o p r o n . 
Gräbe r f e ld . N h . J . Gömör i . 
480 Cs Ae 3 351/354 Sir L R B C 1603 
Szahadbattyán. K o m i t a t F e j é r . 
E i n z e l f u n d e . N h . 
481 V D Ae 3 364/375 T y p SR 
Szentkirályszabadja. K o m i t a t V e s z p r é m . 
Siedlung. N h . Sz . Fa l ágy i . 
482 P r o b u s A n t 276/282 R o m R I C 223 
Székesfehérvár Széchenyi Strasse. K o m i t a t F e j é r . 
E i n z e l f u n d e . N h . 
483 N e r o D 64/68 R o m BMC 83 
• S ISC 
B S I R M 
Sze. 75.115.1. 
So. 
Szf .75 .19.1 . 
Ve. 
Szf .75.12.1 . 
484 G D Ae 3 346/361 T y p F H Szf .75 .18 .1 
485 I o v Ae 3 363/364 Sir L R B C 1623 A S I R M Szf .75.10.1 
486 V D Ae 3 367/375 R o m T y p S R R S E C V N D A Szf .75.17.1 
487 Vn Ae 3 364/367 A q u R I C 7b/3 /• В Szf .75 .16 .1 
488 Vn Ae 3 364/367 Sis R I C 7b/2 •ASISC Szf .75.15.1 
489 V Ae 3 364/367 Sis R I C 5a/5 / А * • r s i s c Szf .75.14.1 
490 V n Ae 3 364/367 Sis R I C 7b/5 —7 Ж А/ ]SISC Szf .75.11.1 
491 V Ae 3 367 /375 Sis R I C 15a/11 D/ ж A S I S C Szf .75.13.1 
Szombathely Thököly út. S a v r i a . K o m i t a t V a s . 
S iedlung. N h . T . Buocz. 
* 4 9 2 Claud ius D p 42 R o m В М С 197 Szh. 
493 Claud ius As 42 R o m ВМС 204 Szh. 
494 T r a i a n u s D p 104/111 R o m B M C 881 Szh . 
Tác. G o r s i u m . K o m i t a t F e j é r . 
S iedlung. 34. Zs . B á n k i , J . F i t z (Zs. B á n k i — J . F i t z — V . L á n y i : F o r s c h u n g e n in G o r s i u m 
im J a h r e 1975. A l b a Reg ia X V I (1978) 169 — 
495 T ibe r ius As 34/36 R o m BMC 106 Szf .75 .146.1 . 
496 T r a i a n u s D p 98/99 R o m BMC 720 Szf .75.85.1 . 
497 T r a i a n u s D 103/111 R o m BMC 162 Szf .75.105.1 . 
498 H a d r i a n u s D p 117/138 a b g e n u t z t Szf .75 .205.1 . 
499 H a d r i a n u s D p 117/138 a b g e n u t z t Szf .75 .208.1 . 
500 A t o n i n u s P i u s 1) 140— R o m B M C 155 Szf .75.15.147 
501 A n t o n i n u s P i u s D p 138/161 R o m a b g e n u t z t Szf .75 .15 .148 
502 M Aurel ius S 175 R o m BMC 1505 Szf .75.2 .1 . 
503 S e p t Severus D 197 R o m BMC 228 Szf .75 .10.2 . 
504 Sev A l e x a n d e r D 228 R o m BMC 4 9 9 - 5 0 2 Szf .75 .225.7 . 
505 Sev A l e x a n d e r G 222/235 a b g e n u t z t Szf .75 .62 .1 . 
506 G o r d i a n u s I I I A n t 241/243 R o m R I C 8 5 Szf .75 .56.1 . 
507 G o r d i a n u s I I I A n t 238/244 a b g e n u t z t Szf .75.6 .1 . 
508 Ph i l ippus I I Col 244/249 V im P i c k 100 Szf .75.10.1 . 
509 Ph i l i ppus II. Col 244/249 V i m P i c k 102 Szf .75 .193.1 . 
510 Ph i l ippus I I Col 244/249 V i m P i c k 116 Szf .75 .127.1 . 
511 E t r u s c i l l a A n t 248/251 R o m R I C 5 9 b Szf .75 .159.1 . 
512 T e t r i e u s A n t 268 /273 R o m R I C 70/71 Szf .75 .83.1 . 
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513 A u r e l i a n u s A n t 270/275 a b g e n u t z t Szf .75 .141.1 . 
514 г S I I . J h . a b g e n u t z t Szf .75.50.1 . 
515 ? S I I . J h . a b g e n u t z t Szf .75 .224.1 . 
516 г As I I . J h . a b g e n u t z t Szf .75 .15.38. 
517 ? A n t 111. J h . a b g e n u t z t Szf .75 .226.15 . 
518 М Н F o l 301 A q u R I C 31b /V A Q S Szf .75.67.1 . 
519 С A e 2 316/317 A r e R I C 110/112 R / S A R L Szf .75.15.27. 
520 CD A e 3 333 A r e R I C 370/373 Q F C O N S T Szf .75 .226.19. 
521 
Ср 
Ae 3 333/335 R o m R I C 355 R Q £ Szf .75.218.1 . 
522 CD A e 4 336/337 R o m R I C 392, 395 R * S Szf .75.116.1 . 
523 С A e 2 313/314 T i c R I C 7 * / P T Szf .75.15.108. 
524 Ср A e 3 334/335 A q u R I C 129 * / A Q S Szf .75.127.2 . 
525 L A e 2 313/315 T i c R I C 8 /А S I S Szf .75 .203.1 . 
526 С 11 A e 3 321/324 Sis R IC 173 Szf .75 .15 .110. 
527 С A e 3 326/327 Sis R I C 200 -BSIS- Szf .75.73.1 . 
528 
с 
A e 3 328/329 Sis R I C 214 B S I S - Szf .75.15.26. 
529 С I I A e 3 334/335 Sis R I C 236 -ASIS- Szf .75.15.10. 
530 С I I A e 3 334/335 Sis R I C 236 • QSIS- Szf .75.4 .1 . 
531 Cs A e 3 334/335 Sis R I C 237 T S I S - Szf .75.216.1 . 
532 
С I A e 3 334/335 Sis R I C 237 T S I S - Szf .75.217.1 . 
533 
Ср 
A e 3 334/335 Sis R I C 241 -BSIS- Szf .75.15.33. 
534 Сп A e 3 335/336 Sis R I C 255 ] S I S [ Szf .75.78.1 . 
535 U R A e 3 330/333 T h e R I C 187, 230 S M T S £ Szf .75.194.1 . 
336/341 
536 U R A e 3 330/333 T h e R I C 187, 23(1 S M T S £ Szf .75 .226.7 . 
336/341 
537 Cs Ae 3 336/337 T h e R I C 224 SMTS- Szf .75 .15 .30 . 
538 U R A e 3 330/333 H e r R I C 1 1 9 , 1 2 4 ] S M H [ Szf .75.9 .1 . 
539 U R A e 3 336/337 C o n R I C 143 C O N S Z Szf .75.15.93. 
540 CD Ae 3 333/335 Con T y p G 2 CONSA- Szf .75.223.1 . 
541 
С 
Ae 3 324/325 N i e R I C 90 S M N £ Szf .75 .215.1 . 
542 Cs A e 3 330/334 K y z R I C 68 S M K A - Szf .75.15.25. 
543 Ср A e 3 331 ,333 /34Kvz R I C 93 SM К в Szf .75.10.3 . 
544 CD A e 3 313/318 T y p 1С Szf .75.15.1 . 
545 CD Ae 3 318/320 T y p V L Szf .75.103.1 . 
546 CD A e 3 318/320 T y p V L Szf .75.121.1 . 
547 CD A e 3 330/336 T y p G 2 Szf .75.15.31. 
548 С A e 4 337/341 L u g L R B C 238a MI P L G Szf .75.15.16. 
549 Cn A e 4 341/346 A r e L R B C nh G S A R L Szf .75.15.47. 
550 CD A e 4 341/346 R o m L R B C 628, 630 R P Szf .75 .15.89. 
551 Cn A e 4 341/346 R o m L R B C 638 R^Q Szf .75.15.73. 
552 CD A e 4 341/346 R o m L R B C 6 4 1 - 6 4 2 R f S Szf .75 .15.22. 
5 5 3 Cs A e 4 337/341 A q u L R B C 684 A Q P Szf .75.95.1 . 
554 Cs A e 4 337/341 A q u L R B C 693 A Q P Szf .75.15.14. 
5 5 5 CD A e 4 341/346 A q u L R B C 7 1 0 - 7 1 1 A Q P Szf .75.15.48. 
556 CD A e 4 341/346 A q u L R B C 7 1 0 - 7 1 1 f A Q P Szf .75.224.3 . 
557 Cn A e 4 337/341 Sis L R B C 781 A S I S Szf .75.200.1. 
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558 
С и 
Ae 4 337 /341 Sis L R B C 781 A S I S Szf .75 .226.22 . 
559 C n Ae 4 337/341 Sis L R B C 781 A S I S Szf .75 .49 .1 . 
560 C n Ae 4 337 /341 Sis L R B C 781 A S I S Szf .75 .82 .1 . 
561 Cn Ae 4 337 /341 Sis L R B C 784 •ASIS- Szf .75.15.29. 
562 Cn Ae 4 341/346 Sis L R B C 787 £1 * A S I S * Szf .75 .15.5 . 
563 C D Ae 4 341/346 Sis L R B C 7 9 0 - 7 9 1 r s i s Szf .75 .10.5 . 
564 Cs Ae 4 341 /346 Sis L R B C 792 •ASIS- Szf .75 .15 .46 . 
565 Cn Ae 4 341/346 Sis L R B C 793 •ASIS- Szf .75 .15 .28 . 
566 Cn Ae 4 341/346 Sis L R B C 793 •ASIS- Szf .75.221.3 . 
567 Cn Ae 4 341/346 Sis L R B C 801 r s i s Szf .75 .15.109. 
568 C D Ae 4 337 /341 Sis T y p G 1 B S I S Szf .75.12.2 . 
569 Cs Ae 4 337 /341 The L R B C 855 S M T S B Szf .75 .10.4 . 
570 Cs Ae 4 337 /341 The L R B C 855 S M T S B Szf . 75.225.2. 
571 Cn Ae 4 337 /341 The L R B C 856 S M T S Г Szf .75 .198.1 . 
572 C p Ae 4 337/341 The L R B C 858 S M T S A Szf . 75.15.13. 
573 Cn Ae 4 341 /346 The L R B C 861 S M T S B Szf .75 .15 .15 . 
574 C n Ae 4 341 /346 The L R B C 861 S M T S r Szf . 75.15.75. 
575 Cn Ae 4 341/346 The L R B C 861 S M T S r Szf .75.52.1 . 
576 C D Ae 4 341/346 Con T y p V o t C O N S [ Szf .75 .15 .122 . 
577 С Ae 4 341/346 K y z L R B C 1304 S M K A Szf .75 .15 .2 . 
578 Cs Ae 4 337/341 A n t L R B C 1381 S M A N F Szf .75.132.2 . 
579 Cs Ae 4 341/346 An t L R B C 1398 S M A N A - Szf .75 .15 .11 
580 C D Ae 4 335 /341 T y p G 1 Szf. 75.15.21. 
581 C D Ae 4 335 /341 T y p G 1 Szf .75 .15 .42 . 
582 C D Ae 4 335 /341 T y p G 1 Szf .75 .15 .21 . 
583 C D Ae 4 335 /341 T y p G 1 Szf .75 .15 .51 . 
584 C D Ae 4 335/341 T y p G 1 Szf .75 .15 .56 . 
585 C D Ae 4 335/341 T y p G 1 Szf .75 .15 .106 . 
586 C D Ae 4 335/341 T y p G 1 Szf. 75.225.1 1. 
587 Cn Ae 4 337/341 T y p G 1 Szf .75 .15.6 . 
588 Cn Ae 4 337/341 T y p G 1 Szf .75 .15.32. 
589 
С 
Ae 4 337/341 T y p Q u a d r i g a Szf .75 .15 .118. 
590 С Ae 4 337/341 T y p Q u a d r i g a Szf .75 .196.1 . 
591 C D Ae 4 341/346 T y p V D Szf .75.15.44. 
592 C D Ae 4 341/346 T y p Y D Szf .75.15.52. 
593 C D Ae 4 341/346 T y p V D Szf .75.15.66. 
594 
С 
Ae 4 341/346 T y p V N Szf .75 .15.133. 
595 C D Ae 4 341/346 T y p V o t Szf .75 .15 .34 . 
596 C D Ae 4 341/346 T y p Vo t Szf .75 .15 .82 . 
597 C D Ae 4 341/346 T y p V o t Szf .75 .15 .100 . 
598 Cn Ae 2 346/350 Tre L R B C 46a 
А/ T R S Szf .75 .224.8 . 
599 Cs Ae 3 352/354 R o m L R B C 680 RTtete Szf .75 .226.13 . 
600 lui Ae 3 355/360 R o m L R B C 688 R Ü S Szf .75.225.8 . 
601 Cs Ae 3 352/354 Aqu L R B C 930 A Q P Szf .75.225.1 . 
602 C D Ae 3 352/354 Aqu L R B C 9 3 0 - 9 3 1 A Q T Szf .75 .15 .40 . 
603 lui Ae 3 355/360 Aqu L R B C 949 A Q P Szf .75 .226.10. 
604 Cs Ae 3 346/350 Sis L R B C 1133 r s i s * Szf .75 .15.4 . 
605 Cn Ae 3 346/350 Sis L R B C 1136 ASIS<< Szf .75 .202.1 . 
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606 Cs A e 2 346/350 Sis L R B C 1139 r s i s Szf .75.15.7. 
607 Cs Ae 2 351/354 Sis L R B C 1216 ASIS-S- Szf .75.225.3. 
608 CD Ae 2 351/354 Sis L R B C 1216 17 I / ]S IS[ Szf .75.226.2. 
609 Cs Ae 3 351/354 Sis L R B C 1218 B S I S Szf .75.10.6. 
610 CG Ae 3 351/354 Sis L R B C 1219 ASIS Szf .75.15.144. 
611 Cs A e 3 351/361 Sis L R B C 1222, 1228 1SIS% Szf.75.15.9. 
612 Cs Ae 3 351/361 Sis L R B C 1222, 1228 ] S I S < Szf .75.15.107. 
613 CD A e 3 355/361 Sis L R B C 1231 B S I S D Szf .75.15.105. 
614 CD A e 3 355/361 Sis L R B C 1234 М/ ] S T S < Szf .75.226.17. 
615 CD A e 4 355/361 Sis T y p S P ]SIS[ Szf .75.15.72. 
616 CD Ae 4 355/361 Sis T y p S P ]S IS [ Szf .75.189.1. 
617 CD Ae 4 355/361 Sis T y p S P B S I S Szf .75.224.6. 
618 CG A e 2 351/354 Sir L R B C 1598 А ] S I R M Szf .75.15.145. 
619 CG Ae 3 351/354 Sir L R B C 1606 B S I R M - Szf.75.225.4. 
620 CD Ae 3 355/361 Sir L R B C 1 6 1 0 - 11 М/ A S I R M - Szf .75.15.91. 
621 CI) Ae 3 355/361 Sir L R B C 1 6 1 0 - 11 М/ A S I R M - Szf.75.188.1. 
622 Cs Ae 3 351/354 T h e L R B C 1681 в / SMTS Szf .75.15.111. 
623 CG Ae 2 351/354 Nie L R B C 2305 S M N S Szf .75.225.5. 
624 CD Ae 2 351/354 Nie L R B C 2306 •s •/ Szf .75.15.39. 
625 CD Ae 2 351/354 N i e L R B C 2306 •s-/ Szf .75.226.9. 
626 Cs Ae 3 346/361 Nie T y p F H S M N Szf.75.224.4. 
627 Cs Ae 2 351/354 K y z L R B C 2486 SM К Szf .75.226.3. 
628 CD Ae 2 346/354 T y p F H Szf.75.15.1. 
629 C D Ae 3 346/361 T y p F H Szf.75.3.1. 
630 CD Ae 3 346/361 T y p F H Szf.75.5.1. 
631 CD Ae 3 346/361 T y p FH Szf .75.15.53. 
632 CD A e 3 346/361 T y p F H Szf .75.15.54. 
633 CD Ae 3 346/361 T y p F H Szf .75.15.80. 
634 C D Ae 3 346/361 T y p F H Szf .75.15.90. 
635 C D Ae 3 346/361 T y p F H Szf .75.15.92. 
636 CI) Ae 3 346/361 T y p F H Szf .75.15.94. 
637 CD Ae 3 346/361 T y p F H Szf .75.15.104. 
638 CD Ae 3 346/361 T y p F H Szf .75.15.124. 
639 C D Ae 3 346/361 T y p F H Szf .75.15.136. 
640 C D Ae 3 346/361 T y p F H Szf .75 .15.142. 
641 CD Ae 3 346/361 T y p F H Szf .75.224.7. 
642 CD Ae 3 346/361 T y p F H Szf .75.226.20. 
643 CD Ae 3 346/361 T y p F H Szf .75.226.23. 
644 CD Ae 3 346/361 T y p F H Szf .75.34.1. 
645 CD Ae 3 346/361 Tv]» F H Szf.75.42.1. 
646 C D Ae 3 346/361 T y p F H Szf .75.209.1. 
647 CD Ae 3 346/361 T y p F H Szf .75.220.1. 
648 C D Ae 3 346/361 T y p F H Szf .75.221.2. 
649 C D Ae 3 346/361 T y p F H Szf.75.48.1. 
650 C D Ae 3 351/354 T y p F H 
Г1 Szf .75.225.10. 
651 CG Ae 3 351/354 T y p F H Szf.75.222.1. 
652 l u i Ae 3 355/361 T y p F H M / Szf .75.15.37. 
653 l u i Ae 3 355/361 T y p F H М/ Szf .75.15.103. 
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654 l u i Ae 3 355/361 Т у р F H 
М/ Szf .75 .15 .146. 
655 CD Ae 3 355/361 T y p F H M / Szf .75 .15.44. 
656 C D Ae 3 355/361 T y p F H M / Szf .75 .219.1 . 
657 l u i Ae 4 355/361 T y p S P Szf .75 .15.49. 
658 l u i Ae 4 355/361 T y p S P Szf .75 .15 .59 . 
659 lu i Ae 4 355/361 T y p S P Szf .75 .15.78. 
660 lui Ae 4 355/361 T y p S P Szf .75.35.1 . 
661 CD Ae 4 355/361 T y p S P Szf .75.15.45. 
662 C D Ae 4 355/361 T y p S P Szf .75 .15.55. 
663 CD Ae 4 355/361 T y p S P Szf .75 .15.57. 
664 C D Ae 4 355/361 T y p S P Szf .75 .15 .58 . 
665 CD Ae 4 355/361 T y p S P Szf .75 .15 .60 . 
666 CD Ae 4 355/361 T y p S P Szf .75 .15 .63 . 
667 CD A e 4 355/361 T y p S P Szf .75 .15 .67 . 
668 CD Ae 4 355/361 T y p S P Szf .75 .15.69. 
669 CD Ae 4 355/361 T y p S P Szf .75 .15 .81 . 
670 CD A e 4 355/361 T y p S P Szf .75 .15.83. 
671 C D Ae 4 355/361 T y p S P Szf .75 .15.84. 
672 C D Ae 4 355/361 T y p S P Szf .75 .15 .88 . 
673 C D A e 4 355/361 T y p S P Szf .75 .15 .97 . 
674 C D Ae 4 355/361 T y p S P Szf .75.15.101. 
675 CD A e 4 355/361 T y p S P Szf .75 .15.127. 
676 CD A e 4 355/361 T y p S P Szf .75.15.128. 
677 CD A e 4 355/361 T y p S P Szf .75.15.129. 
678 CD A e 4 355/361 T y p S P Szf .75 .15.134. 
679 CD Ae 4 355/361 T y p S P Szf .75 .15.138. 
680 CD A e 4 355/361 T y p S P Szf .75 .15.139. 
681 C D A e 4 355/361 T y p S P Szf .75 .15.140. 
682 CD Ae 4 355/361 T y p S P Szf .75.225.12. 
683 CD Ae 4 355/361 T y p S P Szf .75 .225.13. 
684 C D Ae 4 355/361 T y p S P Szf .75 .225.14. 
685 CD Ae 4 355/361 T y p S P Szf .75 .225.15. 
686 CD Ae 4 355/361 T y p S P Szf .75 .226.6 . 
687 C D Ae 4 355/361 T y p S P Szf .75.226.16. 
688 CD A e 4 355/361 T y p S P Szf .75 .226.18. 
689 C D A e 4 355/361 T y p S P Szf .75 .226.25. 
690 C D Ae 4 355/361 T y p S P Szf .75.52.2 . 
691 l u i Ae 3 361/363 Sis T y p V 10 M 20 ]IS-h+ Szf .75 .15.77. 
692 l o v Ae 3 363/364 Sis L R B C 1265 • B S I S C Szf .75.60.1 . 
693 l o v A e 3 363/364 T y p V 5 M 10 Szf .75.12.1 . 
694 V n A e 3 367/375 R o m R I C 24b /12 R Q V A R T A Szf .75.8.1 . 
695 V Ae 3 367/375 R o m R I C 24a /16 S.\1<$>RQ Szf .75.92.1 . 
696 V D A e 3 367/375 R o m T y p S R R P R I M A Szf .75.15.123. 
697 V D Ae 3 367/375 R o m T y p S R R - P R I M A Szf .75.197.1 . 
698 Vu Ae 3 364/375 R o m T y p S R Szf .75.15.61. 
699 VI) Ae 3 364/367 A q u T y p R E S M A Q P Szf .75.226.1 . 
700 V Ae 3 367/375 A q u R I C l l a / 1 6 S M A Q P Szf .75.15.36. 
701 Vn A e 3 367/375 A q u R I C 11Ь/1ва S M A Q P Szf .75.90.1 . 
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(12 V n Ae 3 367/375 Aqu R I C 12b/16 SM A Q P S z f . 7 5 . 2 2 6 . i l . 
03 V D A e 3 367/375 A q u T y p S R SM A Q P Szf .75.15.86 
04 V n Ae 3 364/367 Sis R I C 5Ь/1 B S I S C Szf .75.226.4. 
05 V A e 3 364/367 Sis R I C 5a/7 * A / D r S I S C Szf.75.7.1. 
06 V Ae 3 364/367 Sis RTC 7a/7 * A 1 D A S I S C Szf.75.110.1. 
07 V n Ae 3 364/367 Sis R I C 7b/7 * A / D A S I S C Szf.75.116.2. 
08 V Ae 3 364/367 Sis R I C 7a/7 * A / •ASISC Szf.75.52.3. 
09 V A e 3 364/367 Sis R I C 7a /5 —7 * A / ]SIS[ Szf.75.15.8. 
10 V n A e 3 367/375 Sis R I C 14b/10 / R •FSISC Szf.75.186.1. 
и V n A e 3 367/375 Sis R I C 14b /10 / R • r s i s c Szf.75.190.1. 
12 V Ae 3 367/375 Sis R I C 15a /10 R / •ASISC Szf.75.97.1. 
13 V D A e 3 367/375 Sis T y p S R 
Н/ ]SIS[ Szf.75.192.1. 
14 V Ae 3 367/375 Sis R I C 14а/11 D/ * B S I S C Szf.75.187.1. 
15 G A e 3 367/375 Sis RTC 14c / l 1 ID * B S I S C Szf.75.201.1. 
16 V n Ae 3 367/375 Sis T y p G R DI Szf.75.224.2. 
17 G A e 3 367/375 Sis R I C 14c/14 S / D * F S I S C Szf .75.225.9. 
18 V Ae 3 367/375 Sis R I C 15a/14 * D / S ASISC Szf .75.15.114. 
19 V A e 3 367/375 Sis R I C 15a/14 * D / S ASISC Szf.75.225.6. 
20 V A e 3 367/375 Sis R I C 14a/16 M / F * B S I S C Szf .75.15.112. 
21 
Л
7 A e 3 367/375 Sis R I C 14a/16 M / F * B S I S C Szf .75.226.5. 
22 V Ae 3 367/375 Sis R I C 14a /16 M / F * B S I S C Szf .75.226.24. 
23 G A e 3 367/375 Sis R I C 14c/16 M / F * F S I S C Szf .75.224.5. 
24 V n A e 3 367/375 Sis RTC 15b/16 * F / M A S I S C Szf .75.77.1. 
25 V D A e 3 367/375 Sis T y p S R * F / M Szf .75.195.1. 
26 V Ae 3 367/375 Sis RTC 15а /17 * P / M ]SISC Szf.75.1.1. 
27 V n A e 3 367/375 Sis R Í C 15b/17 * P / M A S I S C Szf .75.15.113. 
28 V Ae 3 367/375 Sis RTC 15a /33 A R / F A S I S C F Szf.75.106.1. 
29 V D Ae 3 364/375 Con T y p G R C O N S [ Szf .75.219.2. 
30 V n Ae 3 364/378 T y p G R Szf.75.15.12. 
31 V n Ae 3 364/378 T y p G R Szf.75.15.35. 
32 V n Ae 3 364/378 T y p G R Szf .75.15.43. 
33 V n Ae 3 364/378 T y p G R Szf .75.195.1. 
34 VD Ae 3 364/378 T y p G R Szf .75.15.50. 
35 V D A e 3 364/378 T y p G R Szf .75.15.76. 
36 V D Ae 3 364/378 T y p G R Szf.75.15.85. 
37 V D Ae 3 364/378 T y p G R Szf .75.15.95. 
38 V D A e 3 364/378 T y p G R Szf .75.15.102. 
39 V D Ae 3 364/378 T y p G R Szf .75.192.2. 
40 V D A e 3 364/378 T y p G R Szf .75.226.12. 
41 V D Ae 3 364/378 T y p G R Szf .75.226.14. 
42 V D Ae 3 364/378 T y p G R Szf.75.221.1. 
43 V D A e 3 364/378 T y p G R Szf.75.61.1. 
44 V n Ae 3 364/378 T y p S R Szf .75.15.74. 
45 V n Ae 3 364/378 T y p S R Szf .75.226.21. 
46 V D A e 3 364/378 T y p S R Szf .75.15.17. 
47 V D Ae 3 364/378 T y p S R Szf .75.15.23. 
48 V D A e 3 364/378 T y p S R Szf .75.15.71. 
49 V D A e 3 364/378 T y p S R Szf .75.15.79. 
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750 Y D Ае 3 364/378 T y p S R Szf .75 .15 .87 . 
751 V D Ае 3 364/378 T y p S R Szf .75 .15.116. 
752 V D Ае 3 364/378 T y p S R Szf .75.15.120. 
753 V D Ае 3 364/378 T y p S R Szf .75 .197.2 . 
754 V D Ае 3 364/378 T y p S R Szf .75.199.1 . 
755 V D Ае 3 364/378 T y p S R Szf .75 .226.8 . 
756 V D Ае 3 364/378 T y p S R Szf .75 .33.1 . 
757 G Ае 3 367/378 T y p S R Szf .75.15.74. 
758 ? Ае 3 I V . J h . a b g e n u t z t Szf .75 .11.1 . 
759 ? Ае 3 I V . J l i . a b g e n u t z t Szf .75 .13.1 . 
760 ? 
Ае 3 I V . J h . a b g e n u t z t Szf .75 .15.18. 
761 ? Ае 3 I V . J h . a b g e n u t z t Szf .75 .15 .19 . 
762 г Ао 3 I V . J h . a b g e n u t z t Szf .75 .15 .20 . 
763 2 Ае 3 I V . J h . a b g e n u t z t Szf .75 .15 .62 . 
764 ? Ао 3 I V . J h . a b g e n u t z t Szf .75 .15 .64 . 
765 г Ае 3 IV. J h . a b g e n u t z t Szf .75 .15 .65 . 
766 2 Ае 3 I V . J h . a b g e n u t z t Szf .75 .15 .68 . 
767 2 Ае 3 I V . J h . a b g e n u t z t Szf .75 .15 .70 . 
768 2 Ае 3 I V . J h . a b g e n u t z t Szf .75 .15 .96 . 
769 2 Ае 3 I V . J h . a b g e n u t z t Szf .75 .15 .98 . 
770 ? Ае 3 IV. J h . a b g e n u t z t Szf .75 .15 .99 . 
771 г Ае 3 IV. J h . a b g e n u t z t Szf .75 .15.115. 
772 г Ае 3 I V . J h . a b g e n u t z t Szf .75 .15 .117. 
773 2 Ае 3 I V . J h . a b g e n u t z t Szf .75 .15 .119. 
774 2 Ае 3 I V . J h . a b g e n u t z t Szf .75.15.121. 
775 г Ае 3 I V . J h . a b g e n u t z t Szf .75 .15.125. 
776 2 Ае 3 I V . J h . a b g e n u t z t Szf .75.15.126. 
777 2 Ае 3 I V . J h . a b g e n u t z t Szf .75 .15.130. 
778 2 Ае 3 I V . J h . a b g e n u t z t Szf .75 .15 .131. 
779 2 Ае 3 IV. J h . a b g e n u t z t Szf .75 .15 .132. 
780 г 
Ае 3 I V . J h . a b g e n u t z t Szf .75 .15 .135. 
781 2 
Ае 3 I V . J h . a b g e n u t z t Szf .75 .15.137. 
782 2 Ае 3 I V . J h . a b g e n u t z t Szf .75 .15.141. 
783 2 А е 3 I V . J h . a b g e n u t z t Szf .75 .15 .143. 
784 г Ае 3 I V . J h . a b g e n u t z t Szf .75 .131.1 . 
785 2 Ае 3 I V . J h . a b g e n u t z t Szf .75 .138.1 . 
786 2 Ае 3 IV. J h . a b g e n u t z t Szf .75 .213.1 . 
787 2 Ае 3 I V . J h . a b g e n u t z t Szf .75 .214.1 . 
788 2 
Ае 3 IV. J h . a b g e n u t z t Szf .75 .226.26 . 
Zalalövő. Sal la . K o m i t a t Z a l a 
S i ed lung . 37. A. Mócsv ( R ö m i s c h e F o r s c h u n g e n in Z a l a l ö v ő , 1975. A c t a Arch. H u n g . (1978) 
349 
789 D o m i t i a n u s As 92/94 R o m BMC 470 Ze.77.6 .1 . 
790 T r a i a n u s S 104/111 R o m BMC 841 Ze .77 .6 .3 . 
791 T r a i a n u s D p 104/111 R o m BMC 902 ( ?) Ze .77 .6 .2 . 
792 H a d r i a n u s D p 119/138 R o m B M C 1341 Ze .77 .6 .4 . 
793 H a d r i a n u s D p 117/138 a b g e n u t z t Ze .77 .6 .5 . 
794 H a d r i a n u s D p 117/138 a b g e n u t z t Ze .77 .6 .6 . 
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INI) К. B I K Ó - S E Y - V . LÁNYI 
795 A n t o n i u s P i u s D p 157/158 R o m B M C 2(140 
796 F a u s t i n a S e n . D p 138/140 a b g e n u t z t 
797 L u c i u s V e r u s D p 164 /165 R o m B M C 1259 
798 C o m m o d u s D 177/178 R o m B M C n h R I C 6 5 2 
799 S e p t . S e v e r u s D p 210 R o m B M C n h 
800 P l a u t i l l a D 2 0 2 / 2 0 5 R o m B M C 398 
801 P l a u t i l l a D 2 0 2 / 2 0 5 R o m B M C 428 
802 C a r a c a l ] a D p 2 1 4 / 2 1 7 R o m B M C 273 
803 I u l i a M a m a e a D 2 3 5 R o m R I C 993 
* 8 0 4 G a l l i e n u s A n t 2 5 3 / 2 6 8 R I C n h 
805 A u r e l i a n u s A n t 2 7 0 / 2 7 5 M e d R I C 128 
806 ? S Tl. J h . a b g e n u t z t 
807 ? D p I I . J h . a b g e n u t z t 
808 ? A n t I I I . J l i . a b g e n u t z t 
809 U R A e 3 330/333 Sis R I C 222 
810 D A e 3 335/336 Sis R I C 256 
811 C p A e 3 330/335 C o n T y p V i c t 
812 Cs Ae 3 330/335 C o n T y p G 2 
813 
С 
Ae 3 3 3 1 , 3 3 3 / 3 4 K y z ; R I C 78 
814 
С 
A e 3 318/319 T y p V L 
815 C p A e 3 330/337 T y p V i c t 
816 Cn A e 4 337/341 A q u L R B C 6 8 2 
817 Cn A e 4 341/346 A q u L R B C 7 0 2 
818 C D A e 4 341/340 Sis T y p V D f 
819 Cn A e 4 337/341 T h e L R B C 856 
820 C G Ae 2 351/354 Sis L R B C 1 2 1 3 
821 Cs Ae 3 351/361 Sis L R B C 1222 , 1228 
822 Cs A e 3 355/361 Sis L R B C 1246 
823 lu i A e 3 355/361 Si r L R B C 1 6 1 2 
824 l u i A e 4 355/361 S i r L R B C 1618 s / 
825 Cs Ae 2 346/350 T h e L R B C 1 6 4 8 
В / 
826 C D A e 3 346/361 T y p F H 
827 C D A e 3 346/361 T y p F H 
828 C D Ae 3 346/361 T y p F H 
829 C D A e 3 346/361 T y p F H 
830 C D A e 3 346/361 T y p F H 
831 c c Ae 3 351/354 T y p F H 
832 Cs A e 3 355/361 T y p F H M / 
833 C D A e 4 355/361 T y p S P 
834 V n A e 3 307/375 A q u R I C l l b / 1 6 
835 V Ae 3 364/367 Sis R I C 5a /5 / А * 
836 V A e 3 367/375 Sis R I C 15a /11 
Д 
837 V A e 3 367/375 Sis R I C 14a /14 S / D * 
838 V A e 3 367/375 Sis R I C 15a /16 * F / M 
839 V n A e 3 364/378 T y p S R 
840 ? A e 3 IV. J h . a b g e n u t z t 
841 ? A e 3 I V . J h . a b g e n u t z t 
r s i s 
B S I S 
C O N S 
C O N S 
S M K [ 
•AQT 
A Q P 
] S I S 
S M T S A 
T S I S - f « -
B S I S < 
B S I S * 
B S I R M -
B S I R M 
T S e 
SM A Q P 
• r s i s c 




Ze .77 .6 .8 . 
Ze .77 .6 .9 . 
Ze .77 .6 .10 . 
Ze .77 .6 .15 . 
Ze .77 .6 .13 . 
Ze .77 .6 .14 . 
Ze .77 .6 .16 . 
Ze .77 .6 .17 . 
Ze .77 .6 .18 . 
Ze .77 .6 .19 . 
Ze .77 .6 .12 . 
Ze.77.6 .1 1. 
Ze .77 .6 .20 . 
Ze .77 .6 .22 . 
Ze .77 .6 .27 . 
Ze .77 .6 .24 . 
Ze .77 .6 .26 . 
Ze .77 .6 .23 . 
Ze .77 .6 .21 . 
Ze .77 .6 .25 . 
Ze .77 .6 .29 . 
Ze .77 .6 .28 . 
Ze .77 .6 .37 . 
Ze. 77 .6 .30 . 
Ze .77 .6 .35 . 
Ze .77 .6 .32 . 
Ze .77 .6 .34 . 
Ze .77 .6 .44 . 
Ze .77 .6 .45 . 
Ze . 77 .6 .31 . 
Ze .77 .6 .38 . 
Ze .77 .6 .39 . 
Ze. 77 .6 .40 . 
Ze .77 .6 .41 . 
Ze .77 .6 .42 . 
Ze .77 .6 .36 . 
Ze .77 .6 .33 . 
Ze .77 .6 .43 . 
Ze .77 .6 .50 . 
Ze .77 .6 .46 
Ze. 7 7 .6 .47 . 
Ze .77 .6 .48 . 
Ze .77 .6 . ... 
Ze .77 .6 .51 . 
Ze .77 .6 .52 . 
Ze .77 .6 .53 . 
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842 ? A e 3 I V . J h . a b g e n u t z t Ze .77 .6 .54 . 
8 4 3 ? Ae 3 I V . J h . a b g e n u t z t Ze . 77 .6 .55 . 
Vörösberény Árpád Str. 20. K o m i t a t V e s z j »rem. 
S ied lun g- N h . Sz. P a l á g y i . 
844 Л' A e 3 364 /367 T h e I U C 18а /1 T E S A V e . 
Unbekannter F и ndort. 
S c h a t z f u n d . 
8 4 5 G a l l i e n u s A n 253 /268 a b g e n u t z t M N M É 5 .1975 .1 . 
841) Cs A e 4 355 /360 R o m L R B C 691 R * M N M É 5 . 1 9 7 5 . 2 . 
847 — Cs Ae 4 355/361 T y p S R M N M É 5 . 1 9 7 5 . 3 - 4 
858 
8 5 9 — C D A e 3 346/361 T y p F H M N M É 5 . 1 9 7 5 . 5 . 
8 6 4 
8 6 5 V A e 3 3 6 7 / 3 7 5 R o m R I C 1 5 a / l 1b R T E R T I A M N M É 5 . 1 9 7 5 . 6 . 
866 V n A e 3 3 6 7 / 3 7 5 R o m R I C 15b /10a R S E C V N D A M N M É 5 .1975 .13 . 
867 V A e 3 3 6 7 / 3 7 5 R o m R I C 1 7 a / l l a R T E R T I A M N M É 5 .1975 .7 . 
868 V n A e 3 367 /375 R o m R I C 1 7 b / 9 a - -b r p r I M A M N M É 5 . 1 9 7 5 . 1 2 . 
8 6 9 - V n A e 3 3 6 7 / 3 7 5 R o m R I C 1 7 b / 1 0 a --1» r s e c V N D A M N M É 5 . 1 9 7 5 . 1 1 . 
8 7 2 
8 7 3 V n A e 3 3 6 7 / 3 7 5 R o m R I C 1 7 b / 1 2 a R Q V A R T A M N M É 5 . 1 9 7 5 . 1 0 . 
874 G A e 3 367 /375 R o m R I C 24c /9a— b r p R I M A M N M É 5 . 1 9 7 5 . 1 6 . 
8 7 5 V D A e 3 3 6 7 / 3 7 5 R o m T y p S R R P R I M A M N M É 5 . 1 9 7 5 . 1 9 . 
8 7 6 V D A e 3 3 6 7 / 3 7 5 R o m T y p S R r S E C U N d a M N M É 5 . 1 9 7 5 . 2 0 . 
877 V D A e 3 3 6 7 / 3 7 5 R o m T y p S R R T E l i t i a M N M É 5 . 1 9 7 5 . 2 1 . 
8 7 8 V D A e 3 367 /375 R o m T y p S R r q v a R T A M N M É 5 .1975 .22 . 
879 YD A e 3 367 /375 A q u T y p S R S M A Q P M N M É 5 .1975 .18 . 
8 8 0 V A e 3 3 6 4 / 3 7 5 T y p G R M N M É 5 . 1 9 7 5 . 8 . 
881 - V D A e 3 364 /375 T y p G R M N M É 5 .1975 .23 . 
8 8 2 
8 8 3 -
Rft ^ 
V A e 3 3 6 4 / 3 7 5 T y p S R M N M É 5 . 1 9 7 5 . 9 . 
ООО 
8 8 6 - Vn A e 3 364 /378 T y p S R M N M É 5 . 1 9 7 5 . 1 4 . 
9 0 1 
9 0 1 - V D A e 3 364 /375 T y p S R M N M É 5 . 1 9 7 5 . 2 4 . 
9 2 0 
921 G A e 3 367 /378 T y p S R M N M É 5 . 1 9 7 5 . 1 7 . 
9 2 2 Vn A e 3 364 /375 T y p VM M N M É 5 .1975 .15 . 
B E M E R K U N G E N 
G A: DIVA FAV-STfNA Mit der Haar t rach t der Faust ina senior abgebildeter rechts gewendeter Frauen-
kopf. 
R : T R P VI I -MP II-I - ICOS I I X V I t С Stehende Frauengostal t D 2,7 cm. 
11 Doch A: Aequitas schaut links. 
41— 48 Bronze-Antoninianus 
49 — 52 Bronze-Antoninianus 
326 Bronze-Antoninianus 
338 R : PROVINCIA DACIA (?) 
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188 К. BIUÚ-SEY V. LAN VI 
339 К : P R O V I N C I A DACIA (?) 
368 Bronze-An toninianus 
380 Die Teilung der Avers inschr i f t von RIC verschieden. 
383 С 67 S - E 
386 С 196 T - A 
393 С 47 E - P 
394 С 46 E - P 
440 A: IMI' SEV A L E X A N D E R AVG Lorbeerbekränz ter Manneskopf nach rechts blickend 
R : .LOM.S. . . S SC Lorbeerbekränz te r Manneskopf nach r ech t s blickend (Nicht identisch m i t dem 
Avers) D a s С ist zwischen Nase und Kinn e ingeprägt . Ü b e r p r ä g u n g ? 
443 A: NS P F AVG 
457 Wegen A b n ü t z u n g u n b e s t i m m t , ob identisch mi t obiger BMC-Nummer . 
458 Bronze-Denar oder A n i m a eines Subaera tus-Denars 
461 A: IMP CAES N E R V A T R . . . Kopf nach r ech t s R : Stehende Ges ta l t ? SC 
464 RIC br ing t die Marke K A A nicht . 
492 Hinter d e m links b l ickenden Kopf Gegenmarke N C A P R . 
804 Bronze Anton in ianus . 
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D I S C U S S I O 
T H O M A S S . B U R N S 
P U R S U I N G T H E E A R L Y G O T H I C M I G R A T I O N S 
AH t h e w h i r l of c o m p u t e r t a p e a n d t h e m e s m e r i z i n g e f f e c t of e l e c t r o n i c d a t a d i s p l a y s y s t e m 
lu r e s o c i o l o g i s t s a n d h i s t o r i a n s o n t o t h e b a t t l e f i e l d s of m i g r a t i o n s t u d i e s , e x c i t i n g p o s s i b i l i t i e s a n d 
s o l u t i o n s e m e r g e t o l o n g u n r e s o l v e d p r o b l e m s . Y e t o n e of t h e m o s t p r o f o u n d m i g r a t i o n s in w e s t e r n 
E u r o p e a n h i s t o r y — t h e e a r l y s t a g e s of t h e Völkerwanderungszeit — r e m a i n s t h e p r e s e r v e o f m o r e 
t r a d i t i o n a l a n d s l o w e r m e t h o d s p e r i o d i c a l l y s t i m u l a t e d b y i n s i g h t s f r o m o t h e r e r a s w h e r e t h e d a t a 
is m o r e a m i a b l e t o s t a t i s t i c a l t oo l s . S i n c e t h e d a w n of m o d e r n h i s t o r y t i re l egends of t h e e a r l y 
G o t h i c m i g r a t i o n s h a v e t a n t a l i z e d h i s t o r i a n s e a g e r t o a d v a n c e k n o w l e d g e b y i n s e r t i n g t h e i r " n e w 
m e t h o d o l o g y " a n d c o n t e m p o r a r y v i s i o n s i n t o t h e m u r k i e s t e r a in w e s t e r n h i s t o r y . F a c t s , s o s c a r c e 
as t o e l i c i t f r o m m o d e r n i s t s such b a r b s as " d i d y o u f i n d t h a t p i v o t a l b e l t - b u c k l e v e t " , f a l l p r e y t o 
t h e o r y . S p o r t i n g w i t h s u c h e v i d e n c e a s e x i s t s is f u n , b u t c a n w e c l a i m p r o g r e s s in u n d e r s t a n d i n g 
or a r e w e st i l l e n t h r a l l e d b y g e n e r a t i o n a l o n e - u p m a n s h i p ? 
A se r ies of q u e s t i o n s st i l l n e e d a n s w e r s o r a t l eas t n e w h y p o t h e s e s . W h a t d o w e d o w i t h 
t h e S c a n d z a n a r r a t i v e in J o r d a n e s ' Getica? W h e r e d o e s s c h o l a r s h i p on t h e e a r l y m i g r a t i o n s n o w 
s t a n d a n d w h a t d i r e c t i o n s n e e d t o b e t a k e n ? W h a t h a s r e c e n t a r c h a e o l o g y c o n t r i b u t e d t o o u r 
u n d e r s t a n d i n g ? A n d f i n a l l y , c a n t h e t r a d i t i o n a l v i e w s of t h e o r i g i n s of t h e b a r b a r i a n o n s l a u g h t s 
of t h e t h i r d c e n t u r y b e m a i n t a i n e d in l i g h t of r e c e n t d i s cove r i e s ? O b v i o u s l y s o m e of t h e s e q u e s t i o n s 
h a v e t h e m s e l v e s b e c o m e t r a d i t i o n a l , y e t b y b r i e f l y t r a c i n g t h e l ine of a d v a n c e m e n t in k n o w l e d g e 
f r o m t h e l a t e n i n e t e e n t h - c e n t u r y G e r m a n n a t i o n a l i s t s c h o o l t h r o u g h t h e i n t r o d u c t i o n o f m u l t i -
d i s c i p l i n a r y t e c h n i q u e s , e spec i a l l y c o m p a r a t i v e a n t h r o p o l o g y a n d a r c h a e o l o g y , b e d r o c k is d i s c e r n -
iab le . T h e f o l l o w i n g e s s a y t r a c e s t h e s e d e v e l o p m e n t s a n d a t t e m p t s t o a n s w e r t h e a b o v e q u e s t i o n s . 
A c o m p l e t e b i b l i o g r a p h y o n t h e e a r l y m i g r a t i o n s w o u l d i t se l f lie l o n g e r t h a n t h i s p a p e r ; I h a v e 
n o t e d o n l y t h e m o s t s i g n i f i c a n t c o n t r i b u t i o n s of o t h e r s wh i l e a d v a n c i n g s o m e n e w h y p o t h e s e s . 
A t f i r s t r e a d i n g of J o r d a n e s ' Getica al l t h e l a b o r e x p e n d e d in t h e l a s t c e n t u r y s e e m s w a s t e d , 
fo r a f t e r all J o r d a n e s , a n O s t r o g o t h h i m s e l f a n d t h e o n l y G e r m a n i c h i s t o r i a n , c l ea r ly d e s c r i b e d 
t h e e a r l y m i g r a t i o n s f r o m S c a n d i n a v i a . If we c o u l d c o n f i r m a r c h a e o l o g i c a l l y J o r d a n e s ' t e s t i m o n y 
of a w e l l - c o o r d i n a t e d t r i b a l m i g r a t i o n f r o m S c a n d i n a v i a , we c o u l d a p p l y his t e s t i m o n y t o o t h e r 
p e o p l e s a n d c o n c l u d e t h i s c h a p t e r in w e s t e r n h i s t o r y . T h a t c a n n o t b e d o n e , a l t h o u g h s o m e a s p e c t s 
of J o r d a n e s ' a c c o u n t , q u o t e d h e r e in M i e r o w ' s t r a n s l a t i o n , of t h e b e g i n n i n g of t h e Völkerwanderung 
can b e t e s t e d . 
Now from this island of Scandza, as f rom a hive of races or a womb of nat ions, the Goths a re said to 
have come for th long ago under their king, Berig by name. As soon as they disembarked from their ships and 
set foot on the land, they s traightway gave their name to the place. And even today it is said to be called Gothi-
scandza. Soon they moved f rom here to the abodes of the Ulmerugi, who then dwelt on the shores of Ocean, 
where they pitched camp, joined batt le wi th them and drove them f rom their homes. Then they subdued their 
neighbors, the Vandals, and thus added to their victories. But when the number of the people increased greatly 
and Filimer, son of Gadaric, reigned as k ing —about the f i f th since Berig —he decided tha t the a r m y of the 
Goths wi th their families should move f rom tha t region. In search of suitable homes and pleasant places they 
came to the land of Scythia, called Oiiuu in t h a t tongue. Here they were delighted with the great richness of the 
country, and it is said t h a t when half the a r m y had been brought over, the bridge whereby they had crossed the 
river fell in u t t e r ruin, nor could anyone thereaf ter pass to or fro. For the place is said to be surrounded by 
quaking bogs and an encircling abyss, so t h a t by this double obstacle na tu re has made it inaccessible. And even 
Actn Archaeologica Academiae Scientiarutn Hungaricae 31, Hilft 
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today one may hoar in t h a t neighborhood the lowing of cattle and m a y find traces of men, if we are to believe 
the stories of travellers, although we m u s t grant t h a t they hear these things f rom afar . 
This par t of the Goths, which is said to have crossed the river and entered with Filimer into the country 
of Oium, came into possession of the desired land, a n d there they soon came upon the. race of the Apali, joined 
ba t t l e with them and won the victory. Thencc the victors hastened to the fa r thes t pa r t of Scythia, which is near 
the sea of Pontus; fo r so the story is generally told in the i r early songs, in almost historic fashion.1 
T h e i m p o s s i b i l i t y of d a t i n g t h e e v e n t s o f t h e e a r l y m i g r a t i o n p r o d u c e d a l o n g a n d h e a t e d 
d e b a t e , f i r s t j o i n e d b y M u e l l e n h o f f , T h . M o m m s e n a n d T. H o d g k i n in t h e l a t e n i n e t e e n t h c e n t u r y . 2 
M u e l l e n h o f f fe l t t h a t Berig r e i g n e d n o ear l ie r t h a n t h e f i r s t c e n t u r y A. D . , wh i l e H o d g k i n a d v o -
c a t e d a d a t e as e a r l v as t h e f o u r t h c e n t u r y B . C . D e s p i t e t h e i r e r u d i t i o n t h e s e s c h o l a r s c o u l d d o 
l i t t l e m o r e t h a n g u e s s a t p r o b a b l e d a t e s . A f t e r n e a r l y a c e n t u r y of a r c h a e o l o g y , p a r t i c u l a r l y i n t e n s e 
s i n c e W o r l d W a r J I , t h e m a j o r i t y o f e n q u i r e r s n o w feel t h a t if a m i g r a t i o n d i d t a k e p l a c e , t h e e v i -
d e n c e p o i n t s t o a f i r s t or s e c o n d c e n t u r y d a t e . 
T h e o r e t i c a l l y t h e a r c h a e o l o g i c a l v a l i d a t i o n of a G o t h i c m i g r a t i o n in t h e e a r l y c e n t u r i e s 
a f t e r Chr i s t s h o u l d b e s imple . F i n d a n e x t a n t a r t i f a c t of G o t h i c p r o v e n a n c e in S c a n d i n a v i a c l e a r l y 
o l d e r t h a n s im i l a r d i s c o v e r i e s o n t h e Bal t ic c o a s t a n d fo l low t h i s t y p e of a r t i f a c t s o u t h w a r d t o t h e 
B l a c k Sea. U n f o r t u n a t e l y t h e B a l t i c b a s i n f o r m e d a f a i r l y h o m o g e n e o u s c u l t u r e in t h e f i r s t f i v e 
c e n t u r i e s of t h e C h r i s t i a n E r a , a n d d i s t i n g u i s h i n g n o r t h e r n (i.e. S c a n d i n a v i a n ) a r t i f a c t s f r o m 
s o u t h e r n , a l t h o u g h des i r ab l e , is e x t r e m e l y d i f f i c u l t if n o t i m p o s s i b l e . 
A n a l m o s t l i t e r a l i n t e r p r e t a t i o n of J o r d a n e s f o r m s t h e c o r e of t h e t r a d i t i o n a l v i e w of t h e 
m i g r a t i o n s . N a s c e n t a r c h a e o l o g y a t t h e t u r n of t h e c e n t u r y s o u g h t t o s u p p o r t J o r d a n e s . B e t w e e n 
t h e W o r l d W a r s s c a t t e r e d f i n d s i n t h e V i s t u l a - B u g - D n i e s t e r R i v e r s y s t e m s were c o r r e l a t e d i n t o 
t h e G o t h i c m i g r a t i o n theo r i e s o f G . K o s s i n a a n d F . B l u m e , n o w s t u d i e d as p r i m e r e p r e s e n t a t i v e s 
o f n a t i o n a l i s t i c h i s t o r i a n s a n d e t h n o g r a p h e r s . T h e G o t h o - G e p i d i c m i g r a t i o n a r g u m e n t m a t u r e d in 
1 9 4 0 w i t h t h e p u b l i c a t i o n of R . S c h i n d l e r ' » Die Besiedlungsgeschichte der Goten und, Gepiden im 
unteren Weichselraum auf Grund der Tongefässe,s S c h i n d l e r s u p p o r t e d t h e w o r k of K o s s i n a w i t h 
a d e t a i l e d a n a l y s i s o f c h a n g e s in loca l p o t t e r y s t y l e s , n o t i c i n g t h a t t h e t y p i c a l s e t t l e m e n t in t h e 
V i s t u l a bas in w a s v e r y s h o r t - l i v e d . T h e a g r a r i a n p o p u l a t i o n w a s f o r c e d t o e s t a b l i s h n e w s e t t l e -
m e n t s c o n s t a n t l y . T h e t r a n s i t o r y n a t u r e of i n d i v i d u a l s e t t l e m e n t s t r o u b l e d S c h i n d l e r a n d e v e r y o n e 
s i n c e , f o r t h e w h o l e i ssue of m i g r a t i o n is m a n i f e s t l y c o m p l i c a t e d w h e n t h e i n d i g e n o u s p e o p l e t h e m -
s e l v e s o f t e n m o v e . N e v e r t h e l e s s , S c h i n d l e r b e l i e v e d t h a t t h e r e w a s a g r a d u a l c h a n g e in p o t t e r y 
s t y l e s d u r i n g t h e 150 y e a r s a f t e r t h e b i r t h of C h r i s t . He e q u a t e d t h e c h a n g e s in p o t t e r y w i t h t h e 
a r r i va l of a new p o p u l a t i o n g r o u p . T h e ea r l i e s t e v i d e n c e f o r t h e n e w i m p u l s e s w a s f o u n d in s c a t t e r e d 
s i t e s in t h e V i s t u l a e s t u a r y . U n l i k e B l u m e , h e b e l i e v e d t h e a r r i v a l w a s a g r a d u a l m i g r a t i o n i n s t e a d 
o f a s h a r p i n v a s i o n , b u t st i l l t h e G o t h s p l a y e d a n i m p o r t a n t h i s t o r i c a l ro le . I n t h e e a r l y s e c o n d 
c e n t u r y , a c c o r d i n g t o S c h i n d l e r , t h e G o t h s b e g a n t o m o v e s o u t h w e s t , t h e i r d e p a r t u r e p e r h a p s 
h a s t e n e d b y t h e g r a d u a l a r r i v a l o f t h e B u r g u n d i a n s . 4 
1
 JORDANES: Goth ic History, t r an s . C. C. Miorow 
(Cambridge, 1990 repr in t ) , pj). 57 — 58. To continue 
beyond this selection would unduly confuse the basic 
f ac t s by entering i n t o Jordanes' confusion of Getae 
and Goth. 
2
 MUELLENHOFF: »Weltkarte« Berliner Philolo-
gische Wochenschrift . 14/1894; T. MOMMSEN: in the 
pre face to his M G H edition; and T h o m a s Hodgkin, 
I ta ly and Her Invade r s . 376 — 814, I , i (New York, 
1892). Hodgkin based his calculation for the date of 
Berig f rom PLINY: N . H. 37, 2 and 4, 14. 
3
 G. KOSSINA: «Die ethnologische Stellung der 
Ostgermanen» Indogermanische Forschungen 7 
(1890), pp. 276 ff., Das Weichselland, ein uralter Hei-
matboden der Germanen (Danzig, 1919). E. BLUME: 
Die germanischen S tämme und die Kul tu ren zwischen 
Oder und Passarge zur römischen Kaiserzeit (Man-
nus-Bücherei, 8 und 14, Würzburg, 1912 und 1915). 
K. SCHINDLER: Die Besiedlungsgeschichte der Goten 
und Gepiden im unteren Weischselraum auf Grund 
der Tongefässe (Quellenschriften zur ostdeutschen 
Vor und Frühgeschichte, Bd. 6, Leipzig, 1940). See 
also W. HEYM: «Der äl tere Abschnit t der Völker-
wanderungszeit auf dem rechten Ufer der unteren 
Wo ichsei» Mannus, 31 (1939), pp. 3 — 28, who stressed 
the role of the Gepids. 
4
 S C H I N D L E R , p p . 1 0 2 — 1 0 5 . 
Acta Archneolngica Academiac Scientiarum llungaricae 31, 1070 
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B y t h e e n d o f t h e S e c o n d W o r l d W a r , h i s t o r i a n s a n d a r c h a e o l o g i s t s h a d e s t a b l i s h e d a l is t 
of G o t h i c a r t i f a c t s i m p o r t e d i n t o t h e s o u t h : S - s h a p e d c lasps , s n a k e - h e a d e d b r a c e l e t s , p e a r - l i k e 
p e n d a n t s , a n d s m o o t h p o t t e r y w i t h t r i a n g l e s o n a r o u g h b e l l y . T h e y w e r e c o n v i n c e d t h a t G o t h i c 
m a l e g r a v e s n e v e r c o n t a i n e d w e a p o n s , t h a t i n h u m a t i o n was c u s t o m a r y , a n d t h a t t h e c o n s t r u c t i o n 
of s t e l a e , c a i r n s , a n d s t o n e circles o v e r t h e g r a v e s c h a r a c t e r i z e d G o t h i c b u r i a l s . 5 
O n e b y o n e a l m o s t all of t h e s e c r i t e r i a h a v e p r o v e d c h a r a c t e r i s t i c of B a l t i c c u l t u r e in 
g e n e r a l r a t h e r t h a n e x c l u s i v e l y n o r t h Ba l t i c o r S c a n d i n a v i a n . T h e " d i s t i n c t i v e " f o r m s of j e w e l r y 
f o u n d in m a n y s i t es in p r e s e n t d a y P o l a n d c a n n o t b e d a t e d l a t e r t h a n t h o s e of s o u t h S w e d e n , w h e r e 
t h e m a j o r i t y of t h e G o t h i c m i g r a n t s s u p p o s e d l y o r i g i n a t e d . 8 I n a d d i t i o n , e x c a v a t o r s 011 G o t l a n d 
h a v e f o u n d b o t h i n h u m a t i o n a n d c r e m a t i o n g r a v e s f r o m t h i s p e r i o d , a few c o n t a i n i n g w e a p o n s . 7 
I n h u m a t i o n p a t t e r n s a n d r i tes c a n n o t b e e m p l o y e d in e t h n i c i d e n t i f i c a t i o n as K o s s i n a , B l u m e a n d 
t h e i r s u p p o r t e r s so f e r v e n t l y b e l i e v e d . 8 Of t h e o r i g i n a l set of p e c u l i a r i t i e s t w o b u r i a l c u s t o m s w e r e 
t h e l a s t t o b e c h a l l e n g e d as t r u l y G o t h i c : b u r i a l s i t e s m a r k e d b y l a r g e g r a v e s t e l a e s u r r o u n d e d 
b y s m a l l e r s t o n e s a n d b u r i a l s m a r k e d b y d o u b l e c o n c e n t r i c s t o n e c i rc les . 
I n s t e a d of v a l i d a t i n g J o r d a n e s t h e a r c h a e o l o g y of t h e a r e a a l o n g t h e V i s t u l a a n d t h e B u g 
R i v e r s s u g g e s t s a c u l t u r a l - i n t e r a c t i o n z o n e c o m p o s e d of n u m e r o u s s m a l l s e t t l e m e n t s , e a c h m o r e 
d i s t i n c t i v e l y loca l t h a n a m e m b e r of a w ide r c o m m u n i t y . B u r i a l s in a f ew n u c l e a t e d s e t t l e m e n t s 
i n d i c a t e s o m e g r a d a t i o n in w e a l t h . S o m e c o m m u n i t i e s were c o m p o s e d of h o l d i n g s so w i d e l y s c a t -
t e r e d a s s c a r c e l y t o q u a l i f y as s e t t l e m e n t s . J o r d a n e s ' t r i b a l m i g r a t i o n , if t r u e , s h o u l d h a v e le f t 
s o m e t r a c e e i t h e r o f a n e w p e o p l e o r a d i s r u p t i o n in t h e i n d i g e n o u s c u l t u r e s . E v i d e n c e h a s v e t t o 
h e f o u n d , h o w e v e r , f o r s i g n i f i c a n t i n f l u x of n e w p e o p l e or of u n e x p e c t e d c h a n g e s in c u l t u r a l p a t -
t e r n s in t h e u p p e r V i s t u l a - P o m e r a n i a a r e a . A f e w e x a m p l e s m u s t s u f f i c e . 
A t W e s i o r v f o u r o r f ive s t o n e - c i r c l e b u r i a l s , d i s p e r s e d r a t h e r t h a n c o n c e n t r a t e d in a g r a v e 
f i e l d , s u g g e s t t h a t t h e s m a l l g r o u p s , p r o b a b l y i n d i v i d u a l f ami l i e s , w e r e n o t c o h e s i v e . F u r t h e r , t h e 
s c a t t e r e d b u r i a l s of t h e s t o n e - r i n g t y p e a lso s u g g e s t f a m i l y f a r m u n i t s . 9 T h e c o m m u n i t y a t W e s i o r v 
h a d 110 p h y s i c a l c e n t e r , 110 c l u s t e r o f houses . 
B e s i d e s W e s i o r y o n l y t w o o t h e r s i tes a r e p u b l i s h e d c o m p l e t e l y . 1 0 At P o l l w i t t e n , t h e o n l y 
p r e - W o r l d W a r I I s i t e c o m p l e t e l y p u b l i s h e d in t h e E a s t P o m e r a n i a n - M a z o v i a n ( I ' M ) c u l t u r a l 
a r e a (as i t is n o w c a l l e d i n s t e a d of t h e t r a d i t i o n a l G o t h o - G e p i d i c ) , m o s t g r a v e s d a t e f r o m 1 5 0 — 2 0 0 
A. D . 1 1 T h e g r a v e g o o d s r e v e a l a s t r o n g i n f l u e n c e f r o m t h e R o m a n f r o n t i e r , t h u s s u p p o r t i n g t h e 
f r o n t i e r - s t i m u l u s h y p o t h e s i s se t f o r t h b y .J. W e r n e r . 1 2 H o w e v e r , t h e r e a r e o t h e r g o o d s , e s p e c i a l l y 
p e c u l i a r b r o n z e b u c k e t s , which u n d o u b t e d l y o r i g i n a t e d in S c a n d i n a v i a . T h e e a r l i e s t b r o n z e 
5
 J . KMIECINSKI: Zagadnienie T/.U . K u l t u r y gocko-
gepidzkiej 11a Pomorzu Wschodnim w Okresir Wczes-
norzymsk 'n (Soeietas Scientiarum Lozdiendzia, 
Stc. I I , no . 46) Acta Archaeologica Lodzienzia, I I 
(1962), German summary , p. 188. Among the early 
scholars who put fo rward these cri teria were K. 
H o L L A C K and II. E. R E I S E R : Das Gräberfeld von Moy-
thien (Königsberg, 1904); contra, see I ) . B O H N S A C K , 
Die Germanen im Kreise Neidenburg u n t e r Berück-
sichtigung der neuesten Funde (Altpreussen, Nr. 9, 
1998), pp . 5 7 - 7 9 . 
11
.). KMIECINSKI: "P rob lem of the so-called Gotho-
Gepidian culture in the Light of Recent Research" 
Archaeologica polona, 4 (1962), pp. 270 — 85, espe-
cially pp. 278 — 80. 
7
 B. ALMGREN: "Graves within the se t t lement" , in 
M. STENBERGER: Vallhager a Migration Period Settle-
ment on Gotland, Sveden IKobenhavn, 1955), pp. 
2 9 3 - 9 0 8 . 
8
 B. STJERNQUTST: Sirmis: On Cultural Connec-
tions of Scania in the R o m a n Iron Age (Lund, 1955), 
pp. 65 — 68. 
9
 J . K M I E C I N S K I : «Niektore spolcczne aspekty 
epizodu gokiego w okresir srodkoworzymskirn lia 
comorzu (Some social aspects of the Gothic Episode 
im Pomerania in the Middle Roman Period)», Zeszyty 
Naukove Uniwersytetu Lodzkiego. Nauk i Humanist-
Spol. Ser. 1,12 (1 959), maps 2 - 4 between pp. 16 - 1 7, 
German summary , pp . 21 —22. 
1(1
 For a full survey of the siles and publications 
relat ing to nor th-centra l Europe see K . GODEOWSKI: 
The Chronology of the Late R o m a n and Early Migra-
tion Periods in Central Europe (Krakow, 1970). The 
Pomeranian-Mazovian culture is found 011 pp. 31 —42. 
11
 H . J Ü R G E N E G G E R S : «Das Kaiserzeitliche Grä-
berfeld von Pollwitten, Kreis Mehrungen, Ostpreus-
sen» Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentral-
museum Mainz, II (1966), pp. 154 — 75. On the names 
for this culture see Godlowski, p. 32. 
12
 J . WERNER: «Zur Herkunf t und Zeitstellung 
der Heminorer E imer und der E i m e r mit gewellten 
Kanneluren» Bonner Jahrbücher , 140/141 (1936), 
p. 403. 
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b u c k e t s of t h e V a l l o b y a n d Gi le t y p e s so f a r d i s c o v e r e d d a t e f r o m t h e s e c o n d c e n t u r y , w h e n n o 
s i m i l a r e x a m p l e s c a n b e f o u n d in u p p e r G e r m a n y o r G a u l . T h e d i s t r i b u t i o n of s n a k e - r i b b o n - d e c o -
r a t e d vases is e s p e c i a l l y i n t e r e s t i n g . T h e y w e r e f o u n d in D e n m a r k , t h e V i s t u l a b a s i n , a n d a l so 
s o u t h w a r d as f a r a s t h e u p p e r D n i e s t e r . 1 3 C l e a r l y , a t l e a s t t w o s t i m u l i a f f e c t e d t h e l oca l c u l t u r e 
R o m a n a n d S c a n d i n a v i a n . 
T h e o t h e r c o m p l e t e l y p u b l i s h e d s i t e is O d r y . A l t h o u g h n o t y e t f u l l y e x c a v a t e d , O d r y is 
v e r y s i m i l a r t o W e s i o r v , a n d t o g e t h e r t h e y a r e t h e m o s t i m p o r t a n t s i t e s e x p l o r e d s i n c e t h e S e c o n d 
W o r l d W a r . L i k e W e s i o r y , O d r y h a s b a r r o w s a n d s t o n e c i rc les , b u t t h e g r a v e g o o d s a r e d i s t i n c t l y 
P o m e r a n i a n in t h a t t h e i t e m s a r e i d e n t i c a l w i t h t h o s e f o u n d in " f l a t " b u r i a l s in o t h e r s ec t i ons of 
t h e c e m e t e r y a n d P o m e r a n i a as a who le . 1 4 T h e t h i c k n e s s of t h e s k u l l d o m e s a t O d r y a n d W e s i o r y 
a r e v e r y s i m i l a r , a n d b o t h d i f f e r c o n s i d e r a b l y f r o m t h e m e a n t h i c k n e s s of n o r t h B a l t i c skul l s . 1 5 
P r e s u m a b l y t h i s w o u l d n o t b e t h e case if t h e r e h a d b e e n a s i g n i f i c a n t n o r t h e r n i n f l u x o f p o p u l a t i o n . 
T h e i r o n f r o m t h e g r a v e s in b o t h s i t es r e v e a l s a r e l a t i v e c o n s i s t e n c y f o r w e a p o n p r o d u c t i o n a n d 
a n o t a b l e v a r i a t i o n in p h o s p h o r u s c o n t e n t f r o m p r e - V i k i n g Swed i sh i r o n o b j e c t s . 1 6 T h i s i n d i c a t e s 
a l o c a l m a n u f a c t u r e a n d f u r t h e r s u g g e s t s t h a t a r e l a t i v e u n i f o r m i t y in i ron s m e l t i n g t e c h n i q u e 
p r e v a i l e d in t h e P o m e r a n i a n a r e a . P h o s p h o r u s , a c o m m o n l y o c c u r r i n g t r a c e e l e m e n t in i r o n ore , 
is e a s i l y l i b e r a t e d b y s m e l t i n g a n d f o r g i n g . T h e r e l a t i v e l y u n i f o r m p h o s p h o r u s c o n t e n t i n d i c a t e s 
t h e u s e of s i m i l a r h e a t s of f o r g i n g r a t h e r t h a n s i m i l a r s o u r c e s of o re . 
A t O d r y a n y i n f l u x of n o r t h e r n e r s w a s n u m e r i c a l l y a n d c u l t u r a l l y i n s i g n i f i c a n t . C e r t a i n l y 
t h e r e w a s n o m a s s m i g r a t i o n of a d i s t i n c t peop le . N o r is t h e r e a n y e v i d e n c e t o s u g g e s t t h a t a n e w 
r u l i n g g r o u p e s t a b l i s h e d i tself as an o v e r l o r d of t h e i n d i g e n o u s p o p u l a t i o n . T h e c e m e t e r y a t O d r y 
is c o m p l e x . A d j a c e n t t o t h e h a r r o w a n d r i n g g r a v e s a r e c o n t e m p o r a r y f l a t g r a v e s h a v i n g t h e s a m e 
t y p e s of s p u r s a n d b r o o c h e s . T h e r e m a y h e a soc io log ica l r e a s o n f o r t h e d i f f e r e n c e b u t n o n e c a n 
b e p r o v e d . T h e b a r r o w a n d r ing g r a v e s g r a d u a l l y g a v e w a y t o f l a t g r a v e s w i t h l a t e r f i b u l a e s ty les . 1 7 
I n t h e E a s t P o m e r a n i a n - M a z o v i a n c u l t u r e p e o p l e l i v e d in v i l l ages , o c c a s i o n a l l y f a i r l y la rge , 
a n d p e r i o d i c a l l y m o v e d as t h e soil b e c a m e e x h a u s t e d in t h e n o r m a l c o u r s e of a g r i c u l t u r e . A t S lopa-
n o w o t h e v i l l age w a s r e b u i l t a t l e a s t t h r e e t i m e s in t h e c o u r s e of a b o u t t h r e e c e n t u r i e s . T h e e c o n o m y 
w a s p r i n c i p a l l y a g r a r i a n . Mil le t a n d w h e a t w e r e g r o w n a n d cows , p ig s , a n d ho r se s w e r e r a i s ed . 
T h e d i e t i n c l u d e d w i l d a n i m a l s w h o s e h o n e s a t S l o p a n o w o c o m p r i s e 1 3 % of t h e t o t a l a n i m a l h o n e s 
e x c a v a t e d . T h e b a s i c c r a f t s w e r e p r e s e n t w i t h p r o d u c t s of wood , i r on , b r o n z e , s i l v e r a n d h o n e . 
W o o d w o r k i n g w a s e spec i a l l y r e f i n e d . 1 8 
S l o p a n o w o w a r r a n t s s p e c i a l c o n s i d e r a t i o n s i n c e it s p a n s t h e p e r i o d t r a d i t i o n a l l y a s s i g n e d 
t o t h e m i g r a t i o n s . T h e c e m e t e r y , d a t i n g ca . 1 5 0 — 3 0 0 A. I ) . , was in h e a v i e s t use in t h e s e c o n d h a l f 
of t h e s e c o n d c e n t u r y . A l r e a d y s o m e t o m b s w e r e d i s t i n g u i s h e d b y w e a l t h , a n d t h e w e a l t h y a l so 
s e e m t o h a v e a d o p t e d i n h u m a t i o n f i r s t . 1 9 I t is w r o n g t o i d e n t i f y t h e w e a l t h y w i t h t h e a r r i v a l of 
a n e w g r o u p of o v e r l o r d s b e c a u s e of t h e p r a c t i c e of i n h u m a t i o n . T h e r e a r e no t r a c e s of s u b j e c t -
r u l e r d iv i s ion a l o n g e t h n i c l ines. T h e w e a l t h y w e r e n a t u r a l l y b e t t e r p o s i t i o n e d t o b e i n f l u e n c e d b y 
n e w ideas . T h e i n e q u i t i e s r e v e a l e d in t h e g r a v e f u r n i s h i n g s a t S l o p a n o w o a r e p e t t y in t h e e x t r e m e 
w h e n c o m p a r e d t o t h e d i s t i n c t i o n s in p e r s o n a l o r n a m e n t of t h e f o u r t h a n d f i f t h c e n t u r i e s . 
In t h e a b s e n c e of a n y p e r s u a s i v e p h y s i c a l e v i d e n c e , e s p e c i a l l y of a " G o t h i c " t y p e as it 
d e v e l o p e d in t h e s o u t h in t h e c o u r s e of t h e t h i r d a n d f o u r t h c e n t u r i e s , s o m e s c h o l a r s h a v e r e j e c t e d 
1 3
 E G G E R S : p . 1 6 5 . 
14
 J . KMIECINSKY: ed . , O d r y . O m e n t a r z y s k o k u r -
hanowe z okresu rzymskiego w powiecie chojnickim 
(Acta Archaeologica Lodzienzia, nr. 15, Lód/., 1968), 
p. 194. 
15
 Ibid. , p. 107. 
16
 Ibid, pp. 1 2 0 - 2 3 . 
' " G O D L O W S K I : p p . 3 5 — 3 7 . 
18
 Skopanowo is not completely published b u t has 
an unusually full assortment of craf t products and 
an imal remains. K . PRZEWOZNA, «Osadag» cmentar-
zysko z okresu rzymskiego w Slopanowo, pow. Sza-
motuly» Fontes Archaeologici Posnanienses, 5 (1954), 
pp. 50 — 140. Although located on the upper Oder, 
the site is typical of w h a t was once called the Gotho-
Gepidic culture. 
1 9
 P R Z E W O Z N A : p p . 1 3 6 , 1 3 9 - 4 0 . 
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J o r d a n e s c o m p l e t e l y . 2 0 M o s t r e c e n t l y J a n C z a r n e c k i m a d e a case f o r a n O d e r l o w e r V i s t u l a m i g r a -
t i o n r o u t e b a s e d o n a r e a s s e s s m e n t o f t h e a n c i e n t g e o g r a p h e r s , n o t a b l y P t o l e m y . 2 1 B e c a u s e t h e 
O d e r r o u t e t h e s i s h a s b e e n a d v a n c e d so r e c e n t l y , s c h o l a r s h a v e n o t h a d t i m e t o s c r u t i n i z e t h e 
a r c h a e o l o g i c a l r e c o r d f o r t h e n e w r o u t e . A br ie f s u r v e y , h o w e v e r , s u g g e s t s t h a t t h e s a m e o b s t a c l e s 
p l a g u i n g t h e s t u d i e s o f t h e t r a d i t i o n a l (i.e. Ge / i ca -based) m i g r a t i o n r o u t e lie in w a i t . 
O t h e r r e c e n t i n t e r p r e t a t i o n s of t h e a r c h a e o l o g i c a l d a t a a r e m o r e c o g e n t , s i nce t h e y r e l y 
u p o n v a r i a t i o n s in p h y s i c a l r e m a i n s f r o m r e g i o n t o r e g i o n a n d w i t h i n r e g i o n s t h e m s e l v e s w i t h o u t 
f o r c i n g a m i g r a t i n g h y p o t h e s i s . K e m p i s t y , Oku l i c z , a n d o t h e r s h a v e p r o v e d t h a t t h e p e o p l e s in t h e 
lower V i s t u l a a r e a w e r e v o l a t i l e in t h e f i r s t t w o c e n t u r i e s of t h e C h r i s t i a n e r a . K e m p i s t y a c c e p t s , 
a s a p o s s i b l e e x p l a n a t i o n o f t h e p r e d o m i n a n c e of E a s t P o m e r a n i a n c u l t u r e in E a s t M a z o v i a , a mi -
g r a t i o n s o u t h w a r d f r o m t h e l ower V i s t u l a . F u r t h e r , t h e m i g r a t i o n r o u t e s a p p e a r as b r o a d a r e a s w i t h 
t w o d i s t i n c t d i s r u p t i o n l eve l s ; t h e f i r s t v e r y s h o r t , t h e s e c o n d s o m e w h a t longer . 2 2 T h e r e is n o s u g -
ges t i on of " S c a n d i n a v i a n " i n f l u e n c e , n o r d o t h e O k u l i c z in t h e i r s t u d i e s o n M a z o v i a a n d s o u t h e r n 
M a z u r i a f i n d a n y p e c u l a r i t i e s n o t e x p l i c a b l e f r o m loca l e v o l u t i o n . T h e y o b s e r v e d a c o n t i n u a t i o n 
of g r a v e f o r m s f r o m e a r l y i r o n a g e p a t t e r n s , i n c l u d i n g circ les i n n o r t h e r n M a z o v i a , as c o n t r a s t e d 
w i t h a r a p i d t r a n s i t i o n in n e i g h b o r i n g V e n e d i a n a n d P r u s s i a n c u l t u r e s t o f l a t c e m e t e r i e s o f t h e 
R o m a n p e r i o d . T h e y h a v e c o n c l u d e d t h a t w h a t a p p e a r s as d r a s t i c c h a n g e s in t h e d e m o g r a p h i c 
a n d e t h n o g r a p h i c c o m p o s i t i o n as a r e s u l t of t h i s c l e a v a g e is, i n f a c t , n o t a t t r i b u t a b l e t o a n i n f l u x 
or e x o d u s a t a l l .2 3 R a t h e r s l igh t d i f f e r e n c e s in g r a v e g o o d s , as o n e i t h e r s i d e of t h e l o w e r V i s t u l a , 
s eem t o c o r r o b o r a t e a v i e w of d i s t i n c t , b u t s m a l l a n d loca l ized , g r a d a t i o n s i n c u l t u r a l p a t t e r n s 
a p p a r e n t t o s o m e e x t e n t in s u r v i v i n g r i v e r n a m e s a m o n g Ba l t i c g r o u p s . 2 4 I t s e e m s c l e a r t h a t m a n y 
r i p p l e s in t h e a r c h a e o l o g i c a l d a t a a r e in f a c t sui generis o r a r e t h e r e s u l t s of a g i v e - a n d - t a k e b e t w e e n 
loca l i zed p e o p l e s w h o s e m i g r a t o r y a g r a r i a n / h e r d i n g / h u n t i n g l ives b r o u g h t t h e m i n t o r e p e a t e d 
c o n t a c t w i t h o t h e r g r o u p s o n t h e p e r i p h e r y of t h e i r p e r a m b u l a t i o n s . 
In h i s s e m i n a l s t u d y of t h e a r c h a e o l o g y R o l f H a c h m a n n m a k e s s e v e r a l c l a i m s n o t a d v a n c e d 
p r e v i o u s l y . H e e q u a t e s t h e c o n t i n e n t a l G o t h s w i t h t h e M a z o v i a n G r o u p w h o s e e a r l i e r a r t i f a c t s 
b e l o n g t o t h e P r z e w o r k s c u l t u r e . H e is n o t s u r e if t h e S c a n d i n a v i a n G o t h s c a m e s o u t h o r t h e c o n -
t i n e n t a l o n e s m o v e d n o r t h o r e v e n if t h e y a r e b io log ica l ly t h e s a m e p e o p l e . L i k e K e m p i s t y , H a c h -
m a n n sees t w o p e r i o d s o f d i s r u p t i o n in t h e M a z o v i a n G r o u p , o n e b e g a n ca . 100 В . C. a n d t h e o t h e r 
l a t e r . F o r H a c h m a n n , J o r d a n e s h a s n o h i s t o r i c a l v a l u e a n d m e r e l y r e f l e c t s a d i s t o r t e d l is t of S c a n -
d i n a v i a n p e o p l e s f i r s t r e c o r d e d in t h e c h r o n i c l e s of A b l a b i u s a n d e d i t e d in t h e s i x t h c e n t u r y b y 
C a s s i o d o r u s t o i n c l u d e s u c h n a m e s as t h e O s t r o g o t h a e . J o r d a n e s t h e n t o o k f r o m C a s s i o d o r u s ' l o s t 
G otitic History w i t h o u t m o d i f i c a t i o n . 2 5 
T h e e v i d e n c e is c l e a r e n o u g h t o e l i m i n a t e J o r d a n e s as a r e l e v a n t s o u r c e f o r t h e e a r l y m i g r a -
t i o n s , a t l e a s t t h e s u p p o s e d p a s s a g e f r o m S c a n d i n a v i a t o t h e l o w e r V i s t u l a . T h e a r c h a e o l o g y n o t 
o n l y c a n n o t p r o v e t h e e x i s t e n c e of t h e Getica-type m i g r a t i o n b u t a l so c a n d i s p r o v e i t , f o r r e g i o n a l 
m o d i f i c a t i o n in b u r i a l p a t t e r n s a n d g r a v e g o o d s a r e m o r e c o g e n t l y e x p l a i n e d b y local a s c e p h a l o u s 
20
 For example, C. WEIBUL: Die Auswanderung 
der Goten und Schweden (Göteborg, 1958). 
21
 J . CZARNECKI: The Goths in Ancient Poland 
(University of Miami, 1975). 
22
 A. KEMPISTY: "Some Problems of Research on 
the Roman Period in Masovia and Podlachia" Acta 
Baltico-Slavica, 4 (1966), 6 7 - 7 8 . 
23
 L. and J . OKULICZ: " T h e La Tène and the Roman 
periods in nor thern Masovia and in the southern 
Mazurian area in the light of new discoveries", Ar-
chaeologia Polona, 4 (1962), 286 —94. Their assertions 
are born out in their inventory of art i facts , «Periode 
romaine tardive et période des migrations des peuples 
en Mazovie», Tnventaria Archaeologica, 15 (1965). 
24
 The s tudy of local variat ions in dialect by J . 
ANTONIEWICZ: «Tribal Territories of the Baltic Peoples 
in the Hallstatt-Ua Tone and Roman Periods in the 
Light of Archaeology and Toponomy», Acla Baltico-
Slavica, 4 (1966), 7 — 27, al though very hypothe t ica l 
and diff icul t to accept completely does nonetheless 
poin t ou t the lack of total cultural unity even in lan-
guage. There is wide linguistic diversity even among 
supposedly «united» primit ive groups today, M. 
FRIED, The Notion of Tribe (Menlo Park, California, 
1975), pp. 2 6 - 3 0 . 
25
 R . HACHMANN: Die Goten und Skandinavien 
(Berlin, 1970), pp. 4 3 2 - 5 2 . 
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g r o u p s b u f f e t i n g a g a i n s t e a c h o t h e r . T h i s d o e s n o t r u l e o u t a n o c c a s i o n a l S c a n d i n a v i a n m i g r a n t 
o r a n i s o l a t e d i t e m s u c h as t h e p e c u l i a r b r o n z e b u c k e t s a t P o l l w i t t e n . R e i n h a r d W e n s k u s h a s 
a r g u e d c o n v i n c i n g l y t h a t J o r d a n e s ' v i s i on of a wel l - l ed t r i b a l m i g r a t i o n is t h e t y p e of m i s t a k e 
t y p i c a l of e a r l y e t h n o g r a p h e r s d i s c u s s i n g p r i m i t i v e peop les . 2 6 S u c h d i s t o r t i o n c o n t i n u e d t o c l o u d 
t h e v i s i o n of a n t h r o p o l o g i s t s u n t i l f a i r l y r e c e n t l y . 2 7 
D e s p i t e t h e s h u n n i n g of t h e Getica w e a r e s t i l l l e f t w i t h r a t h e r a m p l e t e s t i m o n y of a p e o p l e 
c a l l e d v a r i o u s l y B u t o n a s ( p e r h a p s a m i s s p e l l i n g of G u t o n a s ) , 2 8 G o t o n e s (or G o t h o n e s ) 2 9 o r Г о с т а / . 3 0  
T a c i t u s d i s t i n g u i s h e s t h e m f r o m n e i g h b o r i n g gentes b e c a u s e o f t h e i r " r o u n d s h i e l d s , s h o r t s w o r d s , 
a n d o b s e q u i o u s n e s s be fo re t h e i r k i n g s " . T a c i t u s c a n n o t b e l i g h t l y d i s m i s s e d . H e k n e w t h e d i f f e r e n c e 
b e t w e e n k ings a n d d u k e s a n d w a s c o n s i s t e n t in h i s u s a g e . W e a r e l e f t t o p o n d e r t h e e x a c t n a t u r e 
o f t h e i r o r g a n i z a t i o n a n d t h e b r e a t h of i ts s w a y . T h e m o s t r e a s o n a b l e h y p o t h e s i s , a d v a n c e d a g a i n 
b y H a c h m a n n , is a c u l t l e ague c e n t e r e d o n t h e G o t h s a n d i n c l u d i n g t h e n e i g h b o r i n g L u g i i , B u r g u n d i i 
a n d p r o b a b l y t h e V a n d a l i . T h e l e a g u e s h a r e d b a s i c f e a t u r e s s u c h a s c r a f t s p e c i a l t i e s a n d h o l y p l aces . 3 1 
T h e " n a t i o n a l l e a d e r " of s u c h a n a s s e m b l a g e w o u l d h a v e o w e d h i s p o s i t i o n t o b i r t h j u s t as T a c i t u s 
r eco i ' d s . T a c i t u s g o e s on t o c l a r i f y t h e m e a n i n g of d u k e s . T h e w h o l e p a s s a g e of k i n g s a n d d u k e s 
r e a d s : 
Reges ex nobilitate, duces ex vir tute sumun t . nec regibus inf ini ta au t libera potestas, e t duces exernplo 
pot ius quam imperio, si prompti, si conspicui, si an t e aciem agant , admirat ione praesunt . ceterum neque animad-
vertere aequo vincire, ne verberare quidem nisi sacerdotibus permissum, non quasi in poenam nec ducis iussu, 
sed velut deo imperante , quem adesse bellantibus credunt . [Germania 7] 
A s c e p h a l o u s , o r m o d e r a t e l y s e g m e n t e d , t r i b a l s t r u c t u r e s a s c u r r e n t l y u n d e r s t o o d r econc i l e , 
H a c h m a n n ' s c u l t l eagues b a s e d on a r c h a e o l o g y a n d T a c i t u s . N u m e r o u s soc i e t i e s h a v e p a s s e d 
t h r o u g h , or s t a b i l i z e d in, p h a s e s in w h i c h r i t u a l f u n c t i o n s a r e c e n t e r e d o n a r o y a l f a m i l y w h o s e 
d o m i n a n t m a l e m e m b e r , u s u a l l y t h e e l d e s t in t h e d i r e c t l ine , p r e s i d e s o v e r cu l t a c t i v i t i e s w i t h o u t 
posses s ing a n y m i l i t a r y p o w e r o r o t h e r p r e r o g a t i v e s of l e a d e r s h i p . 3 2 S u c h p e t t y k i n g s p a s s e d o n 
t h e i r specia l r e l a t i o n s h i p w i t h t h e gods t o t h e i r he i r s . T h e i r a u t h o r i t y d i d n o t e x t e n d t o m i l i t a r y 
m a t t e r s , t h e p r o v i n c e of a s p e c i a l c lass o f w a r l e a d e r s . A t r u e c h i e f d o m a r i s e s o n l y w h e n b o t h 
r i t u a l i s t i c a n d m i l i t a r y c a p a c i t i e s a r e c o m b i n e d , a n e c e s s a r y s t a g e i n t h e e m e r g e n c e of a l l k n o w n 
soc ie t i e s . 3 3 S o c i e t i e s w i t h o u t f i x e d p o l i t i c a l s t r u c t u r e s c a n b r i e f l y u n i t e fo r a g g r e s s i v e e x p a n s i o n 
i n n u m e r o u s w a y s . 3 4 U n f o r t u n a t e l y , o u r e v i d e n c e f o r t h e e a r l y G e r m a n s is i n s u f f i c i e n t t o c o m p a r e 
t h e m w i t h a n y g r o u p a v a i l a b l e f o r s t u d y t o d a y . 
I n t h e p a s s a g e a b o v e , h o w e v e r , T a c i t u s d o e s n o t a c c o r d reges p r i e s t l y f u n c t i o n s m u c h less 
l e a d e r s h i p ro les in w a r f a r e . T h e y a r e d i s t i n g u i s h e d o n l y b y t h e i r nobilitas, a f a c t o r of b i r t h o r 
r e n o u n . W e a r e l e f t t o w o n d e r w h a t , if a n y , d u t i e s o r f u n c t i o n s t h e rex h a d . E l s e w h e r e T a c i t u s 
v i e w s t h e rex a s t h e l e ade r o f t h e t r i b a l a s s e m b l y . Ex nobilitate d o e s n o t p r e c l u d e a n y m i l i t a r y 
o r p r i e s t l y f u n c t i o n , a dux c o u l d in f a c t b e c o m e rex a n d d i d u p o n o c c a s i o n . W h e t h e r T a c i t u s ' 
G o t h s h a d a " p e t t y k i n g " a s s o c i a t e d w i t h c u l t c e n t e r s c o n t r o l l e d b y t h e p r i e s t s is a p o s s i b l e e x p l a n a -
t i o n of t h e i r u n u s u a l o b s e q u i o u s n e s s b e f o r e t h e i r k i n g s . R e g a r d l e s s of t h e s e a m b i g u i t i e s , T a c i t e a n 
26
 R. WENSKUS: Stammesbildung and Verfassung 
(Köln, 1961), pp . 4 6 2 - 6 9 . 
27
 W. C. SURTEVANT: «Antropology, History and 
Ethnohistory», Ethnohis tory , 13 (1966), 1—51. 
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 S T K A B O : v i i , 1 . 3 . 
29
 TACITUS: Germania , 44. The mss. are a lmos t 
equally divided between Gotones and Gothones. The 
la tes t edition, W . Win te rbo t tom in the Oxford Clas-
sical Texts, 1975 prefers Gotones, bu t the crit ical 
edition by R. P . Robinson, 1935 has Gothones. 
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 P T O L E M Y : I I . 1 1 . 1 6 . 
31
 R . HACHMANN: The Germanic Peoples (Geneva, 
1971), pp. 8 1 - 1 0 8 . 
32
 For an introduct ion to the various types of 
tr ibal organization see Marshall I). SAHLTNS, Tribes-
men (Englewood Cliffs, New Jersey, 1968), with bib-
liography. 
33
 E . M C C O R M I C H A D A M S : The Evolut ion of Urban 
Society (Chicago, 1966). 
34
 The segmentary lineage is a part icularly well 
studied adap ta t ion for aggression. See M. S . S A H L I N S , 
The Segmentary Lineage: An Organization of Pre-
datory Expansion, American Anthropologist , 63 
(1961), 3 2 2 - 3 4 5 . 
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reges w e r e a s d i s p e n s i b l e a s were t h e L o m b a r d k i n g s of t h e l a t e s i x t h c e n t u r y , w h e n t h e p e o p l e 
a n d t h e duces d e c i d e d t o d i s p e n s e w i t h k i n g s h i p e n t i r e l y . O n l y a f t e r a d e c a d e h a d p a s s e d d i d t h e y 
e lect a n o t h e r k ing. 3 3 
W h e n t h e G o t h s , o r g a n i z e d in a s e g m e n t e d s t r u c t u r e w i t h a " k i n g " a n d n u m e r o u s duces, 
c a m e i n t o c o n t a c t w i t h m o r e h i e r a r c h i c a l soc ie t i e s a n d u l t i m a t e l y R o m e i t se l f , t h e y w e r e f o r c e d 
t o c o n s o l i d a t e f o r e v e n l o n g e r p e r i o d s . H o w e v e r , t h e k i n g a s e n v i s a g e d b y T a c i t u s d i d n o t s u r v i v e 
t h e m i g r a t i o n s s o u t h w a r d . P e r h a p s t h e r o y a l f a m i l y w a s t o o c lose ly a s s o c i a t e d w i t h l ong h a l l o w e d 
s i tes t o l e a v e or m e r e l y c e a s e d t o e x i s t b e c a u s e of a l a c k of f u n c t i o n a n d c o m p e t i n g d u c a l a n d 
p r i e s t l y i n t e r e s t s . A t a n y r a t e , in t h e t h i r d c e n t u r y d u k e s a lone l e d t h e G o t h s . 3 6 T h e thiudans, 
or c o n f e d e r a t e l e ade r , w a s a n e x p e r i m e n t in t h e m i d - f o u r t h c e n t u r y a n d d i d n o t b e c o m e a p e r m a -
n e n t o f f i c e u n t i l A t h a n a r i c l a t e in t h e c e n t u r y . 3 7 B e f o r e t h e G o t h s c r o s s e d t h e D a n u b e i n 376 
Eu napi us r e p o r t e d t h a t e a c h s u b g r o u p , cpvh], h a d i t s o w n p r i e s t s a n d c u l t ob j e c t s — t h e c o n f e d -
e r a t e l e a d e r h a d v e r y l i t t l e c o n t r o l o v e r c u l t p r a c t i c e , if a n y . 3 8 D u r i n g t h e e a r l y s t a g e s of t h e m i g r a -
t i on , t h r o u g h o u t t h e t h i r d c e n t u r y a n d wel l i n t o t h e f o u r t h t h e d u k e s p r o f i t e d f r o m b a t t l e w h i l e 
t h e p r i e s t s c a r r i e d t h e s a c r e d o b j e c t s . 
T h e ph i lo log ica l e v i d e n c e f o r t h e e x i s t e n c e of a r a t h e r a m o r p h o u s g r o u p ca l l ed G o t h s 
a n d l i v i n g in P o m e r a n i a - M a z o v i a is b e y o n d d o u b t , b u t t h e r e is n o e v i d e n c e or e v e n a n e e d t o 
p o s t u l a t e a m i g r a t i o n f r o m S c a n d i n a v i a of a n y l a r g e p o p u l a t i o n . D u r i n g t h e f i r s t d e c a d e s of t h e 
t h i r d c e n t u r y s i m i l a r l y n a m e d peop le s , a t l e a s t s i m i l a r l y n a m e d b y t h e R o m a n s , m o v e d i n t o p a r t s 
of t h e a r e a p r e v i o u s l y t h e d o m a i n of t h e C h e r n i a k h o v c iv i l i z a t i on , b u t s i g n s of t h e i r p r o g r e s s l o n g 
p r e c e d e d t h e m . 
D i s t u r b a n c e s i n c u l t u r a l - i n t e r a c t i o n s p h e r e in t h e a r e a s o u t h of t h e l ower V i s t u l a b e g a n 
in t h e e a r l y s e c o n d c e n t u r y a n d b y t h e r e i g n of C o m m o d u s s e n t t r e m o r s a s f a r s o u t h as M o l d a v i a . 
F r o m t h i s a r e a s o u t h w a r d t h e Getica a c c o u n t h a s s o m e v a l i d i t y b u t o n l y in t e r m s of a r i p p l i n g 
m o t i o n of t h e g r a d u a l e x p a n s i o n a n d o v e r l a p p i n g of p r e v i o u s l y r e c o g n i z a b l e i n t e r a c t i o n s p h e r e s , 
e s p e c i a l l y t h e P o m e r a n i a n - M a z o v i a n c u l t u r e . O n c e a g a i n t h e t i g h t l y k n i t , wel l - led G o t h i c t r i b e 
e n v i s i o n e d in t h e Getica d i d n o t ex i s t . T h e s p r e a d of c h a r a c t e r i s t i c a r t i f a c t s r e v e a l s t h e e x p a n s i o n 
of t h e P o m e r a n i a n - M a z o v i a n (P-M) c u l t u r e in t h e m i d d l e of t h e s e c o n d c e n t u r y A . D . 3 9 P r i o r t o 
t h i s e x p a n s i o n , t h e P r z e w o r s k c u l t u r e b u f f e r e d d i r e c t c o n t a c t b e t w e e n t h e P - M c u l t u r e a n d t h e 
m o r e s o p h i s t i c a t e d C h e r n i a k h o v c i v i l i z a t i o n c e n t e r e d a r o u n d K i e v . 4 0 B y t h e f o u r t h c e n t u r y t h e 
once e x p a n s i v e P - M c u l t u r e d w i n d l e d . G r a v e f i e ld s b e c a m e w i d e l y s c a t t e r e d , a n d t h e g r a v e f u r -
n i s h i n g s w e r e s p a r s e a n d of p o o r q u a l i t y . 4 1 T h e d e c l i n e of t h e P - M c u l t u r e is w r a p p e d i n d a r k n e s s . 
A n a t t r a c t i v e h y p o t h e s i s , b u t on ly a h y p o t h e s i s , is t h a t t h e d e p a r t u r e o f t h e m o s t v i g o r o u s m e m -
bers f o r t h e s o u t l i l e f t t h e h o m e l a n d w i t h o u t l e a d e r s h i p s t r u c t u r e s c a p a b l e of p u l l i n g t h e s o c i e t y 
t o g e t h e r , t h e r e b y e x p l a i n i n g t h e a r c h a e o l o g i c a l r e c o r d of m o r e w i d e l y s e p a r a t e d g r o u p s t h a n i n 
t h e p r e v i o u s p e r i o d . 
35
 P . DIACONUS: His tór ia Langobardorum, ii. 
3 3 , ed. L . B E T H M A N and G. W A I T Z , M . G. H . Scrip-
tores R e r u m Langobardicarum et I t a l i ca rum, sec. 
vi —ix (Hannover , 1878). 
36
 T. S. BURNS: "The Barbar ians and the Scriptores 
Históriáé Augustae" , L a t o m u s Collections, special 
supplement, 1978. 
37
 Wenskus believes in a continuity of the Gothic 
thiudans f r o m earliest t imes, op. cit., p. 4GG, b u t this 
is not the case. E. A. THOMSON, "Constantino, Con-
stant inus I I , and the Lower Danube Fron t i e r " , Her-
mes, 84 (I95G), 372 — 81, proved the iudex was a 
temporary expedient f i rs t appear ing in the mid fou r th 
century. The iudex was probably a Roman render ing 
of thiudans, see my unpublished thesis, Transforma-
tions in Ostrogothic Social Structure (Universi ty of 
Michigan, 1974). 
38
 Eunapius, f rag. 55, ed. L. DINDORF, Historici 
Graeci Minores (Leipzig, 1870). 
39
 B. MITREA: «La migra t ion des Gothes reflétée 
par les trésors de monna ies romaines enfouis en Mol-
davie», Dacia n. s. I (1957), pp. 234 — 35. For the 
detailed f inds see for Poland, A. GUPIENIEC, A Guide 
to the Numismat ic Section of the Museum of Lodz 
(in Polish), (Lodz, 1954); for nor thwest Ukraine, see 
V. V. KROPOTKIN, topograf i ja rimskich: rannevizan-
tijskich monet na terr i tor i i SSSR, Vestnik Drevnei 
Istorii , 3N 49 (1954), pp . 1 5 2 - 1 8 0 . For the most 
recent typologies of a r t i f ac t s for these various cul-
t u r e s s e e G O D E O W S K I , l o c . c i t . 
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41
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I n t h e m i d - 1 9 6 0 ' s a se r ies of S o v i e t e x c a v a t i o n s a r o u n d B r e s t - L i t o v s k u n e a r t h e d m a t e r i a l s 
a p p a r e n t l y e s t a b l i s h i n g a " m i s s i n g - l i n k " in t h e r i d d l e of t h e m i g r a t i o n s . O n c e a g a i n t r i b a l i d e n t i -
f i c a t i o n is i m p o s s i b l e . I n t h i s c e n t r a l a r e a s e v e r a l g r a v e s i t es p r o d u c e d b r o o c h e s a n d c o m b s v e r y 
s i m i l a r t o t h o s e a s s o c i a t e d w i t h g r a v e s a l o n g t h e V i s tu l a . 4 2 A l o n g w i t h t h e s e a r t i f a c t s w e r e f o u n d 
" B a i t " o r n a m e n t s c h a r a c t e r i s t i c of s e v e r a l c e m e t e r i e s a t t h e m o u t h of t h e V i s t u l a a n d i n d i c a t e 
a m u l t i - e t h n i c e x p a n s i o n . 4 3 A f e w a r t i f a c t s a p p e a r t o lie S a r m a t i a n , b u t t h e i d e n t i f i c a t i o n of t h e 
m a t e r i a l s in q u e s t i o n as S a r m a t i a n is h a z a r d o u s . M a n y of t h e B u g - D n i e s t e r p a t t e r n s of j e w e l r y 
c lo se ly m a t c h a r t i f a c t s d a t e d b y R o m a n co ins t o t h e t h i r d c e n t u r y f r o m t h e s o - c a l l e d C h e r n i a k h o v 
c i v i l i z a t i o n a l o n g t h e l o w e r D n i e p e r s o u t h of K i e v . 4 4 
I n t h e c r i t i c a l Bug a r e a a n o r t h e r n i n f l u e n c e b e g a n in t h e s e c o n d ha l f of t h e s e c o n d c e n t u r y . 
T h e o r ig ina l c u l t u r e w a s s u p e r s e d e d so r a p i d l y t h a t m o r e t h a n a m e r e i nc r ea se in t r a d e is i m p l i e d . 
A s i z a b l e i n f l u x o f a n o r t h e r n e l e m e n t s e e m s l ike ly in Po l e s i a a n d V o l h y n i a . T h e e v i d e n c e i n c l u d e s 
s e v e r a l changes i n b u r i a l s t y l e s a n d t o m b c o n s t r u c t i o n , a c h a n g e in t h e o r i e n t a t i o n of t h e i n t e r r e d , 
a n d p o t t e r y v e r y s i m i l a r t o m o r e n o r t h e r n f i nds . 4 5 T h e n e w S o v i e t d i s c o v e r i e s p o i n t t o a g e n e r a l 
e x p a n s i o n of t h e P - M c u l t u r a l a r e a , w h i c h a p p e a r s t o h a v e b e g u n n e a r t h e e n d of t h e f i r s t c e n t u r y . 
T h e s p e e d a n d p r e c i s e p a t h of t h e s o u t h e r n s p r e a d was i n f l u e n c e d b y t h e t e n a c i t y of t h e l o c a l 
g r o u p s e n c o u n t e r e d . T h e g r e a t e r i n t e r n a l s o l i d a r i t y of p e o p l e s in d i r e c t c o n t a c t w i t h t h e R o m a n 
E m p i r e d e f l e c t e d t h e e x p a n s i o n t o w a r d s t h e s o u t h e a s t a l o n g t h e D n i e s t e r a n d i n t o t h e B l a c k S e a 
a r e a . T h e p r e s e n c e of t h e S a r m a t i a n s w a s a n o t h e r f a c t o r . 4 6 A n y c u l t u r e e x p a n d i n g s o u t h w a r d 
e n c o u n t e r e d t h e m o r e h i g h l y d e v e l o p e d C h e r n i a k h o v c iv i l i za t i on , 4 7 i tself r a p i d l y c h a n g i n g a t t h i s 
t i m e . 
I n g e n e r a l C h e r n i a k h o v s e t t l e m e n t s w e r e o p e n a n d u n f o r t i f i e d . E v i d e n c e of R o m a n i n f l u -
e n c e a b o u n d s i n c l u d i n g co ins , g lass , f i b u l a e , a n d p o t t e r y . O v e r n i n e t y R o m a n co in h o a r d s a n d 
n e a r l y one t h o u s a n d i n d i v i d u a l f i n d s h a v e b e e n d i s c o v e r e d . L o c a l c r a f t s m e n e x c e l l e d in p o t t e r y ; 
k i l n s a n d f u r n a c e s a r e c o m m o n f i n d s . O t h e r c r a f t s i n c l u d e d j e w e l r y , h o n e a n d s t o n e w o r k , a n d 
t e x t i l e s . Smal l h u t s w e r e t y p i c a l f o r t h e p e r i o d , p e r h a p s a l i t t l e m o r e s o p h i s t i c a t e d t h a n t h e o v a l 
C a r p i c h u t s f o u n d i n M o l d a v i a i n t h a t s e v e r a l w e r e g a b l e d . T h e R o m a n i n f l u e n c e c a r r i e d b y t r a d e 
s t r u c k n o r t h f r o m c e n t e r s l i ke O l b i a . 
T h e h i s t o r y of a n y o n e s i t e is c o m p l e x . A t T i r g s o r , S a r m a t i a n i n f l u e n c e c u l m i n a t e d in t h e 
m i d d l e of t h e t h i r d c e n t u r y a n d w a s f o l l o w e d b y a G e t o - D a c i a n p h a s e b e g i n n i n g in t h e l a t e t h i r d 
c e n t u r y . T h e G e t o - D a c i a n p h a s e of s e t t l e m e n t in t u r n s h o w e d s i g n s of n o r t h e r n i n f l u e n c e . Umbo 
a n d Schildfessel, b u r i a l c u s t o m s , t h e m a n n e r of b u r n i n g e a r t h e n ves se l s e spec i a l l y d e n o t e i n f l u e n c e 
f r o m t h e P r z e w o r s k c u l t u r e . P h a s e I I I , o r t h e C h e r n i a k h o v - S î n t a n a d e Mures p h a s e , b l e n d s w i t h 
t h e G e t o - D a c i a n p h a s e p o i n t i n g t o a g r a d u a l i n c o r p o r a t i o n of t h e i n d i g e n o u s p o p u l a t i o n . In t h e 
n o r t h e r n p o r t i o n s n e w p o p u l a t i o n e l e m e n t s c o m b i n e d w i t h l o n g s t a n d i n g S a r m a t i a n peop l e s t o 
f u s e t h e so-ca l led L i p i t z a g r o u p a n d t h e P r z e w o r s k g r o u p . O n c e t h i s o c c u r r e d , t h e c u l t u r a l c o n g l o -
m e r a t e p u s h e d e a s t w a r d u n d e r " G o t h i c " i n f l u e n c e . 4 8 A n e a s t w a r d r o u t e was t h e i n e v i t a b l e c h o i c e 
f r o m t h e C a r p a t h i a n f o r e s t a n d u p p e r D n i e s t e r , fo r t o t h e s o u t h w e s t l ay R o m a n D a c i a . T h e in-
c r e a s i n g l y f o r c e f u l C a r p i c o n t r o l l e d M o l d a v i a , wh i l e t h e S a r m a t i a n s h e l d t h e s t e p p e l a n d s . 4 9 
4 2
 I . V . K C H A E E N K O : «Le P r o b l è m e d e l a c i v i l i s a - 4 5 K U H A R E N K O , p . 3 3 . 
t ion Gotho-Gépide en Pólesie et en Volhynie», Acta 49 J . НАВМАТТЛ: Studies on the History of the 
Baltico-Slavica, о (1967), pp. 19, 25 — 28. The new Sarmat ians (Budapest , 1950). pp. 54 — 56. 
sites are listed on p . 3 1 . 47 The f u n d a m e n t a l work remains I . K O V Á C S , 
43
 Ibid. , pp. 33 — 35. «A marosszentannai népvándorláskori temető», Dol-
44
 Ibid. , pp. 36 — 40. Prisons passed the site of an gozatok (Cluj), i l l (1912), pp. 250ff. (Travaux de la 
anc ien t battle between the Ostrogoths and Sarmat ians section numismat ique e t archéologique de Musée Na-
on his embassy to Att i la , Getica 178. The similarities tional de Transsylvanie à Kolozsvár). See also T. 
between northern and Cherniakhov combs, fibulae, SULIMIRSKI: The Sarmat ians (London, 1970), pp . 
and pot te ry was poin ted out long ago by P . REINECKE, 163—64 and references to recent l i terature. 
«Aus der russischen archäologischen Litteratur», 4S Gir. DIACONU: Tirgsor necropola din secolcle 
Mainzer Zeitschrift, i (1906), pp. 4 2 - 5 0 , part icular ly III - I V . (Bucharest , 1965), pp. 1 3 7 - 4 8 . 
the illustrations on p p . 43 —45. 411 G. BICHIR: «La civilisation des Carpex ( I I E -
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R o m a n a u t h o r s c a l l e d t h e n e w g r o u p s G o t h s , b u t o n e of t h e i r e a r l i e s t r e s p o n s e s u p o n 
e n t e r i n g t h i s m u c h m o r e c o m p l e x c u l t u r a l a r e a w a s t o a b a n d o n m u c h of t h e i r i n f e r i o r m a t e r i a l 
c u l t u r e in f a v o r of n e w p r o d u c t s a n d t e c h n i q u e s e i t h e r b o r r o w e d f r o m C h e r n i a k h o v o r p r o d u c e d 
b y t h e R o m a n u r b a n c e n t e r s t o t h e s o u t h w e s t . S ince R o m e h a d a s t r o n g i n t e r e s t in t h e a r e a con-
f l i c t w a s a l m o s t i n e v i t a b l e . I n t h e c o u r s e o f t h e t h i r d c e n t u r y , t h e G o t h s g r a d u a l l y d o m i n a t e d 
t h e a r e a n o r t h o f t h e B l a c k S e a . 
I n s u m m a r y , a r c h a e o l o g y s u g g e s t s a d i s r u p t i o n o n t h e l o w e r - V i s t u l a , B u g , a n d u p p e r 
D n i e s t e r r i v e r v a l l e y s b e g i n n i n g in t h e s e c o n d c e n t u r y . T h e s a m e m a t e r i a l s d o n o t s u g g e s t t r i b a l 
m i g r a t i o n s as e n v i s i o n e d b y J o r d a n e s , m i g r a t i o n s w h i c h w e r e w e l l - o r g a n i z e d e x p e d i t i o n s in s e a r c h 
o f Lebensraum. S u c h t r i b a l o r g a n i z a t i o n w a s t y p i c a l of a l a t e r p e r i o d f a r m o r e f a m i l i a r t o J o r d a n e s . 
T h e c o n t r o v e r s i a l " t r i b a l " n a m e s p r e s e r v e d in J o r d a n e s (Getica , 21 — 24) s t i l l c o n s t i t u t e 
t h e b e d r o c k f o r t h e a r d e n t d e f e n d e r s of t h e Getica-based t h e o r i e s of t h e e a r l y G o t h i c m i g r a t i o n s . 
A r c h a e o l o g y c a n n e i t h e r s u p p o r t J o r d a n e s ' t r i b a l i z e d p o r t r a y a l of t h e m i g r a t i o n s n o r e x p l a i n 
t h e s e r e f e r e n c e s . As a r c h a e o l o g y is u n a b l e t o r e so lve t h e " t r i b a l n a m e s " , so t o o is l i t e r a r y a n d 
t e x t u a l c r i t i c i s m i n c a p a b l e o f f i x i n g a c h r o n o l o g i c a l f r a m e w o r k for t h e s e g r o u p s o u t s i d e t h e t r o u b l e -
s o m e s o c i a l - p o l i t i c a l s e q u e n c e in t h e Getiea, w h i c h p l a c e s t h e m in p r e m i g r a t i o n S c a n d i n a v i a j u s t 
p r e c e d i n g t h e r i s e of G o t h i c k i n g s h i p . T h e t y p e of k i n g s h i p J o r d a n e s r e p o r t e d as l e a d i n g t h e m i g r a -
t i o n s f r o m S c a n d z a w a s a p r o d u c t of t h e f o u r t h c e n t u r y w h e n G o t h i c s o c i e t y c o a l e s c e d a r o u n d 
d o m i n a n t f a m i l i e s in r e s p o n s e t o t h e t w o - p r o n g e d a t t a c k s o f t h e H u n s b e h i n d t h e m a n d a r e a s s e r -
ts v e R o m a n E m p i r e t o t h e s o u t h . Are t h e " t r i b a l n a m e s " s i m i l a r l y a n a c h r o n i s t i c ? 
S ince 1 9 0 0 s c h o l a r s h a v e l i n k e d , o f t e n w i t h g r e a t i n g e n u i t y , s e v e r a l of t h e " t r i b e s " m e n -
t i o n e d b y J o r d a n e s t o l o c a t i o n s in S w e d e n a n d N o r w a y : t h e B e r g i o t o t h e h a r a d of B j a r e ; t h e L i o -
t h i d a , H l i u p i d o r , t o t h e p e o p l e a t t h e r i v e r H l e u p o ( n e a r L o d d i a , S w e d e n ) , t h e R a u m a r i c i a e 
( m e n t i o n e d in t h e s a m e g r o u p of t r i b e s a s t h e O s t r o g o t h s ) t o R a u m a r i k i , N o r w a y . 5 0 Y e a r s of 
p a i n s t a k i n g s c h o l a r s h i p h a v e r e l a t e d a t o t a l of 28 n a m e s . T h e t r a d i t i o n a l l a b e l i n g of t h e s i t e s in 
S c a n d i n a v i a a s t r i b a l t e r r i t o r i e s is m i s l e a d i n g if no t i n c o r r e c t . 5 1 T h e c u s t o m of n a m i n g l a n d a f t e r 
i t s o w n e r c o n t i n u e d t h r o u g h o u t t h e m i d d l e ages . S i x t h - c e n t u r y p a p y r i r e v e a l t h a t t h e p r a c t i c e 
w a s w i d e s p r e a d a n d f u r t h e r t h a t t h e l a n d , a t l e a s t o c c a s i o n a l l y , k e p t t h e n a m e of i t s o r i g i n a l o w n e r 
u n d e r l a t e r c u l t i v a t o r s . 5 2 T h e r e f o r e , it is p o s s i b l e t h a t t h e S c a n d i n a v i a n p l a c e - n a m e s u n d e r con-
s i d e r a t i o n w e r e o r ig ina l l y f a m i l y l a n d s . S o m e f a m i l y m e m b e r s m a y h a v e l e f t t h e n o r t h a t a n y t i m e 
in t h e c e n t u r i e s b e f o r e J o r d a n e s a n d j o i n e d t h e d e v e l o p i n g G o t h i c s o c i e t i e s in t h e s o u t h , w h i l e 
o t h e r s r e m a i n e d o n t h e a n c e s t r a l l and a n d t h u s p r e s e r v e d i t s n a m e . 
T h e o c c u r r e n c e of g r o u p n a m e s , s u c h a s R a u m a r i c i a e , iri t h e Getira m a y p o i n t t o a s ense 
o f s u b g r o u p i d e n t i t y d a t i n g f r o m e a r l y t i m e s a n d c o n t i n u i n g i n to t h e s i x t h c e n t u r y . J o r d a n e s ' 
o m i s s i o n of t h e s e g r o u p s f r o m t h e p o s t - S c a n d z a n a r r a t i v e n e e d n o t i m p l y t h a t p e o p l e f r o m t h e 
a r e a s in q u e s t i o n s t a y e d b e h i n d , in f a c t i t s e e m s r e a s o n a b l e t o c o n s i d e r t h e r e v e r s e ; i.e. t h a t t h e r e 
w e r e s t r o n g r e a s o n s t o m e n t i o n o t h e r " a n c e s t r a l p e o p l e " p r e c i s e l y b e c a u s e t h e y w e r e i m p o r t a n t 
t o r e c e n t b a r d s a n d p e r h a p s t o J o r d a n e s . I t is q u i t e p o s s i b l e t h a t g r o u p s of O s t r o g o t h s in J o r d a n e s ' 
t i m e st i l l c o n c e i v e d t h e m s e l v e s as m e m b e r s of p r e s t i g i o u s l i n e a g e s s t r e t c h i n g b a c k t o t h e e a r l i e s t 
t i m e s — a s f a r b a c k as t h e r o y a l l ine of t h e A m a l i , p e r h a p s f a r t h e r . 
I I I e siècle de n. e.) à la lumière des fouilles archéolo-
giques de Poiana-Dulcesti , de Butnares t i et de P ä d u -
reni», Dacia п. s. 1 1 (1967), fig. 1 and p. 221. 
5 0
 G. LANGENFELT: " O n t h e ! Or ig in of T r i b a l 
Names" , Antropos, 14/15 (1919/1920), pp. 2 9 5 - 3 1 3 , 
especially pp. 308 — 10. The m o s t recent s tudy is t h a t 
of J . SVENNUNG: Jordanes and Scandia (Stockholm, 
1967), pp. 32 — 135. Svennung's locations for certain 
tr ibes is highly conjectural, especially for the Greu-
t h ungi whom he places east of t he island of Orust on 
the main land and for the Tervingi, who supposedly 
were set t led on the island of Tjorn. These names were 
in use as la te as Ammianus Marcellinus and m a y well 
refer to se t t lement areas nor th of the Danube . 
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 The traditional not ion tha t toponymie labels 
apply only to tribal-size groups is expressed clearly 
by Langelfel t , op. cit., p. 307. 
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 .Т. O. TJÄDER: ed., Die nicht literarischen latei-
nischen P a p y r i I taliens aus der Zeit 445 — 700 (Lund. 
1965), p a p y r i 3 and 8 bo th dated mid-sixth century . 
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T h e p r e s e n c e of l a t e f i f t h a n d e a r l y s i x t h c e n t u r y c o i n a g e in t h e B a l t i c a r e a ha s b e e n a t t r i -
b u t e d t o t h e O s t r o g o t h s in t h e s o u t h b e c a u s e i t c o r r e s p o n d s so c lose ly w i t h t h e i r m o v e m e n t in 
r e l a t i o n s h i p t o t h e E m p i r e . T h e p r e s e n c e in t h e B a l t i c of I m p e r i a l co inage f r o m O s t r o g o t h i c m i n t s 
in P a n n ó n i a a n d I t a l y a n d t h e e v i d e n c e of d i e - i d e n t i t i e s s u g g e s t t h a t t h e f l o w of coins w a s t h e 
r e s u l t of t r a d e in w h i c h t h e O s t r o g o t h s w e r e t h e p r i n c i p a l s o u t h e r n a g e n t s . T h e i s lands of Ö l a n d 
(pre-476) a n d G o t l a n d (pos t -476) s e r v e d as B a l t i c e n t r e p o t s . D i s b u r s e m e n t s r a d i a t e d f r o m t h e s e 
c o m m e r c i a l c e n t e r s i n t o o u t l y i n g a r e a s w h e r e co in s w e r e c u s t o m a r i l y c o n v e r t e d in to j e w e l r y . 5 3 
A l t h o u g h t h e r e is n o p r o o f t h a t t h e O s t r o g o t h s h a d p e r s o n a l t i e s w i t h S c a n d i n a v i a b e y o n d p o s s i b l e 
t r a d e c o n t a c t , t h e p o s s i b i l i t y c a n n o t lie r u l e d o u t . O t h e r t r i b e s d i d m a i n t a i n p e r s o n a l l inks t o t h e i r 
S c a n d i n a v i a n k i n s m e n , p a r t i c u l a r l y t h e E r u l i w h o s e n t t o T h ü l e ( exac t l o c a t i o n u n k n o w n ) f o r 
a n e w k i n g w h e n t h e l ine r a n o u t a m o n g t h o s e w h o h a d m i g r a t e d . 5 4 T h e B e r g i o , L i o t h i d a , R a u m a -
r i c i ae , a n d o t h e r s m a y h a v e m a i n t a i n e d c o n t a c t w i t h S c a n d i n a v i a in h i s t o r i c t i m e s , h u t if so t h e 
c o n t a c t s w e r e v e r y i n f r e q u e n t . I t is m u c h m o r e i m p o r t a n t t o c o n s i d e r s u c h s u b g r o u p s a s v i a b l e 
u n i t s a t s o m e t i m e d u r i n g t h e m i g r a t i o n a n d s e t t l e m e n t a n d h e n c e w o r t h y of m e n t i o n b y J o r d a n e s . 
T h e s u r v i v a l of a n c e s t r a l s u b u n i t s w i t h i n O s t r o g o t h i c s o c i e t y c a n o n l y b e p r o v e d f o r t h e R o g i , 
a G o t h i c p e o p l e e n c o r p o r a t e d i n t o t h e " G o t h i c t r i b e " b y T h e o d o r i c , b u t w h o p r e s e r v e d t h e i r o w n 
c u s t o m s a n d b lood l ines . 5 5 J o r d a n e s ' r e f e r e n c e s t o S c a n d i n a v i a n s u b g r o u p s m a y i n d i c a t e t h a t s m a l l 
u n i t s w e r e a l w a y s i m p o r t a n t i n O s t r o g o t h i c s o c i e t y , b u t c e r t a i n l y t h e s e g e o g r a p h i c r e f e r e n c e s d o 
n o t s u p p o r t his g e n e r a l v i s i on of t h e m i g r a t i o n . 
T h e a s s u m p t i o n t h a t t h e t r i b a l n a m e s f o u n d m e n t i o n b e c a u s e of c o n t e m p o r a r y — i.e. 
s i x t h - c e n t u r y — soc ia l p r e s s u r e s is o n l y o n e p o s s i b i l i t y . A t h i r d - c e n t u r y o r i g i n is e q u a l l y l i k e l y . 
J o r d a n e s ' a c c o u n t of t h e t h i r d c e n t u r y s u p p o s e d l y o w e d m u c h t o t h e lost c h r o n i c l e of a c e r t a i n 
A b l a b i u s . T h e t h i r d c e n t u r y w i t n e s s e d t h e f i r s t d i r e c t c l a s h e s b e t w e e n G o t h i c s o c i e t y a n d t h e 
R o m a n E m p i r e . D e s p i t e t h e s u r r o u n d i n g c h a o s , t h e A t h e n i a n p a t r i o t D e x i p p u s f o u n d t i m e t o r e f l e c t 
u p o n t h e G o t h i c i n v a s i o n s in his lost History a n d i n h i s e s s a y Scythica.5c' J o r d a n e s h a d t h e s e w r i t i n g s , 
n o w e x t a n t o n l y in f r a g m e n t s . T h e f r a g m e n t s r e v e a l a m a n d e e p l y i m b u e d w i t h a r i s t o c r a t i c p r i d e , 
a r e v e r e n c e f o r a G r e c o - R o m a n c i v i l i z a t i o n s t i l l v i a b l e e n o u g h t o s u r v i v e t h e h o l o c a u s t of i n v a s i o n . 
W i t h t h e p o s s i b l e e x c e p t i o n of N a u l o b a t u s , a H e r u l i a n d u k e , D e x i p p u s a p p a r e n t l y n e v e r r e c o r d e d 
t h e n a m e s of b a r b a r i a n l eaders . 5 7 A b l a b i u s , o n t h e o t h e r h a n d , l i s t e d t h e n a m e s of G o t h i c l e a d e r s 
a n d v e r y l i t t l e e lse . J o r d a n e s a n d C a s s i o d o r u s c o m b i n e d t h e t w o a c c o u n t s w i t h d u b i o u s r e s u l t s , 
f o r in t h e Getica o t h e r w i s e u n k n o w n G o t h i c l e a d e r s , s o m e c l e a r l y e p o n y m o u s , f o u g h t in v a r i -
f i a b l e e n c o u n t e r s w i t h R o m e . 
T h e l i t t l e w e k n o w a b o u t t h i r d - c e n t u r y G o t h i c s o c i e t y s u g g e s t s t h a t t h e y w e r e e s s e n t i a l l y 
a c e p h a l o u s b u t s t e d i l y c r e a t i n g r e g i o n a l u n i t s t r a n s c e n d i n g k i n d r e d s a n d v i l l a g e s . T h e r e g i o n a l 
u n i t s w e r e led b y p o w e r f u l d u c a l f a m i l i e s , w h o p e r i o d i c a l l y u n i t e d in l a rge r g r o u p s t o i n v a d e t h e 
E m p i r e . 5 8 T h i s w a s t h e e r a of g r e a t a n d n u m e r o u s l ineages . I t w a s a lso t h e p e r i o d c h r o n i c l e d b y 
A b l a b i u s a n d t h e r e f o r e an a t t r a c t i v e a l t e r n a t i v e e x p l a n a t i o n f o r t h e p r e s e r v a t i o n of " t r i b a l " n a m e s 
in the Geticn. 
S c h o l a r s of t h e l a t e n i n e t e e n t h a n d e a r l y t w e n t i e t h c e n t u r i e s f o l l o w e d long e s t a b l i s h e d 
soc ia l t e r m i n o l o g y a n d e m p l o y e d " t r i b e " as a p r e c i s e d e s c r i p t i v e t e r m . A l t h o u g h t h i s is a n e r r o n e o u s 
53
 J . M. FAGERLIE: Late R o m a n and Byzant ine 
Solidi Found in Sweden and Denmark (Numismatic 
Notes and Monographs, 157, New York, 1967). 
5 4
 P R O C O P I U S : B . G . V I , x i , 3 2 - 3 6 ; V I I I , x x v , i i ; 
V I I I , XX, 4 - 6 . 
55
 PROCOPIUS: B . G. V I , x iv , 24. A R o g i , E r a r i c , 
even became king, b u t his reign was brief. P R O C O P I U S , 
B. G. VII , ii. 1 - 3 . 
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 On D e x i p p u s , see F . MILLAR, «P. FTerennius 
Dexippus: The Greek World and the Third-Century 
Invasions», Journa l of Roman Studies, 59 (1969), pp. 
1 2 - 2 9 . 
57
 Naulobatus is mentioned b y ( 1. Syncellus wri t ing 
in the n in th century, an. 248. p. 717 (od. W. Dindorf, 
Bonn, 1829). Syncellus did use Dexippus hu t also 
other sources now lost. 
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 On the sources for the th i rd century Goths and 
a view of their society see m y "The Barbarians and 
the Scriptores Históriáé Augus tae" , Latom us Collec-
tions, special supplement, 1978. 
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c u s t o m l a t e n t w i t h a m b i g u i t y , t h e t e r m t r i b e is t o o d e e p l y r o o t e d t o ca s t o u t i n s p i t e of t h e f a c t 
t h a t e v e r y a t t e m p t t o d e f i n e " t r i b a l g r o u p i n g s " h a s f a i l ed — w h e t h e r as a p o p u l a t i o n a g g r e g a t e , 
a n e c o n o m i c u n i t , a n ideo logica l g r o u p , or e v e n a s a m i l i t a r y o r g a n i z a t i o n . 5 9 S o m e a n t h r o p o l o g i s t s 
p o i n t t o s p e c i f i c p e o p l e s f u l f i l l i n g o n e or m o r e o f t h e s e c r i t e r i a , b u t i n e v i t a b l y e i t h e r n u m e r o u s 
e x c e p t i o n s a r i s e o r , m o r e f r e q u e n t l y , t h e c r i t e r i o n is s h o w n a s a s e c o n d a r y p r o d u c t of c o n t a c t s 
w i t h m o r e c e n t r a l i z e d pol i t ies . T h e s e a r c h f o r p r i m o r d i a l t r i b a l s t r u c t u r e s e n d s in a b l i n d a l l ey . 
H e n c e a f e w r e c e n t s c h o l a r l y a r t i c l e s h a v e g o n e t o g r e a t l e n g t h s t o a v o i d t h e t e r m c o m p l e t e l y b y 
e m p l o y i n g n a r r o w e r t e r m i n o l o g y o r c r e a t i n g n e w t e r m s . 6 0 T h e f r u i t of t h i s t i l l i n g a n d r e t i l l i n g of 
o l d g r o u n d is a n a w a r e n e s s of t h e e l a s t i c i t y o f a c e p h a l o u s g r o u p s t o a d a p t t o c h a n g i n g c i r c u m -
s t a n c e s w i t h o u t c e n t r a l i z i n g in t h e a b s e n c e o f p e r m a n e n t o u t s i d e s t i m u l i . 
T h e c o n t i n u o u s i n f l u e n c e o f Cel t ic c i v i l i z a t i o n a n d l a t e r t h e i n f i l t r a t i o n o f R o m a n m a t e r i a l 
g o o d s a n d c o n c e p t s of h i e r a r c h y e v e n t u a l l y f o r c e d l o n g - t e r m soc ia l a d a p t a t i o n u p o n t h e v a r i o u s 
c u l t u r a l z o n e s in c e n t r a l E u r o p e . T h e G e r m a n i c Reihengräber b u r i a l s a t t e s t t o o n e r e s p o n s e : t h e 
e v o l u t i o n of r e g i o n a l p o w e r s t r u c t u r e s t r a n s c e n d i n g k i n d r e d o b l i g a t i o n s a m o n g t h e G o t h s in t h e 
s o u t h w a s a n o t h e r . 6 1 T h e s h i f t i n g n a t u r e of c u l t u r a l g r o u p s a t t h e o p e n i n g o f t h e Völkerwanderung 
m a r k s a n e a r l y s t a g e of s u c h m o d i f i c a t i o n b u t d o e s n o t f i t a n a c h r o n i s t i c v i e w s of t r i b a l s o c i e t i e s 
i n h e r e n t i n J o r d a n e s . 
T h e b r i e f s u r v e y of t h e p r o b l e m s a s s o c i a t e d w i t h t h e p r e - t h i r d c e n t u r y G o t h s e x e m p l i f i e s 
t h e g r e a t d i f f i c u l t y in u s i n g a r c h a e o l o g y in t h e a b s e n c e of r e l i a b l e l i t e r a r y s o u r c e s . T h e p r o b l e m s 
a r e so c o m p l e x a n d t h e e v i d e n c e so n e b u l o u s t h a t f e w g e n e r a l i z a t i o n s a b o u t t h e e a r l y c e n t u r i e s 
a r e s u p p o r t a b l e . Y e t o n e f a c t s e e m s c lear . T h e o p e r a t i v e u n i t s of G o t h i c s o c i e t i e s d u r i n g t h e p r e -
t h i r d c e n t u r y p e r i o d w e r e q u i t e s m a l l . T h e o r i e s a b o u t t h e cr is is of t h e R o m a n E m p i r e in t h e t h i r d 
c e n t u r y r e s t i n g o n a d o m i n o - e f f e c t p r o d u c e d b y l a r g e sca le t r i b a l s h i f t s l i k e t h o s e of t h e f o u r t h 
a n d f i f t h c e n t u r i e s m u s t y i e l d t o n e w t h e o r i e s b a s e d on t h e a c t u a l size a n d n a t u r e of t h e u n i t s 
i n v o l v e d . T o d a t e t h i s lias s c a r c e l y b e g u n . 
T h e Getica w a s a p r o d u c t o f t h e s i x t h c e n t u r y a n d r e s u l t e d f r o m t h e e x t r a p o l a t i o n i n t o 
r e m o t e t i m e s o f s t r u c t u r e s a n d g r o u p s u n d e r s t a n d a b l e t o J o r d a n e s a n d C a s s i o d o r u s . T h e y b e g a n 
w i t h l e g e n d s a n d a d y n a s t i c c h r o n i c l e of t h i r d - c e n t u r y h e r o e s a n d l ineages s t i l l r e l e v a n t t o t h e f u n c -
t i o n i n g of t h e O s t r o g o t h i c K i n g d o m in t h e i r o w n e r a , a n d in t h e i r zea l t o p r o d u c e a n a r r a t i v e of 
a p e o p l e as n o b l e as t h e R o m a n s a n d w i t h a n e q u a l h i s t o r y , t h e y u n d e r t o o k a n i m p o s s i b l e t a s k . 
T a g r e e w i t h H a c h m a n n t h a t C a s s i o d o r u s m u s t b e a r t h e b l a m e f o r w h a t w e r e g a r d as p o o r h i s t o r y . 
His e d i t o r i a l b i a s t o w a r d t h e G o t h s is m o t m a n i f e s t in his Chronicon, w h e r e , a s T h e o d o r e M o m m s e n 
p o i n t e d o u t , C a s s i o d o r u s d e l i b e r a t e l y d i s t o r t e d e v e n t s t o m a g n i f y G o t h i c v i r t u e s a n d t h e i r r o l e 
in h i s t o r y . 6 2 G i v e n t h e s c a n t y i n f o r m a t i o n t h e n a v a i l a b l e a b o u t t h e p r e - f o u r t h - c e n t u r y G o t h s 
a n d t h e de s i r e t o w r i t e a long h i s t o r y , t h e f i n a l r e s u l t w a s i n e v i t a b l y a d i s t o r t i o n . V i r t u a l l y e v e r y 
c l a s s i c a l w r i t e r d e l v i n g i n t o t h e r e m o t e p e r i o d s of o r ig ins fe l l i n t o a s i m i l a r a b y s s of p s e u d o -
h i s t o r y . L i v y ( I I . 22. 1) c o u l d n o t c o m p r e h e n d e a r l y f i f t h c e n t u r y w a r f a r e w h i c h s e e m e d m o r e l ike 
b r i g a n d a g e , f o r h i s s t r u c t u r e d R o m a n p r e s e n t w a s t o o f a r r e m o v e d f r o m a g o n i s t i c s t r i f e t o u n d e r -
s t a n d t h e n o n - s t a t e s t r u c t u r e of t h e e a r l y p e r i o d . T h e e a r l y p o r t i o n s of t h e Getica a r e s i m i l a r in 
m a n y r e s p e c t s t o L i v v ' s e a r l y h i s t o r y of R o m e . W e m u s t a c c e p t J o r d a n e s a s w e d o L i v y , w i t h a n 
i n d u l g e n t u n d e r s t a n d i n g of his g o a l s a n d h is p r o b l e m s . 
59
 See M. H . FRIED: The Notion of Tribe (Menlo 
P a r k , California, 1975); A. SOUTHALL: "The Illusion 
of Tribe" , Journa l of Asian and African Studies, 5 
( 1 9 7 0 ) , p p . 2 8 - 5 0 ; a n d F O I N M A C W H I T E : " O n t h e 
In terpre ta t ion of Archeological Evidence in Histor-
ical and1 Sociological Terms", American Anthropo-
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Limes. Akten des XI. Internat ionalen Limeskongresses 
(Székesfehérvár, 30. Augus t —6. Sep t ember 1976). 
Herausgegeben von J . FITZ. A k a d é m i a i Kiadó, 
Budapes t 1977. 766 S. 
Der E n d e 1977 erschienene Band e n t h ä l t die 57 
Vor t räge des 1976 in Ungarn ve rans t a l t e t en X I . 
Limeskongresses. Die einzelnen S tud ien ber ichten 
übe r die neuesten Ergebnisse der in te rna t iona len 
Limesforschung. Die ungarischen Forscher haben 
anläßl ich des Kongresses keinen Vor t r ag gehal ten, 
sondern sie ber ichteten übe r die Forschungsergebnisse 
a n Or t und Stelle der einzelnen Grabungen . 
Von den br i tannischen Themen m ö c h t e n wir die 
Vor t räge von E. Birley sowie J . D. Leach u n d J . J . 
Wi lkes hervorheben; d e r erste be r i ch te t e über die 
Ergebnisse der Forschungen in Vindolanda (35 ff) , der 
zweite über diese in Carpow (47 ff). Von den sich mi t 
dem germanischen Limes beschäf t igenden Vorträgen, 
ist die Studie von B. Beckmann über die Forschungs-
ergebnisse des Auxil iar lagers in Mil tenberg-Al ts tadl 
e rwähnenswer t (113 ff ) . I m Band erschienen sieben 
Vor t räge m i t pannonischem Thema: ihre Mehrzahl 
beschäf t ig te sieh mit d e m österreichischen Teil der 
Provinz (O. Ha r l ,M.Kand le r ,W. Jobs t , M. Grünewald) , 
e iner m i t der Entwick lung des Limes südl ieh der Drau 
(J . W . Eat lie). Von den pannonisehen Themen möchte 
ich die Vor t räge von H . Klumbacl i und M. P. Speidel 
hervorheben, der eine bewies über das im Briget ioer 
Dol ichenum zutage gekommene «Paradepanzer f rag-
ment«, d a ß es ein Paradeschi ldbuckel w a r (199 ff), 
wäh rend sich der a n d e r e mi t der Te i l nahme der 
pannonisehen Truppen im maure tan i schen Kr ieg von 
An ton inus Pius be faß te (129 f f ) . ' Die mil i tär ische 
Organisa t ion von Moesia superior zwischen 106 — 271 
f a ß t N . Gudea zusammen (223 ff) . Seiner Meinung 
nach bi ldete der Limes zu dieser Zeit n icht die Grenze 
von Moesia superior, sondern der F l u ß Maros, der 
1
 Diesbezüglich müssen wir e rwähnen , d a ß T. 
Var ius Clemens vor 149 der K o m m a n d a n t der ala 
1 F lav ia Br i tannica OO c. R . war, vgl. zu l e t z t G . W I N K -
LER: Die S ta t tha l t e r der römischen Provinz Rae t i en 
un te r d e m Pr inz ipat . B V B 1 3 6 ( 1 9 7 1 ) 6 2 - ; G . A L -
FÖLDY: Noricuin. London —Boston 1974. 274. 
seiner Meinung nach zu Dazien gehör te . Zuerst m ü ß t e 
abe r die Exis tenz des sog. «Maros-Limes» zufr ieden-
stellend bewiesen werden, was der Verfasser abe r 
n i ch t tat .2 S. Dusanic gab über die cohortes equitatne 
von Moesia superior einen Überblick (237 ff). Uber die 
dazischen Limesforschungen ber ichte ten I . Bogdar.-
Cataniciu (333 ff) , M. Vladeseu und Gh. Pocnaru 
Bordea (353 ff) sowie G. Ferenezi und Г. Ferenczi 
(365 ff ) . Bezüglich ties augusteischen .Militärkomman-
dos im Gebiet der unteren Donau gelangten M. 
Sasel-Ivos (277 f f ) und K . Wachte l (377 ff) zu teil-
weise unterschiedlichen Ergebnissen. Über die For-
schungsergebnisse des Legionslagers von Noveae 
ber ich te te T. Sarnowski (409 f f ) , während B. Döhle 
über das spä t römische Lager von I a t r u s einen Vor t r ag 
hiel t (427 ff) . U b e r tlie Organisat ion des Limes von 
Scyth ia Minor be r ich te te aufgrund der Inschr i f ten E . 
Popescu (441 f f ) , und über die Forschungen au fg rund 
von L u f t a u f n a h m e n hielt A.-S. S te fan einen Vor t r ag 
(451 ff) . Über den Ostl imes h a t in Verb indung m i t den 
Vorarbei ten bezüglich der K a r t e «Ostgrenze des 
Römischen Reiches» .1. Wagner einen Überblick gege-
ben (669 ff), I). L . Kennedy hat die Par thuseinhei ten 
der römischen Armee zusammengefaßt (521 ff). Die 
afr ikanischen Limesforsclumgen in den Jahren 1974 — 
1976 faß te M. Euzennat zusammen (533 ff). Uber 
einzelne Teilprobleme hielten M. Le Glay (545 ff) , 1'. 
Trousse t (559 ff) u n d M. Janon (705 ff) einen Vor t rag . 
P. Salama ber ich te te über die Veränderungen des 
Limes von M a u r e t a n i a Ceasariensis während der 
Römerze i t (577 f f ) . D. Baatz ber ichte te über eine 
in teressante archäologische Fundgruppe , über die 
an t iken Belagerungsmaschinen in Verb indung eines 
n e u e n hat ra ischen Fundes (597 f f ) . J . E. Bogaers 
beschäf t ig te sich m i t den Stempelziegeln bzw. mi t den 
Inschr i f t en von 4 Auxi l ia r t ruppen des Römischen 
Re iches (601 f f ) . IL v. Pe t r ikov i t s hielt über die 
Versorgungsgebäude der Legionen (633 ff) , R . M. 
Reece über den Geldverkehr des Limes (643 ff) , E . 
2
 Daß in dieser Periode die Grenze von Moesia 
superior (I. h. die Donau auch der Limes des Rö-
mischen Reiches war , siehe die grundlegende S tud ie 
von A. RADNÓTI: Die römische Reichsgrenze zwischen 
Beograd und d e m Eisernen Tor nach der Eroberung 
Dakiens. Archeoloski Vestnik 26 (1975) 2 0 3 - , 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum llungaricae 31, 1070 
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Weber über die neue Ausgabe von Tabula Peut ingo-
r iana (647 f f ) und C. M. Wells über die Pferdes tä l le der 
mil i tär ischen Lager einen Vor t rag (659 ff ) . 
Den l l and schließt das P rog ramm der Ausf lüge des 
Limeskongresses bzw. d a s Regis ter ab (757 f bzw. 
759 ff ) . 
Zum Schluß möchten wir erwähnen, daß der Band 
in einer sehr kurzen Zeit erschien, worin auch das vom 
herkömmlichen abweichende druckerei technische Ver-
fahren eine bedeutende Rolle spielt. 
B. Lőrincz 
К. Sz. Póczy: Scarbantia. A római kori Sopron 
(Sopron-Odenburg in der Römerzeit) . Budapes t , 
Verlag Corvina, 1977. 49 S., 8 Skizzen im Tex t , 42 
Lich tb i ldaufnahmen. 
Verfasserin war die zus tändigs te Person d a s neue 
pannonische H e f t in der erfolgreichen 'Denkmäler ' -
Taschenbuch-Reihe des Corvina-Verlages zu schreiben. 
F r a u K . Sz. Póczy hat lange Zeit h indurch sehr erfolg-
reiche Ausgrabungen auf dem Gebiete von Sca rban t i a 
(heute: Sopron-Odenburg) ge füh r t . Diese Ausgrabun-
gen gehör ten in das P r o g r a m m der urbanis t i schen 
Neuordnung und Denkmäler-Wiederhers te l lung der 
S tad t . E s wurde durch sie die wichtige römerzeit l iche 
S tad t in eine vollkommen neue Beleuchtung gestellt , 
und sie haben auch gezeigt, daß die a l ten römerzei t-
lichen B a u t e n auch später , ja auch durch die mit te l -
alterlichen Bauten kont inuier l ich wei te rbenutz t wur-
den. Die Kapi te l des Hef tes sind die folgenden: Die 
keltische Urbevölkerung (3 — 5), Praefectus Boiorum 
- die römische Besetzung (5), Romanis ie rung der 
lokalen Führungsschicht (6 — 8), Oppidum Scarban t ia 
Iulia (8), I talische Un te rnehmer ( 9 - II), Veteran-
Siedlungen in der Umgebung von Scarbant ia (11 — 12), 
Municipium Flavium Scarban t i a (12— 15), Das F o r u m 
und seine Umgebung (15 — 19), Aquaeductus , Amphi-
t h e a t r u m (19 — 21), Das Terr i tor ium der S tad t (21 — 
24), Die Verwüstungen des Markomannenkr ieges 
( 2 4 - 2 5 ) , die Periode des Wiede rau fbaus ( 2 5 - 2 8 ) , 
Wiederhol te feindliche E i n b r ü c h e (28), Die Stadt -
mauer (29 — 32), Das Umorganisieren der Verwa l tung 
(32 — 35), Die große Bautä t igke i t im 4. J a h r h u n d e r t 
( 3 5 - 3 6 ) , Die altchristl iche Gemeinde (36), Der 
Kaiserbesuch i. .T. 308 (36 — 37), die Cohors Caratcnsis 
(37 — 38), Die foederati in der Umgebung von Scarban-
tia ( 3 8 - 3 9 ) , Das Erdbeben i. J . 456 ( 3 9 - 4 0 ) , Die 
Bevölkerung im 6. J a h r h u n d e r t (40 — 42), Vigilius 
episcopus (42—44), Forschungsgeschichte und Biblio-
graphie ( 4 4 - 4 7 ) , Chronologische Tabelle ( 4 8 - 4 9 ) , 
Verzeichnis der Abbildungen (50 — 51). 
Der A u f h a u der Arbei t spr icht f ü r sich seihst. 
Verfasserin h a t sich die bes te Methode gewähl t : die 
Denkmäler- der Stallt, die F u n d e und die Angaben der 
Ausgrabungen werden vorgeführ t , indem man dem 
Lei t faden des historischen Prozesses folgt. Auf diese 
Weise lernt auch der Nich t -Fachmann-Leser die 
Methode des Veranschaul ichens in der modernen 
Archäologie sowie die Ergebnisse der Erforschung 
einer wichtigen S t a d t in Pannonién kennen. 
!.. Castiglione 
A. Kiss: Avar Cemeteries in County Baranya . Cemeter -
ies of the Avar Period (567 — 829) in H u n g a r y . Vol. 2. 
Budapes t , Akadémiai Kiadó, 1977. 174 Seiten, m i t 
L X I I I Zeichnungen u n d X C I I Bi ld tafe ln . 
Auch dieser- Band erschien in der Redig icrung von 
Ilona Kovrit/ als E rgebn i s der vor mehreren J a h r e n 
begonnenen Arbei t der awarischen Arbeitsgemein-
schaf t , in der auch der Verfasser ein ak t ives Mitglied 
war. Als Museologe-Archäologe a rbe i t e te er j ahre -
lang a m Sitz des K o m i t a t s Baranya , im Jamts - I ' an -
nonius-Mtmeum zu Pécs und so h a t t e er- auch dazu 
Gelegenheit das Mater ia l des sehr wichtigen awaren-
zeitlichen Gräberfeldes des K o m i t a t s zu systemati-
sieren ttttd in einer, d e m Charakter der Serie ent-
sprechenden Form abzufassen (zur Zeit ist er der 
wissenschaft l iche Mi tarbe i te r des Ungar ischen Nat io-
na lmuseums) . Die Publ ika t ion des Materials der 
awar ischen Gräberfelder des K o m i t a t s B a r a n y a haben 
die E x p e r t e n schon lange erwar te t , abe r weder J á n o s 
Dombay, noch sein Nachfolger als K o m i t a t s m u s e u m -
direktor , László Papp, konn ten die Ergebnisse der 
f rühe ren oder jüngeren Grabungen publizieren. Ledig-
lich le tzterer ha t zwei bedeutende Gräberfeldtei le 
publiziert (Bóly und Nagyharsány) . Die drei Gräber-
feldteile von Szebény w u r d e n schon im 1975 publizier-
ten ers ten Band der Serie veröffent l icht . 
Tro tz des publizierten großen und bedeutenden 
Mater ia ls eröffnet sich vor uns ein t raur iges Bild. Im 
Komi ta t verfügen wir (bis einschließlich 1967) über 
kein vol ls tändig erschlossenes Gräberfe ld , außerdem 
ist auch ihr anthropologisches Material größtentei ls 
unvera rbe i t e t (ein ähnl iches Bild ergib t sieli auch 
hinsicht l ich des benachba r t en K o m i t a t s Somogy, wo 
die Pub l ika t ionen noch auf sich war ten lassen). I m 
schönen Band erhal ten wir über nahezu 50 Gräber-
felder eine Informat ion . U n t e r ihnen ver fügen über die 
höchs te Gräberanzahl die Gräberfelder Kékesd (246), 
R o m o n y a I . ( = El lend I . 238), Nagypal l 1. (215), 
R o m o n y a IT. ( = Ei lend I I . 100), Pécs-Köztemető (60), 
Szellő (73) und Cserkút (40), (in K l a m m e r n ist die 
Anzahl der erschlossenen Gräber angegeben) . N u r 
vom Ges ich tspunkt der Bi ldung einer richtigen Vor-
stel lung erwähnen wir, d a ß das letztere — laut dem 
Verfasser — ein Gräberfeld mit ea. 1000 Gräbern sein 
k o n n t e ! Die bisher au f dem Gebiet des Komi t a t s 
erschlossenen Funde s t a m m e n aus ca. 2500 awarischen 
Gräbern . 
Der Band stellt die Gräberfelder nach kurzer 
Ein le i tung (Seiten 9—10) gemäß gleichem System, 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 31, 1979 
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in der Л13 О-R о ihen folge der F u n d o r t e dar . D e n ein-
zelnen F u n d o r t e n schließen sich ein Si tua t ionsplan 
und gemäß der Möglichkeit auch eine Gräber fe ldkar te 
an, auf le tzterer wird mi t einheit l icher Kennze ichnung 
auf den Grabr i tus h ingedeu te t . A m Ende des B a n d e s 
erhal ten wir eine siedlungs- u n d ethnisch-geschicht-
liche Zusammenfassung (Seiten 151 — 156). D a s Ver-
zeichnis der Abkürzungen , die Bibliographie, der 
Verfasser-, Gegenstands- u n d geographische I n d e x 
machen die Arbe i t n u t z b a r e r (diese fert igte der Über-
setzer an) , in diesem le tz teren g ibt es k a u m Druck-
fehler. 
Obwohl die publ iz ier ten Funde nicht a u s voll-
ständigen Gräberfelderschl ießungen s t a m m e n , ver-
sucht der Verfasser — sein' r icht ig — Analyse der 
siedlungsgeschichtlichen und ethnischen F ragen . Das 
Gebiet des Korn i ta t s ist n i c h t m i t gleicher I n t e n s i t ä t 
archäologisch erforscht , t r o t zdem ist es auf fa l lend und 
vielleicht n i ch t zufällig, d a ß sich im östl ichen Teil 
des K o m i t a t e s 80°;, der awar ischen Gräber fe ld-Fund-
or te bef inden . Die spätawarenzei t l ichen Gräber fe lder 
liegen sehr d ich t be ie inander (1,5 — 4 km), was bezüg-
lich dieser Periode auf ein intensiveres Wi r t s cha f t s -
sys tem h indeu te t . Einzelne Gräberfelder (siehe Tabelle 
in Abb. 71.) wurden mehre re J a h r h u n d e r t e h i n d u r c h 
verwendet : VIT.—VIII. , ja sogar auch im I X . J ah r -
hunde r t . T ro tzdem hä l t es der Verfasser f ü r eine 
unbes t re i tba re Tatsache, d a ß in der späten Awaren-
zeit auch auf diesem Gebie t eine neue Völkerwelle 
erschien, obwohl seiner Meinung nach dieses Gebiet 
a m R a n d e des awarischen Siedlungsgebietes lag. 
Gemäß unserer bisherigen Kenntn isse besi tzen wir 
a u s den ersten zwei Dr i t t e ln des X. J a h r h u n d e r t s 
keine F u n d e aus dem K o m i t a t Baranya . G e m ä ß dem 
His tor iker György Györffy gelangte dieses Gebie t in 
den Besitz der Dynast ie der Arpaden. Das schließt 
aber aus, daß es Anfang des X. J a h r h u n d e r t s ein 
unbewohntes Gebiet war. Auch hier mußte sich eine 
Urbevö lke rung vor der ungarischen L a n d n a h m e 
bef inden. Auch die im B a n d enthal tenen awar ischen 
Gräberfe ldpubl ikat ionen d rängen nach einer chrono-
logischen Revision der spätawar ischen F u n d e , der 
«Herausschiebung» der oberen Zeitgrenzen d e r Grä-
berfelder . D a z u könnten u n s unserer Meinung nach 
auch die Fundkomplexe der in manchen Gräberfe ldern 
vo rkommenden Haar r inge m i t S-Ende eine Möglich-
kei t bieten (z. B. Nagypal l I I . : Grab 9.; Szellő: Grab 
A; Pécsvárad: Grab 28.), obwohl sie im al lgemeinen 
a u s sehr a r m e n Gräbern s t a m m e n . Auffal lend ist die 
A r m u t manche r Gräberfelder , genauer gesag t die 
große Anzahl der erschlossenen, beigabenlosen Gräber . 
Mit diesen ha t sich der Verfasser auch au fg rund einer 
prozentualen Darstel lung be faß t . Das is t e ine der 
sehr wichtigen Beobachtungen. Neben der W i r k u n g 
des eventuel len christl ichen Begrabungsr i tus konn-
ten dies auch wir tschaft l iche Fak toren (Verarmung) 
verursachen, m i t anderen W o r t e n der m a s s e n h a f t e 
Niedergang einzelner gesellschaftl icher Schichten und 
die s t a rke Ab t r ennung anderer , engerer , reicher 
Schichten. Das ist haup t säch l i ch im Fall der späten 
Gräber fe lder auffa l lend. Z. B. im Falle von Kékesd 
b e t r ä g t der prozentuale Anteil der beigabenlosen 
Gräber 4 5 % , im Falle von Ellend I. 25%, i m Falle von 
Pécsvárad 33%, im Fal le von Ellend I I . 4 4 % und im 
Falle von Szellő 48% 1, (hier gab es auch ein Grab m i t 
Pferd) . 
Bezüglich der e thnischen Fragen ist d ie Stellung-
n a h m e des Autors vorsicht ig. Hinsicht l ich des VI I . 
J a h r h u n d e r t s hä l t er das sogar fü r zu f r ü h . E r rechnet 
auch m i t der aus der Römerze i t wei ter lebenden 
Urbevölkerung , z. B. im Falle von Cserkút (mit 
Steinen ausgelegte Gräber) . Auf die Slawen deuten die 
an die Gefäße der Z i tomir -Kul tu r e r innernden Tonge-
f ä ß t y p e n h in (•/,. B. Grab 56 in Pécs-Köztemető) , 
aber diese ethnische Fes t legung kann hinsicht l ich der 
F r a u e n r ich t ig sein, wenn wir im Falle einiger Doppel-
gräber W i t w e n b e s t a t t u n g annehmen (ebenda die 
Gräber 4, 36 und 54, im letzteren b e f a n d sich auch 
ein K ind ) . 
Hof fen t l i ch wird diese Publ ika t ion die Forscher 
zur Beendigung der Erschl ießung der viele interes-
san te F u n d e liefernden Gräberfelder anregen , obwohl 
b e k a n n t ist, das be inahe unsere vol l s tändige Gra-
b u n g s k a p a z i t ä t die Fund re t t ungen in Anspruch 
nehmen . Ein ige g e t r e n n t behandel te Gräberfe lder 
(z. B. R o m o n y a I. und TT.) können sich durch die 
wei teren Grabungen eventuell als Teile ein und 
desselben großen Gräberfe ldes erweisen. 
Die I l lus t ra t ionen des Bandes sind von sehr guter 
Qual i tä t , wir erhalten über fas t jedes erhaltenge-
bliebone Fundmate r i a l ein Bild, sogar auch die fehlen-
den worden mit. К oritur-Zeichnungen angegeben, eine 
A u s n a h m e bilden lediglich die im Grab 28 des 
Gräberfe ldes von Péesvárad gefundenen Tonkegel. 
E s wäre g u t gewesen, d ie Verbrei tungsskizze der 
Gräber fe ld fundor te auf einer rekons t ruk t iven , bota-
nisch-bodenkundl ichen K a r t e zu veröffent l ichen. 
Den B a n d übersetz te die Archäologin Ágnes Cs. 
Sós, die ein bekann te r einheimischer Forscher der 
awai'isch-slawischen archäologischen K u l t u r ist. 
(E rgänzung zum diesen Band siehe: A. Kiss. Some 
archeological f inds of t he Avar Per iod in Coun ty Ba-
ranya . Pécs 1977. A J . P a n n o n i u s Muzeum E v k ö n y v e 
X I X . 1974. 129-142.) 
Mi t zu R e c h t großer E r w a r t u n g sehen wir der 
mögl ichst baldigen Ersche inung des 3. B a n d e s der 
Serie entgegen, dami t er zusammen m i t diesem Band 
ein f u n d a m e n t a l e r Teil der ungarischen awarischen 
Forschung sein kann. N a c h der Pub l ika t ion von noch 
weiteren zwei—drei ähnl ichen Bänden wird es berei ts 
möglich sein, landesweit gült ige Schlußfolgerungen 
bezüglich der K u l t u r der Awarenzei t ziehen zu 
können . 
I. Erdélyi 
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Les anciens Hongrois et les ethnies voisines à l 'Est . 
(Publ ié sous la d i rec t ion I . ERDÉLYI). S tud ia Archae-
ologica VI, B u d a p e s t 1977, 360 p. 
Большую часть этого научного сборника состав-
ляют публикация и анализ танкеевского могильника 
(Татарская АССР, СССР). Раскопки открытого в на-
чале века могильника начались в 1960 году, а их ре-
зультаты впервые были опубликованы в 1964 году 
(В. Ф. Геиинг—А. X. Халиков). Без преувеличений 
можно утверждать, что с этого времени открывается 
новый период в исследовании венгерской древней 
истории. 
После редакторского вступительного слова И. 
Эрдейи, оценивающего танкеевские раскопки, следует 
статья И. Федора, в которой он рассматривает вопрос 
о локализации Magna Hungar ia , упоминавшейся в 
средневековых источниках (Où le dominicain Julien 
de Hongrie retrouva-t-il les Hongrois de l'Est?). 
Сопоставляя археологические данные с путевыми до-
кладами монаха Юлиана, побывавшего в 1235/36 годах 
в Волжской Болгарии как посланец венгерского ко-
роля Белы IV, Федор приходит к выводу, что монах по-
бывал в районе городов Биляр и Сувар и встретился с 
венграми, оставшимися на древней родине. 
Е. А. Халикова и Е. П. Казаков опубликовали 
танкеевский могильник (Le cimetière de Tankeevka), 
представив огромный материал Они открыли 881 могилу 
(из них 56 относятся к мусульманской эпохе), что соста-
вляет примерно 17 процентов всего могильника, где 
предполагается наличие 5000 погребений. Более 
половины могил было разграблено. Авторы пред-
ставляют на таблицах с рисунками материал 71 мо-
гилы (включены такие таблицы с фотографиями и ри-
сунками различных предметов). Могильник да тируется 
периодом между IX в. и началом XI в. 
Антропологический анализ М. С. Акимовой (Maté-
riaux anthropologiques dans le cimetière de Tankeevka) 
опирается на исследование 76 черепов, что составляет 
примерно 1,5 процентов от общего числа погребений. 
На основании этих исследований автор считает, что 
погребенные большей частью относятся к местному 
населению; антропологический характер этого мо-
гильника отличается от Больших Тархан (последний 
считается могильником волжских булгар). 
А. Г. Петренко определила кости животных мо-
гильника (Ossements d'animaux dans les fouilles de 
Tankeevka). Значительным является его замечание о 
том, что при погребении убивали коня умершего, а 
на поминках приносили в жертву старых лощадей. 
И. Эрдейи публикуя погребение в районе р. Ку-
бани, дает обзор исследований и проблем, касающихся 
кавказской (кубанской) древней родины венгров (Les 
anciens Hongrois ont-ils été dans la région de Kouban ?). 
Л. Бендефи публикует письмо папы Иоанна XXII 
к предпологаемому правителю древних венгров на Кав-
казе, а также дает картографический анализ письма 
( Source concernant les Hongrois orientaux aux ar-
chives du Vatican). Статья Л. Тарды также занимается 
картографическими проблемами (Les cartes géogra-
phiques d'intérêt hongrois de Johannes Schöner et de ses 
successeurs dans le premier quart du XVIe siècle). 
П. Bepcui изучает процесс венгерского этногене-
за с историко-экономической точки зрения, а также в 
связи с климатическими изменениями (Les antécédents 
de la conquête du pays par les Hongrois). 
A. С. Команцева публикует материалы средневолж-
ских курганных погребений IX —XI вв., а т акже 
XI H —XIV вв. (Les sépultures nomades tardives du 
cimetière de Novonikolskoe). Особую ценность этих 
погребений представляют хорошо сохранившиеся 
остатки сукна и дерева, которые дают возможность 
для заключения широких выводов. 
Объем нашей рецензии ограничен, поэтому она не 
может полностью осветить ценность огромного ма-
териала, представленного в сборнике; целью этого об-
зора является лишь привлечение внимания специа-
листов. За несколько лет в исследовании венгерской 
древней истории это уже второе общее венгеро-совет-
ское издание (оба были подготовлены при участии 
И. Эрдейи). Надеемся, что это сотрудничество будет 
укрепляться и в дальнейшем. 
Ч. Балиигп 
Maria F. Fe jé r—L. Huszár: Bibliographia Numisma-
ticae Hungar icae . Budapes t , Akadémia i K i a d ó , 
1977. 322 
Die Fachleute der ungarischen Münzkunde und 
die Münzsammler bekamen n u n ein lange e rwar te t e s 
Hilfsbuch. Die Verfasser des vorliegenden Bandes 
haben die n i c h t zu un te r schä tzende Aufgabe un te r -
nommen , die immer größer werdende und weif-
verzweigte Fachl i te ra tur der N u m i s m a t i k zu sam-
meln, um ihren Überblick in sys temat i s ie r te r Form zu 
ermöglichen. Diese Bibliographie e n t h ä l t die l i terari-
schen Angaben der ungarischen Münzgeschichte, 
Münzkuns t und Münzsammlung vom I i. J a h r h u n d e r t 
bis zum J . 1973, in etwa 7000 Posten. Diese j e t z t 
veröffent l ichte Bibliographie ist die erste solche 
Zusammenfassung, die den Anspruch der Vollständig-
ke i t zu befr iedigen versucht — im Gegensatz zu 
jenen f rühe ren Teilbibliographien, die nur die Li-
t e r a t u r je eines Zeitalters, oder diejenige eines 
Fachgebietes enthie l ten. 
In der Einle i tung ber ichten die Verfasser übe r 
jenen Verlauf, der zur Zusammenste l lung des vor] it gen-
deii Werkes ge führ t ha t ; sie erklären die Gesichts-
p u n k t e der Umgrenzung und Gruppierung des 
Materials und wie überhaupt die Bibliographie zu 
benutzen sei. N a c h der E in le i tung bekommt man ein 
Verzeichnis der Zeitschrif ten, Veröffent l ichungsre ihen 
und Jah rbüche r , die berücksicht ig t wurden sowie ein 
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Verzeichnis dor häuf iger z i t ie r ten Werke u n d Abkür-
zungen. Schon jene 422 periodische Veröffent l ichun-
gen, die sys temat isch benü tz t wurden, ve r ra ten , welche 
beachtenswer te Arbei t die Verfasser geleistet h a t t e n . 
Sie haben ih re Abkürzungen n ich t e infach aus den 
Anfangsbuchs taben der bot ref fenden Werke gemach t , 
sondern sie bedienten sich einer solchen F o r m , die 
den Benu tze r ermöglicht, den vollständigen Titel 
des be t re f fenden Werkes leicht zu rekons t ru ieren . E s 
werden n a c h den Titeln der einzelnen Zei t schr i f ten 
auch der Veröffentl ichungsort und sonstige Angaben 
mitgetei l t , wenn der Titel der Zeitschrift mit t lerwei le 
ve ränder t wurde : z. B. das Anfangs jahr de r neuen 
Folge. E s g ib t iin Verzeichnis hie und da a u c h solche 
Zeitschrif ten, die sich denselben Namen gaben , dessen 
sich auch f r ü h e r schon, vor ihnen, eine a n d e r e Zeit-
schr i f t bed ien t ha t t e , wie z. B . 'Hazánk ' ( = Unsere 
Heimat) , 'Sokféle ' ( = Allerlei), 'Századunk ' ( = Unser 
J a h r h u n d e r t ) ; u m solche Fäl le ause inanderzuha l ten , 
genügt es n icht , bloß den Or t der Veröf fen t l ichung 
anzugeben. Es wäre bosser gewesen, in solchen Fällen 
auch noch irgendein unterscheidendes Merkmal anzu-
wenden. 
Das gesammel te bibliographische Mater ia l wurde 
in 28 Fachgruppen geordnet un te rgebrach t . Diese 
Eintei lung ermöglicht die leichte Orient ierung und das 
Benützen in bre i ten Kreisen. In die Gruppe I k a m e n 
die Teilbibliographien und sonst ige B e k a n n t m a c h u n -
gen von l i terarischen Angaben . I n Gruppe IL f i nde t 
m a n die W e r k e allgemeiner Ar t , und diejenigen, die 
den numismat i schen Fachausdrücken gewidme t sind. 
Gruppe I I I s te l l t solche Verkaufs- und Versteigerungs-
kata loge der verschiedenen Münzhande l -F i rmen zu-
sammen, die bedeutenderes ungarisches n u m i s m a -
tisches Mater ia l enthal ten . Gruppe IV bes teh t aus 
solchen zusammenfassenden Münzfund Verzeichnissen, 
die die Münzfunde je eines Gebietes, oder auch diejeni-
gen von mehre ren Zeital tern aufzählen . In G r u p p e V 
f inde t man die Werke, die nach ihrem Gegenstand das 
ganze Mit te la l ter umfassen. Numismat isch gl iedert 
sich das ungarische Mittelal ter in zwei Teile. Gruppe 
VI g ib t — m i t den zeitl ichen Grenzen: II . 13. 
J a h r h u n d e r t — die L i t e ra tu r der Geldgeschichte und 
der Münzfunde der Arpaden-Zei t . Doch die Angaben , 
die m a n in diesem Abschni t t f indet , hä t t en brei tere 
zeitliche Grenzen verlangt . Man h ä t t e die u n t e r e zeit-
liche Grenze mi t dem 10. J a h r h u n d e r t angeben sollen, 
eben mi t Rücks i ch t auf jene westeuropäischen, arabi-
schen und byzant inischen Münzen, die a u s land-
nahmezeit l ichen Gräbern (aus dem 10. J a h r h u n d e r t ) 
zum Vorschein kamen, wogen der l i terarischen Anga-
ben, die sich auf diese Münzen beziehen. Iii Gruppe 
Vi I f inde t man die L i te ra tu r der spätmit te la l ter l ichen 
Wir tschaf te- und Münzgeschichte. Die untere zeitliche 
Grenze dieser Gruppe bi ldet das 14. J a h r h u n d e r t , 
die obere zeitliche Grenze d a s erste Viertel des 16. 
J ah rhunde r t s . Die Verfasser haben , nach de r Gruppe 
der zusammenfassenden L i t e r a tu r der Neuze i t , die 
bibliographischen Angaben , aufgrund der Verände-
rung der Geldsysteme in vier geldgeschichtliche 
Perioden eingeteilt . Die ers te Periode e n t h ä l t die 
weitverzweigte L i te ra tu r der Münzprägung de r Herr-
scher aus de r Habshurger Dynas t i e zwischen 1526 und 
I 750 und a u c h die L i t e r a tu r der Wir tschaf tsgeschichte 
derselben Zeit; diese m e h r als zwei J a h r h u n d e r t e sind 
vielleicht d ie an Münzfunden reichste E p o c h e der 
ungarischen Münzkunde. I n der nächs ten Gruppe 
wurde jene Li tera tur un te rgebrach t , die sich auf die 
Epoche des konventionel len Geldsystems (1750 — 1857) 
bezieht. I n Gruppe X I f i n d e t man die L i t e r a t u r der 
Geldgeschichte der Österreich-Ungarischen Monarchie. 
Bei der Zusammenste l lung jener Li tera tur , d ie in den 
letzten dre i Gruppen P l a t z gefunden ha t , sind die 
Verfasser von dem Gedanken ausgegangen, d a ß zur 
Zeit der Habsburger H e r r s c h a f t die ungar ische und 
österreichische Münzprägung aufs engste mi te inander 
verf lochten war ; d a r u m h a b e n sie in ihre Sammlung 
nur solche Werke au fgenommen , die einen ungari-
schen Gegenstand oder unmi t te lbare ungarische 
Bezüge behandeln. Diejenigen, die sich darüber 
h inaus f ü r eine L i t e ra tu r interessieren, werden 
auf das bibliographische Work von P robsz t hinge-
wiesen, d a s die Li tera tur der Geldgeschichte der 
Monarchie in breiteren R a h m e n zusammenfaß t . Man 
f indet die Li tera tur des letzten Abschni t t es der 
Neuzeit ( 1 9 1 8 - 1 9 7 3 ) in G r u p p e X I I . G r u p p e X I I I 
enthäl t die li terarischen Angaben , die sich auf die 
selbständige Münzprägung des Rákóczi-Freiheits-
kampfes (1703—1711) beziehen. Die n ä c h s t e n drei 
Gruppen stellen die L i t e r a t u r der Geldgeschichte 
solcher Gebie te zusammen, die im Mit te la l ter und 
in der Neuze i t mi t Ungarn enger oder lockerer verbun-
den waren, die aber gewissermaßen doch als seihstän-
dige E inhe i ten anzusehen s ind; so enthä l t G r u p p e XIV 
das bibliographische Mater ia l des Siebenbürgischen 
Fi i rs tentumes, Gruppe X V dasjenige von Slawonien 
und Kroa t i en . In Gruppe X V I wurde die Li tera tur 
der Geldgeschichte der Xebrnprovinzen, der p r iva ten 
Münzprägung und des metal l ischen Notgeldes unter-
gebracht ; abe r hier f indet m a n auch die Li te ra tur 
über die ausländischen Verbindungen der ungari-
schen Münzprägung. G r u p p e X V I I ist die Bibliogra-
phie des Papiergeldes (Banknote , S taa t sno te , Not-
geld). Die nächs ten drei Grujipen behande ln ein 
anderes großes Teilgebiet der Numismat ik : die Litera-
tur jener Gedenkmünzen , die mi t Ungarn irgendeine 
Beziehung haben . Dann b e k o m m t m a n in zwei weite-
ren Gruppen die Li te ra tur sonstiger Fachg ruppen der 
Numismat ik (Jeton, Marke, Abzeichen, Ordens-
zeichen). Die Gruppen X X I I I — X X V I en tha l ten 
li terarische Angaben übe r Numismat ik und Münz-
sammlung sowie über die Tät igkei t von Numismat i -
kern und Münzsammlern . E s wurden h ie r auch die 
Veröffent l ichungen von Museen und anderen Insti-
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t u t i onen im Z u s a m m e n h a n g m i t numismat i schen 
Sammlungen au fgenommen sowie die Li te ra tur über 
die gesellschaftlichen Organisat ionen der .Numismatik 
und Münzsammlung, über numisma t i s che Ausstellun-
gen und Kongresse. D ie beiden le tz ten (1 nippen zählen 
die Werke über d ie Herste l lung von Münzen, übe r 
ihre Konservierung sowie über v e r w a n d t e Themen 
auf . 
E s soll hier — n a c h dem Uberbl ick des Mater ia ls 
von diesem Band — noch e twas ü b e r die Form der 
bibliographischen Angabenmi t t e i lung gesagt werden. 
Das innerhalb der einzelnen G r u p p e n alphabet isch 
geordne te Material wurde in numer i e r t en Spalten, 
typographisch wohlgegliedert und überbl ickbar unter-
geb rach t . Der Titel jedes Pos tens wird in seiner 
ursprünglichen F o r m wiedergegeben; dadurch ver-
m e i d e t man die I r r t ümer , die sich a u s der Tran-
skr ip t ion ergeben k ö n n t e n , und auch der Benutzer 
des Bandes wird n ich t mühevoll den ursprüngl ichen 
Titel suchen müssen. Darin bes teht ein großer Vorzug 
dieser Bibliographie. Fal ls der I n h a l t a u s den einzelnen 
Ti te ln nicht e indeu t ig genug hervorgeh t , wird in 
K l a m m e r n der Gegens tand des b e t r e f f e n d e n Werkes 
k u r z charakter is ier t . Besonders wich t ig ist dies in 
solchen Fällen, in denen cs auf die Zusammense tzung 
d e r Miinzfundc und auf ihre genauere Da t ie rung 
a n k o m m t . Schade, d a ß dieses Ver fahren nicht konse-
q u e n t genug angewende t wurde. Da die Bibliographie 
n i c h t annot ierend ist , werden die jenigen, die die, 
L i t e r a t u r weniger k e n n e n , das f ü r sie passendste Werk 
n i c h t leicht f inden können . Die Verfasser haben d a s 
in 28 Fachgruppen zusammengeste l l te Material m i t 
e inem Namenregis ter ergänzt; eine Spa l tennummer 
weist bei jedem N a m e n auf das von ihm aufgenom-
m e n e Werk h in ; al lerdings würde m a n ans t a t t der 
Spa l tennummer eher eine Seitenzahl erwarten. Inso-
fern kann man der Ansieht der Verfasser beipfl ichten, 
d a ß das Sachregister durch die wohlgegliederte 
Gruppierung ersetzt wird, aber e ine Namenlis te der 
M ü n z f u n d e wäre a u f alle Fälle der Mühe wert gewesen. 
Dies ist umso m e h r der Fall, d a die Forschung 
a n s t a t t der B e w e r t u n g von sporadischen, isolierten 
Angaben , die umfassende Synthese der Daten von 
g rößeren Gebieten ers t reben soll. Der Band wurde 
m i t einer E in le i tung in vier Sprachen (lateinisch, 
englisch, deutseh u n d ungarisch) veröffent l icht , und 
so werden ihn a u c h ausländische Fachleu te le icht 
heni i tzen können. 
I )iese Bibl iographie ist ein e rs te r Versuch, die un-
gar ische numismat i sche Li tera tur zusammenzufassen . 
Man wird zugeben müssen , daß der Versuch gelungen 
ist . Wi r hoffen, d a ß auch die For tse tzungen dieser 
beachtenswerten In i t i a t ive nicht lange auf sich 
w a r t e n lassen werden . 
Gy. F. Székely 
L. Zolnav—E. Szakái: A budavár i gótikus szoborlelet 
(Der gotische Sku lp tu ren fund in der Budae r Burg) 
Budapes t , Corvina , 197G. 5G S. und 84 Abb. 
Die seit J a h r z e h n t e n andaue rnden Frei legungen 
im Budaer Burgpa las t b r ach ten berei ts zahlreiche 
Überraschungen mi t sich. Ke ine r der F u n d e h a t t e 
jedoch ein so großes Aufsehen erweckt , wie die G r u p p e 
gotischer Sku lp tu ren , die v o m F e b r u a r bis April 1974 
zum Vorschein k a m . Und d a s n i ch t zu unrech t . D ie 
R u n d 40 Sku lp tu ren und die zu weiteren Schöpfungen 
gehörenden F r a g m e n t e bedeu te ten nicht n u r hinsicht-
lich der Geschichte der gotischen Bi ldhauerkuns t Un-
garns einen unermeßl ichen W e r t , sondern sie bereicher-
ten die E r k e n n t n i s s e über die Bildhauerei um 1400 
auch in europäischen Maßs täben erheblich. Der j e t z t 
erschienene Corvina-Band g e w ä h r t eine vor läuf ige 
In format ion ü b e r die U m s t ä n d e der Frei legung dos 
wertvollen F u n d e s , einen ku rzen Überblick über die 
historische u n d kuns th is tor i sche Bedeu tung der au f 
einem hohen Niveau s tehenden Skulp turen und Frag-
mente und ü b e r die dr ingl ichsten Aufgaben de r 
Konservierung und Res taur ie rungsarbe i ten an den in 
Hunder ten von Fragmenten z u m Vorschein gekom-
menen K u n s t w e r k e n . Der Grabungsle i ter und d e r 
Res taura tor , be ide minuziöse und konzept ionel le 
Arbei t leistend, betonen i m m e r wieder den informie-
renden und n u r vorläufig bewer tenden Charak te r ihrer 
Aufsätze. Das außerordent l iche Interesse, das sich 
f ü r die Sku lp tu ren f r agmen te verständlicherweise of-
fenbarte , m a c h t e es jedoch erforderl ich, den bre i tes ten 
Kreis der ungarischen Gesel lschaft m i t der Frei-
legungsgeschichte ve r t r au t zu machen , sowie ihm zu 
ermöglichen, d a ß er die provisorische Meinung denen 
kennenlernt , d u r c h deren Tä t igke i t dieser einzigart i -
gen F u n d k o m p l e x ans Tagesl icht kam und zugängl ich 
wurde. 
Xacli den einleitenden W o r t e n des Di rek tors des 
Museums M. Horvá th ber ichte t L. Zolnay im interes-
santen leichten Si il über d ieFrei legung des Sku lp tu ren-
Fundes, die Merkmale der Skulpturen bzw. de r 
Fragmente hinsicht l ich ihrer Form nnd Geschichte 
sowie über die ers ten E ind rücke ihrer historischen u n d 
kunsthis tor ischen Beziehungen. Die Skulpturen wur-
den aus einer Tiefe von 4 Metern herausgehoben. Sie 
waren vermut l ich in einem kle inen Hof übe re inande r 
geworfen bzw. gelegt. Dieser Hof war Teil e ines 
Gebäudekomplexes , der in e iner Zeit vor dem groß-
angelegten P a l a s t b a u und der Geländeregelung von 
König Sigismund (Zsigmond) Anfang des 15. J a h r -
hunder t s e n t s t a n d e n war. Da die Forschungen im 
geöffneten A b s c h n i t t nach der Eins te l lung des Ver-
kehrs auf der provisorischen S t raße ausgedehnt u n d 
fortgesetzt werden können, hegen die Forscher Hoff-
nung auf wei tere F ragmen te s toßen zu können . A u c h 
die archi tektonischen Ergebnisse der Freilegungen von 
Zolnay sind von außerordent l icher Bedeutung, d a die 
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G. Entz 
A z 1 9 7 6 . é v r é g é s z e t i á s a t á s a i . S z e r k . A . Sz . B u r g e r . 
R é g é s z e t i f ü z e t o k I. Ser . 1. N o . 30. B u d a p e s t , M a g y a r 
N e m z e t i M ú z e u m ( = A r c h ä o l o g i s c h e A u s g r a b u n g e n 
d e s J a h r e s 1970 . R e d . v o n A . Sz . B u r g e r . A r c h ä o l o g i -
s c h e H e f t e Г. Ser. 1. N r . 30 . B u d a p e s t U n g a r i s c h e s 
N a t i o n a l m u s e u m ) , 1977 . 8 5 S. 1 K a r t e . 
D a s a n n o t i e r t e V e r z e i c h n i s d e r u n g a r l ä n d i s c h e n 
A u s g r a b u n g e n i. J . 1976 z ä h l t n a h e z u 2 0 0 F r e i l e g u n -
g e n a u f 171 F u n d o r t e n aid". M a n b e k o m m t d i e k u r z e 
B e k a n n t m a c h u n g l i n d A u f z ä h l u n g v o n F o r s c h u n g e n 
a u f 4 2 u r z e i t l i c h e n , 2 6 r ö m e r z e i t l i c h e n , 17 v ö l k e r -
w a n d e r u n g s z e i t l i c h e n , 8 l a n d n a h m e z e i t l i c h e n u n d a u f 
5 0 m i t t e l a l t e r l i e h e n F u n d p l ä t z e n . E s n a h m e n a n d e n 
A u s g r a b u n g e n 9 3 F o r s c h e r t e i l , u n d d i e F u n d e k a m e n 
in 61 M u s e e n . E r g ä n z t w i r d d a s g e g e n w ä r t i g e A u s g r a -
b u n g s v e r z e i c h n i s m i t e i n i g e n w i c h t i g e n I n d i z e s (Ver-
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L. G. 
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f r ü h e r e r « M i t t e i l u n g e n » c h a r a k t e r i s t i s c h w a r , d e r 
s o w o h l h i n s i c h t l i c h s e i n e s U m f a n g e s a l s a u c h i m 
I n f o r m a t i o n s w e r t a l l e B e r i c h t e a n d e r e r Z e i t s c h r i f t e n 
ü b e r t r i f f t , w i r d in d i e s e m B a n d d u r c h d e n B e r i c h t v o n 
Nándor Kalic.z ü b e r s e i n e A u s g r a b u n g e n i n A s z ó d 2  
(p . 33 — 40) u n d N a g y k a n i z s a (p . 4 1 — 4 4 ) v e r t r e t e n . 
Andrea I I . Vorlag b e r i c h t e t ü b e r d i e F r e i l e g u n g u n d 
B e w e r t u n g e i n e s a u c h i n h i s t o r i s c h e r H i n s i c h t b e a c h -
t e n s w e r t e n s p ä t k a i s e r z e i t l i c h e n « b a r b a r i s c h e n » G r a b e s , 
d a s a u f d i e W e n d e d e s 4 . - 5 . J a h r h u n d e r t d a t i e r t 
w e r d e n k a n n . Erzsébet Jeron e r ö r t e r t d i e r e i c h e n 
A n a l o g i e n u n d a r c h ä o l o g i s c h e n Z u s a m m e n h ä n g e e i n e s 
s e l t e n e n S t e m p e l d e k o r s v o n e i n e m f r ü h e n L T - K r u g 
(p . 4 5 - 5 7 ) . 
1 )ir Studie von László Barkóczi und Ágnes Salamon 
g e h ö r t w i e d e r d e r S e r i e a n , d i e d a s F o r s e h e r p a a r d e r 
K o n t i n u i t ä t d e r B e v ö l k e r u n g P a n n o n i e n s i m 5 . - 6 . 
J a h r h u n d e r t u n d d e m s p ä t e n F u n d s t o f f P a n n o n i e n s 
w i d m e t e . 3 D i e E r g e b n i s s e d e r b e i d e n F o r s c h e r m u t e n 
d o n A n s p r u c h a n d i e E i n f ü g u n g in d i e b r e i t e r e n 
— e u r o p ä i s c h e n — Z u s a m m e n h ä n g e d e r a n a l y s i e r t e n 
P e r i o d e s o w o h l i n a r c h ä o l o g i s c h e r a l s a u c h h i s t o r i s c h e r 
H i n s i c h t a n (p . 8 9 - 1 1 2 ) . 
U n t e r d e n S t u d i e n d e s B a n d e s r e p r ä s e n t i e r t e i n e n 
e m i n e n t e n W e r t d a s W e r k v o n János Makkay « S o m e 
S t r a t i g r a p h i c a J a n d C h r o n o l o g i c a l P r o b l e m s o f t h e 
T a r t a r i a T a b l e t s » (p . 13 — 32) , d a s s i c h a n d e n f r ü h e r e n 
S t u d i e n d e s F o r s c h e r s m i t d e m g l e i c h e n T h e m a 
a n s c h l i e ß t , 4 D i e s m a l s t e l l t M a k k a y d i e o f t e r ö r t e r t e n 
F u n d e in d i e b r e i t e s t e n Z u s a m m e n h ä n g e , w o b e i e r d i e 
Z u s a m m e n h ä n g e d e r k u l t u r e l l e n u n d H a n d e l s b e z i e -
h u n g e n d e s o s t e u r o p ä i s c h e n N e o l i t h i k u m s v o n M e s o -
p o t a m i e n b i s z u Ä g y p t e n d a r l e g t . 
V o m n i c h t k l e i n e r e n W e r t i s t d i e Q u e l l e n a n a l y s e 
m i t e i n e m s y n t h e t i s i e r e n d e n A n s p r u c h v o n László 
Castiglione: « P o l y b i ö s u n d d i e r ö m i s c h e K u n s t » (p . 
5 9 — 80) . D e r A u t o r ü b e r n a h m d i e n i c h t k l e i n e 
A u f g a b e , a u s d e m W e l k v o n P o l y b i o s a l l e H i n -
w e i s e z u s a m m e l n u n d a u s z u w e r t e n , d i e s i c h n e b e n d e n 
g r o ß e n W e r k e n d e r h e l l e n i s t i s c h e n K u n s t a u f d i e e i n -
z e l n e n S c h ö p f u n g e n d e r r ö m i s c h e n A r c h i t e k t u r ( e i n b e -
g r i f f e n L a g e r b a u ) , d e r B i l d h a u e r k u n s t , d e r E d e l m e t a l l -
b e a r b e i t u n g , d e r D e n k m a l - A r c h i t e k t u r u n d d e s P l a s t i k -
S c h a f f e n p o l i t i s c h e n I n h a l t s b e z i e h e n ; a u ß e r d e m a u f 
d i e W e l t a n s c h a u u n g R o m s h i n s i c h t l i c h d e r K u n s t u n d 
d e r B e z i e h u n g e n d e r r ö m i s c h e n z u r g r i e c h i s c h e n K u n s t . 
I n d e n S c h l u ß f o l g e r u n g e n l e g t C a s t i g l i o n e n i c h t n u r 
d e n Q u e l l e n w e r t d e r H i n w e i s e v o n P o i y h i o s s o w i e d i e 
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 D i e V o r a u s s e t z u n g e n s . : M i t t . A r c h . I n s t . 2 ( 1 9 7 1 ) 
15 — 26 , 3 ( 1 9 7 2 ) 6 5 — 72. — Z u d e r G r a b u n g i n N a g y -
k a n i z s a s . : M i t t . A r c h . I n s t . 4 ( 1 9 7 3 ) 1 9 - 2 4 . 
3
 V g l . : A l b a R e g i a 11 ( 1 9 7 0 ) 3 5 - 8 0 : A c t a A r c h . 
H u n g . 2 3 ( 1 9 7 1 ) 1 8 9 - 2 0 3 ; J b . R G Z M 18 ( 1 9 7 1 ) 1 7 9 -
199; M i t t . A r c h . I n s t . 4 ( 1 9 7 3 ) 7 3 - 9 5 . 
4
 V g l . : O r i e n t a l i n 37 ( 1 9 6 8 ) 2 7 2 - 2 8 9 ; A l b a R e g i a 
10 ( 1 9 6 9 ) 9 - 4 9 ; K a d m o s 12 ( 1 9 7 3 ) 1 - 5 . 
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R e a l i t ä t d e r k ü n s t l e r i s c h e n W e l t a n s c h a u u n g d e s a n t i -
k e n A u t o r s d a r , s o n d e r n er g e w ä h r t a u c h e i n v e r a n -
s c h a u l i c h e s , b r a u c h b a r e s B i l d ü b e r d i e H a u p t m e r k -
m a l e d e r r ö m i s c h e n K u n s t d i e s e r P e r i o d e . 5 
D i e N l u i l i o v o n István Erdélyi b e s c h ä f t i g t s i c h 
in h i s t o r i o g r a p h i s c h e r H i n s i c h t m i t d e r F r a g e d e r 
u n g a r i s c h e n U r h e i m a t , w o b e i d i e w i c h t i g s t e n Q u e l l e n 
u n d B e a r b e i t u n g e n d e r d a m i t z u s a m m e n h ä n g e n d e n 
F r a g e n e r ö r t e r t w e r d e n . B e s o n d e r e A u f m e r k s a m k e i t 
w i r d e i n e r s e i t s d e r V e r ö f f e n t l i c h u n g d e r E r g e b n i s s e d e r 
s o w j e t i s c h e n A r c h ä o l o g i e , d i e h e u t e a m m e i s t e n 
a u t h e n t i s c h i s t , a n d e r e r s e i t s d e r A b s t i m m u n g d e r 
F e s t s t e l l u n g e n d e r u n g a r i s c h e n u n d d e r s o w j e t i s c h e n 
F o r s c h e r , g e w i d m e t . 
Imre Holl s t e l l t a u c h in d i e s e m B a n d e i n e t y p i s c h e 
G r u p p e d e r m i t t e l a l t e r l i c h e n K e r a m i k — d i e s m a l d i e 
i n U n g a r n e r s c h l o s s e n e n E x e m p l a r e d e r S c h w a r z -
h a f n e r k e r a m i k m i t W e r k s t a t t m a r k e n — v o r b z w . 
a n a l y s i e r t s i e (p . 1 2 9 — 150) . D e r Ü b e r b l i c k d e h n t s i c h 
a u f S t ü c k e a u s , d i e w e s t l i c h v o n U n g a r n , in Ö s t e r r e i c h 
f r e i g e l e g t w u r d e n . S o k o n n t e d e r A u t o r e i n e a u s f ü h r -
l i c h e V e r b r e i t u n g s k a r t e d i e s e r c h a r a k t e r i s t i s c h e n u n d 
s o w o h l h i n s i c h t l i c h i h r e s D a t i e r u n g s w e r t e s a l s a u c h 
i h r e r I l a n d e l s b e d e u t u n g n a c h s o w i c h t i g e n F u n d -
g r u p p e m a r k i e r e n ( T a f . 5 4 ) . 
D i e A n t h r o p o l o g i e i s t d u r c h d i e V o r s t e l l u n g z w e i e r 
G r ä b e r f e l d e r d e r V ö l k e r w a n d e r u n g s z e i t v e r t r e t e n : i m 
Beitrag von István Kiszely und M. Kelemen-H orvát Ii 
w i r d d e r a n t h r o p o l o g i s c h e F u n d s t o f f v o n v i e r G r ä b e r n 
d e r G r a b g r u p p e v o n E p ö l a n a l y s i e r t (p . 1 6 3 — 173) . 
D i e S t u d i o v o n Imre Lengyel und Kinga Ery e r ö r t e r t 
d a s a n t h r o p o l o g i s c h e M a t e r i a l d e s G r ä b e r f e l d e s v o n 
S z a b a d b a t t y á n , d a s v o n d e m F o r s c h e r p a a r Barkóczi — 
Salamon b e r e i t s in a n d e r e r H i n s i c h t a n a l y s i e r t w u r d e 
(p . 1 1 3 - 1 1 4 ) . 
E b e n f a l l s i m G r ä b e r f e l d v o n S z a b a d b a t t y á n w u r d e 
d e r i n t e r e s s a n t e F u n d , d a s s o g . R ä u c h e r h a r z f r e i g e -
l e g t , m i t d e m s i c h e i n e r d e r i m B a n d v e r ö f f e n t l i c h t e n 
b e i d e n n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h - i n t e r d i s z i p l i n ä r e n B e i -
t r ä g e b e f a ß t (Imre Lengyel, p . 1 1 5 — 1 16). György Duma 
s t e l l t d i e V e r w e n d u n g b z w . I l ä u f i g k e i t e i n e s e i g e n a r t i -
g e n , r ö m i s c h e n P u t z t y p s — m i t G e t r e i d e - Z u s a t z 
v e r m i s c h t e r M ö r t e l — i m M i t t e l a l t e r d a r , s o v e r m i t t e l t 
er f ü r d i e U n t e r s u c h u n g e n d e s P u t z e s d e r f r e i g e l e g t e n 
B a u t e n i n P é c s e i n e t e c h n i k - u n d b a l i h i s t o r i s c h e 
Z u s a m m e n h ä n g e . 6 
D e r B a n d s c h l i e ß t a u c h d i e s m a l m i t K u r z b e r i c h t e n 
ü b e r d i e v o n M i t a r b e i t e r n d e s I n s t i t u t s d u r c h g e f ü h r t e n 
G r a b u n g e n (p. 201 — 2 2 2 ~ 2 6 F u n d o r t e ) s o w i e m i t 
5
 V g l . d a z u a u c h d i e f r ü h e r e Studie , v o n CASTI-
GLIONE: D i e B e d e u t u n g d e s 2. J a h r h u n d e r t s v . u . Z. 
i n d e r G e s c h i c h t e d e r r ö m i s c h e n K u n s t — F r a g e -
s t e l l u n g . M i t t . A r c h . I n s t . 4 ( 1 9 7 3 ) 3 7 - 6 0 . 
° V g l . : F . F Ü L E P — G Y . DUMA : E x a m i n a t i o n s o f 
t h e W a l l P a i n t i n g s in t h e C e l l a T r i c h o r a o f P é c s . F o l . 
A r c h . 2 3 ( 1 9 7 2 ) 1 9 6 — 2 1 4 ; Dies.: A n t . T a n . 19 ( 1 9 7 2 ) 
6 4 - 8 0 . 
e i n e r a n n o t i e r t e n B i b l i o g r a p h i e , d i e v o n d e n M i t a r b e i -
t e r n z u r V e r f ü g u n g g e s t e l l t w u r d e (p. 2 2 5 — 2 4 6 ~ 195 
P u n k t e ) . S o w o h l d i e G r a b u n g s b e r i c h t e a l s a u c h d i e 
B i b l i o g r a p h i e b e z i e h e n s i c h a u f d i e E r g e b n i s s e d e r 
J a h r e 1 9 7 2 — 1973 . E s i s t b e d a u e r n s w e r t , d a ß d i e 
V e r s p ä t u n g , d i e o f f e n s i c h t l i c h a u f d i e m a n g e l n d e 
I I r u c k e r e i k a p a z i t ä t z u r ü c k z u f ü h r e n i s t , d e n N e u h e i t s -
w e r t d i e s e r b e i d e n K a p i t e l e t w a s b e e i n t r ä c h t i g t . " W i r 
h o f f e n , d a ß d i e R e d a k t i o n d e r Z e i t s c h r i f t in d e n 
f o l g e n d e n J a h r e n e i n e L ö s u n g f ü r d i e V e r m i n d e r u n g 
d e r V e r s p ä t u n g e n h e i d i e s e n R u b r i k e n f i n d e n w i r d , d a 
d i e s e P e r i o d i k a b i s h e r i n e r s t e r L i n i e w e g e n d e r 
S c h n e l l i g k e i t u n d A k t u a l i t ä t d e r A u s g r a b u n g s - u n d 
b i b l i o g r a p h i s c h e n I n f o r m a t i o n e n a l s e i n e s e h r w i c h -
t i g e I n f o r m a t i o n s b a s i s g a l t e n . 8 
B e s o n d e r e A u f m e r k s a m k e i t v e r d i e n t d a s l l l u s t r a -
t i o n s m a t e r i a l , d a s n i c h t n u r w e g e n d e r R e i c h l i c h k e i t , 
s o n d e r n a u c h d e r Q u a l i t ä t d e r A u s f ü h r u n g s e h r 
i m p o n i e r e n d i s t . A l s E r g e b n i s d e r h e r v o r r a g e n d e n 
Arbeit , d e r b e i m I n s t i t u t a n g e s t e l l t e n b z w . a n d e r 
V e r w i r k l i c h u n g d e s B a n d e s t e i l n e h m e n d e n G r a p h i k e r 
(A. Dékàny, M. Dévay, E. Egyed, J. Merény i, E. Nagy 
u n d I . Szatmáry) s i n d d i e « M i t t e i l u n g e n » e i n e d e r 
s c h ö n s t e n u n d g e n a u e s t e n a r c h ä o l o g i s c h e n Zei t -
s c h r i f t e n U n g a r n s . 
I. Tóth 
E D I T I O N E S E X T E R N A E 
B . M. F a g a n : D ie S c h ä t z e d e s Ni l . R ä u b e r , F e l d h e r r n , 
A r c h ä o l o g e n . M ü n c h e n — Z ü r i c h . V e r l a g R . P i p e r u n d 
Co. 1 9 7 7 . 3 9 8 S . 2 3 4 A b b . 
N a c h d e m e r f o l g r e i c h e n a m e r i k a n i s c h e n O r i g i n a l 
( T h e R a p e o f t h e N i l e . T o m b R o b b e r s , T o u r i s t s , a n d 
A r c h a e o l o g i s t s in E g y p t . C h . S c r i b n e r ' s S o n s 1975) 
s t e h t n u n F a g a n s i n t e r e s s a n t e s u n d w e r t v o l l e s B u c h 
a u c h d e m d e u t s c h l e s e n d e n P u b l i k u m z u r V e r f ü g u n g . 
E s i s t e i n f a r b i g e r a b e r n i e o b e r f l ä c h l i c h e r Ü b e r b l i c k 
d e r e u r o p ä i s c h e n A p p e r z e p t i o n d e s a l t e n Ä g y p t e n s in 
d e r N e u z e i t . Z w e i f e l l o s v e r t i e f t u n d e r g ä n z t er d a s 
Ä g y p t e n b i l d j e n e s R e i s e n d e n , der n i c h t n u r v e r s t e h e n 
wi l l , s o n d e r n a u c h e m o t i o n e l l a n d i e s e a l t e r t ü m l i c h e 
K u l t u r h e r a n t r i t t , d i e n u r a u f d e n e r s t e n A n b l i c k s o 
a u s s i e h t , a l s o b m a n s i e l e i c h t b e g r e i f e n k ö n n t e . D o c h 
w i r d e s e i n j e d e r — a u c h d e r j e n i g e , d e r d a s B u c h n i c h t 
a l s R e i s e v o r b e r e i t u n g i n d i e H a n d n i m m t — f e s s e l n d 
f i n d e n . D a s W e r k b e s t e h t a u s d e n f o l g e n d e n d r e i 
' A c t a A r c h . H u n g . 3 0 ( 1 9 7 8 ) 2 6 6 — 2 6 7 . 
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 V g l . u n s e r e R e z e n s i o n ü b e r d o n B a n d 1 u n d 2 d e r 
M i t t e i l u n g e n A r c h . I n s t , i n A c t a A r c h . H u n g . 25 
( 1 9 7 3 ) 4 1 2 - 4 1 4 - J e t z t s c h o n w u r d e n i n A r c h . É r t . 
104 ( 1 9 7 7 ) d i e a r c h ä o l o g i s c h e B i b l i o g r a p h i e d e s J a h r e s 
1976 : p . 121 — 144 b z w . d i e G r a b u n g s b e r i c h t e d e s 
J a h r e s 1 9 7 5 v e r ö f f e n t l i c h t : 103 (1976 ) p . 2 8 7 - 3 0 5 . -
V g l . a u c h R é g . F ü z . 2 9 ( 1 9 7 6 ) . 
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g r o ß e n T e i l e n : 1. T o u r i s t e n , G r ä b e r , S c h ä t z e ; I I . D e r 
g r ö ß t e a l l e r P l ü n d e r e r ; I I I . S t u r m a u f d a s A l t e r t u m . 
I m 1. T e i l k o m m e n z w a r a u c h R e i s e b e r i c h t e a u s d e m 
A l t e r t u m z u W o r t , a b e r e s s t e h e n d o c h d i e R e i s e n d e n 
u n d G e l e h r t o n d e s 1 7 . — 18. J a h r h u n d e r t s i m V o r d e r -
g r u n d . I m I I . Te i l b e k o m m t m a n — a u s d e m A n l a ß v o n 
B e l z o n i , d i e s e m a u ß e r o r d e n t l i c h w i d e r s p r u c h s v o l l e n 
E n t d e c k e r — e i n i n t e r e s s a n t e s , ja k ö s t l i c h e s B i l d v o n 
d e r s p ä t r o m a n t i s c h e n A p p e r z e p t i o n Ä g y p t e n s . D e r 
I I I . T e i l s c h i l d e r t , w i e d i e Ä g y p t o l o g i e a l s W i s s e n -
s c h a f t e n t s t a n d ; d i e t a d e l l o s e , f a c h g e m ä ß e B e s c h r e i -
b u n g i s t v o n e i n e r g r o ß a r t i g e n S k i z z e d u r c h w o b e n , 
w i e Ä g y p t e n i m 19. J a h r h u n d e r t a u s s a h . — A u c h d i e 
a u s g e z e i c l m e t e n I l l u s t r a t i o n e n t r a g e n z u j e n e m E i n -
d r u c k b e i , d a ß d i e s e s B u c h a l s Ä g y p t e n - S c h i l d e r u n g 
z w a r e i n S t ü c k « s e k u n d ä r e r L i t e r a t u r » s e i n m a g , a l s 
e i n B e i t r a g z u r e u r o p ä i s c h e n K u l t u r g e s c h i c h t e i m 
1 8 . — 19. J a h r h u n d e r t i s t e s z w e i f e l l o s p r i m ä r . 
L. Török 
В . A d a m s : E g y p t i a n O b j e c t s in t h e V i c t o r i a a n d 
A l b e r t M u s e u m . E g y p t o l o g y T o d a y N o . 3. W a r -
m i n s t e r , A r i s a n d P h i l l i p s , 1977 5 0 S . 1 5 A b b . 
D e r V e r l e g e r , d e r d i e ä g y p t o l o g i s c h e P u b l i k a t i o n s -
t ä t i g k e i t in d i e H a n d n a h m , h a t d i e s m a l m i t d e m 
s c h n e l l s t e n D r u c k v e r f a h r e n , d . h . m i t d e r V e r v i e l f ä l t i -
g u n g d e s m a s c h i n e n g e s c h r i e b e n e n T e x t e s a u f p h o t o -
m e c h a n i s c l i e m W e g e , d a s V e r ö f f e n t l i c h e n e i n e r k l e i n e n 
a b e r s e h r w i c h t i g e n ä g y p t o l o g i s c h e n S a m m l u n g e r m ö g -
l i c h t . W . F l i n d e r s P e t r i e , d e r e i f r i g s t e A u s g r ä b e r a l l er 
Z e i t e n , h a t d i e O b j e k t e , d i e a u s s e i n e n F r e i l e g u n g e n i n 
Ä g y p t e n s t a m m t e n , n i c h t n u r d e m U n i v e r s i t y Co l l ege 
i n L o n d o n v e r m a c h t , s o n d e r n er v e r t e i l t e d i e s e u n t e r 
d e n v e r s c h i e d e n s t e n e n g l i s c h e n , j a a u c h u n t e r d e n 
S a m m l u n g e n a n d e r e r L ä n d e r . E i n e k l e i n e a b e r b e d e u -
t e n d e G r u p p e v o n S t e i n p l a s t i k - F r a g m e n t e n , d i e 
a n l ä ß l i c h s e i n e r A u s g r a b u n g e n i n T h e b e n g e f u n d e n 
w u r d e n , k a m i n d a s ' V i c t o r i a a n d A l b e r t M u s e u m ' 
v o n L o n d o n . M a n h a t d i e s e s M a t e r i a l — n a c h d e m d i e 
A u s g r a b u n g e n v o n P e t r i e a u ß e r o r d e n t l i c h s c h n e l l , u n d 
s e i n e P u b l i k a t i o n e n z i e m l i c h o b e r f l ä c h l i c h w a r e n 
— b i s h e r n i c h t b e f r i e d i g e n d zu i d e n t i f i z i e r e n u n d 
z u g ä n g l i c h z u m a c h e n v e r m o c h t . V e r f a s s e r i n h a t n u n 
d i e s e s M a t e r i a l — n a c h d e m s ie a l l e z u r V e r f ü g u n g 
s t e h e n d e n Q u e l l e n u n t e r e i n a n d e r v e r g l i c h e n u n d a u s -
f ü h r l i c h b e s c h r i e b e n h a t , d i e A n g a b e n g e n a u z u s a m -
m e n g e s t e l l t , u n d a u c h m i t L i c h t b i l d e r n i l l u s t r i e r t — 
a u f e i n e s o l c h e W e i s e p u b l i z i e r t , d i e k e i n M i ß v e r s t e h e n 
m e h r z u l ä ß t . S i e h a t d i e a u s f ü h r l i c h e P u b l i k a t i o n d e r 
15 S t e i n d e n k m ä l e r a u s T h e b e n m i t e i n e r n i c h t w e n i g e r 
w e r t v o l l e n S a m m l u n g v o n a r c h ä o l o g i s c h e n A n g a b e n 
e r g ä n z t ; d e n n e s g i b t i m ' V i c t o r i a a n d A l b e r t M u s e u m ' 
z i e m l i c h v i e l e , b i s h e r e i n h e i t l i c h n i c h t r e g i s t r i e r t e 
v e r s c h i e d e n a r t i g e ä g y p t i s c h e K l e i n f u n d e . M a n b e k a m 
n u n i m v o r l i e g e n d e n W e r k e i n V e r z e i c h n i s a u c h v o n 
d i e s e n . A u c h d i e s e e n t s t a m m e n a u s P e t r i e s A u s -
g r a b u n g e n ; d a j e d o c h d a s g e n a n n t e M u s e u m e h e r 
O b j e k t e v o n a n d e r e r A r t s a m m e l t , w u r d e n d o r t d i e s e 
ä g y p t i s c h e n G e g e n s t ä n d e b i s h e r n i c h t b e f r i e d i g e n d 
u n t e r s u c h t . D a s v o r l i e g e n d e V e r z e i c h n i s e n t h ä l t n u r 
d i e k u r z e n B e n e n n u n g e n d e r G e g e n s t ä n d e , i h r e 
D a t i e r u n g e n , I n v e n t a r n u m m e r n s o w i e d i e I d e n t i -
f i z i e r u n g e n m i t d e n v o n d e r E g y p t E x p l o r a t i o n 
S o c i e t y o r g a n i s i e r t e n A u s g r a b u n g s v e r ö f f e n t l i c h u n g e n . 
D i e P u b l i k a t i o n i s t e i n w i c h t i g e r B e i t r a g z u r 
U n t e r s u c h u n g d e r ä g y p t i s c h e n G e g e n s t ä n d e d e r 
w e n i g e r b e k a n n t e n S a m m l u n g . E s w u r d e n H e r k u n f t 
u n d U r s p r u n g d e r e r w ä h n t e n F u n d e s o w i e i h r e w i c h -
t i g s t e n A n g a b e n z u s a m m e n g e s t e l l t , u n d d a d u r c h 
b e k a m m a n e i n e s i c h e r e G r u n d l a g o z u r w e i t e r e n 
F o r s c h u n g . 
L. Castiglione 
A . R a d u n c e v a : V i n i c a : V i l l a g e E n é o l i t h i q u e e t N e c r o p o -
l e . F o u i l l e s e t R e c h e r c h e s , v o l . V I . S o f i a , E d i t i o n s d e 
l ' A c a d e m i e B u l g a r e d e s S c i e n c e s , 197G. 146 p . 97 f i g 
T h e p r e s e n t v o l u m e i n c l u d e s t h e m a t e r i a l of 
e x c a v a t i o n s o n t h e hi l l o f K l i s e d j i k l y i n g i n t h e 
n e i g h b o u r h o o d o f S u m e n n e a r V i n i c a , in t h e v a l l e y 
o f t h e r iver K a m c i j a , in 1 9 6 5 — 6 9 . T h e t h i c k n e s s of 
t h e t e l l - s t r a t i f i c a t i o n — h a v i n g t h e s m a l l a r e a o f 5 5 
m e t e r s l e n g t l i a n d 4 5 m w i d t h — i s b e t w e e n 3 a n d 
4 , 6 m e t e r s . F i v e s t r a t a o f t h e A o n e o l i t h i c A g e h a s 
c o n s t i t u t e d t h e t e l l , f r o m a m o n g t h e s e t h e h i g h e s t 
t w o o n e s w e r e a l m o s t d e s t r o y e d b y l a t e r b u i l d i n g 
o p e r a t i o n s in t h e M i d d l e A g e s . F r o m t h e f i v e s t r a t a in 
t h e f i r s t o n e t h e r e a r e t h e r e m a i n s o f t h e s e t t l e m e n t o f 
t h e first, p h a s e o f t h e B u l g a r i a n A o n e o l i t h i c A g e , 
c o m i n g i n t o e x i s t e n c e a t t h e t i m e o f t h e K a r a n o v o 
5 p e r i o d . A t t h a t t i m e t h e s e t t l e m e n t w a s s u r r o u n d e d 
b y a f o r t i f i c a t i o n d i t c h . F r o m a m o n g t h e g r a v e s 
o f t h e c e m e t e r y e x c a v a t e d n e a r b y (cc . 5 3 g r a v e s at 
a l l ) t w o g r a v e s b e l o n g e d t o ( h i s f i r s t l a y e r . 
T h e n a s h o r t i n t e r v a l l f o l l o w e d t h e d e v a s t a t i o n o f 
t h e f i r s t s e t t l e m e n t in t h e l i f e o f t h e s i t e . I n t h e 2 — 5 t h 
l a y e r s t h e r e a r e t h e r e m a i n s o f t h e s e t t l e m e n t w h i c h 
e x i s t e d d u r i n g t h e s e c o n d h a l f o f t h e A o n e o l i t h i c A g e 
( K a r a n o v o 6. p h a s e ) . A t t h a t t i m e t h e f o r t i f i c a t i o n 
h a d f i l l ed in , s o t h e r e w a s n o t a n y n e e d t o f o r t i f i e a t e 
t h e s e t t l e m e n t . T h e o t h e r g r a v e s o f t h e c e m e t e r y 
p r o b a b l y c a n b e b r o u g h t i n t o c o n t a c t w i t h t h i s p e r i o d 
o f t h e s e t t l e m e n t . 
T h e v o l u m e w i t h i t s c o m p a r a t i v e l y a b u n d a n t , 
i l l u s t r a t i o n s p r e s e n t s t h e m a t e r i a l o f t h e s e t t l e m e n t 
a n d t h e c e m e t e r y , f i r s t o f a l l i t s r i ch p o t t e r y , p a r t 
o f i t i s t r e a t e d i n t h e o r d e r o f s u c c e s s i o n o f t h e 2 8 
e x c a v a t e d b u i l d i n g s . I t i s u n f o r t u n a t e t h a t in m a n y 
c a s e s y o u c a n n o t s e t t l e w h e t h e r t h e f i n d s b e l o n g e d t o 
t h i s o r t h a t p e r i o d , e . g . in t h e c a s e o f t h e t w o s e a l s , 
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a m o n g o t h e r s . T h e p u b l i s h e d m a t e r i a l b e l o n g s t o t h e 
c u l t u r e - c o m p l e x o f t h e G u m e l n i t a c u l t u r e , a n d 
w i t h i n t h i s , t h e y a r e t h e l e s s s i g n i f i c a n t f i n d s o f a 
s e t t l e m e n t o f l e s s v a l u e . 
T h e m o d e s t p u b l i c a t i o n h a s n o t u n d e r t a k e t h e 
t a s k o f a n a l y s i n g c h r o n o l o g i c a l q u e s t i o n s a t t r a c t i n g 
m o r e a t t e n t i o n n o w a d a y s , i t o n l y g i v e s t h e g e n e r a l 
c h a r a c t e r i z a t i o n o f t h e e x c a v a t e d f i n d s . 
T h e s a m e c a n b e t o l d a b o u t t h e s u p p l e m e n t a r y 
c o m m e n t s a t t h e e n d o f t h e v o l u m e d e a l i n g w i t h t h e 
p r o b l e m o f r e l i g i o n a n d s o c i a l s y s t e m . 
T h u s t h e o n l y m e r i t o f t h e b o o k i s t h e e x p e d i t i o u s 
p u b l i c a t i o n o f a f i n d - c o m p l e x w i t h m o r e o r l e s s 
s e r v i c e a b l e i l l u s t r a t i o n s . 
M. Tulok 
S y m p o z i u m T ë s e t i c e — K y j o v i c e 1 9 7 4 . S b o r n í k P r a c i 
F i l o z o f i c k é F a k u l t y B r n ë n s k e U n i v e r z i t y E 2 0 — 21 
( 1 9 7 5 - 1 9 7 6 ) . 2 8 3 S . , 36 T a f e l n , 5 B e i l a g e n . 
Z w i s c h e n d e m 9. u n d 13. S e p t e m b e r 1 9 7 4 w u r d e a m 
F u n d o r t T ë ë e t i c e - K y j o v i c e v o n d e r a r c h ä o l o g i s c h e n 
P r o f e s s u r d e r B r ü n n e r U n i v e r s i t ä t u n d d e m S i i d -
m ä h r i s c h e n M u s e u m z u m z e h n t e n J a h r e s t a g d e s B e -
g i n n s d e r d o r t i g e n A u s g r a b u n g e n e i n e i n t e r n a t i o n a l e 
K o n f e r e n z v e r a n s t a l t e t . A n d e r T a g u n g n a h m e n a u ß e r 
d e n t s c h e c h o s l o w a k i s c h e n F o r s c h e r n , p o l n i s c h e , D D K -
u n d u n g a r i s c h e F a c h l e u t e t e i l . D i e m e i s t o n V o r t r ä g e 
b e r i c h t e t e n ü b e r n e u e r e E r g e b n i s s e in d e r E r f o r s c h u n g 
d e s N e o l i t h i k u m s u n d ü b e r U n t e r s u c h u n g e n t h e o r e -
t i s c h - m e t h o d o l o g i s c h e r A r t ; e i n i g e R e f e r a t e b e h a n d e l -
t e n F r a g e n d e r K u p f e r z e i t u n d F r ü h b r o n z e z e i t . 
V o n d e n w i c h t i g e r e n E r g e b n i s s e n d e r A u s g r a b u n -
g e n d e r e r s t e n z e h n J a h r e a m F u n d o r t T ë s e t i c e - K y j o -
v i c e g a b Г . Podborsky e i n e n k u r z e n Ü b e r b l i c k ( d i e s 
s c h i l d e r t e a u s f ü h r l i c h d i e v o r i g e N u m m e r d e r Z e i t -
s c h r i f t ) . E r e r b l i c k t e d i e e i n s t i g e B e d e u t u n g d e r 
w ä h r e n d d e r A u s g r a b u n g e r s c h l o s s e n e n , m i t S c h u t z -
g r ä b e n u m g e b e n e n F l ä c h e v o n e t w a 5 5 — 6 0 M e t e r 
I l u r c h m e s s e r d a r i n , d a ß d i e s e s n a c h e i n e m e i n h e i t -
l i c h e n P l a n g e s t a l t e t e s G e b i e t S c h a u p l a t z f ü r 
s t a m m e s k u l t i s c h e Z e r e m o n i e n g e w e s e n s e i n m a g . 
D i e g e o l o g i s c h e n , p a l ä o z o o l o g i s c h e n u n d a n t h r o -
p o l o g i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n d e s F u n d o r t e s s c h i l d e r -
t e n d r e i w e i t e r e R e f e r a t e . M i t d e n n e u e r e n F u n d e n d e r 
K u l t u r d e r m ä h r i s c h e n b e m a l t e n K e r a m i k b e f a ß t e n 
s i c h E. Kazdova, P. KoStufik u n d It. Tiehy. D e r 
V o r t r a g v o n J . Roda s c h i l d e r t e d i e A u s g r a b u n g e n a n 
d e n e i n z e l n e n S i e d l u n g e n d e r L i n i e n b a n d k e r a m i k . 
.7. Pavlû b e f a ß t e s i c h e b e n f a l l s m i t d e n F r a g e n d e r 
b ö h m i s c h e n L i n i e n b a n d k e r a m i k . D i e V o r t r ä g e v o n 
,7. Jaros u n d D. Kaufmann b e h a n d e l t e n e i n z e l n e 
F u n d o r t e u n d F u n d e d e r S t i c h b a n d k e r a m i k . A . 
Penes b e r i c h t e t e i n s e i n e m V o r t r a g ü b e r d a s t o p o g r a -
p h i s c h e E r f o r s c h e n e i n z e l n e r n e o l i t h i s c h e r F u n d o r t e , 
w ä h r e n d E. Kttzdova, Z. Weber u n d L. Sebein d i e f ü r d a s 
B e a r b e i t e n d o r n e o l i t h i s c h e n K e r a m i k a n w e n d b a r e n 
r e c h e n t e e h n i s c h e n u n d p h y s i k a l i s c h e n M e t h o d e n s c h i l -
d e r t e n . N. Kalicz u n d .7. Makkay v e r t r a t e n d i e 
u n g a r i s c h e N e o l i t h i k u m - F o r s c h u n g a n d i e s e r K o n -
f e r e n z . N. Kalicz b e r i c h t e t e ü b e r d i e n e u e r e n E r g e h -
n i s s e d e r u n g a r i s c h e n E r f o r s c h u n g d e r L e n g y e l - K u l t u r , 
u n d s c h i l d e r t e d i e c h r o n o l o g i s c h e L a g e s o w i e d i e 
k u l t u r e l l e n B e z i e h u n g e n d e r i n A s z ó d f r e i g e l e g t e n 
S i e d l u n g . E r e r ö r t e r t e a u c h j e n e F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e 
i n b e z u g a u f d i e s p ä t e r e n P h a s e n d e r K u l t u r , d u r c h 
w e l c h e d a s g e n a u e r e A u s a r b e i t e n e i n e r f ü r U n g a r n s 
G e b i e t g ü l t i g e n r e l a t i v e n C h r o n o l o g i e e r m ö g l i c h t 
w u r d e . .7. Makkay g a b d i e E r g e b n i s s e d e r in B i c s k e 
v e r r i c h t e t e n A u s g r a b u n g e n b e k a n n t . D a s E u n d -
m a t e r i a l d e r h i e r f r e i g e l e g t e n G r u b e n w o l m u n g r e p r ä -
s e n t i e r t d e n f r ü h e s t e n Z e i t a b s c h n i t t d e r L i n i e n b a n d -
k e r a m i k T r a n s d a n u b i e n s , w a s a u c h in s i c h s e l b e r 
s c h o n d e m F u n d o r t e i n e h e r v o r r a g e n d e B e d e u t u n g 
v e r l e i h t . E b e n s o w i c h t i g i s t d i e s p ä t e s t e S c h i c h t d e r 
S i e d l u n g i n B i c s k e , d i e d e r S o p o t — B i c s x e - K u l t u r 
a n g e h ö r t , i m d d e s s e n M a t e r i a l f ü r d i e E r k e n n t n i s d e r 
E n t s t e h u n g d e r L e n g y e l - K u l t u r b e d e u t e n d i s t . 
V o n p r ä h i s t o r i s c h e n u n d m e t h o d o l o g i s c h e m G e -
s i c h t s p u n k t a u s s i n d d i e V o r t r ä g e v o n T. Wièlanskï 
u n d . / . Pavelcik ü b e r d i e h i s t o r i s c h e n V e r h ä l t n i s s e 
d e r N e o l i t h i s i e r u n g P o l e n s , b z w . d e s N e o l i t h i k u m s 
u n d Ä n e o l i t h i k u m s O s t m ä h r e n s w i c h t i g . B e i 
d e n d i e k u p f e r z e i t l i c h e n u n d f r ü h b r o n z e z e i t l i c h e n 
P r o b l e m e b e h a n d e l n d e n R e f e r a t e n w u r d e n a u c h 
w i c h t i g e E r g e b n i s s e b e k a n n t g e g e b e n . 
E. Pleslova-Stiková w i e s n a c h , d a ß d i e a m F u n d o r t 
M a k o t r a s y a u s g e g r a b e n e F l ä c h e v o n v i e r e c k i g e m 
G r u n d r i ß , u n d v o n e i n e m G r a b e n u m g e b e n , w o h l e i n 
g e s e l l s c h a f t l i c h e s u n d k u l t i s c h e s Z e n t r u m d e r V o l k s -
g r u p p e d e r T R B - K u l t u r w a r ; d a s s e l b e O b j e k t m a g 
d u r c h s e i n e e i g e n t ü m l i c h e O r i e n t i e r u n g a u c h a l s 
G r u n d l a g e f ü r e i n e n K a l e n d e r g e d i e n t h a b e n , u n d e s 
w a r w o h l a u c h v o n w i r t s c h a f t l i c h e r S i c h t a u s v o n 
h e r v o r r a g e n d e r B e d e u t u n g . ,7. Vizdal s c h i l d e r t e d i e a n 
G o l d - u n d K u p f e r f u n d e n r e i c h e n ä n e o l i t h i s c h e n G r ä b e r 
v o n V e i k e - R a s k o v c e , w ä h r e n d S. Siska v o n d e r a m 
F u n d o r t K o p c a n y f r e i g e l e g t e n S i e d l u n g d e r B a d e n e r 
K u l t u r b e r i c h t e t e . 
D e r V o r t r a g v o n V. Janák e r ö r t e r t e d i e m ä h r i s c h e 
P e r j o d i s i e r u n g d e r m i t t e l k u p f e r z e i t l i c h e n K e r a m i k 
v o m T y p u s R e t z — K r e p i c e — B a j ë . L. Sebald b e f a ß t e 
s i c h m i t d e n f r ü h e n s c h n u r k e r a m i s c h e n F u n d e n 
d e s s e l b e n G e b i e t e s . 
D a s i m v o r a n g e h e n d e n s c h i l d e r t e M a t e r i a l d e r 
K o n f e r e n z z e u g t v o n d e r i m m e r i n t e n s i v e r e n A u s g r a -
b u n g s t ä t i g k e i t d e r m i t t e l e u r o p ä i s c h e n A r c h ä o l o g i e , 
w o b e i e s a u c h d i e M ö g l i c h k e i t d e r E n t f a l t u n g s o l c h e r 
F o r s c h u n g e n b e l e u c h t e t , d i e d i e A u s b r e i t u n g d e r 
m e t h o d o l o g i s c h e n u n d t h e o r e t i s c h e n G r u n d l a g e n , d i e 
E n t w i c k l u n g d e r i n t e r d i s z i p l i n a r e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
T ä t i g k e i t r e p r ä s e n t i e r e n . 
7. Ecsedy 
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F . S c h a c h e r m e y r : D i e A g ä i s c h e F r ü h z e i t . F o r s c h u n g s -
ber i ch t ü b e r die A u s g r a b u n g e n i m l e t z t e n J a h r z e h n t 
u n d über i h r e E r g e b n i s s e f ü r u n s e r G e s c h i c h t s b i l d . 
1 . B a n d : D i e v o r m y k e n i s c h e n P e r i o d e n des G r i e c h i -
s c h e n F e s t l a n d e s u n d der K y k l a d e n . M y k e n i s c h e S t u -
d i e n , h r s g . v o n F . S c h a c h e r m e y r , B a n d 3. W i e n , 
V e r l a g d e r O s t e r r e i c h i s c h e n A k a d e m i e d e r W i s s e n -
s c h a f t e n , 1 9 7 6 . 3 0 7 S e i t o n , 8 2 A b b i l d u n g e n , 4 5 T a f e l n , 
7 F a r b t a f e l n , e i n e F a l t k a r t e . 
F r i t z S c h a c h e r m e y r b e s c h ä f t i g t s i c h n u n s e i t 
g e n a u v i e r J a h r z e h n t e n m i t d e n P r o b l e m e n d e s 
- N e o l i t h i k u m s d e r ä g ä i s c h e n W e l t , d e s B a l k a n s u n d 
d e s K a r p a t e n b e c k e n s . E r h a t s i c h s e i n e i g e n e s S y s t e m 
f ü r U r s p r u n g u n d C h r o n o l o g i e d e r u n t e r s u c h t e n K u l -
t u r e n in z w e i B ü c h e r n u n d i n v i e l e n S t u d i e n a u s g e b a u t , 
d i e s i e h o f t a u c h a l s s e l b s t ä n d i g e M o n o g r a p h i e n 
b e z e i c h n e n l i e ß e n . M a n k a n n m i t r e c h t b e h a u p t e n , 
d a ß s e i n e A r b e i t e n b i s z u m h e u t i g e n T a g d i e e i n z i g e n 
s i n d , d i e d i e n e o l i t h i s c h - s t e i n k u p f e r z e i t l i c h -
u n d - k u p i e r z e i t l i c h e n K u l t u r e n d i e s e s H a l b - E u r o p a 
g r o ß e n G e b i e t e s i n e i n e i n h e i t l i c h e s S y s t e m f a s s e n . 
W i r m e i n e n d a b e i d a s e i n h e i t l i c h e S y s t e m , w a s 
U r s p r u n g , V e r b r e i t u n g u n d w e c h s e l s e i t i g e B e z i e h u n -
g e n d i e s e r K u l t u r e n , u n d b e s o n d e r s w a s i h r e C h r o n o -
l o g i e b e t r i f f t . E s m a g s e i n , d a ß m a n c h e v o n s e i n e n 
F e s t s t e l l u n g e n ( b e s o n d e r s w a s d i e s o g . D i m i n i - W a n -
d e r u n g b e t r i f f t ) , s c h o n d a m a l s , a l s s i e z u m e r s t e n M a l 
f o r m u l i e r t w u r d e n , u n w a h r s c h e i n l i c h v o r k a m e n . 
A n d e r e w u r d e n m i t t l e r w e i l e u n z e i t g e m ä ß , t e i l s i n f o l g e 
d e s r a s c h z u n e h m e n d e n M a t e r i a l s , u n d t e i l s a u c h , w e i l 
s i c h i n z w i s c h e n d i e G e s i c h t s p u n k t e v e r ä n d e r t e n . D o c h 
s i n d d i e F e s t s t e l l u n g e n v o n S c h a c h e r m e y r , w e n n e s a u f 
d a s V e r s t e h e n u n d w e i t e r e U n t e r s u c h e n d e r g e n a n n t e n 
P r o b l e m e a n k o m m t , b i s z u m h e u t i g e n T a g n ü t z l i c h e 
A u s g a n g s p u n k t e , u n d s ie s i n d n a c h w i e v o r m i n d e s t e n s 
b e a c h t e n s w e r t e G e s i c h t s p u n k t e . 
M a n b e k o m m t i m v o r l i e g e n d e n W e r k v o n i h m d i e 
Z u s a m m e n f a s s u n g s e m e r w ä h r e n d e i n e s l a n g e n L e b e n s 
g e s a m m e l t e n K e n n t n i s s e u n d G e d a n k e n . S o d a r f d a s 
B u c h g e t r o s t a u c h a l s Z u s a m m e n f a s s u n g s e i n e s 
L e b e n s w e r k e s a u f d e m b e s a g t e n G e b i e t e g e l t e n . I m 
G r u n d e v e r s u c h t er d i e E r g e b n i s s e d e r A u s g r a b u n g e n 
i n d e n J a h r e n 1 9 6 6 — 1 9 7 6 u n d d i e s o n s t i g e n E r k e n n t -
n i s s e m i t d e n e i g e n e n A n s i c h t e n in E i n k l a n g z u b r i n g e n . 
D a b e i h ä l t er i m a l l g e m e i n e n a n d e n e i g e n e n , f r ü h e r e n 
A n s i c h t e n f e s t , w a s m a n c h m a l d a z u f ü h r t , d a ß e r in 
w i c h t i g e n F r a g e n d i e n e u e r e n , b e s s e r e n E r g e b n i s s e 
n i c h t a k z e p t i e r t . D i e s e T e i l e f ü h r e n o f f e n b a r i n e i n e 
S a c k g a s s e . D o c h d i e k o n s e q u e n t e L i n i e n f ü h r u n g i s t 
e i n e b e d e u t e n d e H i l f e f ü r d e n j e n i g e n , d e r d i e b e h a n d e l -
t e n G e b i e t e u n d P r o b l e m e j e t z t z u m e r s t e n M a l e 
k e n n e n l e r n t . D e n n e s w i r d i h n a u f d i e s e W e i s e 
e r s p a r t , s i e h in d i e r e i c h e L i t e r a t u r d e r l e t z t e n v i e r z i g 
J a h r e u n m i t t e l b a r v e r t i e f e n z u m ü s s e n . M a n w i r d a u c h 
e i n s e h e n m ü s s e n : e s w a r n i c h t z u e r w a r t e n , d a ß d e r 
V e r f a s s e r s e i n g a n z e s f r ü h e r e s , n i c h t n u r s o r g f ä l t i g 
a u s g e b a u t e s , s o n d e r n i n m a n c h e r H i n s i c h t z w e i f e l l o s 
a u c h b e w ä h r t e s L e b e n s w e r k b e i s e i t e s c h i e b t , u n d 
e i n n e u e s A b s t a m m u n g s s y s t e m mit v ö l l i g n e u e r 
C h r o n o l o g i e a u s z u b a u e n v e r s u c h t . D i e s w ä r e o f f e n b a r 
a u c h i h m n i c h t g e l u n g e n . J a , e i n s o l c h e s a l l u m f a s s e n -
d e s S y s t e m d e r A b s t a m m u n g u n d C h r o n o l o g i e e x i s t i e r t 
f ü r d a s N e o l i t h i k u m u n d K u p f e r z e i t v o n g a n z S ü d o s t -
E u r o p a v o r l ä u f i g ü b e r h a u p t n i c h t . D i e G r ü n d e d a f ü r 
l i e g e n k l a r z u T a g e . S c h a c h e r m e y r s e l b e r v e r w e i s t 
d a r a u f h i n i n d e n f o l g e n d e n W o r t e n : «Zu d e n S c h w i e r i g -
k e i t e n , m i t d e n e n m a n v o m a r c h ä o l o g i s c h e n S t a n d -
p u n k t a u s h e u t z u t a g e r e c h n e n m u ß , m ö c h t e i c h a u c h 
d i e a l l z u w e i t g e h e n d e V e r l a g e r u n g d e r A u s g r a b u n g s -
i n t e r e s s e n a u f d i e T a t b e s t ä n d e v o n F a u n a , F l o r a , 
A n t h r o p o l o g i e , u n d ü b e r h a u p t a u f n a t u r w i s s e n s c h a f t -
l i c h e B e l a n g e z ä h l e n . S o s e h r d i e E i n b e z i e h u n g d i e s e r 
T a t b e s t ä n d e e i n e m e c h t e n B e d ü r f n i s e n t s p r i c h t , s o 
h a t m a n d o c h d e n E i n d r u c k , d a ß e s s i c h g e l e g e n t l i c h 
u m e i n e A r t F l u c h t a u s d e r A r c h ä o l o g i e i n d i e n a t u r -
w i s s e n s c h a f t l i c h e M o d e r n i t ä t h a n d e l t , z u m a l d i e 
D a r b i e t u n g d e s a r c h ä o l o g i s c h e n F u n d m a t e r i a l s s i c h 
d a n e b e n m i t u n t e r e t w a s k ü m m e r l i c h a u s n i m m t . » 
(S. 20) . H a t ü b e r h a u p t n o c h e i n a n d e r e r — a u ß e r 
S c h a c h e r m e y r — j e n e K r i s e d e r a r c h ä o l o g i s c h e n , u n d 
b e s o n d e r s d i e Kr i se d e r p r ä h i s t o r i s c h - a r c h ä o l o g i s c h e n 
F o r s c h u n g f o r m u l i e r t , a n d e r o f f e n b a r d a s R a u m -
g e w i n n e n d e r s o g . « N e w A r c h a e o l o g y » , u n d v o r a l l e m 
ihrer e n g l i s c h e n S c h u l e s c h u l d i s t ? S c h a c h e r m e y r 
w a r s i c h d a r ü b e r i m m e r i m k l a r e n — u n d e s s c h e i n t , 
d a ß h e u t z u t a g e i m m e r m e h r F o r s c h e r s i c h d a r ü b e r 
w i e d e r R e c h e n s c h a f t g e b e n —, d a ß d i e p r ä h i s t o r i s c h e 
A r c h ä o l o g i e i h r e s e l b s t g e s e t z t e n Z i e l e n u r d a n n erre i -
c h e n k a n n , w e n n s ie v o r a l l e m i h r e p r i m ä r e n Q u e l l e n , 
a l s o d i e v o n M e n s c h e n h a n d g e m a c h t e n u n d v o n 
M e n s c h e n h i n t e r l a s s e n e n G e g e n s t ä n d e u n t e r s u c h t . 
F a u n a u n d F l o r a s o w i e d i e a n t h r o p o l o g i s c h e n Ü b e r -
re s t e m ö g e n z w a r a l s s e k u n d ä r e Q u e l l e n d a s d u r c h d i e 
A r c h ä o l o g i e g e w o n n e n e B i l d e r g ä n z e n , a b e r s i e w e r d e n 
e s n i e g r u n d l e g e n d b e s t i m m e n . E b e n s o v e r h ä l t e s s i c h 
a u c h d a n n , w e n n m a n d i e C h r o n o l o g i e m i t n a t (Unwissen-
s c h a f t l i c h e n M e t h o d e n , b e s o n d e r s w e n n m a n s i e m i t 
d e r C - 1 4 - M e t h o d e zu b e s t i m m e n v e r s u c h t . — E s w a r 
u n s e r e r A n s i c h t n a c h e i n e g l ü c k l i c h e E n t s c h e i d u n g , 
d a ß s i c h S c h a c h e r m e y r a u c h i n d i e s e m W e r k d u r c h 
d i e v o r e i l i g e n ' E r g e b n i s s e ' d e r s e k u n d ä r e n Q u e l l e n 
n i c h t i m m i n d e s t e n b e e i n f l u s s e n l i e ß (S. 180) . E i n 
H a u p t v e i d i e n s t d e s v o r l i e g e n d e n B u c h e s b e s t e h t e b e n 
d a r i n . E s i s t g e r a d e z u m u s t e r g ü l t i g , w i e d i e E r g e b n i s s e 
i m m e r a u f g r u n d e i n e s e i n g e h e n d e n u n d b e s o n n e n e n 
U n t e r s u c h e n s v o n d e m F u n d m a t e r i a l s e l b s t — a l s o i m 
F a l l e d e s N e o l i t h i k u m s , s i n n g e m ä ß v o r a l l e m a u f g r u n d 
d e s U n t e r s u c h e n s d e r K e r a m i k — e r r e i c h t b z w . a n -
g e n ä h e r t w e r d e n . E s i s t z u e r w a r t e n , d a ß d i e s e A r -
b e i t s m e t h o d e d e s V e r f a s s e r s d i e a n t i d i f f u s i o n i s t i s c h e n 
u n d t y p o l o g i e - f e i n d l i c h e n A n h ä n g e r d e r N e w A r c h a e -
o l o g y n i c h t b e f r i e d i g e n w i r d . 
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I m f o l g e n d e n ü b e r b l i c k e n w i r — m i t R ü c k s i c h t a u f 
d e n U m f a n g — v o r a l l e m d i e A n s i c h t e n u n d A n g a b e n 
d e s V e r f a s s e r s i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m u n g a r -
l ä n d i s c h e n N e o l i t h i k u m . L e i d e r w i r d b e i i h m , e b e n a u s 
G r ü n d e n d e s U m f a n g s — w i e e r e s s e l b e r h e r v o r h e b t — 
d a s N e o l i t h i k u m v o n U n g a r n u n d R u m ä n i e n n i c h t 
s e l b s t ä n d i g b e h a n d e l t ; o b w o h l d e r V e r f a s s e r d a s 
F u n d m a t e r i a l i m L a u f e s e i n e r R e i s e n s e h r g u t 
k e n n e n g e l e r n t h a l (S . 16) . A b e r s i e w e r d e n b e i i h m , 
a n l ä ß l i c h a n d e r e r G e b i e t e , h ä u f i g e r w ä h n t ; d a r u m 
w i r d h i e r d i e A n a l y s e e i n i g e r F r a g e n n i c h t u n i n t e r e s -
s a n t . W i r w o l l e n d i e s e P r o b l e m e in d e r s e l b e n R e i h e n -
f o l g e w i e s i e i m R u c h e r w ä h n t w e r d e n i n s A u g e 
f a s s e n . 
U n b e d i n g t r i c h t i g i s t d i e c h r o n o l o g i s c h e P a r a l l e l i s i e -
r u n g d e s f r ü h e n V i n c a - F u n d m a t e r i a l s ( V i n c a A) m i t 
d e r T s a n g l i - o d e r A r a p î - P e r i o d e (S . 5 2 — 5 3 , 75 , 1 4 0 ) ; 
d a b e i w e r d e n n a t ü r l i c h d i e G l e i c h a l t r i g k e i t u n d d e r 
Z u s a m m e n h a n g V i n c a A — L a r i s s a a b g e l e h n t . W i e 
a l l g e m e i n b e k a n n t , w u r d e d a s E r f o r s c h e n d e s U r -
s p r u n g s d e r V i n c a - K u l t u r e b e n d u r c h d i e s e s p ä t e 
P a r a l l e l i s i e r u n g ( d u r c h d i e V e r m u t u n g e i n e r V e r -
w a n d t s c h a f t m i t d e n L a r i s s a - T y p e n ) e r s c h w e r t , u n d 
e s w i r d e b e n d a d u r c h a u c h h e u t e n o c h e r s c h w e r t . 
A b e r w i r k ö n n e n j e n e r V e r m u t u n g n i c h t b e i p f l i c h t e n , 
w o n a c h g e w i s s e T y p e n d e r V i n c a A K e r a m i k N a c h -
a h m u n g e n d e r S t ü c k e e i n e r n o r d b a l k a n i s c h e n M e t a l l -
k u n s t d a r s t e l l e n s o l l t e n . D e n n d e r B a u i e n e r K u p f e r -
F u n d g r u b e n i n N o r d - S e r b i e n , d i e a u c h S c h a c h e r m a y r 
e r w ä h n t , w u r d e j a f r ü h e s t e n s a m E n d e d e r V i n c a В 
P e r i o d e b e g o n n e n . D i e K u p f e r - B e a r b e i t u n g a l s o , d i e 
d a s R o h m a t e r i a l v o n h i e r a u s b e z o g , k a n n z u r A u s -
g e s t a l t u n g d e r V i n c a - T o r d o s K e r a m i k n i c h t h e i g e -
t r a g e n h a b e n . Tu d i e s e m F a l l v e r s u c h t e R c h a c h e r m e y r 
z w e i v e r s c h i e d e n e A n s i c h t e n m i t e i n a n d e r in E i n k l a n g 
z u b r i n g e n : n a c h d e r e i n e n sol l d i e f r ü h e V i n ë a - K e r a -
m i k u n t e r dorn E i n f l u ß v o n M e t a l l g e f ä ß e n e n t s t a n d e n 
s e i n ; u n d n a c h e i n e r n e u e n , j ü n g s t e n A n s i c h t so l l d i e 
V i n S a - K e r a m i k a m E n d o d e r R t a r c e v o - E n t w i e k l u n g 
v o n i h r e n G r u n d l a g e n a u s g e g a n g e n s e i n (S . 1 2 7 ) . 
D i e s e r V e r s u c h d e s V e r f a s s e r s s c h e i n t J e d o c h n i c h t 
g e l u n g e n zu s o i n . D i e L ö s u n g d e r F r a g e i s t v o n e i n e r 
a n d e r e n Rei te h e r z u e r w a r t e n . 
D e r B e g r i f f R u b - S t a r S e v o ist e i n e i m m e r w i e d e r -
k e h r e n d e K a t e g o r i e d e s B u c h e s , d i e s o n s t in d e r 
E r f o r s c h u n g d e s K ö r ö s — R t a r c e v o K r e i s e s n i c h t 
b e k a n n t u n d n i c h t g e b r ä u c h l i c h i s t . L e i d e r d e f i n i e r t 
a u c h R c h a c h e r m e y r n i c h t g e n a u , w a s er e i g e n t l i c h 
d a r u n t e r v e r s t e h t (R. 5 7 - 5 8 , 75 . 1 1 7 , 1 2 6 - 1 2 8 , 
1 3 5 , 130 . 144) . V e r m u t l i c h h a u t er d i e s e c h r o n o l o g i -
s c h e u n d t y p o l o g i s c h e K a t e g o r i e a u f d i e G r b i c -
A u s l e g u n g d e s P o r o d i n - F u n d m a t e r i a l s . D a s h e i ß t , z u r 
Zeil d e s E n t s t e h e n s d e r V i n c a A K e r a m i k h ä t t e n 
m a n c h e T y p e n d e r R t a r c e v o - K e r a m i k a u f d e n s ü d -
l i c h e n G e b i e t e n J u g o s l a w i e n s l ä n g e r e Z e i t h i n d u r c h 
w e i t e r g e l e b t . U n s e r e r A n s i c h t n a c h k a n n j e d o c h d a s 
F u n d m a t e r i a l v o n P o r o d i n in e i n e r 3 m d i c k e n R c h i c h t 
n i c h t n u r d a s W e i t e r l e b e n d e r R t a r é e v o - P e r i o d e 
b e z e u g e n . U n t e r s u c h t m a n d a s F u n d m a t e r i a l j e n e r 
n a h e g e l e g e n e n T e i l e n , d i e m a n n e u l i c h e r s c h l o s s e n 
h a t , s o w i r d d i e s e F r a g e d e r L ö s u n g v i e l l e i c h t n ä h e r 
g e b r a c h t . Ks i s t n u r v e r s t ä n d l i c h , d a ß R c h a c h e r m e y r 
d i e s n i c h t u n t e r n e h m e n k o n n t e . 
E s w i r d in d e r A n a l y s e d e r F r a g e n d e s K ö r ö s - R t a r -
c e v o K r e i s e s b e s o n d e r s v e r m i ß t , d a ß S c h a c h e r m e y r 
d i e E r g e b n i s s e d e r n e u e s t e n F o r s c h u n g e n n i c h t b e -
r ü c k s i c h t i g t e . W i r d e n k e n d a b e i v o r a l l e m a n d i e 
w e i ß b e m a l t e K e r a m i k d e s D o n j a B r a n j e v i n a — 
G u r a B a c i u l u i — Cireea K r e i s e s . O f f e n b a r w i r d m a n 
h e u t e , o h n e d a s U n t e r s u c h e n , j a o h n e d i e K e n n t n i s 
d i e s e s v e r m u t l i c h ä l t e s t e n K ö r ö s - R t a r c e v o F u n d -
m a t e r i a l s ü b e r d i e e i n s c h l ä g i g e n F r a g e n n i c h t s w e s e n t -
l i c h e s m e h r s a u e n k ö n n e n . Ro s c h l i e ß t er z. В . , d a ß i m 
S ü d e n i m m i t t l e r e n N e o l i t h i k u m d i e W e i ß b e m a l u n g 
w o h l a u f R t a r e c v o - o d e r v e r m u t l i c h a u f R u b - R t a r c e v o -
E i n f l ü s s e z u r ü c k z u f ü h r e n s e i (R. 120 ) . N a c h d e m 
j e d o c h d i e W e i ß b e m a l u n g i m a l l g e m e i n e n f ü r d e n 
f r ü h e n A b s c h n i t t d e s K ö r ö s - R t a r c e v o K r e i s e s c h a r a k -
t e r i s t i s c h i s t , k a n n m a n d i e s e E i n w i r k u n g i m S ü d e n 
v o n R t a r c e v o - E i n f l ü s s e n n i c h t a b l e i t e n . 
F r b e s c h ä f t i g t s i e h n i c h t m i t d e r P e r i o d i s i e r u n g 
d e s K ö r ö s - R t a r c e v o K r e i s e s . A n s t a t t d e s s e n s c h l i e ß t e r 
a u f g r u n d d e r T v p e n d e r B e m a l u n g s m o t i v e a u f 
V e r b i n d u n g e n u n d m a n c h m a l a u c h a u f C h r o n o l o g i e . 
S o l c h e T y p e n v o n M o t i v e n s i n d z . B . R t a l a k t i t - R t a r -
c e v o , R t n l n g m i t - R t a r ü o v o u n d S p i r a l - R t a r ü e v o (R. 
8 5 - 8 7 , SO — 03 , 1 2 7 - 1 2 0 ) . A b e r e s h a n d e l t s i c h h i e r 
u m s o l c h e B o m a l u n g s t y p e n , d i e n i c h t s e l t e n a u c h m i t 
d e r f r ü h e s t e n , a l s o m i t d e r w e i ß b e m a l t e n K e r a m i k 
z u m V o r s e h e i n k a m e n . F s w i r d a l s o d u r c h d i e s e 
T v p e n d i e z u v e r l ä s s i g e z e i t l i c h e G l i e d e r u n g d e r 
K ö r ö s - R t a r c e v o K e r a m i k n i c h t e r m ö g l i c h t . D a r i n 
b e s t ü n d e ü b r i g e n s d i e w i c h t i g s t e z e i t g e m ä ß e A u f g a b e 
d e r K ö r ö s - R t a r c e v o F o r s c h u n g . W i r h a l t e n a u c h d i e 
F i n t e i l u n g ' n ö r d l i c h e R t a r c e v o ' u n d ' s ü d l i c h e R t a r e c v o ' , 
f ü r s c h e m a t i s c h , d e n n a u c h d i e s e s i n d n i c h t a u f 
z u v e r l ä s s i g e t v o o l o g i s c h e A n g a b e n g e b a u t . D a r u m 
s c h e i n t e s v ö l l i g u n b e g r ü n d e t z u s e i n , w e n n e r s c h l i e ß t , 
d a ß d i e E i n f l ü s s e d e s R t a l a k t i t - R t a r c e v o n a c h R ü d e n 
z u v o r a l l e m G r i e c h e n l a n d , w ä h r e n d d i e E i n f l ü s s e d e r 
R o i r a l - R t a r c e v o O s t - M a k e d o n i e n u n d T h r a k i e n a n d e r 
M e e r e s k ü s t e b e r ü h r t h ä t t e n (R. 1 4 0 ) . 
E r b e o b a c h t e t , d a ß a u f e i n i g e n F u n d o r t e n d e r 
f r ü h e n D i m i n i - K u l t u r in G r i e c h e n l a n d ( v o r a l l e m in 
TTagia R o p h i a ) d i e s c h w a r z e p o l i e r t e K e r a m i k in d e n 
H i n t e r g r u n d v e r d r ä n g t w u r d e (R. 5 7 ) . E r e r k l ä r t d i e s 
d a m i t , d a ß d i e n ö r d l i c h e n E i n w a n d e r e r v o n e i n e m 
s o l c h e n G e b i e t k a m e n , w o i n d e r e n t s p r e c h e n d e n 
P e r i o d e d i e s c h w a r z e p o l i e r t e K e r a m i k u n b e k a n n t 
w a r . R c l i a e h e r m e v r d e n k t h i e r a n d i e T h e i ß - G e g e n d 
u n d a n R i e b e n b ü r g e n . Tn d i e s e r B e o b a c h t u n g e r b l i c k t 
e r n ä m l i c h o f f e n b a r e i n e n n e u e n B e w e i s f ü r s e i n e a l t e 
T h e o r i e d e r D i m i n i - W a n d e r u n g . E s i s t j e d o c h e i n e 
T a t s a c h e , d a ß i n d e n s p ä t e n l i n i e n b a n d v e r z i e r t e n 
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G r u p p e n d e r T h e i ß - G e g e n d , u n d v o r a l l e m i n d e r 
K e r a m i k v o n T i s z a d o b u n d B ü k k , a b e r a u c h i n d e r 
f r ü h e n P h a s e d e r S z a k á l h á f - G r u p p e s c h w a r z e p o l i e r t e 
K e r a m i k v o n a u s g e z e i c h n e t e r Q u a l i t ä t v o r k o m m t . 
D a s F e h l e n d i e s e r K e r a m i k i n T h e s s a l i e n k a n n a l s o 
k e i n B e w e i s f ü r e i n e E i n w a n d e r u n g v o m K a r p a t e n -
b e c k e n h e r s e i n . I m G e g e n t e i l ! D a s V o r k o m m e n v o n 
e i n e m b e s t i m m t e n T y p u s d e r P o l i t u r m u s t e r w a r e i n d e r 
. V o t e n k o p f - P e r i o d e d e r I i n i e n b a n d v e r z i e r t e n K e r a m i k 
T r a n s d a n u b i e n s l ä ß t s i e h a u f E i n f l ü s s e v o n S ü d e n h e r 
z u r ü c k f ü h r e n . E s m a g s e i n , d a ß d i e s e E i n f l ü s s e n i c h t 
u n m i t t e l b a r v o n T h e s s a l i e n h e r k a m e n , a b e r a u f a l l e 
F ä l l e h a t t e n s i e i h r e n A n f a n g i n d e r V i n c a - K u l t u r . 
Ä h n l i c h e r w e i s e k a n n a u c h e i n g e w i s s e r T y p u s d e r 
p o l y c h r o m b e m a l t e n K e r a m i k n i c h t v o n d e r T h e i ß -
G e g e n d h e r k o m m e n (S. 6G — 6 7 ) ; d i e P o l y c h r o m i e 
w a r ja in d e r T h e i ß - G e g e n d p r a k t i s c h i m g a n z e n 
N e o l i t h i k u m u n b e k a n n t . B i s z u m h e u t i g e n T a g i s t 
n u r e in e i n z i g e s F r a g m e n t v o n i h r a u s d e r s p ä t e n 
P h a s e d e r A l f ö l d - L i n i e n b a n d - K e r a m i k b e k a n n t . 
M e h r m a l s b e h a n d e l t w i r d i m B u c h d i e s c h o n 
e r w ä h n t e D i m i n i - W a n d e r u n g . M a n k a n n d i e s e T h e o r i e 
v o n S c h a c h e r m e y r k u r z f o l g e n d e r m a ß e n z u s a m m e n -
f a s s e n : e s so l l z w i s c h e n d e r A r a p i - P e r i o d e u n d d e r 
f r ü h e s t e n D i m i n i - P h a s e e i n e W a n d e r u n g v o m K a r -
p a t e n b e c k e n u n d v o n R u m ä n i e n h e r s t a t t g e f u n d e n 
h a b e n , d i e a u f d i e s e W e i s e z u r D i m i n i - E n t w i e k l u n g 
g e f ü h r t h ä t t e . V e r s u c h t m a n z u d i e s e n A n s i c h t e n v o n 
S c h a c h e r m e y r S t e l l u n g z u n e h m e n , s o d a r f m a n n i c h t 
a u ß e r a c h t l a s s e n , d a ß er v o n d e r m i t t l e r e n - u n d 
s p ä t n e o l i t h i s c h e n E n t w i c k l u n g d e r T h e i ß - G e g e n d , v o n 
d e n e i n z e l n e n G r u p p e n u n d P e r i o d e n d i e s e r K u l t u r 
k e i n a d ä q u a t e s B i l d b e s i t z t . ( D a r a u f v e r w e i s t e r a u c h 
s e l b e r , i n d e m er s c h r e i b t , d a ß d i e a l l z u v i e l e n G r u p p e n 
u n d P e r i o d e n d e n Ü b e r b l i c k e r s c h w e r e n ; S. 139 ) . 
D a h e r k o m m t es , d a ß er s i c h a u c h s o l c h e r K a t e g o r i e n 
b e d i e n t , d i e i n d e r u n g a r i s c h e n F o r s c h u n g n i e g e b r ä u c h -
l i c h w a r e n (z. B . ' S u b - B ü k k ' ; d i e s e r B e g r i f f w i r d v o n 
i h m n i c h t n ä h e r d e f i n i e r t ; v e r s t e h t er d a r u n t e r e t w a 
d i e b e m a l t e K e r a m i k v o n C s ő s z h a l o m ? ) . E s w i r d 
a u c h b e i i h m w i e i n e i n e m g r o ß e n Tei l d e r a u s l ä n d i -
s c h e n F o r s c h u n g , d i e l i n i e n b a n d v e r z i e r t e K e r a m i k 
n a c i i d e m T y p u s v o n S z a k á i h á t , u n d d i e a n d e r e , d i e 
e i n g e r i t z t e K e r a m i k d e r T h e i ß - K u l t u r , d u r c h e i n a n d e r -
g e w o r f e n . A b e r a u c h d a v o n u n a b h ä n g i g , s p r e c h e n d i e 
A n g a b e n , d i e u n s h e u t e z u r V e r f ü g u n g s t e h e n , n i c h t f ü r 
e i n e g r o ß a n g e l e g t e W a n d e r u n g n a c h S ü d e n . W i e 
a l l g e m e i n b e k a n n t , s i n d d i e u n g a r i s c h e n F o r s c h e r d e r 
A n s i c h t , d a ß s i c h j e n e K e r a m i k m i t e i n g e r i t z t e r V e r z i e -
r u n g , d i e a u f e i n i g e n F u n d p l ä t z e n T h e s s a l i e n s a u s 
d e n f r ü h e n D i m i n i - ( O t z a k i ) S c h i c h t e n z u m V o r s c h e i n 
k a m , m i t d e r S z a k á l h á t - O r u p p e v e r b i n d e n l ä ß t . D i e s e 
P a r a l l e l i s i e r u n g w u r d e n e u l i c h v o n M i l o j c i e w i e d e r 
a n g e z w e i f e l t . S o l a n g e d a s f r a g l i c h e t h e s s a l i s c h c F u n d -
m a t e r i a l n i c h t v o l l s t ä n d i g v e r ö f f e n t l i c h t i s t , l ä ß t s i c h 
d i e F r a g e n i c h t e n d g ü l t i g e n t s c h e i d e n . J e n e w e n i g e n 
F r a g m e n t e , d i e G r u n d m a n n i n d e n d r e i ß i g e r J a h r e n 
v e r ö f f e n t l i c h h a t t e , s p r e c h e n z w e i f e l l o s f ü r e i n e n 
E i n f l u ß d e r S z a k á l h á t - G r u p p e . 
A u s f ü h r l i c h b e h a n d e l t w i r d i m B u c h a u c h j e n e 
A n s i c h t d e s V e r f a s s e r s v o n d e r ' V o r d e r a s i a t i s c h e n 
K u l t u r t r i f t ' , d i e e i n s t d a s E r f o r s c h e n d e s N e o l i t h i -
k u m s i n S ü d o s t e u r o p a e n t s c h e i d e n d b e e i n f l u ß t h a t t e ; 
e s w e r d e n d a z u a u c h d i e B e w e i s e w i e d e r e r ö r t e r t 
(S . 1 2 5 f f . ) . M a n s i e h t , d a ß e r a u c h h i e r v e r s u c h t , d i e 
f r ü h e r e n u n d n e u e r e n T h e o r i e n v o m U r s p r u n g d e r 
S t a r c e v o - K ö r ö s K u l t u r m i t e i n a n d e r in E i n k l a n g zu 
b r i n g e n . E i n e i n t e r e s s a n t e E r g ä n z u n g i s t z u a l l d e m 
d a s U n t e r s u c h e n e i n e r f ü h r e n d e n G e f ä ß f o r m , d e s 
K e l c h g e f ä ß e s . S c h a c h e r m e y r h a t r i c h t i g e r k a n n t , 
d a ß e b e n d i e s e s G e f ä ß j e n e n f ü h r e n d e n T y p u s d a r s t e l l t , 
m i t d e s s e n H i l f e m a n n i c h t n u r d i e Z u s a m m e n h ä n g e 
d e r K ö r ö s - S t a r c e v o K e r a m i k , s o n d e r n a u c h i m 
a l l g e m e i n e n d i e R o l l e d e r K ö r ö s - S t a r c e v o K u l t u r i n 
d e r A u s g e s t a l t u n g d e r f r ü h e s t e n L i n i e n b a n d k e r a m i k 
( s o w o h l d e r T i e f e b e n e , w i e a u c h T r a n s d a n u b i e n s u n d 
M i t t e l - E u r o p a s ) b e u r t e i l e n k a n n . D e n n e s b e s t e h t 
k e i n Z w e i f e l d a r ü b e r , d a ß e b e n d i e u r a l t e G e f ä ß f o r m , 
d i e a u f d e n n i e d r i g e n F u ß r i n g g e s t e l l t e S c h ü s s e l o d e r 
d a s ' K u m p f ' z u m w i c h t i g s t e n G e f ä ß t y p u s d e r f r ü h e n 
L i n i e n b a n d k e r a m i k e n w u r d e ; d i e s e r T y p u s v e r s e h w a n d 
z w a r b a l d n a c h d e r E p o c h e d e r A u s g e s t a l t u n g , 
d i e s p ä t e r e L i n i e n b a n d k e r a m i k e n h a b e n i h n n i c h t 
b e i b e h a l t e n ; a b e r s e i n V o r k o m m e n a u f d e n f r ü h e n 
F u n d p l ä t z e n v e r r ä t , w e l c h e E i n f l ü s s e z u r A u s g e s t a l -
t u n g b e i g e t r a g e n h a t t e n . S c h a c h e r m e y r h a t m i t 
s c h a r f e m B l i c k d i e s e n b i s h e r m e h r o d e r w e n i g e r 
v e r s t e c k t g e b l i e b e n e n P r o z e ß e n t h ü l l t (S . 1 2 5 — 1 2 6 
u n d 1 4 8 ) . 
M a n k a n n a l l e s in a l l e m b e h a u p t e n , d a ß d a s B u c h 
v o n S c h a c h e r m e y r , d a s d i e E r f a h r u n g e n m e h r e r e r 
J a h r z e h n t e z u s a m m e n f a ß t , d i e P r o b l e m e i n j e n e n 
E i n z e l h e i t e n , d i e d i e F o r s c h u n g h e u t e i m m e r m e h r 
i n t e r e s s i e r e n , d e r L ö s u n g n i c h t n ä h e r g e b r a c h t h a t . 
D o c h b l e i b t d i e s e s W e r k , a u c h s c h o n i n f o l g e s e i n e r 
r e i c h l i c h e n L i t e r a t u r , f ü r l a n g e Z e i t e i n s o l c h e s 
H a n d b u c h , w o r ü b e r m a n z w a r s t r e i t e n w i r d , a b e r d a s 
m a n in k e i n e r S t r e i t f r a g e w i r d a u ß e r a c h t l a s s e n 
d ü r f e n . 
.7. Makkay 
V . M i l o j c i e — A . v o n d e n D r i e s c h u n d K . E n d e r l e — J . 
M i l o j c i c - v . Z u m b u s c h — K . K i l i a n : D i e d e u t s c h e n 
A u s g r a b u n g e n a u f M a g u l e n u m L a r i s a i n T h e s s a l i e n 
1 9 6 6 . A g i a S o f i a - M a g u l a — K a r a g y ö s M a g u l a — l h i n a r 
B a s e h i . B e i t r ä g e z u r U r - u n d F r ü h g e s c h i c h t l i c h e n 
A r c h ä o l o g i e d e s M i t t e l m e e r - K u l t u r r a u m e s , h r s g . v o n 
V . M i l o j c i e . B a n d 15, B o n n , R u d o l f H a b e l t V e r l a g , 
1976 . 81 S. X V I U + 3 0 T a f e l n , 1 K a r t e . 
D e r i m V e r h ä l t n i s z u s e i n e m U m f a n g k o s t s p i e l i g e 
B a n d v e r ö f f e n t l i c h t d i e k u r z e Z u s a m m e n f a s s u n g e i n e r 
A u s g r a b u n g ( H a g i a S o f i a - M a g u l a ) u n d z w e i e r L e s e -
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f u n d e b z w . e i n e r P r o f i l r e i n i g u n g ( B u i i a r B a s c h i , K a r a -
g y ö s M a g u l a ) m i t e i n e r A u s w a h l a u s d e m F u n d m a t e -
r ia l . D e n w e s e n t l i c h e n T e i l m a c h t d i e B e s p r e c h u n g 
j e n e r A u s g r a b u n g i n H a g i a S o f i a a u s , d i e i m .Talire 
I 9 6 0 a u s g e f ü h r t a b e r n i c h t b e e n d e t w u r d e ; s o v i e l w i r 
w i s s e n , w u r d e d i e s e A u s g r a b u n g a u c h s e i t d e m n i c h t 
f o r t g e s e t z t . Z w e c k u n d Ziel d e r F r e i l e g u n g w a r , j e n e 
F r a g e z u k l ä r e n , o b m a n d i e s e l b e D i m i n i - F n t w i c k l u n g , 
d i e in T h e s s a l i e n n u r a n dre i F u n d o r t e n ( A r a p i , 
O t z a k i u n d A r g i s s a M a g u l o n ) a u f g r u n d d e r m i t e i n a n -
d e r k o m b i n i e r t e n s t r a t i g r a p h i s c h e n V e r h ä l t n i s s e u n d 
T y p e n r e k o n s t r u i e r t w u r d e , n i c h t a u c h a u f g r u n d d e r 
k o n t i n u i e r l i c h e n s t r a t i g r a p h i s c h e n A b f o l g e e i n e s e i n z i -
g e n F u n d o r t e s n a c h w e i s e n k ö n n t e . M a n w o l l t e a u c h 
z e i g e n , d a ß d i e L a r i s a - S t u f e — d i e n a c h d e r D i m i n i -
E n t w i c k l u n g k a m — e i n e b e s o n d e r e Z e i t s t u f e u n d 
e i n s e l b s t ä n d i g e r K u l t u r k r e i s w a r . M a n h a t d i e l e t z t e r e 
Z i e l s e t z u n g a u c h j e t z t n i c h t r e s t l o s v e r w i r k l i c h e n 
k ö n n e n . E s s e i in d i e s e m Z u s a m m e n h a n g d a r a u f 
h i n g e w i e s e n , d a ß d i e P a r a l l e l i s i e r u n g d e r d r e i S t u f e n 
d e r L a r i s a - K u l t u r m i t d e n V i n c a - A , - B u n d C - P h a s e n 
h e u t e s c h o n e i n ü b e r h o l t e r S t a n d p u n k t i s t . Z a h l r e i c h e 
A n g a b e n d e r C h r o n o l o g i e d e r V i n c a - K u l t u r s p r e c h e n 
d a f ü r , d a ß d i e V i n c a - A S t u f e m i t d e n T s a n g l i - u n d 
A r a p i - P e r i o d e n , d i e V i n c a В S t u f e m i t d e r O t z a k i - , 
u n d v e r m u t l i c h a u c h m i t der k l a s s i s c h e n D i m i n i -
S t u f e , u n d n u r d i e V i n ë a С S t u f e m i t d e r L a r i s a - K u l t u r 
g l e i c h z e i t i g w a r . D e r s c h o n s e i t m e h r e r e n J a h r z e h n t e n 
b e k a n n t e S t a n d p u n k t v o n M i l o j e i c ( d i e v o l l e G l e i c h -
a l t r i g k e i t v o n V i n c a А — В u n d С m i t e i n e r v e r h ä l t -
n i s m ä ß i g k u r z e n L a r i s a - P e r i o d e ) i s t h e u t e s c h o n e i n 
s t a r k e s A r g u m e n t in d e r H a n d d e r j e n i g e n , d i e a n d e r 
C - 1 4 - D a t i e r u n g f e s t h a l t e n , u n d d i e d a m i t e b e n b e w e i s e n 
w o l l e n , d a ß f o r m e n k u n d l i c h e V e r g l e i c h e f ü r d i e 
c h r o n o l o g i s c h e P a r a l l e l i s i e r u n g v o n n e o l i t h i s c h e n 
K u l t u r e n n i c h t g e e i g n e t s i n d . 
E s g e h t a u s d e r B e s p r e c h u n g d e r s t r a t i g r a p h i s c h e n 
B e f u n d e u n d T y p e n in H a g i a S o f i a - M a g u l a n i c h t 
v ö l l i g k l a r h e r v o r , in w i e v i e l P h a s e n m a n d e n n d a s 
m i t t l e r e N e o l i t h i k u m i n T h e s s a l i e n , a l s o d i e g a n z e 
D i m i n i - E n t w i e k l u n g e i n t e i l e n k a n n . M a n l i e s t a u f S. 3, 
d a ß e s g e l u n g e n i s t , e i n e n fünften A b s c h n i t t d e s D i m i n i -
Z e i t a l t e r s a b s o n d e r n . D a g e g e n e r f ä h r t m a n a u f S . 13, 
d a ß d i e s e A u s g r a b u n g z u m e r s t e n M a l e r m ö g l i c h t 
h ä t t e , a l l e sechs D i m i n i - A b s c h n i t t e in d e n a u f e i n a n d e r 
f o l g e n d e n S c h i c h t e n z u b e o b a c h t e n . D a n a c h w e r d e n 
sieben D i m i n i - A b s c h n i t t e a u f g e z ä h l t : T s a n g l i , A r a p i , 
A g i a S o f i a , O t z a k i А , В , С u n d d i e k l a s s i s c h e D i n i i n i -
P e r i o d e . N o c h w e i t e r k o m p l i z i e r t w i r d d i e L a g e 
d a d u r c h , d a ß m a n k a u m e i n i g e Z e i l e n f r ü h e r g e l e s e n 
h a t t e : u n t e r d e n Dimin i -""und O t z a k i - G r u b e n « fo lgen 
d i e S t r a t a m i t d o m M a t e r i a l d e r A r g i s s a s t u f p » . 
E i n E r g e b n i s d e r A u s g r a b u n g i s t d i e A b s o n d e r u n g 
j e n e r A g i a S o f i a - S t u f e , d i e m a n c h r o n o l o g i s c h a u f d i e 
Z e i t z w i s c h e n d e r A r a p i - u n d d e r f r ü h e n O t z a k i -
P e r i o d e d a t i e r e n k a n n . M a n l i e s t d i e S c h i c h t e n f o l g e 
a u f S . 10; e s w i r d l e i d e r n i c h t k l a r g e s a g t : w e l c h e 
S c h i c h t e n d e n n d i e s e s M a t e r i a l e n t h i e l t e n ; o h a u c h 
d i e j e n i g e n , in d e n e n d i e p l a s t i s c h e V e r z i e r u n g h ä u f i g 
i s t , o d e r o b n u r j e n e a n d e r e n , t i e f e r l i e g e n d e n , f ü r d i e 
d i e w e i ß a u f r o t b e m a l t e K e r a m i k b e z e i c h n e n d i s t . 
E s g a b in b e i d e n S c h i c h t e n S a l i a g o s - a r t i g e S t ü c k e , 
s i e k ö n n t e n a l s o g l e i c h a l t r i g s e i n . 
D e r r i t u e l l e G r a b h ü g e l i s t e i n e u n g e w ö h n l i c h e 
E r s c h e i n u n g i m N e o l i t h i k u m T h e s s a l i e n s . D o c h s e i n e 
I n t e r p r e t a t i o n w i r d d a d u r c h e r s c h w e r t , d a ß a u s 
s e i n e r k u r z e n B e k a n n t m a c h u n g d i e D a t i e r u n g n i c h t 
u n m i ß v e r s t ä n d l i c h h e r v o r g e h t . E i n e j e d e v o n s e i n e n 
w e n i g e n P a r a l l e l e n l ä ß t s i c h a u f e i n e v i e l s p ä t e r e 
P e r i o d e d a t i e r e n ( S i e h e J . M a k k u y : M i t t . A r c h . I n s t . 
8, 1 9 7 9 , i m D r u c k ) . 
A r n w i c h t i g s t e n i s t f ü r u n s j e n e g e r i t z t e K e r a m i k 
m i t p a s t o s e r r o t e r B e m a l u n g , d i e d u r c h M i l o j e i c a l s 
T h e i ß - o d e r S z a k á l h á t - L e b ő K e r a m i k b e z e i c h n e t w i r d 
(S . 8 — 9). W i e b e k a n n t , v e r b i n d e t d i e u n g a r i s c h e 
F o r s c h u n g c h r o n o l o g i s c h , u n d v e r m u t u n g s w e i s e a u c h 
g e n e t i s c h , d i e s e u n d ä h n l i c h v e r z i e r t e n S t ü c k e 
m i t j e n e r S z a k á l h á t - G r u p p e , d i e in d e n R a h m e n d e r 
L i n i e n b a n d k e r a m i k h i n e i n g e h ö r t u n d d e r T h e i ß - K u l -
t u r v o r a n g e h t . M i l o j c i e l e h n t a u f g r u n d d e r j e t z t 
v e r ö f f e n t l i c h t e n T y p e n d i e M ö g l i c h k e i t e i n e s s o l c h e n 
Z u s a m m e n h a n g s e n t s c h i e d e n a h . Z w e i T a t s a c h e n 
m ü s s e n in d i e s e m Z u s a m m e n h a n g u n b e d i n g t b e t o n t 
w e r d e n : 
1. D i e v o n G r u n d m a n n v e r ö f f e n t l i c h t e n B r u c h -
s t ü c k e s i n d z w e i f e l l o s I m p o r t g e g e n s t ä n d e d e r S z a k á l -
h á t - G r u p p e . S i e l a s s e n s i c h a u f g r u n d i h r e r g e r i t z t e n 
S p i r a l v e r z i e r u n g m i t e i n e r s o l c h e n ( f r ü h e n ) P h a s e d e r 
S z a k á l h á t - G r u p p e v e r b i n d e n , in d e r n o c h k e i n e a u f 
d a s E n t s t e h e n d e r T h e i ß - K u l t u r h i n w e i s e n d e T y p e n 
v o r h a n d e n s i n d . 
2. E s g i b t i n d e r Ü b e r g a n g s p e r i o d e v o n d e r 
S z a k á i h á t - z u r T h e i ß - K u l t u r a u c h s o l c h e G e f ä ß f o r m e n 
u n d V e r z i e r u n g s m o t i v e , ü b e r d i e m a n n i c h t m i t 
B e s t i m m t h e i t e n t s c h e i d e n k a n n , o h s i e d e m F o r m e n -
k r e i s d e r ä l t e r e n o d e r d e m j e n i g e n d e r n e u e r e n K u l t u r 
z u z u r e c h n e n s i n d . Z w e i f e l l o s i s t j e n e G e f ä ß f o r m , d i e 
m a n a u f g r u n d d e r j e t z t v e r ö f f e n t l i c h t e n B r u c h -
s t ü c k e r e k o n s t r u i e r e n k a n n ( d a s f ü r d e n W e s t b a l k a n 
u n d E l e t e i a c h a r a k t e r i s t i s c h e a s y m m e t r i s c h e A u s -
g u ß g e f ä ß ) , s o w o h l d e r K e r a m i k v o n S z a k á i h á t w i e 
a u c h d e r j e n i g e n d e r T h e i ß - K u l t u r f r e m d . D i e V e r -
z i e r u n g e n d e r B r u c h s t ü c k e e n t s p r e c h e n e h e r d e r 
T e c h n i k v o n V i n c a B . M a n w i r d d i e F r a g e ers t d a n n 
e i n g e h e n d e r u n t e r s u c h e n k ö n n e n , w e n n a l l e d e r a r t i g e n 
F r a g m e n t e — d i e M i l o j c i c u n d a n d e r e in T h e s s a l i e n 
g e f u n d e n h a t t e n — m i t g u t e n Z e i c h n u n g e n u n d 
R e k o n s t r u k t i o n e n v e r ö f f e n t l i c h t w e r d e n . D i e j e t z t 
v e r ö f f e n t l i c h t e n B r u c h s t ü c k e ( T a f . 16 , 1 — 1 6 ) e n t -
s p r e c h e n c h r o n o l o g i s c h d e n f r ü h e r e n A n g a b e n : s i e 
s i n d mit d e r f r ü h e n O t z a k i - P e r i o d e g l e i c h a l t r i g . 
( U b e r d i e t h e s s a l i s c h e n Z u s a m m e n h ä n g e d e r S z a k á l -
h á t - G r u p p e s i e h e a u s f ü h r l i c h e r ,T. M a k k a y : A c t a A r c h . 
H u n g . 28 , 1976 , 2 7 5 — 2 7 7 , m i t w e i t e r e r L i t e r a t u r . ) 
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R E C E N S I O N ES 
E s s e i a n l ä ß l i c h d i e s e r F r a g e f o l g e n d e s e r w ä h n t : 
j e n e r « m e r k w ü r d i g e u n d f r e m d a r t i g e F u n d , d a s 
U n t e r t e i l e i n e s s c h w a r z p o l i e r t e n G e f ä ß e s , m i t e i n -
g e r i t z t e n , i n k r u s t i e r t e n W i n k e l b ä n d e r n » ( T a f . 15) , d e r 
i n d e r T s a n g l i - S c h i c h t v o n A g i a S o f i a - M a g u l a g e f u n d e n 
w u r d e , l ä ß t s i c h a l l e m A n s c h e i n n a c h g u t m i t d e r e n t -
w i c k e l t e n P h a s e j e n e r A l f ö l d - L i n i e n b a n d k e r a m i k p a -
rallel i s i e r e n , d i e d e r S z a k á i h á t - G r u p p e v o r a n g i n g . D i e s 
gi lt g l e i c h e r m a ß e n f ü r d i e G e f ä ß f o r m , f ü r d i e T e c h n i k 
d e r V e r z i e r u n g u n d d a s M o t i v . N o c h a u f f a l l e n d e r w i r d 
d i e s e Ä h n l i c h k e i t i n f o l g e j e n e r s e n k r e c h t e n , e i n g e r i t z -
t e n L i n i e n , d i e d i e O b e r f l ä c h e i n z w e i o d e r i n v i e r 
F e l d e r g l i e d e r n . E s g i b t ü b r i g e n s a u c h a n d e r e A n g a b e n , 
d i e d a r a u f h i n w e i s e n , d a ß d i e e n t w i c k e l t e P h a s e d e r 
A l f ö l d - L i n i e n b a n d k e r a m i k m i t d e r T s a n g l i - P e r i o d e 
g l e i c h a l t r i g g e w e s e n s e i n m a g . D i e s w ä r e ü b r i g e n s d e r 
e r s t e F a l l , in d e m m a n d i e A l f ö l d - L i n i e n b a n d k e r a m i k 
a u f g r u n d e i n e s k o n k r e t e n G e g e n s t a n d e s m i t e i n e r 
t h e s s a l i s e h e n P e r i o d e p a r a l l e l i s i e r e n d ü r f t e . ( D i e 
A l f ö l d - L i n i e n b a n d k e r a m i k w a r — v e r g l i c h e n m i t d e r 
S z a k á l h á t - G r u p p e , m i t d e r B ü k k o r K u l t u r o d e r a u c h 
m i t d e r T r a n s d a n u b i s c h e n L i n i e n b a n d k e r a m i k — v i e l 
g e s c h l o s s e n e r . M a n f a n d b i s h e r k e i n e i m p o r t i e r t e n 
B r u c h s t ü c k e v o n i h r a u f d e m B a l k a n , n i c h t e i n m a l in 
V i n c a . ) E s ist z u h o f f e n , d a ß d i e v o l l s t ä n d i g e V e r ö f f e n t -
l i c h u n g d e s F u n d m a t e r i a l s v o n H a g i a S o f i a , d i e s c h o n 
in A u s s i c h t g e s t e l l t w u r d e , mi t w e i t e r e n F r a g m e n t e n 
d a s e i n g e h e n d e r e U n t e r s u c h e n d i e s e r F r a g e e r m ö g -
l i c h e n w i r d . M a n d a r f a u c h d a s a u s f ü h r l i c h e B e s p r e c h e n 
j e n e r a n d e r e n F r a g e n , d i e i m v o r l i e g e n d e n B a n d n o c h 
a u f g e w o r f e n w u r d e n , n a c h d e r v o l l s t ä n d i g e n P u b l i k a -
t i o n e r w a r t e n . B i s d a h i n d a r f d a s v o r l i e g e n d e W e r k 
m i t s e i n e n a u s g e z e i c h n e t e n I l l u s t r a t i o n e n e h e r n u r 
a l s P r o b l e m s t e l l u n g g e l t e n . 
•7. Mitkhttj 
E . H a n s c h m a n n u n d V. M i l o j c i c : D i e d e u t s c h e n 
A u s g r a b u n g e n a u f der A r g i s s a - M a g u l a in T h e s s a l i e n , 
I II . D i e F r ü h e u n d B e g i n n e n d e M i t t l e r e B r o n z e z e i t , 
1 — I I . B e i t r ä g e z u r U r - u n d F r ü h g e s c h i c h t l i c h e n 
A r c h ä o l o g i e d e s M i t t e l m e e r - K u l t u r r a u m e s , h r s g . v o n 
V . M i l o j c i c . B d e 1 3 - 1 4 , B o n n , R u d o l f H a b e l t V e r l a g , 
1 9 7 6 . 2 3 5 + 1 2 5 S e i l e n , 1 1 2 T a f e l n , 3 2 B e i l a g e n . 
D a s i m p o s a n t e W e r k v e r ö f f e n t l i c h t b i s a u f d i e 
l e t z t e n E i n z e l h e i t e n j e n e f r ü h e n u n d f r ü h e s t e n F u n d e 
a u s d e r m i t t l e r e n B r o n z e z e i t , d i e a u f d e r A r g i s s a -
M a g u l a i m L a u f e d e r A u s g r a b u n g e n i m J a h r e 1 9 5 0 
z u m V o r s c h e i n g e k o m m e n w a r e n . Tu d e r E i n l e i t u n g 
b e s p r i c h t V . M i l o j c i c d i e s t r a t i g r a p h i s c h e n A n g a b e n , 
u n d d a n n d i e B a u r e s t e . M a n f i n d e t d i e e i n s c h l ä g i g e n 
P r o f i l - Z e i c h n u n g e n i m B a n d 2 d e r В А М . E s i s t a u f 
d i e s e W e i s e n i c h t l e i c h t , d e r z i e m l i c h k o m p l i z i e r t e n 
s t r a t i g r a p h i s c h e n E r ö r t e r u n g zu f o l g e n . D i e E i n l e i t u n g 
v o n M i l o j c i c b e s c h r ä n k t s iel i b e i n a h e a u s s c h l i e ß l i c h 
a u f d i e A n a l y s e d e r v e r w i c k e l t e n s t r a t i g r a p h i s c h e n 
V e r h ä l t n i s s e d e r G r ä b e n 1 —5. D e m n a c h g a b e s 3 f r ü h e 
b r o n z e z e i t l i c h e V e r t e i d i g u n g s g r ä b e n ; ü b e r d i e s e n l i e g t 
d e r l e t z t e f r ü h e b r o n z e z e i t l i c h e B a u h o r i z o n t , d e r 
e i n e r B r a n d k a t a s t r o p h e z u m O p f e r f i e l . D a n a c h 
k a m — u m n a c h d e r D i c k e d e s s t e r i l e n H o r i z o n t e s 
ü b e r d e r B r a n d e c h i c h t ( 2 5 — 80 c m ) z u u r t e i l e n -
m i n d e s t e n s a u f d i e s e m T e i l d e s T e i l s e i n e z i e m l i c h 
l a n g e B e s i e d l u n g s l ü c k e . D a s L e b e n s e t z t e s i c h Iiier 
m i t d e r f r ü h e s t e n S i e d l u n g d e r M i t t l e r e n B r o n z e z e i t 
f o r t . D o c h b e g e g n e t m a n e i n i g e n F u n d t y p e n a u s 
d i e s e r f r ü h e s t e n P e r i o d e (1er M i t ! l e r e n B r o n z e z e i t , a u c h 
s c h o n i m B r a n d h o r i z o n t . 
E . H a n s c h m a n n m u ß t e i n d e r U n t e r s u c h u n g d e s 
F u n d m a t e r i a l s a u s d e r f r ü h e n B r o n z e z e i t w e i t g e h e n d 
a u f s o l c h e F u n d e b a u e n , d i e a u s d e n V e r t e i l ü g n n g s -
g r ä b e n z u m V o r s c h e i n k a m e n ( K a t a l o g S. 4 — 3 8 e n t -
hä l t , d i e F u n d e a u s f ü n f G r ä b e n ) . E s i s t a l l g e m e i n 
b e k a n n t , d a ß in d e r F ü l l e r d e d e r V e r t e i d i g u n g s g r ä b e n 
s e h r v e r s c h i e d e n e F u n d e , a u s f r ü h e r e n u n d s p ä t e r e n 
P e r i o d e n , z u s a m m e n v o r k o m m e n m ö g e n . W i e z . B . 
h i e r : c s g a b in d e r A u s f ü l l u n g d e r G r ä b e n 2 / 3 u n d 5 A 
g l e i c h e r m a ß e n k i r s c h r o t e R a c h m a n i - K e r a m i k . S e l b s t -
v e r s t ä n d l i c h d a r f m a n d a r a u s w e d e r e i n e n s o l c h e n 
S c h l u ß z i e h e n , a l s o h d i e R ä c h m a n i - P e r i o d e m i t 
i r g e n d e i n e m d i e s e r f r ü h e n b r o n z e z e i t l i c h e n V e r t e i d i -
g u n g s g r ä b e n g l e i c h a l t r i g g e w e s e n w ä r e , n o c h d e n 
a n d e r e n , d a ß d i e b e i d e n V e r t e i d i g u n g s g r ä b e n , v o n 
d e n e n d i e R e d e i s t , u n t e r e i n a n d e r a l s g l e i c h z e i t i g 
a n z u s e h e n w ä r e n . W i r s i n d d e r A n s i e h t , s e l b s t w e n n 
e s s c h o n i m L a u f e d e r A u s g r a b u n g e n g e l u n g e n i s t , d i e 
c h r o n o l o g i s c h e A u f e i n a n d e r f o l g e d e r V e r t e i d i g u n g s -
g r ä b e n z u k l ä r e n , i s t d o c h e in b e d e u t e n d e r Te i l d e r 
G e g e n s t ä n d e , d i e i n d i e s e n g e f u n d e n w u r d e n , n i c h t 
g l e i c h a l t r i g mit d e n G r ä b e n s e i h s t . 
W i e e s a u s d e r A n a l y s e d e r B a l i r e s t e h e r v o r g e h l , 
f o l g t e d i e f r ü h e s t e m i t t l e r e b r o n z e z e i t l i c h e S i e d l u n g 
( H ä u s e r 1 — 3 ) a u f d i e s e m Tei l d e s T e i l s , d e r B r a n d -
s c h i c h l e r s t n a c h e i n e r g e w i s s e n Z e i t s p a n n e . M i l o j c i c 
v e r w e i s t d a r a u f h i n , d a ß d i e s e d r e i H ä u s e r n i c h t 
u n b e d i n g t d i e Ü b e r r e s t e d e r a l l e r e r s t e n B a u t ä t i g k e i t 
a u s d e r f r ü h e n m i t t l e r e n B r o n z e z e i t a u f d e m Tei l s i n d . 
E s m a g a u f a n d e r e n T e i l e n d e s T e i l s S p u r e n v o n 
S i e d h i n g s s c h i c h t e n g e h e n , d i e ä l t e r a l s d i e e r w ä h n t e n 
H ä u s e r s i n d , a b e r s c h o n d e r f r ü h e n m i t t l e r e n B r o n z e -
ze i t a n g e h ö r e n . D i e s e V e r m u t u n g h a t n a t ü r l i c h e r n s t -
z u n e h m e n d e c h r o n o l o g i s c h e u n d s i e d h i n g s g e s c h i c h t -
l i c h e K o n s e q u e n z e n . M a n k a n n v o n h i s t o r i s c h e m 
G e s i c h t s p u n k t a u s n i c h t l e icht d e r A n s i e h t v o n 
H a n s c h m a n n b e i p f l i c h t e n , w o n a c h a m E n d e d e r 
f r ü h e n B r o n z e z e i t d i e B r a n d k a t a s t r o p h e (S. 105) 
d a s E n d e e i n e r m e h r e r e J a h r h u n d e r t e l a n g e n E n t -
w i c k h i n g b e d e u t e t h ä t t e , w o n a c h e r s t n a c h e i n e r 
L ü c k e v ö l l i g a n d e r e S p u r e n d e r m a t e r i e l l e n K u l t u r a u f 
d i e s e r S i e d l u n g d e r f r ü h e n m i t I leren B r o n z e z e i t w i e d e r 
e r s c h i e n e n w ä r e n . E i n i g e n S p u r e n d i e s e r v ö l l i g a n d e -
r e n m a t e r i e l l e n K u l t u r b e g e g n e t m a n s c h o n i m 
M a t e r i a l d e r B r a n d s c h i c h t . W e i t e r k o m p l i z i e r t w i r d 
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d i e L a g e d a d u r c h , d a ß d i e n e u e n A n k ö m m l i n g e d e r 
m i t t l e r e n B r o n z e z e i t a l s s o l c h e E i n d r i n g l i n g e a u f d e r 
t h e s s a l i s c h e n E b e n e g e l t e n s o l l e n , d i e m i t d e n B e w o h -
n e r n d e r m i t t e l h e l l a d i s c h e n E u t r e s i s v e r w a n d t (S. 1 0 6 ) , 
a b e r g l e i c h z e i t i g a u c h w e s t m a k e d o n i s c h e r H e r k u n f t 
g e w e s e n s e i n m ö g e n . D a r a u s f o l g t n ä m l i c h , d a ß d i e 
A n k ö m m l i n g e w e s t m a k e d o n i s c h e r H e r k u n f t a u f d e m 
W e g e i h r e r W a n d e r u n g e n f r ü h e r T h e s s a l i e n u n d e r s t 
s p ä t e r M i t t e l g r i e c h e n l a n d e r r e i c h t h ä t t e n . W ä h r e n d 
a l s o d i e f r ü h e B r o n z e z e i t in T h e s s a l i e n — i m V e r g l e i c h 
z u M i t t e l g r i e c h e n l a n d — e r s t m i t b e d e u t e n d e r 
V e r s p ä t u n g e r s c h i e n e n w ä r e ( z u d i e s e r V e r m u t u n g 
i s t d i e n e u e r e l a t i v e C h r o n o l o g i e d e r R a c h m a n i - P e r i o d e 
n ö t i g , d i e v o r a l l e m in P e v k a k i a a u f g e s t e l l t w u r d e ) , 
g e s c h a h in d e r m i t t l e r e n B r o n z e z e i t g e r a d e d a s G e g e n -
t e i l : i n T h e s s a l i e n b e g a n n d i e m i t t l e r e B r o n z e z e i t 
— z w a r b l o ß u m e i n e k u r z e P e r i o d e — a b e r d o c h 
e t w a s f r ü h e r . D i e s k ö n n t e j e d o c h a u c h b e d e u t e n , d a ß 
d i e t h e s s a l i s c h e B r o n z e z e i t z u d e r s e l b e n Z e i t a l s d i e 
I f . F r ü h h e l l a d i s c h e E p o c h e i h r e n A n f a n g n a h m , u n d 
i h r E n d e n o c h v o r d e m B e g i n n d e r M i t t e l h e l l a d i s c h e n 
P e r i o d e f i e l ; a b e r s o b l i e b e f ü r d i e E n t w i c k l u n g d e r 
A b s c h n i t t e I — I I u n d I I I d e r f r ü h e n t h e s s a l i s c h e n 
B r o n z e z e i t k a u m n o c h Z e i t ü b r i g . A m w a h r s c h e i n l i c h -
s t e n w i r d m a n a l s o d i e V e r m u t u n g a u f g e b e n m ü s s e n , 
d a ß e i n a u c h n o c h s o s p ä t e r A b s c h n i t t d e r R a c h m a n i -
P e r i o d e in d i e f r ü h h e l l a d i s c h e I I . P e r i o d e h i n e i n g e -
r e i c h t , d a ß a l s o d i e R a c h m a n i - P e r i o d e w e i t e r g e l e b t 
h ä t t e . Ü b r i g e n s läßt. H a n s c h m a n n d i e G l e i c h a l t r i g k e i t 
d e r j ü n g e r e n R a c h m a n i - S c h i c h t i n P e v k a k i a m i t 
F H I I z u , u n d z w a r a u f d e m W e g e , d a ß s i e T y p e n 
n a c h w e i s t , d i e e i n e V e r b i n d u n g m i t d e n F u n d e n a u s 
A r g i s s a 2 /3 , ja , a u s G r a b e n 1 v e r r a t e n . A u ß e r d e m m a c h t 
s i e a u c h d a s c h r o n o l o g i s c h e A r g u m e n t g e l t e n d (S. 146) , 
d a ß a u f A r g i s s a in d e n V e r t e i d i g u n g s g r ä b e n 2 /3 u n d 
1 a u c h F u n d e v o r h a n d e n w a r e n , d i e a n R a c h m a n i 
e r i n n e r n ; d e m n a c h «dürf te» — w i e s i e s c h r e i b t 
« e i n e z e i t l i c h e Ü b e r l a p p u n g v o n s p ä t e n R a c h m a n i 
u n d b e g i n n e n d e n F r ü h t h e s s a l i s e h . . . g e s i c h e r t s e i n » . 
D o c h e s i s t n i c h t a u s g e s c h l o s s e n , d a ß d i e F r a g m e n t e 
d e r R a c l u n a n i - A r t e r s t s e k u n d ä r in d i e V e r t e i d i g u n g s -
g r ä b e n k a m e n . D e n n p f l i c h t e t m a n e i n m a l j e n e r 
V e r m u t u n g b e i , w o n a c h e s a u f a n d e r e n T e i l e n d e s T e i l s 
w o h l a u c h n o c h f r ü h e r e H ä u s e r — a b e r s c h o n a u s d e r 
f r ü h e n m i t t l e r e n B r o n z e z e i t — a l s d i e b i s h e r f r e i g e l e g -
t e n R e s t e g a b , s o i s t a u c h d a s n i c h t a u s g e s c h l o s s e n , 
d a ß e b e n s o a u f a n d e r e n T e i l e n d e r S i e d l u n g R a c h m a n i -
H ä u s e r , G r ä b e n o d e r S c h i c h t e n g a b , v o n d e n e n F u n d e 
i n j e d e n b e l i e b i g e n G r a b e n — d e r s p ä t e r a l s d i e 
R a c h m a n i - P e r i o d e ist — g e k o m m e n s e i n m ö g e n . 
H a n s c h m a n n h a t a l s o r e c h t , w e n n s i e z u s a m m e n f a s s e n d 
f e s t s t e l l t , d a ß d i e C h r o n o l o g i e d e s R a c h m a n i - T y p u s 
« z u m Te i l n o c h a u f s c h w a n k e n d e m G r u n d a u f g e b a u t , 
a l l e r d i n g s n u r e i n e n v o r l ä u f i g e n C h a r a k t e r h a b e n 
k a n n » (S. 148) . 
W i r s i n d d e r A n s i c h t , d a ß u n t e r d e n l a n g e n u n d 
g e h a l t v o l l e n K a p i t e l n , d i e H a n s c h m a n n v e r f a ß t h a t , 
v i e l w i c h t i g e r a l s d i e A n a l y s e d e s F u n d m a t e r i a l s v o n 
A r g i s s a , j e n e a n d e r e n a u s f ü h r l i e h e n B e s p r e c h u n g e n 
u n d A n a l y s e n s i n d , d i e f r ü h b r o n z e z e i t l i c h e F u n d e a u s 
T h e s s a l i e n , M i t t e l - u n d S ü d g r i e c h e n l a n d u n d b e s o n -
d e r s a u s M a k e d o n i e n b e h a n d e l n . N a c h d e m d i e m e i s t e n 
d e r a r t i g e n F u n d e b i s h e r u n v e r ö f f e n t l i c h t w a r e n o d e r 
n u r u n g e n ü g e n d p u b l i z i e r t w u r d e n , ist d i e s e Z u s a m -
m e n f a s s u n g e p o c h e m a c h e n d in d e r G e s c h i c h t e d e r 
E r f o r s c h u n g d e r g r i e c h i s c h e n K r ü h - B r o n z e z e i t . E s ist 
b e s o n d e r s h e r v o r z u h e b e n , d a ß , w i e a u c h a n d e r e 
F o r s c h e r e s s c h o n g e t a n h a t t e n , a u c h V e r f . d a r a u f 
h i n w e i s t , w i e v o r e i l i g u n d u n z u t r e f f e n d j e n e r V e r g l e i c h 
w a r , d e n R e n f r e w f ü r g e w i s s e F u n d e a u s S i t a g r o i a u f 
d e r e i n e n S e i t e , u n d f ü r m a n c h e F u n d e a u s T r o j a a u f 
d e r a n d e r e n S e i t e a n g e s t e l l t h a t t e . E s w i r d m i t s c h a r -
f e m A u g e w a h r g e n o m m e n , d a ß d i e S p ä t - G u m e l n i t a -
F u n d e m i t F u n d e n b z w . S c h i c h t e n d e r F r ü h b r o n z e z e i t 
I , j a a u c h I I g l e i c h a l t r i g s e i n m ü s s e n (S. 1 9 8 ) . D i e s 
s t i m m t v ö l l i g m i t j e n e r D a t i e r u n g ü b e r e i n , d i e a u c h 
w i r s e l b e r f ü r d i e S p ä t - G u m e l n i t a - P e r i o d e u n d d i e 
d a m i t g l e i c h a l t r i g e B o d r o g k e r e s z t ú r - K u l t u r v o r g e -
s e h l a g e n h a t t e n . E i n e n b e s o n d e r e n D a n k v e r d i e n t d i e 
Z u s a m m e n s t e l l u n g d e r s c h n u r v e r z i e r t e n W a r e v o n d e n 
v e r s c h i e d e n e n F u n d o r t e n G r i e c h e n l a n d s . E s g e h t 
s o w o h l a u s d e n s f c r a t i g r a p h i s c h e n A n g a b e n d e r 
Z u s a m m e n s t e l l u n g w i e a u c h a u s H a n s c h m a n n s A n a -
l y s e e i n d e u t i g h e r v o r , d a ß m a n d i e F r a g e n a c h d e m 
U r s p r u n g d i e s e r F r a g m e n t e , w i e a u c h n a c h d e m 
e t h n i s c h e n H i n t e r g r u n d d e s s e n , w i e s i e n a c h G r i e c h e n -
l a n d g e k o m m e n w a r e n , e i n s t w e i l e n n i c h t l ö s e n k a n n . 
D e r m i t t e c h n i s c h h e r v o r r a g e n d e n I l l u s t r a t i o n e n a u s -
g e s t a t t e t e B a n d b e d e u t e t e i n e w e s e n t l i c h e B e r e i c h e -
r u n g d e r p r ä h i s t o r i s c h e n L i t e r a t u r n i c h t n u r T h e s s a l i -
e n s , s o n d e r n a u c h d e s g e s a m t e n s i i d o s t e u r o p ä i s e h e n 
R a u m e s . D a s W e r k is i v o r l ä u f i g e i n z i g a r t i g , u n d m a n 
w i r d s e i n e w a h r e B e d e u t u n g e r s t d a n n e r m e s s e n 
k ö n n e n , w e n n a u c h d i e ä h n l i c h e n F u n d e T h e s s a l i e n s , 
M a k e d o n i e n s , B u l g a r i e n s u n d (1er e u r o p ä i s c h e n T ü r k e i 
a u f e i n e m s o h o h e n N i v e a u v e r ö f f e n t l i c h t w e r d e n . 
.7. Makkay 
II. E r k a n a l : D i e Ä x t e u n d B e i l e d e s 2. J a h r t a u s e n d s 
in Z e n t r a l a n a t o l i e n . P r ä h i s t o r i s c h e B r o n z e f u n d e I X . 
8. B a n d . C. H . B e c k ' s c h e V e r l a g s b u c h h a n d l u n g , 
M ü n c h e n , 1 9 7 7 . 66 S . , 2 0 T a f . 
D i e v e r h ä l t n i s m ä ß i g k l e i n e A r b e i t v o n II. E r k a n a l 
l ö s t s c h o n v o r i h r e m e i n g e h e n d e n D u r c h s t u d i e r e n in 
d e m s i c h f ü r d a s T h e m a i n t e r e s s i e r e n d e n F a c h m a n n 
p o s i t i v e R e f l e x i o n e n a u s . E i n e r s e i t s d e s h a l b — u n d 
d i e s g e r e i c h t d e m V e r l a g z u E h r e —, w e i l s i c h d i e 
P B F - Q u e l l e n s e r i e d u r c h d i e B e a r b e i t u n g d e r m a t e r i e l -
l en D e n k m ä l e r d e r d i e G e s c h e h n i s s e d e r e u r o p ä i s c h e n 
U r z e i t j a h r t a u s e n d e l a n g b e e i n f l u s s e n d e n k l e i n a s i a t i -
s c h e n V ö l k e r a u c h d u r c h d i e s e n B a n d ü b e r d i e b e i m 
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B e g i n n d e r s i c h a u f g a n z E u r o p a e r s t r e c k e n d e n U n t e r -
n e h m u n g b e s t i m m t e n g e o g r a p h i s c h e n R a h m e n h i n a u s , 
s i c h d e r R e a l i t ä t d e r h i s t o r i s c h e n Z u s a m m e n h ä n g e 
a n p a s s e n d , in b e d e u t e n d e m M a ß e e r w e i t e r t . A n d e r e r -
s e i t s u m f a ß t d a s b e s p r o c h e n e W e r k m e h r a l s d a s i m 
T i t e l a n g e g e b e n e T h e m a (Tei l I ) , d a s i e a l s A n h a n g 
d i e a u s d e m 2. J a h r t a u s e n d v . u . Z. s t a m m e n d e n 
m i t t e l a n a t o l i s c h e n D o l c h e , S c h w e r t e r (Tei l I I ) b z w . 
L a n z e n - u n d P f e i l s p i t z e n (Tei l ITT) a u s f ü h r l i c h b e -
h a n d e l t . 
D i e s i e h m i t d e n a n a t o l i s c h e n M e t a l l w a f f e n b e f a s -
s e n d e l e t z t e b e d e u t e n d s t e z u s a m m e n f a s s e n d e A r b e i t 
— d a s B u c h v o n S. P r z e w o r s k i — i s t 1 9 3 9 e r s c h i e n e n . 
D u r c h d i e g r o ß e n A u s g r a b u n g e n h a t s i c h s e i t d e m d a s 
Q u e l l e n m a t e r i a l m i t a u t h e n t i s c h e n F u n d e n b e r e i c h e r t . 
V e r f a s s e r s t ü t z t s i c h in s e i n e r A r b e i t b e i d e m m e i s t 
a u f r e l a t i v e C h r o n o l o g i e b a u e n d e n U m r i ß d e s U r -
s p r u n g e s u n d d e s c h r o n o l o g i s c h e n P l a t z e s d e r v e r -
s c h i e d e n e n T y p e n v o r a l l e m a u f d i e s e F u n d e . S e i n e 
A l b e i t k a n n d e n n o c h n i c h t v ö l l i g a l s e i n e m o d e r n e 
W e i t e r e n t w i c k l u n g d e s a n g e f ü h r t e n W e r k e s b e t r a c h -
t e t w e r d e n , u n d l ä ß t s i c h n u r z u m T e i l m i t d e n d i e 
M e t a l l k u n s t d e r b e n a c h b a r t e n G e b i e t e a u s w e r t e n d e n 
B e a r b e i t u n g e n m o n o g r a p h i s c h e n A n s p r u c h e s ( R . M a x -
w e l l - H y s I o p , H . W . C a t l i n g , К . R r a n i g a n ) v e r g l e i c h e n . 
D e r G r u n d h i e r f ü r l i e g t d a r i n , d a ß H . E r k a n a l d i e 
G e b u n d e n h e i t e n d e r P B F - Q u e l l e n s e r i e m e h r a l s n ö t i g 
v o r A u g e n g e h a l t e n u n d d i e s i c h a u f T y p e n a n a l y s e n 
s t ü t z e n d e z u s a m m e n f a s s e n d e A u s w e r t u n g ü b e r d i e 
G e s t a l t u n g d e r M e t a l l k u n s t d e s e r ö r t e r t e n G e b i e t e s 
a u ß e r a c h t g e l a s s e n h a t . G e n a u e r , d i e s e n u r a u f e i n i g e 
S ä t z e d e r « E i n l e i t u n g » r e d u z i e r t e . D i e s k a n n f ü r d i e 
g r ö ß t e M a n g e l h a f t i g k e i t d e s B u c h e s a n g e s e h e n w e r d e n . 
V o n e i n e r a n d e r e n S e i t e b e t r a c h t e t , h a t d e r V e r f a s s e r 
h i n g e g e n e i n e m i t u m f a n g r e i c h e r L i t e r a t u r a u s g e -
s t a t t e t e , m u s t e r h a f t p r ä z i s e Q u e l l e n a r b e i t h e r a u s -
g e b r a c h t , d i e e r w a r t u n g s g e m ä ß z u e i n e r G r u n d a r b e i t 
d e s b e t r e f f e n d e n T h e m e n k r e i s e s s e i n w i r d . 
D e r e r s t e T e i l d e s W e r k e s e r ö r t e r t z w e i B e i l -
( Ä r m c h e n b e i l e , F l a c h b e i l e ) u n d f ü n f A x t t y p e n (S. 
3 — 2 0 ) . D i e Ä r m c h e n b e i l e , d i e s o w o h l a l s W a f f e a u c h 
a l s G e r ä t g e d i e n t h a b e n d ü r f t e n , t e i l t V e r f a s s e r in f ü n f 
U n t e r t y p e n . V o n d i e s e n e r s c h e i n e n d i e T . — I I I . U n t e r -
t y p e n i n A n a t o l i e n , d e r I V . u n d b e s o n d e r s d e r V 
U n t e r t y p u s a u c h in e n t f e r n t e r e n G e g e n d e n . D e r 
l e t z t e r e i s t •/.. B . a u c h a u s dorn N o r d k a u k a s u s , a u s 
Z y p e r n u n d K r e t a b e k a n n t . D i e M e h r h e i t d e r E x e m -
p l a r e d e s v o n u n s a l s d i e i n t e r e s s a n t e r e G r u p p e z u 
b e t r a c h t e n d e n V . U n t e r t y p u s s t a m m t — a u f g r u n d 
d e r z u v e r l ä s s i g e n S t r a t i g r a p h i e v o n B i t i k , B e y c e s u l -
t a n , D ü n d a r t e p e u s w . — a u s d e r z w e i t e n H ä l f t e d e s 2. 
J a h r t a u s e n d s v . u . Z. V o n d e n Ä x t e n ( N a c k e n -
k a m m ä x t e v o m T y p F i r a k l i n , S c h a f t l o c h ä x t e v o m 
T y p A c e m h ö y ü k , S c h a f t l o c h ä x t e v o m T y p T e p e 
G a u r a , D o p p e l ä x t e v o m T y p E m i r d a g , F e n s t e r ä x t e ) 
s i n d f ü r d i e e u r o p ä i s c h e F o r s c h u n g v o r a l l e m d u r c h d i e 
a u s f ü h r l i c h e B e a r b e i t u n g d e r T y p e n v o n A c e m h ö y ü k 
b z w . Г о р е G a u r a b e a c h t e n s w e r t e A n g a b e n z u r 
k o n k r e t e n B e s t i m m u n g d e r V o r f o r m e n d e r S c h a f t -
l o c h ä x t e v o n S ü d o s t - b z w . m i t t e l e u r o p ä i s c h e m , s o g . 
ö s t l i c h e m T y p u s . D e r T y p u s v o n A c e m h ö y ü k i s t v o r 
a l l e m a u s M i t t e l a n a t o l i e n , N o r d s y r i e n u n d N o r d -
m e s o p o t a m i e n b e k a n n t . I >iu f r ü h e s t e n E x e m p l a r e 
k ö n n e n a u f d a s 19, — 1 8 . J h . v . u . Z . d a t i e r t w e r d e n , 
j e d o c h w u r d e n d i e E x e m p l a r e d i e s e s T y p u s a u f g r u n d 
d e r A n g a b e n v o n B i t i k , R a s S c h a m r a u n d A l a l a l a c h 
a u c h n o c h i m 1 , 5 . - 1 4 . J h . v . u . Z. g e b r a u c h t . D i e f ü r 
n o n I m o s o p o t a n l i sch a n g e s e h e n e n Ä x t e v o n T y p u s 
T e p e G a u r a w a r e n in Mit t e l a n a t o l i e n u n d in W e s t i r a n 
v e r b r e i t e t . Ihre M e h r h e i t l ä ß t s i ch a u f d i e P e r i o d e 
k ä r u r n Ivan e s I I b z w . I b d a t i e r e n . D e n h i e r n u r k u r z 
a n g e f ü h r t e n H a u p t t e i l d e s W e r k e s v e r v o l l s t ä n d i g t 
d i e n a c h t r ä g l i c h e E i n f ü g u n g d e r v o n K . B i t t e t 197(1 
m i t g e t e i l t e n Z e i c h n u n g ü b e r d i e p r ä c h t i g e , f i g u r e n -
v e r z i e r t e A x t v o n S a r k i s l a b z w . d e r a u f s i e b e z ü g l i c h e n 
w i c h t i g e r e n A n g a b e n (S . 5 6 , T a f . 20) . 
D e r s i n n g e m ä ß e I I . — I I I . T e i l d e r A r b e i t ( A n h a n g 
I : D o l c h e u n d S c h w e r t e r d e s 2. J a h r t a u s e n d s i n I n n e r -
a n a t o l i e n , A n h a n g 1Г: L a n z e n - u n d P f e i l s p i t z e n d e s 
2. J a h r t a u s e n d s in T n n e r a n a t o l i e n ) g i b t d e m I . Te i l 
ä h n l i c h , d i e v o l l s t ä n d i g e A u s w e r t u n g d e r i n d e n A b -
s c h n i t t s t i t e l n f e s t g e h a l t e n e n W a f f e n t y p e n . B e i e i n e m 
j e d e n T y p u s b e f a ß t s i c h d e r A u t o r , n a c h d e r k a t a l o g -
a r t i g e n V o r f ü h r u n g s ä m t l i c h e r b e k a n n t e r E x e m p l a r e , 
m i t i h r e r V e r b r e i t u n g u n d c h r o n o l o g i s c h e r E i n r e i b u n g . 
T. Kovács 
U . K n i g g e : D e r S ü d h ü g e l . K e r a m e i k o s . E r g e h n i s s e 
d e r A u s g r a b u n g e n . B a n d T X . D e u t s c h e s A r c h ä o l o -
g i s c h e s I n s t i t u t . B e r l i n , W . D e G r u y t e r , 1976 . 
X I I + 211 S . , 5 0 T e x t a b b i l d u n g e n , 1 1 3 T a f . , 
6 P l ä n e , 1 B e i l a g e . 
I )er B e s t a t t u n g s o r t d e s I l ü g e l s , der s ü d l i c h v o n d o r 
l i n k s s e i t i g e n A b z w e i g u n g j e n e s W e g e s , d e r v o m 
H e i l i g e n T o r a u s g e h t , u n d e b e n f a l l s s ü d l i c h v o n d e n 
G e s a n d t e n - G r a b s t e i n e n l i e g t , w u r d e b i s h e r , a b g e s e h e n 
v o n e i n i g e n f r ü h e r e n A u s g r a b u n g e n , n o c h n i c h t v o l l -
s t ä n d i g f r e i g e l e g t . V ö l l i g e r s c h l o s s e n w u r d e d i e s e s 
G e b i e t i n d e n J a h r e n 1 9 6 0 / 6 1 u n d d a n n v o m J a h r e 
1 9 6 3 a b i m R a h m e n d e r A u s g r a b u n g e n d e r A t h e n i -
s c h e n A b t e i l u n g d e s D A I , g e f ü h r t d u r c h K . V i e r n e i s e l 
u n d B . S c h l ö r b , d a n n d u r c h F. W i l l e m s e n , u n d 
s c h l i e ß l i c h d u r c h d i e V e r f a s s e r i n d e s v o r l i e g e n d e n 
B a n d e s . Rs l i e g t i m a n s e h n l i c h e n B a n d d i e e n d g ü l t i g e 
P u b l i k a t i o n d e r F r e i l e g u n g e n v o r ; i n h a l t l i c h g l i e d e r t 
er s i c h f o l g e n d e r m a ß e n . N a c h d e m V e r z e i c h n i s d e r 
B i l d e r , d e r A b k ü r z u n g e n u n d n a c h d e m V o r w o r t 
(V — X I ) , b e k o m m t m a n z u n ä c h s t d i e G e s c h i c h t e d e r 
A u s g r a b u n g e n , B e s c h r e i b u n g u n d h i s t o r i s c h e A u s -
w e r t u n g d e r E r g e b n i s s e (1 — 1 9 ) . D a n n k o m m t d a s 
z w e i t e g r o ß e K a p i t e l , d a s d i e G r a b f u n d e n a c h G a t t u n -
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g e n b e s c h r e i b t u n d a n a l y s i e r t (20 — S 3 ) . D a s d r i t t e 
g r o ß e K a p i t e l g i b t d e n K a t a l o g der e i n z e l n e n G r ä b e r ; 
a n g e s c h l o s s e n w u r d e d i e B e s c h r e i b u n g d e r f r ü h e r e n 
A u s g r a b u n g e n (84 — 168 ; 1 0 9 — 195). N a c h d e n K o n -
k o r d a n z - T a f e l n ( 1 9 6 — 2 0 3 ) e r m ö g l i c h t e i n a u s f ü h r l i c h e s 
R e g i s t e r d e n a n a l y t i s c h e n G e b r a u c h d e s B a n d e s 
( 2 0 4 — 21 1). D i e e r s t k l a s s i g e n I l l u s t r a t i o n e n b e s t e h e n 
t e i l s a u s T e x t a b b i l d u n g e n , t e i l s a u s Z e i c h n u n g e n a m 
E n d e d e s B a n d e s s o w i e a u s 113 a u s g e z e i c h n e t e n 
L i c h t b i l d - T a f e l n . 
D i e S c h i l d e r u n g d e r u r s p r ü n g l i c h e n F o r m d e s 
G e l ä n d e s e n t h ä l t a u c h d i e B e s c h r e i b u n g e i n e s f r ü h -
h e l l a d i s c h e n G r a b b a u s . V o n d i e s e m a b g e s e h e n , w u r d e 
d e r G r a b h ü g e l d e m v o m H e i l i g e n T o r s ü d l i c h a b z w e i -
g e n d e n W e g e n t l a n g , l ä n g e r e Zei l h i n d u r c h f ü r B e s t a t -
t u n g e n n i c h t g e b r a u c h t . A m f r ü h e s t e n w u r d e n h i e r 
B e s t a t t u n g e n i m 6. J h . v . u . Z. v o r g e n o m m e n ; e s 
h a n d e l t s i c h u m z w e i m i t p r a c h t v o l l e n F u n d e n a u s -
g e s t a t t e t e n H ü g e l g r ä b e r ; d i e s e w a r e n — n a c h d e n 
Z e u g n i s s e n d e r n a h e g e l e g e n e n G e s a n d t e n - S t e l e n , s o w i e 
n a c h d e n j e n i g e n d e r u n b e r ü h r t z u m V o r s c h e i n 
g e k o m m e n e n F u n d e e i n e s , a n l ä ß l i c h d e r n e u e r e n A u s -
g r a b u n g e n f r e i g e l e g t e n H ü g e l g r a b e s — R u h e p l ä t z e 
z w e i e r v o r n e h m e r P e r s o n e n v o n ö s t l i c h e n g r i e c h i -
s c h e n G e b i e t e n . D i e s s p r i c h t d a f ü r , d a ß h i e r z w e i f e l l o s 
v o r n e h m e P e r s o n e n n i c h t a t h e n i s c h e r H e r k u n f t b e s t a t -
t e t w u r d e n ; d e r L u x u s ist f ü r d i e Zei t d e r P e i s i s t r a t i d e n 
b e z e i c h n e n d ; d i e G r ä b e r w a r e n r e i c h l i c h u n d b e i n a h e 
a u s s c h l i e ß l i c h m i t B e i g a b e n v o n o s t g r i e c h i s c h e r H e r -
k u n f t a u s g e s t a t t e t . A n s c h l i e ß e n d a n d e n b e i d e n T u m u l i 
b z w . a u c h ü b e r d i e s e n , e r r i c h t e t e m a n — n a c h d e m 
Z e u g n i s d e r S c h i c h t e n - R e i h e n — in d e r d e m J a h r e 
5 0 0 v . u . Z. v o r a n g e h e n d e n P e r i o d e e i n e n s o l c h e n 
k ü n s t l i c h e n H ü g e l , d e r i m 6. — 5. J a h r h u n d e r t v . u . Z . d e n 
Z w e c k e n e i n e r h i e r e i n g e r i c h t e t e n v i e l e i n f a c h e r e n 
N e k r o p o l e d i e n t e . D i e z u d i e s e r Z e i t e n t s t a n d e n e 
G r ä b e r g r u p p e b e s a ß i m d e m o k r a t i s c h e n G e i s t e d e r 
Z e i t e n d e s K l e i s t h e n e s — u n d a u c h w e g e n d e s V e r b o -
t e s d e s G r a b - L u x u s — n u r v e r h ä l t n i s m ä ß i g b e s c h e i -
d e n e G r a b b e i g a b e n . D e r G e b r a u c h d i e s e s B e s t a t t u n g s -
o r t e s s c h l i e ß t m i t d e m J a h r z e h n t 4 4 0 / 4 3 0 v . u. Z. 
D a n a c h h a t m a n d a s G e b i e t b e i n a h e e i n v o l l e s 
J a h r h u n d e r t h i n d u r c h f ü r B e s t a t t u n g s z w e c k e n i c h t 
m e h r b e n u t z t . D i e s e r k l ä r t s i c h t e i l s d a m i t , d a ß in d e r 
N ä h e d i e S t a d t m a u e r g e b a u t w u r d e , u n d t e i l s a u c h m i t 
d e n K o n s e q u e n z e n d e s p e l o p o n n e s i s c h e n K r i e g e s . 
N a c h d e m E n d e d i e s e s K r i e g e s u n d in d e r s p ä t e r e n 
H ä l f t e d e s 4. J a h r h u n d e r t s v . u . Z. w u r d e d a s G e l ä n d e 
b i s z u m l e t z t e n J a h r h u n d e r t v . u . Z. w i e d e r f ü r Be -
s t a t t u n g e n g e b r a u c h t . D i e l e t z t e P e r i o d e d e r h i e s i g e n 
B e s t a t t u n g e n b e s c h l o ß z w e i f e l l o s d i e B e l a g e r u n g 
d u r c h S u l l a . 
D i e m i n u z i ö s e F r e i l e g u n g d e s G e b i e t e s e r g a b a l s o 
e i n h i s t o r i s c h g e n a u a u s l e g b a r e s B i l d v o n d i e s e m 
Te i l v o n K e r a m e i k o s . E s w u r d e n i m L a u f e d e r n e u e r e i l 
A u s g r a b u n g e n i n s g e s a m t 4 2 0 G r ä b e r e r s c h l o s s e n ; d a z u 
k o m m e n n o c h 1 6 3 d u r c h f r ü h e r e A u s g r a b u n g e n fre i -
g e l e g t e G r ä b e r . D i e B e s c h r e i b u n g e n d e r G r ä b e r z u s a m -
m e n m i t d e n b i l d l i c h e n I l l u s t r a t i o n e n (d i e s i c h a u f 
f r ü h e r n i c h t v e r ö f f e n t l i c h t e B i l d e r b e s c h r ä n k e n ) , f er -
n e r d i e a n a l y t i s c h e n G r a b u n g s p l ä n e u n d d i e D u r c h -
s c h n i t t s k i z z e n e r g e b e n e i n e i n w a n d f r e i e s B i ld v o m 
f r e i g e l e g t e n G e b i e t u n d v o n s e i n e n E i n z e l h e i t e n . D a s 
R ü c k g r a t d e s B a n d e s b i l d e t j e d o c h d a s g r ü n d l i c h e 
V e r ö f f e n t l i c h e n d e r e i n z e l m e n F u n d e m i t v o l l s t ä n -
d i g e m B i l d m a t e r i a l s o w i e d i e B e s t i m m u n g a l l e r 
St ü c k e . M a n b e k o m m t z u m e r s t e n M a l e e i n e B e s c h r e i -
b u n g der B e h ä l t e r d e r B e s t a t t u n g e n , z u e r s t d i e 
k e r a m i s c h e n A s c h e n b e h ä l t er , d a n n d i e S a r k o p h a g e ; 
e r s t d a n a c h k o m m e n d i e G r a b b e i g a b e n . U n t e r 
d e n l e t z t e r e n f i n d e t m a n i n g r o ß e r M a ß e , d o c h 
z i e m l i c h b e s c h e i d e n e P r o d u k t e d e r a t t i s c h e n V a s e n -
m a l e r e i . A u c h d a d u r c h w i r d d i e b e k a n n t e T h e s e 
e r h ä r t e t , w o n a c h n ä m l i c h d i e G r i e c h e n d a s B e s t e 
i h r e r S c h m u c k - K e r a m i k n i c h t f ü r e i n h e i m i s c h e Z w e k -
k e , u n d v o r a l l e m n i c h t z u d e m Z w e c k e h e r g e s t e l l t 
h a t t e n , u m d i e s e d e n T o t e n in d i e G r ä b e r m i t z u g e h e n . 
N e i n , d a s B e s t e (hír K e r a m i k w a r E x p o r t - W a r e . D i e 
b e d e u t e n d s t e G r u p p e (1er i m B a n d v e r ö f f e n t l i c h t e n 
F u n d e b i l d e n d i e S c h m u c k e m i t E l f e n b e i n - u n d 
B e r n s t e i n - E i n l a g e , d i e m a n a u f d i e P e r i o d e v o r 5 2 0 
d a t i e r e n d a r f , u n d d i e a u s (kirn o s t g r i e c h i s c h e n , i o n i -
s c h e n K u l t u r k r e i s e n t s t a m m e n . 
A l l e s in a l l e m i s t d i e P u b l i k a t i o n d e s S ü d h ü g e l s e i n 
W e r k , d a s a u c h d i e d e l i k a t e s t e n A n s p r ü c h e z u b e f r i e d i -
g e n v e r m a g ; e i n e s o r g f ä l t i g d u r c h g e f ü h r t e A u s g r a b u n g 
w u r d e h i e r w o m ö g l i c h n o c h s o r g f ä l t i g e r u n d m u s t e r -
g ü l t i g v e r ö f f e n t l i c h t . D e r B a n d v e r d i e n t es , n e b e n d i e 
f r ü h e r v e r ö f f e n t l i c h t e n B ä n d e d e r K e r a m e î k o s - R e i h e 
g e s t e l l t z u w e r d e n . D i e t a d e l l o s e t y p o g r a p h i s c h e 
A u s s t a t t u n g d e s B u c h e s r ü h m t n i c h t n u r d i e A r b e i t 
d e r V e r f a s s e r u n d i h r e r t e c h n i s c h e n M i t a r b e i t e r , 
s o n d e r n a u c h d e n V e r l a g . 
L. Castiglione 
W . Gauer: D i e T o n g e f ä f l e a u s d e n B r u n n e n 1 u n t e r m 
S t a d i o n - N o r d w a l l u n d i m S ü d o s t - G e b i e t . O l y m p i s c h e 
F o r s c h u n g e n , B a n d V I I I . B e r l i n , V e r l a g W . d e 
G r u y t e r & Co, 1975 . 2 5 4 S . , 4 2 T a f . , 2 B e i l a g e n , 
3 2 T e x t a b b i l d u n g e n . 
D e r n e u e B a n d d e r O l y m p i s c h e n F o r s c h u n g e n 
z e i g t , d a ß d i e Z e i t g e k o m m e n i s t , d i e in d e n O r a b u n g s -
m a g a z i n e n a n g e h ä u f t e n F u n d s t ü c k e u n a b h ä n g i g v o n 
i h r e m k ü n s t l e r i s c h e n W e r t s y s t e m a t i s c h z u v e r ö f f e n t -
l i c h e n . O. b e a r b e i t e t d i e T o n g e f ä ß e , d i e in 4 3 B r u n n e n 
d e s S t a d i o n - N o r d w a l l s u n d in 9 6 B r u n n e n i m S i i d -
o s t g e b i e l d e r A u s g r a b u n g e n z w i s c h e n 1 9 5 9 u n d 1 9 6 6 
g e f u n d e n w u r d e n . D i e K e r a m i k b i l d e t n u r e i n e n 
g e r i n g e n Te i l d e s in d e n h e h a n d e l t . c n B r u n n e n g e f u n -
d e n e n M a t e r i a l s . S o i s t e s v e r s t ä n d l i c h , d a s d e r 
B e s c h r e i b u n g d e r T o n g e f ä ß e e i n v o l l s t ä n d i g e r K a t a l o g 
d e r F u n d e a u s d e n e i n z e l n e n B r u n n e n v o r a n g e h t 
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(5 — 8 2 ) . D e n K e r n d e s B u c h e s b i l d e t d i e U n t e r s u c h u n g 
d e r T o n g e f ä ß e , d i e — n a c h G e f ä ß f o r m e n g e o r d n e t -
s i e h h a u p t s ä c h l i c h a u f d i e f o r m g e s c h i c h t l i c h e A n a l y s e 
d e r H a u p t f o r m e n u n d d e r e i n z e l n e n S t ü c k e s o w i e a u f 
d i e B e s t i m m u n g d e r Q u a l i t ä t d e s T o n s k o n z e n t r i e r t . 
D i e B e s c h r e i b u n g e n w e r d e n d u r c h r e i c h l i c h e l ' r o f i l -
z c i c h n u n g c n u n d d i e A b b i l d u n g a l l e r b e h a n d e l t e n 
S t ü c k e e r g ä n z t . D i e Q u a l i t ä t d e r T a f e l n ist n i c h t 
b e s o n d e r s g u t , a b e r d e m Z w e c k e v ö l l i g eti l s p r e c h e n d . 
E s h a n d e l t s i c h n ä m l i c h in d e r ü b e r w i e g e n d e n 
M e h r h e i t d e r F ä l l e u m e i n f a c h e G e b r a u c h s w a r e , d i e 
n u r g e f i r n i ß t o d e r s e l t e n e r m i t g a n z e i n f a c h e r V e r -
z i e r u n g v e r s e h e n i s t , u m G e f ä ß e , d i e v o n d e n B e -
s u c h e r n d e r o l y m p i s c h e n F e s t s p i e l e a n O r t u n d S t e l l e 
w ä h r e n d e i n i g e n T a g e n b e n u t z t u n d h i n t e r h e r i n d i e 
B r u n n e n g e r ä u m t w o r d e n s i n d . D i e H a u p t t y p e n 
s i n d K a n n e n , A r y b a l l e n , L e k y t h e n , A m p h o r e n , K r á -
tere , K o c h g e s c h i r r e , L e k a n i d e s , P y x i d e s , S c h ü s s e l n , 
S c h a l e n , Mörser , T e l l e r , B e c h e r m i t V e r t i k a l h e n k e l 
( e i n e F o r m , d e r e n l o k a l e G e s c h i c h t e a u s f ü h r l i c h b e h a n -
d e l t w i r d ) , S k y p h o i , e i n h e n k l i g e N ä p f e , S a l z n ä p f e 
s o w i e D a m p e n u n d e i n T h y m i a t e r i o n . D e r a n a l y t i -
s c h e n U n t e r s u c h u n g d i e s e r V a s e n f o r m e n ( 8 3 — 2 0 7 ) 
f o l g t e i n V e r s u c h , d i e V a s e n a u f W e r k s t ä t t e n a u f z u t e i -
len , w o b e i s e h r r i c h t i g b e t o n t w i r d , d a ß « d e r B e g r i f f 
W e r k s t a t t be i e i n e m s o l c h e n B e f u n d n i c h t m e h r 
b e z e i c h n e n wi l l a l s d i e H e r k u n f t u n s d e m g l e i c h e n 
P r o d u k t i o n s z e n t r u m » ( 2 0 8 ) . B e w e i s e f ü r d i e E x i s t e n z 
s o l c h e r W e r k s t ä t t e n s i n d v o r a l l e m e i n i g e c h a r a k t e r i -
s t i s c h e V a s e n f o r m e n , T o n - u n d F i r n i s a r t e n . A u s d e r 
g e s c h i c h t l i c h e n U b e r s i c h t w i r d k lar , d a ß i n d e r 
ä l t e r e n P e r i o d e d e r a r c h a i s c h e n Z e i t d e r E i n f l u ß d e r 
k o r i n t h i s c h e n u n d l a k o n i s c h e n , in d e r s p ä t a r c h a i s c h e n 
P e r i o d e d e r d e r a t t i s c h e n K e r a m i k v o r h e r r s c h e n d w a r . 
Erst, in d e r f r ü h k l a s s i s e h e n Zeil tritt e i n e f e i n e l o k a l e 
F i r n i s s w a r e so b e h e r r s c h e n d h e r v o r , d a s e s d e m V f . 
b e r e c h t i g t s c h e i n t , d i e s m i t e i n e m p o l i t i s c h e n E r e i g -
n i ß , m i t d e r G r ü n d u n g d e r S t a d t E l i s in 4 7 1 , z u 
e r k l ä r e n . 
I m l e t z t e n T e i l e d e s B u c h e s ( 2 1 3 - 2 4 2 ) v e r s u c h t 
d e r V e r f a s s e r , a u f g r u n d d e r v o r a n g e h e n d e n U n t e r -
s u c h u n g e n u n d d e r w e n i g e n b e s s e r ( l a t i e r b a r o n i m p o r -
t i e r t e n V a s e n , e i n e Z e i t b e s t i m m u n g ( m e i s t e n s n u r 
e i n e n t e r m i n u s p o s t q u e m ) f ü r d i e e i n z e l n e n B r u n n e n 
z w i s c h e n 1. H ä l f t e 7 . - 2 . V i e r t e l 4. J h . z u g e b e n . D i e 
E r g e b n i s s e w e r d e n a u f S. 2 4 3 t a f e l m ä ß i g z u s a m m e n -
g e f a ß t . 
G. b e t r a c h t e t d i e s e D a t i e r u n g d e r B r u n n e n m i t 
R e c h t a l s d a s w i c h t i g s t e E r g e b n i s s e i n e r U n t e r s u c h u n -
g e n , d a s i e e r m ö g l i c h t , f ü r d i e C h r o n o l o g i e d e r ü b r i g e n 
F u n d e d e r B r u n n e n , d i e v i e l b e d e u t e n d e r s i n d a l s 
d i e T o n g e f ä ß e , e i n i g e A n h a l t s p u n k t e z u g e w i n n e n . 
D e r E r f o l g d i e s e r B e s t r e b u n g h ä n g t s e l b s t v e r s t ä n d l i c h 
d a v o n a b , in w e l c h e m M a ß e s i c h e i n e s o l c h e Ze i t -
b e s t i m m u n g a u f d i e R e s u l t a t e d e r B e a r b e i t u n g d e r 
T o n g e f ä ß e s t ü t z e n k a n n . H i e r h a t m a n e i n i g e B e d e n -
k e n , d i e v o r a l l e m m i t d e r B e s c h r ä n k u n g d e r U n t e r -
s u c h u n g e n
 a t i f O l y m p i a u n d a u c h i n n e r h a l b d e r 
O l y m p i a - G r a b u n g e n a u f z w e i G e b i e t e , m i t d e m 
M a n g e l a n V o r h e r r s c h e n d e r k u n s t g e s c h i c h t l i c h e n 
M e t h o d e d e r B e t r a c h t u n g , d i e v i e l l e i c h t d i e s e n 
b e s c h e i d e n e n G e b r a u c h s g e f ä ß e n n i c h t g e r e c h t w i r d , 
s o w i e m i t d e m g r ü n d l i c h e r e n u n d w e i t b l i c k e n d e n 
v e r g l e i c h e n d e n a n t i q u a r i s c h - a r c h ä o l o g i s c h e n Erör-
t e r u n g e n ü b e r d i e e v e n t u e l l e n l o k a l e n C h a r a k t e -
r i s t i k a d e r F u n k t i o n d e r b e n ü t z t e n F o r m e n , u n d a n 
e i n e g e n a u e r e B e s t i m m u n g d e r f ü r d i e D a t i e r u n g s o 
w i c h t i g e n I m p o r t v a s e n m i t f i g u r a l e r V e r z i e r u n g z u -
s a m m e n h ä n g e n . D i e N ü t z l i c h k e i t u n d B e d e u t u n g d e s 
B u c h e s s t e h t a b e r a u c h s o a u ß e r j e d e m Z w e i f e l . 
./. Gy. Szihiyyi 
II. M o m r n s e n : D e r A f f e c t e r . ( K e r a m e u s , F o r s c h u n g e n 
z u r a n t i k e n K e r a m i k , JT. R e i h e , 1.) V e r l a g P h . v . 
Z a b e r n , M a i n z 1П75. T e x t b a n d 139 S e i t e n , T a f e l b a n d 
140 T a f e l n u n d 2G B e i l a g e n . 
E s w a r z u e r w a r t e n , d a ß m a n n a c l i d e m T o d e 
v o n B e a z l e y d i e B e a r b e i t u n g s e i n e s g e i s t i g e n E r b e s 
i n d e n M i t t e l p u n k t d e r E r f o r s c h u n g d e r a n t i k e n V a s -
e n m a l e r e i s t e l l e n w i r d . D i e s e s Ziel v e r f o l g t d e r e r s t e 
B a n d d e r n e u e n , c i n o L ü c k e s c h l i e ß e n d e n R e i h e u n t e r 
d e m o b e n a n g e f ü h r t e n T i t e l . B e a z l e y v e r ö f f e n t l i c h t e in 
s e i n e n g r o ß a n g e l e g t e n , z u s a m m e n f a s s e n d e n A r b e i t e n 
n u r d i e S c h l u ß e r g e b n i s s e s e i n e r F o r s c h u n g e n , w o b e i 
er d i e a u s f ü h r l i c h e A r g u m e n t a t i o n e b e n s o w e g f a l l e n 
l i e ß , w i e d i e A n f ü h r u n g d e r B e l e g e : d i e B e a z l e y -
W e r k e e r s c h i e n e n o h n e I l l u s t r a t i o n e n . 
D i e H a u p t b e s t r e b u n g d e r v o n .T. B o a r d m a n u n d 
H . C a h n h e r a u s g e g e b e n e n n e u e n S e r i e i s t e s , e i n e n 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e w e i s - l ind D o k u m e n t á l ions-
a p p a r a t z u v e r ö f f e n t l i c h e n , u m d i e T ä t i g k e i l d e r 
w i c h t i g s t e n V a s e n m a l e r v o r A u g e n z u b a l l e n , d e r e n 
I d e n t i f i z i e r u n g u n d C h a r a k t e r i s i e r u n g in e r s t e r L i n i e 
e in V e r d i e n s t v o n B e a z l e y w a r . D a s G r u n d p r i n z i p 
d e r R e i h e ist a l s o v e r s t ä n d l i c h e r w e i s e , d i e M o n o g r a -
p h i e n ü b e r d i e e i n z e l n e n M e i s t e r m i t e i n e r m ö g l i c h s t 
v o l l s t ä n d i g e n B i l d b e i l a g e z u i l lu s t r i eren . D i e H a u p t -
rol le s p i e l e n d i e I l l u s t r a t i o n e n w i e d i e s in d e r E i n -
l e i t u n g d e s e r s t e n B a n d e s v o n M. R o b e r t s o n a u s g e -
s p r o c h e n w i r d . N a t ü r l i c h e r w e i s e i s t a u c h d i e a n d e r e 
S e i t e d e s A p p a r a t s n i c h t z u v e r n a c h l ä s s i g e n , d. h . 
d i e k r i t i s c h e R e v i s i o n d e r A t t r i b u t i o n e n v o n B e a z l e y , 
d i e v o r a u s s i c h t l i c h in d e n m e i s t e n F ä l l e n d e r B e s t ä t i -
g u n g i h r e r R i c h t i g k e i t g l e i c h k o m m e n w i r d , — e i n e 
A r b e i t , d i e a u f g r u n d v o n a u s f ü h r l i c h e r s t i l i s t i s c h e r , 
i k o n o g r a p h i s c h e r u n d m o t i v g e s c h i c h t l i c h e r A n a l y s e 
d o s e n t s p r e c h e n d e n Œ u v r e s d u r c h g e f ü h r t w e r d e n 
m u ß . 
H i n z u k o m m t d i e U n t e r s u c h u n g d e r N a s e n i d s 
T ö p f e r a r b e i t e n , e i n e r s e i t s a n u n d f ü r s i c h , a n d e r e r -
s e i t s i n Z u s a m m e n h a n g mi t . d e r V e r z i e r u n g , e i n e Auf -
g a b e , d e r e n W i c h t i g k e i t i n d e n l e t z t e n J a h r e n i m m e r 
m e h r e r k a n n t w i r d . 
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A u s d e n h i e r a n g e f ü h r t e n Z i e l s e t z u n g e n d e r R e i h e 
e r g i b t s i c h i m g r o ß e n u n d g a n z e n d i e C h a r a k t e r i s i e r u n g 
d e r R u c h e s v o n M . F ü r d i e w e r t v o l l e A r b e i t d e r A u t o -
rin s p r i c h t , d a ß e s ihr in b e i n a h e j eder H i n s i c h t g e -
l u n g e n i s t , d i e Z i e l s e t z u n g d e r H e r a u s g e b e r d e r R e i h e 
z u v e r w i r k l i c h e n . D e r z u B e a r b e i t u n g a u s g e w ä h l t e 
a t h e n i s c h e M e i s t e r , d e s s e n e n g l i s c h e r N a m e « A f f e c -
ter» a u c h i m d e u t s c h s p r a c h i g e n T e x t b e i b e h a l t e n 
w u r d e , i s t a l s M a l e r v o n 1 2 9 s e h w a r z f i g u r i g e n V a s e n 
b e k a n n t . S e i n S c h a f f e n h a t v o r w i e g e n d e i n k u n s t -
h i s t o r i s c h e s I n t e r e s s e , u n d i h r e B e d e u t u n g l i e g t n i c h t 
i n d e r T i e f e d e r k ü n s t l e r i s c h e n A u s s a g e s e i n e r B i l d e r . 
D i e e t w a s m o n o t o n e , i k o n o g r a p h i s c h w e n i g e r f i n d u n g s -
r e i c h e D a r s t e l l u n g s w e i s e d e s A f f e c t e r s i s t i n d e r d a -
m a l i g e n V a s e n m a l e r e i g u t a b s o n d e r b a r , u n d i s t e i n e 
z i e m l i c h i s o l i e r t e E r s c h e i n u n g : n a c h B e a z l e y w i r d 
s e i n e A r t i m a l l g e m e i n e n i n a n i e r i s t i s c h g e n a n n t . N a c h 
e i n e r k u r z g e f a ß t e n G e s c h i c h t e d e r F o r s c h u n g a n a l y s i e r t 
M . d i o e i n z e l n e n D e k o r a t i o n s e l e m e n t e d e r V a s e n , d i e 
G e f ä ß f o r m e n , e i n i g e c h a r a k t e r i s t i s c h e T h e m e n , u n d 
z u m S c h l u ß w i r d d i e T ä t i g k e i t d e s M e i s t e r s i n S t i l -
g r u p p e n a u f g e t e i l t . K u r z w e r d e n die F r a g e n d e r D a -
t i e r u n g , d e r k ü n s t l e r i s c h e n W e l t d e s V a s e n m a l e r s 
u n d s e i n e r S t e l l u n g u n t e r d e n M e i s t e r n d e r z e i t g e -
n ö s s i s c h e n V a s e n m a l e r e i e r ö r t e r t . A n s c h l i e ß e n d f o l g t 
e i n m i t w o r t k a r g e m I n d e x - T e i l e r g ä n z t e s , v o l l s t ä n d i -
g e s V e r z e i c h n i s d e r W e r k e . D e r u m f a n g r e i c h e r e z w e i t e 
B a n d g e w ä h r t e i n e m ö g l i e h s t v o l l s t ä n d i g e R e p r o d u k -
t i o n a l l e r z u r Z e i t e r r e i c h b a r e n V a s e n d e s M e i s t e r s , 
e r g ä n z t m i t A b b i l d u n g e n v o n e i n i g e n P a r a l l e l e n a u s 
d e r z e i t g e n ö s s i s c h e n V a s e n m a l e r e i , s o w i e m i t d e n v o n 
d e r A u t o r i n s e i h s t a u s g e f ü h r t e n L ' r o f i l z e i e h n u n g e n 
u n d G r a f f i t i . 
I m W e r k w i r d w e d e r d a s Œ u v r e d e s V a s e n m a l e r s 
i m V e r g l e i c h z u r L i s t e v o n B e a z l e y n o c h d a s f r ü h e r 
v o m M a l e r e n t s t a n d e n e a l l g e m e i n e B i l d g r u n d l e g e n d 
v e r ä n d e r t . M i t H i l f e v o n r e i c h h a l t i g e m u n d ü b e r z e u -
g e n d e m M a t e r i a l b e w e i s t j e d o c h M. d ie G l a u b w ü r d i g -
k e i t d e r w i c h t i g s t e n Z ü g e d i e s e s B i l d e s . D e r z w i s c h e n 
5 5 0 — 5 2 0 t ä t i g e M e i s t e r w a r T ö p f e r u n d M a l e r in 
e i n e r P e r s o n ; e r k o n z e n t r i e r t e s i c h a u f d i e H e r s t e l l u n g 
u n d V e r z i e r u n g v o n A m p h o r e n ( s e i n e z w e i b e k a n n t e n 
H y d r i e n u n d d i e d r e i K y l i k e s g e l t e n a l s A u s n a h m e n ) ; 
d e r A f f e c t e r w a r e i n k o n s e r v a t i v e r K ü n s t l e r , d e r i n 
d i e V e r g a n g e n h e i t b l i c k t e u n d d e s s e n S t ä r k e s i e h 
n i c h t i n d e r t i e f g r e i f e n d e n W i r k u n g d e s k ü n s t l e r i s c h e n 
A u s d r u c k s o d e r d e r G e h a l t s e i n e r B i l d e r o f f e n b a r t e , 
s o n d e r n v i e l m e h r in d e r E i g e n t ü m l i c h k e i t d e r D e t a i l s 
d e r G e f ä ß f o r m e n u n d d e r O r n a m e n t i k s o w i e i n d e n 
o r i g i n a l e n u n d f e i n e n , a b e r i m m e r d e k o r a t i v e n L ö s u n -
g e n d e r A u s f ü h r u n g . D i e A u t o r i n v e r s u c h t , d i e E n l -
w i c k l u n g d e r K u n s l d e s M e i s t e r s z u r e k o n s t r u i e r e n 
u n d d i e k ü n s t l e r i s c h e W e l t d i e s e s E i n z e l g ä n g e r s in 
d e r V a s e n m a l e r e i s e i n e r Z e i t z u c h a r a k t e r i s i e r e n . D i e -
ser V e r s u c h b e r u h t a u f d e r o r g a n i s c h e n E i n h e i t d e r 
T ö p f e r a r b e i t u n d d e r V a s e n d e k o r a t i o n . D a s B e s t e -
l len d e r s o b e s t i m m t e n S S t i l g r i i p p e n s t e l l t a u ß e r 
Z w e i f e l (nur d i e U m r i s s e der G r u p p e V I s c h e i n e n 
u n g e n a u z u s e in , w ä h r e n d in d e n G r u p p e n I u n d 
I I b z w . I V u n d V s i n d e i g e n t l i c h d i e n a c h i h r e r 
F o r m a b w e i c h e n d e n V a s e n e i n e r u n d d e r s e l b e n S t i l -
g r u p p e v e r t e i l t ) , d i e R e k o n s t r u k t i o n i h r e r r e l a t i v e n 
C h r o n o l o g i e k a n n j e d o c h v o r l ä u f i g f ü r n i c h t s m e h r — 
u n d n i c h t s w e n i g e r — a l s w a h r s c h e i n l i c h g e l t e n . A u f 
e i n e k u n s t w i s s e n s c h a f t l i c h e A n a l y s e d e r S t r u k t u r 
s e i n e r B i l d e r w i r d v e r z i c h t e t , s o e r g e b e n s i c h s e i n e 
E i g e n t ü m l i c h k e i t e n m e i s t e n s a u s e i n e r V e r g l e i c h u n g 
d e r F o r m e l e m e n t e d e r T ö p f e r a r b e i t , d e r B e h a n d l u n g 
d e r O r n a m e n t e u n d e i n i g e r i k o n o g r a p h i s c h e n M o t i v e 
m i t d e m G a n z e n d e r P r o d u k t i o n d e r a t t i s c h - s c h w a r z -
f i g u r i g e n K e r a m i k . 
V i e l l e i c h t a u s d i e s e r F o r s c h u n g s m e t h o d e , d i e n a c h 
« h a n d g r e i f l i c h e n » i n d i v i d u e l l e n M e r k m a l e n s u c h t , 
e r g i b t s i c h , d a ß d i e U n a b h ä n g i g k e i t d e s M e i s t e r s v o n 
d e n a n d e r e n z e i t g e n ö s s i s c h e n a t t i s c h e n V a s e n m a l e r n , 
d i e B e s o n d e r h e i t s e i n e r D a r s t e l l t m g s w e i s e u n d s e i n e r 
B i l d s c h e m a t a v o n d e r A u t o r i n e i n i g e r m a ß e n über-
m ä ß i g b e t o n t w e r d e n . Z u g l e i c h v e r w i r f t s i e — s e h r 
r i c h t i g — , d i e v o r k u r z e m w i e d e r a u f g e t a u c h t e T h e o r i e 
( F . W a l t e r - K a r y d i , in S t u d i e n z u r g r . V a s e n m a l e r e i , 
A n t i k e K u n s t , 7. B e i h . B e r n 1 9 7 0 , I I ) , d i e d i e Be -
s o n d e r h e i t e n d e s S c h a f f e n s d e s M a l e r s a u f s e i n e o s t -
i o n i s c h e A b s t a m m u n g z u r ü c k f ü h r t . A n h a n d d e r 
A n a l y s e d e r A u t o r i n w e r d e n d i e B e z i e h u n g e n z w i s c h e n 
d e m M e i s t e r u n d d e n i h m , w i e l ä n g s t e r k a n n t , g e i s t i g 
v e r w a n d t e n a t t i s c h e n M a l e r n s c h w a r z f i g u r i g e r V a s e n 
k l a r d a r g e s t e l l t . S o l c h e w a r e n in e r s t e r L i n i e d e r A m a -
s i s - M a l e r , d e r V o r b i l d u n d V e r m i t t l e r a r c h a i s c h e r 
Z ü g e w a r , u n d d i e b e i d e n N a c h a h m e r d e s A f f e c t e r s , 
d e r « E l b o w s - O u t » - u n d d e r B M N - M a l e r . E s w a r 
s e h r w i c h t i g , d i e V e r b i n d u n g e n m i t d e m in d e r g l e i -
c h e n P e r i o d e t ä t i g e n K r e i s d e s L y s i p p i d e s - M a l e r s 
(e in M a l e r d i e s e s K r e i s e s v e r z i e r t e e i n e d e r A m p h o r e n 
d e s A f f e c t e r s ) s o w i e m i t d e r T ö p f e r a i h e i l d e r N i k o -
s t h o n e s - W e r k s t a t t n a c h z u w e i s e n . 
E s l o h n t s i c h v i e l l e i c h t a u c h d a r a u f h i n z u w e i s e n , 
d a ß d e r K r e i s d e r K ü n s t l e r , d i e m i t i h m g e i s t i g 
v e r w a n d t w a r e n , s o w i e d i e A u s w i r k u n g s e i n e s S c h a f -
f e n s s i e h n i c h t a u f A t h e n b e s c h r ä n k t . F r a u M o i n m s e n 
e r k l ä r t — i m E i n k l a n g m i t d e n f r ü h e r e n F o r s c h u n g s -
e r g e b n i s s e n — d e n E r f o l g d e r V a s e n d e s A f f e c t e r s m i t 
i h r e r B e l i e b t h e i t a u f d e m e t r u s k i s c h e n M a r k t . A u c h 
d i e F u n d o r t e b e s t ä t i g e n , d a ß ä h n l i c h w i e d i e M e i s t e r 
d e r t y r r h e n i s c h e n A m p h o r e n d e r f r ü h e r e n P e r i o d e 
o d e r d i e s p ä t e r e n M e i s t e r d e r N i k o s t h e n e s - W e r k s t a t t , 
a u c h d e r A f f e c t e r s e i n e V a s e n i n e r s t e r L i n i e f ü r d e n 
e t r u s k i s c h e n E x p o r t p r o d u z i e r t e . E s i s t v e r s t ä n d l i c h , 
d a ß s e i n e K u n s t , d e r e n I l a i i p t i n e r k m a l o v o n d e n e t r u s -
k i s c h e n M e i s t e r n a l s g e i s t e s v e r w a n d t e m p f u n d e n 
w u r d e n , in d e n W e r k s t ä t t e n d e r e t r u s k i s c h e n s c h w ä t z -
f i g u r i g e n V a s e n m a l e r e i W i d e r h a l l g e f u n d e n h a t , w i e 
d i e s b e s o n d e r s d i e V a s e n d e s E p l i e u m a l e r s u n d d e s 
M ü n c h e n 8 3 3 - M a l e r s b e w e i s e n ( ü b e r d e n E i n f l u ß 
d e r A f f e c t e r s a u f d e n E p h e u m a l e r v g l . D o h m , D i e 
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s f . e t r . V a s e n a u s d . 2. H ä l f t e d e s 6. J h . , 1 8 u n d v o r 
a l l e m 1'. B o c e i , S t u d i E t r u s c h i 29 , 1 9 6 1 , p . 100) . D a s 
a u s g e z e i c h n e t e B u c h v o n F r a u M o m m s e n w i r d a u c h 
z u r B e l e u c h t u n g d e r E i n z e l h e i t e n d i e s e r B e z i e h u n g e n 
e i n e w i c h t i g e H i l f e l e i s t e n . 
•J. Gy. Szilágy i 
J. R . G r e e n : G n a t h i a P o t t e r y i n t h e A k a d e m i s c h e s 
K u n s t m u s e u m B o n n . V e r l a g P h . v . Z a b e r n , M a i n z 
1 9 7 6 . 3 2 p a g e s + 3 2 p l a t e s . 
G n a t h i a p o t t e r y r e s e a r c h h a s c o m e t o i t s n e w p e -
r i o d i n t h e r e c e n t 10 — 15 y e a r s . T h e a c c u m u l a t i o n o f 
f i n d s f r o m n e w a n d r e g u l a r e x c a v a t i o n s , t h e p u b l i c a -
t i o n s o f t h e m a t e r i a l s o f m u s e u m s a n d t h e m e t h o d s 
o f t h e t r e a t m e n t o f v a s e - p a i n t i n g , p e r f e c t e d b y B e a z -
l e y , m a d e j io s s ib l e n o t o n l y t h e c l a s s i f i c a t i o n a n d lo-
c a l i z a t i o n o f w o r k s h o p s , b u t b e s i d e s t h i s , t h e r e c o g n i -
t i o n o f g r o u p s a n d c e r t a i n m a s t e r s a s w e l l , i n t h i s 
t y p i c a l g r o u p o f l a t e I t a l i o t e p r o d u c t i o n . I n t h i s w o r k 
t h e m a i n m e r i t is d u e t o t h e a u t h o r o f t h e a b o v e v o l -
u m e , b e s i d e s L . F o r t i a n d T. B . L . W e b s t e r (as f o r 
t h e n e w l i t e r a t u r e o n G n a t h i a p o t t e r y , s e e : A . D . 
T e n d a l l , V a s i V a t . , L a Col l . A s t a r i t a , P a r t e I I I , C i t t à 
d e l V a t i c a n o 1976. p . 3 1 ) . 
O b v i o u s l y s e t t i n g o u t f r o m t h e c o r r e c t a s s u m p t i o n 
t h a t t h e n e x t s t e p b e i n g t a k e n is t h e v e r i f i c a t i o n a n d 
f u r t h e r i m p r o v e m e n t o f t h e c o n c i s e r e s u l t s o f s y n t h e -
s e s b y t h e p u b l i c a t i o n o f s o m e c o l l e c t i o n s — w h i c h 
r a i s e p r o b l e m s t o s o l v e i n d e p e n d e n t l y o f t h e i n t e r e s t 
o r c o n c e p t i o n o f t h e r e s e a r c h e r — t h e a u t h o r h a s n o w 
r e l e a s e d t h e G n a t h i a v a s e s o f t h e A k a d e m i s c h e s K u n s t -
m u s e u m o f B o n n . T h i s s m a l l c o l l e c t i o n c o n t a i n s 37 
p i e c e s , i n c l u d i n g 2 0 y e t u n p u b l i s h e d . In t h i s s y n t h e s i s -
l i k e s t u d y , G r e e n p u t s t h e B o n n v a s e s i n t o t h e f r a m e 
o f t h e G n a t h i a p o t t e r y ' s c o m p l e t e h i s t o r y . M o s t p i e c e s 
— a l t o g e t h e r 27 — d e r i v i n g f r o m A p u l i a n w o r k s h o p s , 
t h e r e s t g i v e s t h e a u t h o r a c h a n c e t o t r e a t t h e q u e s -
t i o n s — a t p r e s e n t b e i n g o b s c u r e i n m a n y r e s p e c t s — 
o f t h e C a m p a n i a n , P a e s t a n a n d S i c i l i a n w o r k s h o p s 
o f t h e G n a t h i a t e c h n i q u e ; E t r u s c a n G n a t h i a p o t t e r y 
— t h e m o r e a n d m o r e s t r i k i n g l y o u t l i n e d r e c e n t l y — 
l i a s n o e v i d e n c e i n t h e B o n n c o l l e c t i o n . 
A i l a p p e n d i x is a d d e d t o the s t u d y p r o v i n g t h a t 
t h e p r o v e n a n c e o f s i x i t e m s o f t h e c a t a l o g u e m u s t b e 
r e g a r d e d a s a n o p e n q u e s t i o n , i n s p i t e o f a c o n t e m -
p o r a r y r e c o r d d a t i n g t h e m b a c k t o 1 8 5 2 f r o m a g r a v e -
f i n d u n e a r t h e d i n t h e v i c i n i t y o f N a p l e s . T h e r e s t o f 
t h e v o l u m e c o n t a i n s t h e s u m m a r y c a t a l o g u e o f t h e 
B o n n i t e m s a s w e l l a s t h e e x c e l l e n t r e p r o d u c t i o n o f 
e a c h i t e m . 
T h e i m p o r t a n c e o f t h e b o o k l e t l i e s m a i n l y in t h e 
f a c t t h a t i t a d d s u p a l l t h o s e — in a n a m a z i n g l y l a c o n -
ic m a n n e r — w h i c h i s k n o w n t o d a y a b o u t t h e h i s -
t o r y o f G n a t h i a p o t t e r y , n o t t o t h e l a s t , a s a r e s u l t o f 
t h e a u t h o r ' s o w n r e s e a r c h . M e a n w h i l e it d e a l s w i t h s o m e 
i m p o r t a n t , m o r e o r kiss o p e n p r o b l e m s , s u c h a s t h e 
c o n n e c t i o n s b e t w e e n t h e s u b j e c t s a n d f u n c t i o n o f t h e 
G n a t h i a v a s e s ; t h e i r e x p o r t t o A l e x a n d r i a a n d t h e 
q u e s t i o n o f t h e A l e x a n d r i a n - A p u l i a n c o n n e c t i o n s m o r e 
g e n e r a l l y ; t h e m e a n i n g o f t h e b r o a d s t r o k e s i n t h e 
f o r m o f a c r o s s o n t h e b o t t o m o f t h e v a s e s ; t h e h i s t o r y 
o f c e r t a i n s h a p e s o f v a s e s ; t h e i n d i v i d u a l a p p l i c a t i o n s 
o f c o l o u r s w i t l i s o m e w o r k s h o p s a n d m a s t e r s . A l l 
t h e s e h a v e r e s u l t e d i n t h a t t h e w o r k l i a s — t h o u g h i n 
a p e r i o d i c a l s i z e — a r e a l l y b o o k - l i k e i m p r e s s i o n 
b o t h i n i t s i n t e n t i o n a n d s t r u c t u r e ; a n d l i a s g r e a t l y 
c o n t r i b u t e d t o o u r p r e s e n t k n o w l e d g e a b o u t t h e l a s t 
p e r i o d o f I t a l i o t e v a s e - p a i n t i n g . P e r h a p s it is u n -
n e c e s s a r y t o m e n t i o n t h a t t h i s — a b o v e all a s f a r a s 
t h e a t t r i b u t i o n s a r e c o n c e r n e d — m i g h t c o n s i d e r a b l y 
b e m o d i f i e d . 
H e r e s o m e a d d i t i o n s — h a v i n g b e e n p r e s e r v e d y e t 
u n p u b l i s h e d i n t h e c o l l e c t i o n o f t h e H u n g a r i a n M u -
s e u m o f F i n e A r t s — t o t h e l i s t s o f v a s e s a t t r i b u t e d t o 
p a i n t e r s or g r o u p s t r e a t e d in G r e e n ' s b o o k l e t : c u p , 
i n v . T . 704, n e a r t h e R o s e P a i n t e r (as B o n n 1 7 2 7 , 
p i . 5 ) ; s t e m l e s s c u p i n v . 5 1 . 3 3 , t h e s a m e s h a p e a n d 
b y t h e s a m e h a n d a s B o n n 165, p i . 8 a ; o i n o c h o a i , i n v . 
T . 6 5 9 ( w i t h red c r o s s - s t o k e s o n t h e b o t t o m ) a n d 
5 2 . 1 0 5 1 , S i d e w i n d e r G r o u p ; s k y p h o s , i n v . 5 0 . 6 0 4 , 
P a e s t a n (as B o n n 2 0 4 6 , pi . 3 1 a ) . 
J. Gy. Szilágyi 
B u r i a l in the R o m a n W o r l d . E d i t e d by R . R e e c e . 
T h e C o u n c i l f o r B r i t i s h A r c h a e o l o g y . R e s e a r c h R e p o r t 
N o . 22 . L o n d o n , 1 9 7 7 . v i -J- 66 p a g e s , n u m e r o u s i l l u s -
t r a t i o n s . 
T r a n s a c t i o n s o f t h e C B A h a v e f o l l o w e d e a c h o t h e r 
w i t h a n a s t o n i s h i n g s p e e d s i n c e t h e i n i t i a t i o n o f i t s 
n e w p r o d u c t i o n b r e a k i n g w i t h t h e t r a d i t i o n a l w a y o f 
p r i n t i n g . T h e f a c t t h a t e .g . in a y e a r e i g h t C B A v o l -
u m e s c a n b e p u b l i s h e d g u a r a n t e e s a n i n c o n t e s t a b l e 
a d v a n t a g e t o t h i s m e t h o d a g a i n s t t h e e x t r e m e l y l o n g 
p r o d u c i n g p e r i o d o f c u s t o m a r y p r i n t e r ' s p r o c e d u r e . 
W i t h t l i i s s e r i e s B r i t i s h a r c h a e o l o g y h a s a r r i v e d a t t h e 
f o r e f r o n t o f t h e w o r l d n o t o n l y in m o d e r n w a y s o f 
r e s e a r c h e s b u t a l s o in t h e f i e l d o f u p - t o - d a t e n e s s o f 
t h e i r p u b l i c a t i o n s . 
T h e p r e s e n t v o l u m e is a c o l l e c t i o n o f s t u d i e s i n -
c l u d i n g w o r k s r e f e r r i n g t o t h e t h e m e g i v e n in t h e t i t l e , 
b u t v a r i o u s in g e n r e s , m a t t e r a n d m e t h o d . T h e o p p o r -
t u n i t y t o a c h i e v e t h e s e s t u d i e s w a s g i v e n b y t h e 1 9 7 4 
w e e k e n d s e m i n a r a r r a n g e d b y t h e I n s t i t u t e o f A r c h a e -
o l o g y a t t h e L o n d o n U n i v e r s i t y . S o , s e l f - e v i d e n t . l y , 
t h e a r t i c l e s — c o m p o s e d o f t h e l e c t u r e s — c o u l d n o t 
b e a t t a c h e d t o e x c a v a t i o n a l p u b l i c a t i o n s , n o n e o f 
t h e m g i v e d e t a i l e d d e s c r i p t i o n s o f f i n d s . T h e y d i d n o t 
a i m a t r a n g i n g o v e r t h e w h o l e t e r r i t o r y o f t h e R o m a n 
E m p i r e b u t " i n p l a c e o f fu l l g e o g r a p h i c a l c o v e r a g e . . . 
a i m e d a t to c o v e r t h e m e t h o d s a n d m a i n a r e a s o f 
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b u r i a l ( r e g i o n a l , c h r o n o l o g i c a l , a n d s p e c i a l ) a n d , m o r e 
i m p o r t a n t , t h e m e t h o d s b e i n g u s e d t o s t u d y t h e m a -
t e r i a l . " (p. V . ) . D o i n g s o t h e y n o t o n l y s h o w t h e w i d e 
i n t e l l e c t u a l h o r i z o n o f t h e E n g l i s h e x p e r t s a n d t h e i r 
m o d e r n w o r k i n g - s y s t e m g i v i n g d i v e r s i f i e d p i c t u r e s 
o f p o s s i b l e a p p r o a c h e s t o t h e t h e m e b u t in a c h o s e n 
f o r m r e v e a l t h e v a r i e t y o f b u r i a l r i t e s — r e p r e s e n t i n g 
o n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t s o u r c e s o f a r c h a e o l o g i c a l 
r e s e a r c h e s — o b s e r v a b l e i n t h e t e r r i t o r y o f t h e R o m a n 
E m p i r e . 
T h e s e n i n e s t u d i e s g i v e u s i n f o r m a t i o n a b o u t t h e 
f o l l o w i n g q u e s t i o n s a n d s u b j e c t - m a t t e r s : J . Collins: 
" P r e - R o m a n b u r i a l r i t e s i n n o r t h - w e s t e r n E u r o p e " 
(p . 1 — 1 3 ) r e c i t e s a n d s y s t e m a t i z e s t h e p r i n c i p a l b u -
r ia l f o r m s o f t h e L a T o n e p e r i o d , j u s t b e f o r e t h e R o -
m a n c o n q u e s t . Olenys Davies i n " B u r i a l i n I t a l y u p 
t o A u g u s t u s " (p . 13 — 19) i n f o r m s u s a b o u t t h e b u r i a l 
c u s t o m s o f t h e t e r r i t o r y w h i c h d e c i s i v e l y i n f l u e n c e d 
n o t o n l y I t a l y in t h e I m p e r i a l p e r i o d b u t t h e s u b s e -
q u e n t b u r i a l m e t h o d s o f t h e w h o l e E m p i r e . Rick 
Jones " A q u a n t i t a t i v e a p p r o a c h t o R o m a n b u r i a l " 
(p. 2 0 — 25) f a m i l i a r i z e s u s w i t h t h e c o m p u t e r a n a l y s i s 
o f R o m a n c e m e t e r i e s a n d w i t h t h e t y p e s a n d m e t h o d s 
o f a p p l i c a t i o n o f c o d e - s y s t e m s s e r v i n g a s b a s e s f o r i t . 
./. Collins i n h i s o t h e r p a p e r e n t i t l e d : " O w l e s b u r y 
( H a n t s ) a n d t h e p r o b l e m o f b u r i a l s o n rural s e t t l e -
m e n Is" (p. 2 6 — 3 4 ) d e a l s o n l y w i t h t h e a n a l y s i s o f 
o n e s i n g l e c e m e t e r y , t h a t o f a r u r a l s e t t l e m e n t . S u c -
c e s s i v e l y e n u m e r a t i n g t h e u n c o v e r e d 70 g r a v e s a n d 
r e f e r r i n g t o t h e p r e v i o u s p u b l i c a t i o n s o f ( l ie e x c a v a -
t i o n , h e g i v e s t h e e x t r a o r d i n a r y i l l u m i n a t i n g m e t h o d s 
a n d a s p e c t s o f i n t e r p r e t a t i o n f r o m t h e p o i n t o f v i e w 
o f c h r o n o l o g y , n u m b e r o f t h e p o p u l a t i o n , b u r i a l r i t e s 
a n d s h o w s h o w o n e c a n d e t e r m i n a t e t h e g e n d e r a n d 
a g e o f the b u r i e d . A l l t h e s e s c i e n t i f i c i n v e s t i g a t i o n s 
a r e s u m m e d u p b y v e r y c l e a r l a y - o u t s a n d g r a p h s . 
J . Mac Donald in h i s e s s a y w i t h t h e t i t l e : " P a g a n re-
l i g i o n s a n d b u r i a l p r a c t i c e s in R o m a n B r i t a i n " (p . 3 5 — 
3 8 ) e x a m i n e s t h e p r o b l e m o f t h e r e l a t i o n b e t w e e n t h e 
r e l i g i o u s c o n v i c t i o n a n d b u r i a l r i t e s i n R o m a n B r i t a i n . 
M .Todd in t h e p a p e r " G e r m a n i c b u r i a l s in t h e R o m a n 
I r o n A g e " (p . 3 9 — 4 3 ) g i v e s a n o u t l i n e o f t h e c e m e t e r i e s 
in f r e e G e r m a n i a s h o w i n g t h e g e n e r a l f ea t ures c h a r a c -
t e r i z i n g t h e m , t h e d i f f e r e n c e s b e t w e e n m a l , f e m a l , 
a n d t h e g r a v e s o f p r i n c e s . H e a l s o d r a w s t h e a t t e n -
t i o n t o t h e R o m a n i n f l u e n c e , t h e i m p o r t e d g o o d s a n d 
at l a s t a l l t h e s i g n s p o i n t i n g t o t h e fa l l o f t h e U m p i r e , 
a n d t h e rise o f t h e G e r m a n h e g e m o n y . R. Reece i n h i s 
s h o r t p a p e r : " B u r i a l in L a t i n l i t e r a t u r e : t w o e x a m -
p l e s " (p . 4 4 — 4 5 ) a n a l y s e s t h e s e p u l c h r a l l e s s o n s o f 
t w o i m p o r t a n t l i t e r a r y d e s c r i p t i o n s , t h a t o f P e t r o n i u s 
( S a l . 71.) a n d S i d o n i u s A p o l i n a r i s ( I I I . 12). Chr. ./. S. 
Green in t h e i n t r o d u c t i o n o f " T h e S i g n i f i c a n c e o f 
p l a s t e r b u r i a l s f o r t h e r e c o g n i t i o n o f C h r i s t i a n c e m e -
t e r i e s " (p. 4 6 — 5 3 ) e n l i s t s t h e c h a r a c t e r i s t i c f e a t u r e s 
o f C h r i s t i a n b u r i a l p r a c t i c e o n t h e b a s i s o f l i t e r a r y 
a n d a r c h a e o l o g i c a l e v i d e n c e s a n d d r a w s t h e c o n c l u -
s ion t h a t t h e m o s t i l l u s t r a t i v e f e a t u r e o f t h e C h r i s t i a n 
i n h u m a t i o n — s e v e r e l y e x c l u d i n g c r e m a t i o n — is t o 
h e r m e t i c a l l y s e a l t h e c o f f i n c o n t a i n i n g t h e c o r p s e b y 
p o u r i n g p l a s t e r or s i m i l a r m a t e r i a l o v e r i t . I'h. Rahtz: 
" L a t e R o m a n c e m e t e r i e s a n d b e y o n d " ( p . 5 3 — 6 4 ) 
g i v e s a n a c c o u n t o n t h e l a t e R o m a n c e m e t e r i e s a n d 
t h o s e o f a f t e r t h e R o m a n r u l e o n t h e e v i d e n c e s o f 
e x c a v a t i o n i n t h e t e r r i t o r y o f R o m a n B r i t a i n . S p e a k -
i n g a b o u t t h e o r i e n t a t i o n o f t h e d e a d h e s t r e s s e s t h a t 
c o n f i r m i n g t o t h e s u n r i s e ( e a s t ) w a s t h e p r e d o m i n a n t 
f e a t u r e o f t h e a g e . 
T h e b o o k l e t , a l t h o u g h t h e r e are o n l y a f e w f o o t -
n o t e s i n t h e s t u d i e s b u t h a v i n g a n i n d e x c o v e r i n g 
t h e f i e l d s o f e v e r y s t u d y , i s s u p p l i e d w i t h a n e x c e l l e n t 
b i b l i o g r a p h y i n al l the e a s e s . 
L. Castiglione 
M . Chr. B u d i s c h o v s k v : La d i f f u s i o n des c u l t e s i s i a q u e s 
a u t o u r d e l a M e r A d r i a t i q u e . I . I n s c r i p t i o n s e t m o n u -
m e n t s . E P R O T o m e L X I m e . L e i d e n , E . J . B r i l l , 
1977 . 2 4 8 S . 106 T a f . I K a r t e . 
D i e s e n e u e M o n o g r a p h i e d e r d e n a l e x a n d r i n i s c h e n 
K u l t e n g e w i d m e t e n B ä n d e d e r E P R O - R e i h e 
v o n d e r e i n s t w e i l e n n u r d e r K a t a l o g d e r I n s c h r i f t e n 
u n d d e r g e g e n s t ä n d l i c h e n D e n k m ä l e r v e r ö f f e n t l i c h t 
w u r d e — v e r r ä t w i e d e r e i n e v i e l l e i c h t u n u m g ä n g l i c h e 
P l a n l o s i g k e i t d e s g r o ß e n U n t e r n e h m e n s . E s s e i a u c h 
h i e r n o c h m a l s e r w ä h n t — w o r a u f w i r s c h o n m e h r m a l s 
a u f m e r k s a m g e m a c h t h a t t e n —, d a ß d a s w i e d e r h o l t e 
Ü b e r d e c k e n v o n m a n c h e n T h e m e n k r e i s e n u n d Ge-
b i e t e n , o b w o h l e s d e n G e b r a u c h d e s W e r k e s g e w i s s e r -
m a ß e n e r s c h w e r t , d i e A n z a h l d e r v e r ö f f e n t l i c h t e n 
Q u e l l e n n i c h t n u r v e r m e h r t , s o n d e r n a u c h e i n e g e -
w i s s e K o n t r o l l e d e r B e o b a c h t u n g e n d e r e i n z e l n e n 
F o r s c h e r e r m ö g l i c h t . D e r v o r l i e g e n d e B a n d b e d e u t e t 
e i n e n g e w i s s e n Z u s a m m e n s t o ß t e i l s m i t d e m C o r p u s 
v o n M. Malaise, d e n n d e r g r ö ß e r e Te i l d e s b e a r b e i t e -
t e n G e b i e t e s fä l l t ja a u f I t a l i e n , u n d t e i l s m i t d e m 
B u c h v o n H. I'err, d a s d e m V e r b r e i t e n d e r ä g y p t i s c h e n 
K u l t e a u f d e m B a l k a n g e w i d m e t w a r . D i e g e b i e t s -
m ä ß i g e n E i n h e i t e n d e s K a t a l o g s s i n d d i e f o l g e n d e n : 
A p u l i c i i ( 1 — 2 5 ) , S a m n i u m ( 2 6 — 29) , P i c e n u m (30 — 
35) , U m b r i a ( 3 6 — 4 5 ) , A e m i l i a ( 4 6 — 8 5 ) , V e n e t i a 
( 8 6 - 1 1 6 ) , A q u i l e i a u n d U m g e b u n g ( 1 1 7 - 1 6 1 ) , H i -
s t r i a ( 1 6 2 — 175), D a l m a t i e n ( 1 7 6 - 1 9 1 ) , S a l o n a ( 1 9 2 -
2 2 2 ) . D i e e i n z e l n e n S t ä d t e b z w . T e r r i t o r i e n b e k a m e n 
i n n e r h a l b d e r P r o v i n z e n r ö m i s c h e Z i f f e r n , u n d d i e 
a u f g e z ä h l t e n O b j e k t e i n n e r h a l b v o n d i e s e n a r a b i s c h e 
N u m m e r n . S e h r n ü t z l i c h i s t d e r a u s f ü h r l i c h e u n d al l-
g e m e i n e g e o g r a p h i s c h e I n d e x s o w i e a u c h d e r s e l b e 
n a c h M u s e e n . M a n f i n d e t a u f d e n T a f e l n e i n e n be-
d e u t e n d e n T e i l d e r a u f g e z ä h l t e n D e n k m ä l e r ; u n d w a s 
b e s o n d e r s w i c h t i g i s t : e s g i b t d a r u n t e r a u c h B i l d e r 
v o n v i e l e n u n v e r ö f f e n t l i c h t e n o d e r s c h w e r z u g ä n g -
l i c h e n G e g e n s t ä n d e n . M a n b e k o m m t a u f d e r V e r b r e i -
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t u n g s k a r t e u n t e r s c h i e d l i c h e Z e i c h e n j e n a c h d e n v e r -
s c h i e d e n e n a l e x a n d r i n i s c h e n G o t t h e i t e n u n d n a c h d e n 
G a t t u n g e n d e r i h n e n g e w i d m e t e n D e n k m ä l e r . A m 
a u f f a l l e n d s t e n i s t a m K a t a l o g , w i e A q u i l e i a u n d U m -
g e b u n g s o w i e S a l o n a a n d e n a u f Ä g y p t e n b e z ü g l i c h e n 
D e n k m ä l e r n v e r h ä l t n i s m ä ß i g r e i c h s i n d . E s i s t in 
b e i d e n F ä l l e n k l a r , d a ß d i e s m i t d e r w i c h t i g e n h a n -
d e l s m ä ß i g e n R o l l e d i e s e r S t ä d t e i n Z u s a m m e n h a n g 
s t e h t ; a u c h d a d u r c h w i r d d i e b e k a n n t e T h e s e e r h ä r t e t , 
d a ß d i e a l e x a n d r i n i s c h e n K u l t e s i c h v o r a l l e m a u f 
d e m W e g e d e s m i t A l e x a n d r i e n g e t r i e b e n e n H a n d e l s 
v e r b r e i t e t e n . 
E s ist, a u c h a u f f a l l e n d , d a ß d i e A n z a h l d e r v o n d e n 
i t a l i s c h e n G e b i e t e n g e s a m m e l t e n D e n k m ä l e r g r ö ß e r 
i s t a l s d e r j e n i g e n , d i e m a n i n d e n f r ü h e r e r w ä h n t e n 
W e r k e n v o r f i n d e t . D i e s k o m m t z u m T e i l a u c h d a h e r , 
d a ß d i e s e G e b i e t e i n t e n s i v e r d u r c h f o r s c h t s i n d . D o c h 
d e r v e r h ä l t n i s m ä ß i g e R e i c h t u m e r k l ä r t s i c h t e i l w e i s e 
a u c h d a m i t — u n d d i e s b e z i e h t s i e h a u c h a u f d a s 
ö s t l i c h e K ü s t e n g e b i e t d e s A d r i a t i s c h e n M e e r e s — , d a ß 
d i e A u s w a h l , d i e g e t r o f f e n w u r d e , l i b e r a l e r o d e r w e n n 
m a n e s s o f o r m u l i e r e n d a r f : w e n i g e r k r i t i s c h w a r . D i e s 
g e h t s c h o n b e i m e r s t e n D u r c h l e s e n e i n d e u t i g h e r v o r , 
n i c h t n u r w e n n m a n d a s v o r l i e g e n d e B u c h m i t d e m 
W e r k v o n M a l a i s e , s o n d e r n a u c h w e n n m a n d i e in 
d e n B a n d a u f g e n o m m e n e n T e x t e m i t d e r m a ß g e b l i -
c h e n I n s e h r i f t e n s a m m l u n g v o n V i d m a n ( S I R I S ) ver -
g l e i c h t . B e s a g t e d e r T i t e l d e s B a n d e s n i c h t , d a ß e s 
s i c h u m e i n e S a m m l u n g v o n A n g a b e n h a n d e l t , d i e d i e 
V e r b r e i t u n g d e r ä g y p t i s c h e n K u l t e d o k u m e n t i e r e n , 
s o n d e r n d e r T i t e l e i n H i n w e i s w ä r e a u f d i e ä g y p t i s c h e n 
V e r b i n d u n g e n , s o g i n g e n a u s i h m Z w e c k u n d Ziel d e s 
K a t a l o g e s e i n d e u t i g e r h e r v o r . D o c h w i r m ü s s e n — w e -
g e n d e s i r r e f ü h r e n d e n T i t e l s — d a r a u f h i n w e i s e n , d a ß 
d i e s e r K a t a l o g j e n e G e g e n s t ä n d e u n d Q u e l l e n n i c h t 
u n t e r s c h e i d e t , d i e in d e r T a t d a s e i n s t i g e V o r h a n d e n -
s e i n v o n ä g y p t i s c h e n K u l t e n b e w e i s e n , u n d j e n e a n -
d e r e n . d i e n u r m e h r o d e r w e n i g e r a l s Z e u g n i s s e f ü r d i e 
V e r b i n d u n g m i t Ä g y p t e n a n z u s e h e n s i n d . 
E s w ü r d e a l l z u w e i t f ü h r e n , w e n n wir h i e r d i e 
z w e i e r l e i A r t e n v o n D e n k m ä l e r - G r u p p e n S t ü c k f ü r 
S t ü c k k r i t i s c h u n t e r s c h e i d e n w o l l t e n . W i r m ü s s e n u n s 
d a m i t b e g n ü g e n , h i e r a u f e i n i g e s o l c h e F u n d g r u p p e n 
h i n z u w e i s e n , d i e i m e n g e r e n S i n n e d e s W o r t e s nicht 
a l s D e n k m ä l e r v o n ä g y p t i s c h e n K u l t e n g e l t e n d ü r f e n . 
Z. B . e i n i g e a u f A f r i k a b e z ü g l i c h e B i l d e r d e r s ü d i t a -
l i s c h e n , r o t f i g u r i g e n V a s e n m a l e r e i (S . 3, T a f . I I a ; 
S. 5, T a f . I I I a ; I I I b ; V c. e t c . ) ; N e g e r - D a r s t e l l u n -
g e n (S. 4 ; S. 9; T a f . V a - b ; S. 1 I f . , 16, 19, 21. T a f . 
X b e t c . ) ; d i e ä g y p t i s i e i ' e n d e O r n a m e n t i k , b e s o n d e r s 
d i e w e i t v e r b r e i t e t e L o t u s - O r n a m e n t i k (S. 4 e t c . ) ; 
P r o d u k t e v e r m u t l i c h ä g y p t i s c h e r I l e r k u n f t , d i e j e d o c h 
m i t K u l t o d e r R e l i g i o n g a r n i c h t s z u t u n h a b e n (S. 5 ; 
14 f . , IG e t c . ) ; r e z e n t e V o l k s b r ä u c h e (S. 2 5 f . ) ; v o r -
r ö m i s c h e F u n d o b j e k t e (S. 29 , 3 3 e t c . ) ; I n s c h r i f t e n , 
d i e s i c h a u f P e r s o n e n b e z i e h e n , d i e Ä g y p t e n z w a r b e -
s u c h t h a t t e n , a b e r d i e g a r k e i n r e l i g i ö s e s E l e m e n t 
e n t h a l t e n (S . 3 2 , 123 e t c . ) ; G r a b s t e i n e , d i e g a r n i c h t s 
m i t Ä g y p t e n z u t u n h a b e n (S . 5 3 , T a f . X X X I ) , u n d 
e b e n s o l c h e S a r k o p h a g e (S. 5 8 f . T a f . X X X V I I I ) , 
I n s c h r i f t e n u n d D a r s t e l l u n g e n , d i e T y c h e b l o ß er-
w ä h n e n o d e r s i e a u c h z e i g e n , a b e r d i e s i c h a u f I s i s 
n i c h t b e z i e h e n l a s s e n (S. 5 7 , T a f . X X X V I a ; S. 147, 
T a f . L X X V I I c e t c . ) ; G e g e n s t ä n d e , d i e s e l b s t v o m 
G e s i c h t s p u n k t d e r M a n u f a k t u r a u s s i e h m i t Ä g y p t e n 
g a r n i c h t v e r b i n d e n l a s s e n (S . 142 , T a f . L X X V c e t c . ) . 
V o n a l l e n d i e s e n G a t t u n g e n h a b e n w i r h i e r n u r e i n i g e 
B e i s p i e l e a u f g e z ä h l t . D i e s e l i e ß e n s i c h h ö c h s t e n s u n t e r 
d e m S a m m e l b e g r i f f » A e g y p t i a c a « a u f z ä h l e n , s e l b s t 
s o v i e l s t i m m t e n i c h t in j e d e m F a l l ; a b e r k e i n e r v o n 
d i e s e n h a t e t w a s m i t d e m ä g y p t i s c h e n K u l t z u 
t u n . 
E s w ä r e a l s o m ö g l i c h , d a ß d a s W e r k d e r V e r -
f a s s e r i n , n a c h g r ü n d l i c h e r k r i t i s c h e r B e a r b e i t u n g , 
u n s e r e K e n n t n i s n o c h m i t e i n i g e n s o l c h e n D e n k -
m ä l e r n b e r e i c h e r n k ö n n t e , d i e i n d e r T a t i n d e n T h e -
m e n k r e i s g e h ö r e n , d i e j e d o c h b i s h e r d e n n o c h a u ß e r 
a c h t g e b l i e b e n w a r e n . A b e r v o r l ä u f i g i s t d i e s e s B u c h 
d o c h n u r e i n e A r b e i t , d i e b l o ß d i e Z i t a t e v e r m e h r t , 
u n d d i e m a n m i t k r i t i s c h e r Ü b e r p r ü f u n g a u f e i n e n 
A r t i k e l h ä t t e r e d u z i e r e n k ö n n e n . 
L. Castiglione 
K . P a r l a s c a : R i t r a t t i di m u m m i e . R e p e r t o r i o d ' a r t e 
n e l l ' E g i t t o G r e c o - R o m a n o . S e r . В . V o l . I — I I . V o l . I . 
P a l e r m o , F o n d a z i o n e M o r m i n o , 1969 . 9 2 p . T a v . 
A - B + 1 - 6 0 . V o l . I I . R o m a , ' L ' E r m a ' d i B r e t -
s c h n e i d e r , 1 9 7 7 . 97 p . T a v . C - D + 6 1 - 1 2 0 . 
K . P a r l a s c a h a t in s e i n e r f r ü h e r e n , b a h n b r e c h e n -
d e n M o n o g r a p h i e ( « M u m i e n p o r t r ä t s u n d v e r w a n d t e 
D e n k m ä l e r » , 1 9 6 6 ) n o u e G r u n d l a g e n f ü r d i e M e t h o d e 
d e s U n t e r s u c h e n s , S y s t e m a t i s i e r e n s u n d D a t i e r e n s d e r 
b e m a l t e n M u m i e n p o r t r ä t s g e s c h a f f e n . I m R a h m e n 
d e s v o n A. Adriani r e d i g i e r t e n « R e p e r t o r i o » hat, or 
n u n d e n v o l l s t ä n d i g e n K a t a l o g d i e s e s n a m h a f t e s t e n 
k ü n s t l e r i s c h e n N a c h l a s s e s a u s ( lern r ü m e r z e i l l i e h e n 
Ä g y p t e n z u s a m m e n g e s t e l l t , u n d i n z w e i B ä n d e n b i s h e r 
4 9 6 M u m i e n p o r t r ä t s m u s t e r g ü l t i g v e r ö f f e n t l i c h t . W o l d 
i s t d a m i t d a s C o r p u s der M u m i e n p o r t r ä t s n o c h n i c h t 
a b g e s c h l o s s e n , a b e r e s w i r d d o c h n i c h t ü b e r f l ü s s i g , 
d i e g r o ß e B e d e u t u n g der b i s h e r i g e n z w e i B ä n d e s c h o n 
j e t z t in d i e s e r k u r z e n B e s p r e c h u n g h e r v o r z u h e b e n . 
B e r e c h t i g t i s t d i e s , u n d g e z w u n g e n w i r d m a n d a z u be i -
n a h e a u c h d a d u r c h , d a ß — o b w o h l d i e s d e m V e r f a s s e r 
n i c h t v o r g e w o r f e n w o r d e n k a n n — z w i s c h e n d e n V e r -
ö f f e n t l i c h u n g e n d e r b e i d e n B ä n d e e i n e l ä n g e r e Zeil 
v e r s t r i c h e n i s t ; d i e s h ä n g t n a t ü r l i c h d a m i t z u s a m m e n , 
d a ß den z w e i t e n B a n d ((in a n d e r e r V e r l a g ü b e r n o m -
m e n h a t . E s i s t d e n B e m ü h u n g e n v o n A . A d r i a n i z u 
v e r d a n k e n , d a ß — n a c h d e m d i e ' F o n d a z i o n e Mor-
m i n o ' d a s V e r ö f f e n t l i c h e n d e s « R e p e r t o r i o » e i n g e s t e l l t 
h a t t e — d i e F o r t s e t z u n g d e s s e l b e n W e r k e s v o n e i n e m 
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r ö m i s c h e n V e r l a g ü b e r n o m m e n w u r d e . F o r m a t u n d 
t y p o g r a p h i s c h e A u s f ü h r i m g s i n d i m V e r g l e i c h z u d e n 
f r ü h e r e n B ä n d e n n i c h t v e r ä n d e r t . P . h a t i m e r s t e n 
B a n d d i e v o l l s t ä n d i g e S a m m l u n g d e r M u m i e n p o r t r ä t s 
in c h r o n o l o g i s c h e r R e i h e n f o l g e b e g o n n e n . D e m e n t -
s p r e c h e n d w u r d e n z u n ä c h s t 2 4 6 E x e m p l a r e a u s d e r 
P e r i o d e v o n d e r f r ü h e n r ö m i s c h e n K a i s e r z e i t Iiis z u m 
E n d e d e r Z e i t d e r A n t o n i n e r v e r ö f f e n t l i c h t . F ü r d e n 
z w e i t e n R a n d h a t P . u r s p r ü n g l i c h d i e A u s g a b e d e r 
s p ä t e r e n M u m i e n p o r t r ä t s g e p l a n t . D o c h h a b e n s e i n e 
a u c h i n i ler Z w i s c h e n z e i t u n e r m ü d l i c h w e i t e r g e f ü h r t e n 
F o r s c h u n g e i l d a s E r g e b n i s g e z e i t i g t , d a ß e r s i c h w e i -
t e r e w i c h t i g e A n g a b e n ü b e r z a h l r e i c h e s o l c h e S t ü c k e 
e r w a r b , d i e n o c h a u s d e n b e i d e n e r s t e n J a h r h u n d e r t e n 
e n t s t a m m e n b z w . er b e k a m d i e n ö t i g e n B i l d e r , u n d 
d a b e i e n t d e c k t e er a u c h f r ü h e r n i c h t b e k a n n t e S t ü c k e . 
D a r u m h ä t t e er m i n d e s t e n s e i n e n T e i l d e r i m z w e i t e n 
B a n d v e r ö f f e n t l i c h t e n M u m i e n (z. B . d i e N u m m e r n 
2 4 7 — 3 6 7 ) e i g e n t l i c h n o c h i m e r s t e n B a n d b r i n g e n 
w o l l e n . N a c h d i e s e n k o m m e n s p ä t e r e P o r t r ä t s , a b e r 
n u r a u s d e m 3. J a h r h u n d e r t ; e i n ü b e r w i e g e n d e r T e i l 
d e s M a t e r i a l s i in z w e i t e n B a n d e n t s t a m m t a l s o n o c h 
v o n d e r M i t t e d e r K a i s e r z e i t . V o r a u s s i c h t l i c h w i r d d e r 
d r i t t e B a n d d e n K a t a l o g d e r s p ä t a n t i k e n E x e m p l a r e 
b i e t e n . 
D e r V e r f a s s e r h a t i n s e i n e r e i n g a n g s e r w ä h n t e n M o -
n o g r a p h i e a l l e P r o b l e m e d e r M u m i e n p o r t r ä t s v i e l s e i t i g 
a n a l y s i e r t , e r b e h a n d e l t e d o r t d i e L ö s u n g d i e s e r P r o -
b l e m e , u n d er s c h u f a u c h e i n S y s t e m f ü r d i e C h r o n o -
l o g i e u n d d i e L o k a l i s i e r u n g . E r h a t s i c h i m « R é p e r t o -
rie» n u r n o c h z u m Zie l g e s e t z t , a l l e z u g ä n g l i c h e n 
D e n k m ä l e r S t ü c k f ü r S t ü c k z u v e r ö f f e n t l i c h e n . D i e 
A r t u n d W e i s e d e s V e r ö f f e n t l i c h e n s s o w i e d e r A u f h a u 
d e r e i n z e l n e n P o s t e n w u r d e n d u r c h j e n e s S y s t e m b e -
s t i m m t , d a s n o c h d u r c h d i e f r ü h e r e n B ä n d e d e s « R e -
p e r t o r i o » e i n g e f ü h r t w o r d e n w a r . 
J e d e s S t ü c k b e k a m e i n e l a u f e n d e N u m m e r , w o b e i 
e s s e h r v o r t e i l h a f t i s t , d a ß P . d i e N u m e r i e r u n g n i c h t 
w i e d e r v o n v o r n e b e g a n n , s o n d e r n d i e s e l b e d e s e r s t e n 
B a n d e s f o r t s e t z t e . D i e K o m p o s i t i o n d e r e i n z e l n e n 
P o s t e n i m K a t a l o g i s t d i e f o l g e n d e . N a c h d e r l a u f e n -
d e n N u m m e r k o m m t d e r H i n w e i s a u f d i e T a f e l n u m -
m e r . E s d a r f h i e r e r w ä h n t w e r d e n , d a ß m a n a n d e n 
T a f e l n b z w . i m V e r z e i c h n i s d e r B i l d e r n e b e n d e r 
T a f e l n u m m e r u n d U n t e r - N u m m e r , j e d e s M a l a u c h d i e 
l a u f e n d e N u m m e r d e s K a t a l o g s w i e d e r f i n d e t . N a c h 
d e r l a u f e n d e n N u m m e r k o m m e n v o r a l l e m d i e g e g e n -
s t ä n d l i c h e n A n g a b e n d e s S t ü c k e s : A u f b e w a h r u n g s -
o r t , I n v e n t a r n u m m e r , M a ß e , U r s p r u n g ( f a l l s b e k a n n t : 
F u n d o r t ) , M a t e r i a l , B e s p r e c h u n g d e r t e c h n i s c h e n Z ü g e 
u n d d e s E r h a l t u n g s z u s t a n d e s . D a u n f i n d e t m a n i n 
e i n e m b e s o n d e r e n A b s a t z , m i t g r ö ß e r e n B u c h s t a b e n 
g e d r u c k t , d i e k u r z e B e s c h r e i b u n g d e s E x e m p l a r e s , 
d i e m i t d e r c h r o n o l o g i s c h e n B e s t i m m u n g b e e n d e t 
w i r d . D a n n w i e d e r m i t k l e i n e r e n B u c h s t a b e n d i e v o l l -
s t ä n d i g e B i b l i o g r a p h i e d e s G e g e n s t a n d e s ; d i e p e i n -
l i c h e G e n a u i g k e i t d e r B i b l i o g r a p h i e i s t s c h l e c h t h i n 
b e w u n d e r n s w e r t . E s d a r f a l s e i n e T r a d i t i o n d e s « R e -
per tor io» g e l t e n , d a ß j e d e s a u f g e n o m m e n e M u m i e n -
p o r t r ä t a m E n d e d e s B a n d e s a n d e n T a f e l n m i t L i c h t -
b i ld i l l u s t r i e r t i s t ; e i n i g e a u s g e w ä h l t e E x e m p l a r e be -
k o m m t m a n s o g a r in F a r b d r u c k . D i e V o l l s t ä n d i g k e i t 
d e r b i l d l i c h e n D a r s t e l l u n g i s t e i n h e r v o r r a g e n d e r Z u g 
d e s K a t a l o g e s v o n P . D e n n w i r d e i n m a l d i e s e s C o r p u s 
v o l l s t ä n d i g , s o w i r d d a m i t e n d l i c h a u c h j e n e s D u r c h -
e i n a n d e r a u f h ö r e n , w a s b e s o n d e r s d a r a u f z u r ü c k z u -
f ü h r e n w a r , d a ß in d e r F a c h l i t e r a t u r d i e e i n z e l n e n 
E x e m p l a r e m a n c h m a l o h n e i l l u s t r i e r e n d e s R i l d be -
h a n d e l t w u r d e n , u n d d a b e i h i e u n d da e i n i g e S t ü c k e 
a u c h n o c h v o n S a m m l u n g z u S a m m l u n g w e i t e r g e -
g e b e n w u r d e n , u n d d a r u m l e i c h t v e r w e c h s e l t w e r d e n 
k o n n t e n . E s b e d e u t e t s e l b s t v e r s t ä n d l i c h e i n e n g a n z 
b e s o n d e r e n W e r t d i e s e s K a t a l o g e s , d a ß a l l e E x e r n -
j i lare o h n e A u s n a h m e d a t i e r t w u r d e n , d a , D a t i e r e n 
i s t f ü r d i e d e r a r t i g e n K a t a l o g e k e i n e s w e g s i m m e r 
c h a r a k t e r i s t i s c h . 
W i e e s n u n a u s d e m b i s h e r i g e n s c h o n h e r v o r g e h t , 
b e s t e l l t d i e e i n z i g e I n k o n s e q u e n z d i e s e s C o r p u s i n d e r 
A u f z ä h l u n g s o r d n u n g d e r O b j e k t e . D a s A u f z ä h l e n i n 
c h r o n o l o g i s c h e r R e i h e n f o l g e m a g a u c h s o n s t e i n e 
g e w i s s e U n s i c h e r h e i t z u r F o l g e h a b e n — i n f o l g e s p ä -
terer K o r r e k t i o n e n — ja, e s k a n n i m L a u f e d e r A r b e i t 
s e l b s t a u c h z u m V e r ä n d e r n d e s u r s p r ü n g l i c h e n P l a -
n e s f ü h r e n . E s w ä r e v i e l l e i c h t b e s s e r g e w e s e n , u n t e r 
V e r z i c h t a u f d i e o p t i m a l e Z i e l s e t z u n g , d i e v o r z u f ü h -
r e n d e n O b j e k t e n i c h t in c h r o n o l o g i s c h e r R e i h e n f o l g e 
z u v e r ö f f e n t l i c h e n , s o n d e r n e t w a n a c h S a m m l u n g e n , 
o d e r n a c h e i n e m a n d e r e n , r e i n ä u ß e r l i c h e n G e s i c h t s -
p u n k t , d e r w e n i g e r e i n e r G e f a h r d e r P r i n z i j j - V e r ä n d e -
r u n g d e s W e r k e s s e l b s t a u s g e s e t z t ist . W i r s i n d u n s 
n a t ü r l i c h v ö l l i g i m k l a r e n d a r ü b e r , d a ß m a n g a r n i c h t 
l e i c h t e i n s o l c h e s G r u p p i e r u n g s s y s t e m a u s f i n d i g 
m a c h e n k a n n , d a s s i c h r e s t l o s k o n s e q u e n t d u r c h -
f ü h r e n l i e ß e ; m a n d e n k e n u r d a r a n , w i e v i e l Z e i t , R e i -
s e n , F o r s c h e n u n d K o r r e s p o n d i e r e n e s b e a n s p r u c h e n 
m a g , d i e e i n z e l n e n G e g e n s t ä n d e a u f z u s u c h e n u n d 
a l l e a u f s i e b e z ü g l i c h e n A n g a b e n z u b e s o r g e n . M a u 
w i r d s i c h a l s o ü b e r d e n g e s a g t e n S c h ö n h e i t s f e h l e r 
l e i cht h i n w e g s e t z e n k ö n n e n ; d e n n j eder B a n d w i r d ja 
a u c h d u r c h s o l c h e I n d i z e s e i n g e f ü h r t , d i e d a s A u f f i n -
d e n d e s g e s u c h t e n G e g e n s t a n d e s v o n a l l e n m ö g l i c h e n 
G e s i c h t s p u n k t e n a u s e r l e i c h t e r n : I n d e x d e r F u n d o r t e , 
d e r M u s e e n , b z w . der A u f b e w a h r u n g s o r t e , a u ß e r d e m 
i m z w e i t e n B a n d e i n e K o n k o r d a n z - T a f e l d e r W i e d e r -
E r w ä h n u n g e n d e r G e g e n s t ä n d e d e s e r s t e n B a n d e s . 
E b e n s o g e h t d e m K a t a l o g t e i l a u c h e i n V e r z e i c h n i s 
d e r A b k ü r z u n g e n v o r a n , d a s i n f o l g e der u n g l a u b l i c h e n 
G e n a u i g k e i t u n d V o l l s t ä n d i g k e i t der B i b l i o g r a p h i e 
e i n s e h r w e s e n t l i c h e s R a u m e r s p a r e n e r m ö g l i c h t . 
D a r f m a n d e m v o n s e i n e r u m s i c h t i g e n u n d sorg -
f ä l t i g e n A r b e i t s m e t h o d e b e k a n n t e n V e r f a s s e r e t w a s 
v o r s c h l a g e n , s o m ö c h t e n w i r j e n e n W u n s c h z u m A u s -
d r u c k b r i n g e n : n a c h d e m l e t z t e n A b s c h l i e ß e n d e s 
K a t a l o g e s k ö n n t e d a s V e r e i n i g e n der I n d i z e s d a s 
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g e s a m t e v e r ö f f e n t l i c h t e M a t e r i a l n o c h h a n d l i c h e r u n d 
b r a u c h b a r e r g e s t a l t e n . I n d i e s e m F a l l k ö n n t e a u c h 
n o c h v o n e i n e m c h r o n o l o g i s c h e n I n d e x d i e R e d e s e i n , 
d e n n e s l i e ß s i e h w o h l n i c h t v e r m e i d e n , d a ß s e i t d e m 
B e g i n n d e r A r b e i t , w a s d a s B e i b e h a l t e n d e r C h r o n o -
l o g i e b e t r i f f t , e i n g e w i s s e s D u r c h e i n a n d e r e i n g e t r e t e n 
w a r . 
M a n k ö n n t e d i e B e d e u t u n g d e s W e r k e s v o n P . u n d 
d i e u n ü b e r t r e f f l i c h e G r ü n d l i c h k e i t d e s V e r f a s s e r s n u r 
i n d e n h ö c h s t e n T ö n e n w ü r d i g e n . D i e s e s l a n g e e r w a r -
t e t e C o r p u s w i r d e n d l i c l i O r d n u n g s c h a f f e n , w o d u r c h 
e i n e f e s t e B a s i s f ü r w e i t e r e U n t e r s u c h u n g e n g e b o t e n 
w i r d , d e n n e s h a n d e l t s i c h ja — e s s e i h i e r n o c h e i n m a l 
b e t o n t — u m e i n e a u s n e h m e n d w i c h t i g e G r u p p e v o n 
a n t i k e n D e n k m ä l e r n . F s sei , n e b e n d e r A n e r k e n n u n g , 
d i e d e m V e r f a s s e r g e b ü h r t , a u c h d i e u n e r m ü d l i c h e 
E n e r g i e d e s R e d a k t e u r s P r o f e s s o r A d r i a n i l o b e n d 
h e r v o r g e h o b e n , u n d u n s e r D a n k f ü r d i e t a d e l l o s e 
t y p o g r a p h i s c h e L e i s t u n g d e s V e r l a g e s z u m A u s d r u c k 
g e b r a c h t . 
L. Castiglione 
P o t t e r y a n d E a r l y C o m m e r c e . C h a r a c t e r i z a t i o n a n d 
T r a d e in R o m a n a n d L a t e r C e r a m i c s . Edi ted b y D . 
P . S . P e a c o c k . L o n d o n — N e w Y o r k — S a n F r a n c i s c o , 
A c a d e m i c P r e s s , 1 9 7 7 . 340 p a g e s , (i p l a t e s w i t h a 
n u m b e r o f F i g s . 
T h i s v o l u m e d e a l s w i t h t h e i n f o r m a t i o n a l p o s s i -
b i l i t i e s a n d r e s e a r c h m e t h o d s p r o v i d i n g t h e b e s t u t i -
l i z a t i o n s o far, p r i m a r i l y in t h e f i e l d s o f e c o n o m i c a n d 
s o c i a l h i s t o r y , o b t a i n a b l e b y t h e i n v e s t i g a t i o n s o f 
c e r a m i c s , t h e m o s t i m p o r t a n t g r o u p o f f i n d s u n e a r t b e d 
d u r i n g a r c h e o l o g i c a l e x c a v a t i o n s . T h e a u t h o r s a r e : 
R . P e a c o c k , h i s c o l l e a g u e s a n d s t u d e n t s . C e r a m i c 
i n v e s t i g a t i o n h a s a n o ld b a c k g r o u n d in i t s r e s e a r c h 
h i s t o r y a n d t h e a u t h o r s w a n t e d t o b r a k e a w a y f r o m 
o n e o f i t s a s p e c t s : t h e o n e in w h i c h t h e d e m a n d s e t u p 
f o r t h e f i n d s h a s o n l y b e e n d i r e c t e d t o w a r d s e s t a b l i s h -
i n g c h r o n o l o g y a v a i l a b l e for t h e s p e c i a l i s t s o f d i f f e r e n t 
p e r i o d s . T h e p o t e n t i a l i t i e s o f c e r a m i c r e s e a r c h a r e 
m o r e a m p l e t h a n t h i s , t h e r e s e a r c h e r o f a p e r i o d c a n -
n o t i g n o r e , t h e r e l a t i o n s o f e c o n o m i c h i s t o r y o f t h e 
p r o d u c t i o n s a n d m a r k e t i n g o f t h e c e r a m i c s , in a d d i -
t i o n t o d a t i n g w h i c h a l l c a n w e l l b e t r a c e d f r o m t h e 
a r c h a e o l o g i c a l d i s c o v e r i e s . T h e d e m a n d f o r n e w r e s u l t s 
i n c e r a m i c r e s e a r c h i s t w o f o i l . O n o n e h a n d r e s e a r c h 
a t t e m p t s t o o b t a i n t h e m o s t i n f o r m a t i o n f r o m t h o 
e n o r m o u s q u a n t i t y o f f i n d s r e c o v e r e d b y t h e e x c a v a -
t i o n s o f p a s t d e c a d e s ; o n t h e o t h e r h a n d to s t u d y t h e 
s o c i e t y o f a c e r t a i n p e r i o d a s a w h o l e , s e e k i n g t o a p p l y 
n e w w a y s a n d m e t h o d s in t h e c o g n i t i o n o f s t r u c t u r e 
o f t h e i n d u s t r i a l s y s t e m a n d t h e f o r m s o f t h e m a r k e t -
i n g s u p p l e m e n t e d b y t h e r e s u l t s o f c e r a m i c r e s e a r c h . 
T h e a u t h o r s h a v e a t t e m p t e d t o a p p r o a c h t h e p r o b l e m 
f r o m b o t h a n g l e s , a l t h o u g h , t h e f i r s t o n e d o m i n a t e s . 
T h e m e r i t o f t h e t e n s t u d i e s i n c h r o n o l o g i c a l s e q u e n c e 
l i e in t h e f a c t t h a t t h e i r o b j e c t i v e s a r e n o t a t a l l t h e 
a n a l y s i s o f t h e m o s t p o p u l a r l y r e s e a r c h e d t y p e s o f 
c e r a m i c s , a s G r e e k v a s e s o r t e r r a s i g i l l a t a e ( s a m i a n 
w a r e ) t h a t c a n h e e x a m i n e d b y t h e t r a d i t i o n a l ar-
c h e o l o g i c a l m e t h o d s , b u t t h e y i n t e n d to a n a l y z e t h o 
c o m m e r c i a l a s p e c t s o f t h e c o a r s e p o t t e r y , s e e m i n g l y 
i n s i g n i f i c a n t , a n d r e g a r d l e s s o f t h e c h a n g e s o f f a s h i o n , 
p r e s e r v e d t h e i r i d e n t i c a l s h a p e f o r c e n t u r i e s c o m p l y -
i n g w i t h t h e i r b a s i c f u n c t i o n s . O n l y the u s e o f t e c h -
n i c a l m e a n s p r o v i d e d p r o g r e s s ; u s i n g t h i s m e t h o d t h e 
a u t h o r s w e r e a b l e t o s e p a r a t e g r o u p s a c c o r d i n g t o 
w o r k s h o p s , t h e n b y d e t e r m i n i n g t h e e x p o r t a r e a o f 
t h e s e w o r k s h o p s a n d s t r e s s i n g t h e i m p o r t a n c e o f 
t h e c o m m e r c i a l l i f e a n d t h a t o f t h e c u s t o m e r ( b a s e d 
o n m e t i c u l o u s a n a l y s i s o f t h e d i s t r i b u t i o n ) t h e y m a n -
a g e d to a t t a i n t h e p r o b l e m o f s o c i a l l y d i f f e r e n t i a t e d 
c o n s u m e r c i r c l e s . I n t h e i d e n t i f i c a t i o n p r o c e s s o f 
p r o d u c t i o n c e n t r e s p e n o l o g i c a l s t u d i e s b y m i c r o s c o p e 
p e r f o r m e d o n t h i n s e c t i o n s o f t h e v e s s e l p l a y e d a n 
i m p o r t a n t r o l e a s wel l a s h e a v y m i n e r a l s r e m a i n i n g 
w h e n a s a m p l e o f p o t t e r y w a s s e p a r a t e d in s u i t a b l e 
r e a g e n t (p . 2 ) . 
T w o g e n e r a l m e t h o d o l o g i c a l s t u d i e s i n t r o d u c e t h e 
v o l u m e . T h e f i r s t b y C. Renfrew, e n t i t l e d " I n t r o d u c -
t i on , P r o d u c t i o n a n d E x c h a n g e i n E a r l y S t a t e S o c i e -
t ies , t h e E v i d e n c e o f P o t t e r y " p r o v i d e s a g e n e r a l 
s u r v e y t o t h e r e a d e r o f c e r a m i c r e s e a r c h . T h e p o s s i -
b i l i t i e s o f p o t t e r y r e s e a r c h a r e o u t l i n e d a s f o r t h e i r 
f u n c t i o n , f o r m , c e r a m i c s a s o f f e r i n g a y a r d s t i c k f o r 
d a t i n g or a n i n d e x o f a r c h e o l o g i c a l c u l t u r e , i t s t e c h -
n o l o g y , s o c i o l o g i c a l a s p e c t s , i t s d e t e r m i n a t i o n e x -
p l i c i t l y b y m e t h o d s o f t h e n a t u r a l s c i e n c e s ; c e r a m i c s 
a s the o b j e c t o f l o c a l a n d f o r e i g n t r a d e ; t h e f o r m s a n d 
d e v e l o p m e n t o f e x c h a n g e (p . 1 — 1 7 ) . 
" C e r a m i c s i n R o m a n a n d M e d i e v a l A r c h e o l o g y " 
— t h e s t u d y b y D. 1'. S. Peacock a l s o p r o v i d e s g e n e r a l 
m e t h o d o l o g i c a l a s s i s t a n c e , m a i n l y i n t h e f i e l d o f uni -
f i c a t i o n o f t h e p o t t e r y r e p o r t s o f t h e n u m e r o u s cera -
m i c f i n d s r e c o v e r e d d u r i n g e x c a v a t i o n s . W h i l e R e n -
f r e w ' s w o r k r e v i e w s t h o d i v e r s e p o s s i b i l i t i e s o f t h e 
e x a m i n a t i o n o f c e r a m i c s t h i s a r t i c l e s h o w s a f u l l s c a l e 
a n a l y s i s o f c e r t a i n k i n d s o f c e r a m i c s . I t p r o v i d e s sur-
v e y t a b l e s a b o u t t h e m o s t i m p o r t a n t t y p e s o f p o t t e r y 
f a c i l i t a t i n g d e s c r i p t i o n a n d i n o r d e r t o g a i n i n g m o r e 
i n f o r m a t i o n . A c c o r d i n g t o t h e a u t h o r t h e r e i s n o n e e d 
f o r e x p e n s i v e c h e m i c a l a n a l y s e s o f c l a y i n a l l c a s e s 
u n l e s s i t i s t o o d i f f i c u l t t o r e c o g n i z e t h e t y p e a n d i t s 
or ig in . H o w e v e r i t is i n d i s p e n s a b l e t o t a k e a v i s u a l 
m i c r o s c o p i c e x a m i n a t i o n f o r t h e d e t e r m i n a t i o n a n d 
l o c a l i z a t i o n o f t h e m a t e r i a l o f t h e i n d i v i d u a l w o r k -
s h o p s . T h i s h a s b e e n c a r r i e d o u t b y f o r m t y p o l o g y s o 
far , t h o u g h i d e n t i c a l f o r m s a p p e a r in d i f f e r e n t , e o n -
t e m p o r a r y w o r k s h o p s a s w e l l . T h e M u n s e l l C o l o u r 
C h a r t f a c i l i t a t e s the c o l o u r d e f i n i t i o n o f c l a y , w h i l e 
S h e p p a r d ' C e r a m i c s for t h e A r c h e o l o g i s t ( W a s h i n g -
t o n , 1958) h e l p s t o d e s c r i b e t h e h a r d n e s s o r s o f t n e s s 
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o f t h e c l a y . T h e m e t h o d s o f t h e f i n i s h o f t h e s u r f a c e 
( g l a z e , s l i p , p a i n t , c o a t i n g , e t c . ) h a v e a l r e a d y b e e n 
s u i t a b l y d e f i n e d b y r e s e a r c h c a r r i e d o u t s o f a r . 
I ' e t i o l o g i c a l m i c r o s c o p i c e x a m i n a t i o n s h e l p I ) . /'. 
S. Peacock t o a n a l y s e t h e s o - c a l l e d Pompeian red ware 
( 1 4 7 p . ) . D u r i n g t h e m o r e t h a n h a l f a c e n t u r y l o n g 
r e s e a r c h o f t h i s s o r t o f c e r a m i c s , w i d e s p r e a d t h r o u g h -
o u t t h e w h o l e R o m a n E m p i r e , p o t t e r ' s k i l n s h a v e 
o n l y t w i c e b e e n e x c a v a t e d t h u s i d e n t i f i c a t i o n o f i t s 
p r o d u c t i o n c e n t r e s w a s m o s t l y b a s e d o n p r e s u m p t i o n s 
( a p a r t f r o m J t a l i a n w o r k s h o p s , m o r e p r o v i n c i a l , m o s t l y 
G a u l i s h w o r k s h o p s w e r e s u p p o s e d ) . O n t h e b a s i s o f 
t h e p e t r o l o g i c a l m i c r o s c o p e s e v e n d i f f e r e n t p r o d u c t s 
c o u l d b e s e p a r a t e d ( 1 4 9 — 156) . T o d i s t i n g u i s h t h e 
l o c a l w a r e s f r o m t h e i m p o r t e d o n e s t o r e c o g n i z e t h e 
d i s t r i b u t i o n a n d v o l u m e o f e a r l y i m p o r t , a s w e l l a s 
t h e r i g h t e s t i m a t i o n o f t h e role o f l o e a l i n d u s t r y ( imi -
t a t i o n s ) a n d t h e i r r e l a t i o n t o t h e i m p o r t s w a s o n l y 
f e a s i b l e t h i s w a y . T h e a p p l i c a t i o n o f t h i s m e t h o d c o u l d 
h e d e s i r a b l e e l s e w h e r e ; s e v e r a l i m i t a t i o n s o f t h e P o m -
p e i a n r o d p l a t t e r s (red c o l o u r c o a t w a r e a f t e r t h e s t y l e 
o f P o m p e i a n R e d ) a r e w e l l k n o w n i n P a n n ó n i a t o o . 
T h e b u l k o f t h i s c a n b e d a t e d to t l ie f i r s t h a l f o f t h e 
s e c o n d c e n t u r y a l s o . T h i s b e i n g n o t a c c i d e n t a l h e -
c a u s e l o c a l i m i t a t i o n s w e r e r e p l a c i n g t h e I t a l i a n i m -
p o r t g o o d s e v e r y w h e r e i n t h e p r o v i n c e s , t h u s a s t h e 
e x p o r t o f t l i e I t a l i a n f a c t o r i e s d e c r e a s e d , in d i r e c t 
p r o p o r t i o n t o t h i s t h e i m p o r t a n c e o f t h e l o c a l p r o d u c -
t i o n c e n t r e s i n c r e a s e d . 
W h i l e i n B r i t a n n i a t h o s e e x a m i n a t i o n s h a v e s o l v e d 
t h e p r o b l e m o f t h e i s o l a t i o n f r o m t h e I t a l i a n i m p o r t , 
h e r e i n o u r c o u n t r y t h e r e c o g n i t i o n o f t h e f e w e r i m -
p o r t g o o d s c o u l d b e v i t a l f o r t h e b e t t e r u n d e r s t a n d i n g 
o f t h e r o l e o f t h e I t a l i a n t r a d e . A s t h e P o m p e i a n r e d 
w a r e c a n b e r a n g e d a m o n g t h e i n t e r p r o v i n c i a l t y p e s 
o f R o m a n P o t t e r y , g i v i n g c o n s e q u e n t l y a s s i s t a n c e t o 
t h e p r o b l e m o f i m p o r t , t h e p e t r o l o g i c a l a n d g e o c h e m i -
c a l a n a l y s e s o f t h e m o d e s t Dales Ware i d e n t i f y t h e 
c l o s e l y i n t e r r e l a t e d B r i t i s h w o r k s h o p s o f t h i s w a r e 
( D a l e s w a r e , D a l e s t y p e s ) i . e . t r y t o s o l v e t h e p r o b l e m 
o f " h o m e t r a d e " . T h e v a l u e o f A . X . L o u g h l i n ' s d e f i -
n i t i o n s c a n r e a l l y b e e s t e e m e d , i f c o n s i d e r a t i o n s is 
g i v e n t o t h e n o t i o n , t h a t the D a l e s w a r e h a d b e e n 
m a d e i n " p r e f a b r i c a t e d k i l n s " (p. 88 ) , h a r d l y l e a v i n g 
a n y a r c h e o l o g i c a l t r a c e , a c c o r d i n g l y t h e s e a r c h f o r 
t h e p r o d u c t i o n c e n t r e s c o u l d h a v e a l m o s t b e e n i m -
p o s s i b l e b y t r a d i t i o n a l m e a n s . R e m a r k a b l y e n o u g h 
t h e s e " i n s i g n i f i c a n t " v e s s e l s h a d r e a c h e d f a r a w a y 
p l a c e s , t h u s h a v i n g c e n t a i n l y b e e n t h e o b j e c t s o f 
i m p o r t a n t t r a n s a c t i o n s . T h e c o m p l e x i t y o f t h e s c i e n -
t i f i c i n v e s t i g a t i o n o f t h e d i s t r i b u t i o n i s v e r y i n t e r e s t -
i n g . I n s t e a d o f p r o j e c t i n g i t s i m p l y t o a m a p t h e a u t h o r 
e x a m i n e s t h e o c c u r r e n c e i n d i v e r s e k i n d s o f s e t t l e -
m e n t s ( c o l o n y , s m a l l t o w n , larger h a b i t a t i o n , c a m p , 
v i e n s b e l o n g i n g t o a c a m p , v i l l a , n a t i v e s e t t l e m e n t ) , 
i n a w a y t h a t h e c o n s i d e r s t h e " n e g a t i v e p r o v e n a n c e s " 
t o o . 
A c c o r d i n g l y w o g o t i n f o r m e d a b o u t t h e o c c u r r e n c e 
o f a c e r t a i n w a r e , f u r t h e r m o r e a b o u t t h e l a c k o f i t i n 
c e r t a i n c a m p s . O n e c a n f i g u r e i t o u t o n t h e m a p ( p p . 
106 , F i g . 4) w h i c h a r e t h o s e o f t h e n e g a t i v e p r o v e n a n -
c e s w h e r e t h e l a c k o f o c c u r r e n c e c a n bo r e l a t e d t o t h e 
l e s s f r e q u e n t i n v e s t i g a t i o n s . H e e x a m i n e s t h e g r e a t e s t 
d i s t r i b u t i o n a l d i s t a n c e b y t h e t y p o o f t h e s e t t l e m e n t . 
I t i s a v e r y i m p o r t a n t q u e s t i o n f o r u s t o o t o s e e w h e r e 
a t w h i c h n a t i v e s e t t l e m e n t s t h e w a r e s h a d a p p e a r e d . 
O f t e n the s t a g e o f r o r n a n i z a t i o n o f c e r t a i n t r i b e s c a n 
w e l l b e t r a c e d f r o m t h e d i s t r i b u t i o n o f s u c h c e r a m i c s . 
I t w a s d i s c o v e r e d t h a t s o m e p e r i p h e r a l , m o s t l y a g r i -
c u l t u r a l p o p u l a t i o n , — n e i t h e r d e v e l o p i n g c o i n a g e , 
n o r l arger n u c l e a t e d c e n t r e s — h a d b e e n l i v i n g u n d e r 
" I r o n A g e " c o n d i t i o n s u n t i l t h e f o r m a t i o n o f n e w s o c i a l -
e c o n o m i c r e l a t i o n s b y t h e c h a n g e o f p o s s e s s i o n a n d 
b y t h e p e n e t r a t i o n o f c o m m o d i t i e s f r o m t h e b i g i n d u s -
t r i a l c e n t e s . T h e D a l e s w a r e s o m e t i m e s d o e s n o t a p p e a r 
a t t h e n a t i v e s e t t l e m e n t s , b u t l a r g e q u a n t i t i e s w e r e 
s o l d in t h e s e t t l e m e n t s o f v i l l a s t a t u s . 
T h e o v e r s e a s t r a d e is h i g h l y i m p o r t a n t e c o n o m i c a l -
l y a s it is r e v e a l e d i n t h e a r t i c l e b y M. F til ford " P o t -
t e r y a n d B r i t a i n ' s F o r e i g n T r a d e i n t h e l a t e r R o m a n 
P e r i o d " (35 — 8 4 ) . I t s s u b j e c t i s r e s t r i c t e d t o t h e s e c -
o n d h a l f o f t h e t h i r d , r e s p e c t i v e l y t h e f o u r t h c e n t u r y 
A . D . T h e f a c t t h a t t h e r e i s n o e p i g r a p h i c d a t a f o r 
t h i s p e r i o d , a n d v e r y l i t t l e s o u r c e i s a v a i l a b l e — re-
l a t i n g to c o m m e r c i a l a f f a i r s b e t w e e n B r i t a n n i a a n d 
t h e o t h e r p a r t s o f t h e e m p i r e — c a n o n l y a d d t o t h e 
i m p o r t a n c e o f t h i s w o r k . 
F v e n i m p o r t g o o d s t h e m s e l v e s a r e f e w . O f t h e l a t e r 
R o m a n c o n t i n e n t a l w a r e s t h e A r g o n n e n w a r e in d e t a i l 
l i a s b e e n d i s c u s s e d — t h e e a r l i e s t a p p e a r a n c e d a t i n g 
b a c k t o 3 3 0 - 3 4 0 A . D . i n t h e c o n t e x t s o f B r i t a i n , 
b u t t h e h u l k o f i t c o u l d h a v e r a t h e r b e e n i m p o r t e d 
i n t h e s e c o n d h a l f o f t h e f o u r t h c e n t u r y . I n c o n n e c t i o n 
w i t h t h e i m p o r t h e d e a l s in d e t a i l t h e c o m m u n i c a t i o n s 
r o u t e s . B e s i d e s t h e A r g o n n e n w a r e t w o g r o u p s o f w a r e 
f r o m G e r m a n i a a p p e a r in t h i s p r o v i n c e a l s o , i n t h e 
p r o c e s s o f l o c a l i z a t i o n o f w o r k s h o p s t h e e x a m i n a t i o n 
o f c l a y s h a v e p l a y e d a n i m p o r t a n t ro le . A l t h o u g h m o s t 
o f t h e m a t e r i a l i n B r i t a n n i a b e e i n g u n s t r a t i f i e d c a n n o t 
p r o v i d e for d a t i n g e v i d e n c e d i s t r i b u t i o n in t h e c e n t u r y 
i t s p r o v e d b e s i d e s t h e g e n e r a l c h r o n o l o g y o f t h e G e r -
m a n ( M a y e n ) w a r e , b y t h e a r e a o f t h e e x p o r t w h i c h 
c o i n c i d e s w i t h t h e A r g o n n e n w a r e . I n t h e m i d d l e o f 
t h e f o u r t h c e n t u r y A . D . t h e " a l ' é p o n g e " p o t t e r y is 
e v i d e n c e d o n t h e s o u t h e r n s e a s h o r e . T h e m o s t i m -
p o r t a n t o n e s a m o n g t h o s e w a r e s o r i g i n a t i n g f r o m 
B r i t a n n i a w e r e t h e O x f o r d s h i r e w a r e , t h e b l a c k -
b u r n i s h e d w a r e a n d t h e N e w F o r e s t P o t t e r y . N u m i s -
m a t i c s l ias o f f e r e d a g o o d a p p r o a c h t o t h e s t u d y o f 
t h e q u e s t i o n s o f " f o r e i g n t r a d e " . A c c o r d i n g t o t h e 
f i g u r e s o f c i r c u l a t i o n s o f t h e c o i n s , t h e p r o p o r t i o n o f 
t l i e m i n t s o u t s i d e B r i t a n n i a h a d f a l l e n b a c k s t r o n g l y 
a f t e r 3 5 6 , A . D . , w h i l e a t t h e s a m e t i m e t h e g l a s w a r e 
a n d p o t t e r y t r a d e b e t w e e n B r i t a n n i a , G a l l i a a n d G e r -
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m a n i a c a n b e f o l l o w e d u p t o t h e e n d o f t h e f o u r t h , 
r e s p e c t i v e l y to t h e b e g i n n i n g o f t h e f i f t h c e n t u r y A . 
I ) . a n d t h e ro le o f i m p o r t e v e n i n c r e a s e d h e r e . 
1). F. Williams i n h i s l a r g e - s c a l e e s s a y " T h e R o -
m a n o - B r i t i s h B l a c k - B u r n i s h e d I n d u s t r y : A n E s s a y 
o n C h a r a c t e r i z a t i o n b y H e a v y M i n e r a l " A n a l y s i s 
( 1 6 3 — 2 2 0 ) d i s c u s s e d a t i p e o f c e r a m i c s c o m m o n f r o m 
t h e s e c o n d t o the f o u r t h c e n t u r y A . D . w h i c h h a d 
g r o w n o u t o f a v a r i a t i o n o f t h e l o c a l c e r a m i c s a n d 
s p r e a d a f t e r the R o m a n o c c u p a t i o n ( D u r o t r i g i a n 
w a r e ) . T h e d i f f e r e n c e s a r i s i n g f r o m t h e s p e c t r o g r a p h -
ical e x a m i n a t i o n s h e l p e d the d e t e r m i n a t i o n a n d 
l o c a l i z a t i o n o f t h e d i f f e r e n t g r o u p s a n d w o r k s h o p s , 
2 4 g r o u p s a l t o g e t h e r . T h e s e c l a s s i f i c a t i o n s b a s e d o n 
t h e v a r i a t i o n s o f h e a v y m i n e r a l s p a r t l y c o v e r e d t h e 
t y p o l o g i c a l g r o u p i n g , b u t t h e r e c o g n i t i o n o f " i m i t a -
t i o n s " b e c a m e a l s o p o s s i b l e . T h e f a v o r a b l e , t h o u g h 
t o o d e t a i l e d r e s u l t s o f t h e s t u d y w o u l d h a v e b e e n 
r e n d e r e d m o r e s t r i k i n g b y a g o o d s u m m a r y . I t s s i g n i f -
i c a n c e o n t h e o t h e r h a n d l i e s i n t h e f a c t t h a t i t d i s -
c o v e r s t h e c o n n e c t i o n s b e t w e e n t h i s w a r e a n d t h e s o -
c a l l e d m i l i t a r y m a r k e t f r o m the r e i g n o f H a d r i a n u p 
t o t h e f o u r t h c e n t u r y , w h e n — a f t e r t h e P i c t w a r s — 
t h i s v e r y m a r k e t h a d b e e n c l o s e d b e f o r e t h e D o r s e t 
p o t t e r y c e n t r e s (206 p p . ) , w h i c h w e r e p u r s u i n g t h o u g h 
t h e i r a c t i v i t i e s b u t w i t h a d e c r e a s e d p r o d u c t i o n r a t e . 
A t t h e s a m e t i m e f r o m 3 6 0 — 370 A . D . o n t h e o c c u r -
r e n c e o f t h e w h e e l - t u r n e d i m i t a t i o n s c a n b e o b s e r v e d 
w h i c h a i m e d to s a t i s f y t h e loca l d e m a n d . A l t h o u g h 
the B l a c k - B u r n i s h e d 2 w a r e — p r o d u c e d i n t h e v i c i n -
i t y o f C o l c h e s t e r — c a n b e f o u n d i n S o u t h E n g l a n d 
a n d S c o t l a n d , b u t c a n n o t b e f o u n d i n t h e a r e a t h a t 
i n t e r l i n k s t h e t w o : i n N o r t h e r n E n g l a n d . T h e c o m -
p l e m e n t a r y c h a r a c t e r o f t h e m a r k e t a r e a s o f B l a c k -
B u r n i s h e d 1 a n d 2, i f p r o v e d b y f u r t h e r i n v e s t i g a t i o n s , 
w i l l s u p p o r t t h e s u p p o s i t i o n t h a t t h e o r g a n i s a t i o n o f 
t h e e c o n o m y w a s o f a h i g h d e g r e e , w i t h d i f f e r e n t 
s e c t o r s p e r f o r m i n g d i v e r g e n t tasks . T h e t h e m e o f e a c h 
e s s a y i s B r i t a n n i a , b u t t h e m e t h o d s o f r e s e a r c h a r e o f 
g e n e r a l u s e a n d c a n b e e m p l o y e d e l s e w h e r e ; b e i n g 
g o o d e x a m p l e s o f h o w o n e c a n c o m e t o t h e i n t e r e s t i n g 
q u e s t i o n s o f t h e c o n t e m p o r a r y e c o n o m i c a l o r g a n i s a -
t i o n s i m p l y t h r o u g h t h e s e e m i n g l y t e c h n i c a l p r o b l e m 
- t h e i d e n t i f i c a t i o n o f w o r k s h o p s o r i g i n a t i n g f r o m 
t h e d e t e r m i n a t i o n o f t h e c o m p o s i t i o n o f c l a y . 
D. Gabler 
О. H a r l : R ö m e r z e i t l i c h e F i g u r e n g e f ä ß e v o m p a n n o n i -
s c h e n L i m e s . W i e n e r G e s c h i c h t s b l ä t t e r . 32 . J h g . 
1977. H e f t 4. 2 4 9 — 2 6 1 . H e r a u s g e g e b e n v o m V e r e i n 
f ü r G e s c h i c h t e der S t a d t W i e n . 
B e i d e n V o r b e r e i t u n g s a r b e i t e n d e r A u s s t e l l u n g 
« V i n d o b o n a — D i e R ö m e r i m W i e n e r R a u m » h a t d a s 
H i s t o r i s c h e M u s e u m d e r S t a d t W i e n a u c h s e i n r ö m e r -
z e i t l i c h e s k e r a m i s c h e s M a t e r i a l g e o r d n e t . H i e r b e i s i n d 
d i e R e s t e v o n drei , s c h o n f ü r v e r l o r e n g e h a l t e n e n , 
f i g ü r l i c h e n T o n k r ü g e n z u m V o r s c h e i n g e k o m m e n . B e i 
d e n A r b e i t e n a n l ä ß l i c h d e s B a u e s d e r LT-Bahn w u r d e 
a u c h d a s F r a g m e n t e i n e s v i e r t e n F i g u r e n g e f ä ß e s a u f -
g e f u n d e n , u n d s o s t e h t u n s s c h o n — m i t d e n b e r e i t s 
b e k a n n t e n — e i n z u r B e s c h r e i b u n g d i e s e r e i g e n a r t i g e n 
G e f ä ß g r u p p e b e r e i t s a u s r e i c h e n d e s M a t e r i a l z u r V e r -
f ü g u n g . V e r f a s s e r v e r ö f f e n t l i c h t i n s g e s a m t n e u n 
K r ü g e i n F r a u e n g e s t a l t , f ü h r t a u ß e r d e n v i e r W i e n e r 
S t ü c k e n a u c h d e n P a r z e n k r u g v o n G y ő r a n , d e n E . 
T h o m a s a u f d e n S p a l t e n d e s K ö l n e r J b . f . V o r - u n d 
F r ü h g e s c h i c h t e (9 ( 1 9 6 7 / 6 8 , 8 3 - ) b e s c h r i e b e n h a t , 
f e r n e r e i n e n K r u g a u s e i n e m P a c h f u r t h e r G r a b ( U b l , 
F O 13 ( 1 9 7 4 ) 109) , d a s v o n K r a s k o v s k á in G e r u l a t a -
R u s o v c e ( O r o s z v á r ) g e f u n d e n e G e f ä ß , s c h l i e ß l i c h e i n 
F r a g m e n t a u s M a u t e r n b e i K r e m s u n d e i n e s a u s M ü l -
l e n d o r f . A u ß e r d e r A b b i l d u n g der F r a g m e n t e w i r d 
a u c h e i n e s e h r g u t e Z e i c h n u n g z u m V e r g l e i c h v o r g e -
f ü h r t ( A b b . 1 u n d A b b . 2 ) . A u s d i e s e r A b b i l d u n g g e h t 
h e r v o r , d a ß d i e F r a u e n f i g u r e n f o r m e n d e n K r ü g e i n 
z w e i G r u p p e n g e t e i l t w e r d e n k ö n n e n . 
H a r l s t e l l t in s e i n e r Z u s a m m e n f a s s u n g f e s t , d a ß 
d i e G e f ä ß e m i t d e m F u n d o r t W i e n i n e i n e G r u p p e 
g e h ö r e n ( N r . 1—4) . C h a r a k t e r i s t i s c h f ü r s i e s i n d d i e 
a n d i e U r b e w o h n e r e r i n n e r n d e H a a r t r a c h t , d a s e t w a s 
h o c h g e r a f f t e O b e r g e w a n d , u n t e r d e m d a s l a n g e U n -
t e r k l e i d s i c h t b a r i s t , d e r H a l s s c h m u c k m i t L u n u l a u n d 
d e r m i t z u w e i l e n in d r e i R e i h e n h e r u n t e r h ä n g e n d e n , 
r u n d e n , p l a s t i s c h e n Z i e r s c h e i b e n b e s e t z t e G ü r t e l . 
E i n e b e s o n d e r e B e o b a c h t u n g d e s V e r f a s s e r s i s t , d a ß 
d i e K r ü g e d e r W i e n e r G r u p p e n i c h t b e i d e m A r m d e r 
F r a u e n f i g u r a n g e f a ß t w u r d e n , w i e e s f r ü h e r v e r m e i n t 
w a r , s o n d e r n b e i d e m H e n k e l , s o w i e d i e s a u f d e m 
n e u l i c h z u m V o r s c h e i n g e k o m m e n e n S t ü c k a u s d e m 
N e u e n M a r k t z u b e o b a c h t e n i s t . D e r H e n k e l r e i c h t 
b o g e n f ö r m i g v o m H a l s d e r F i g u r b i s z u i h r e r T a i l l e . 
D e n H e r s t e ] l u n g s o r t d i e s e r W i e n e r G r u p p e s t e l l t 
V e r f a s s e r m i t d e m i m B e r e i c h d e s u n t e r O b e r e B a l m -
g a s s e N r . 4 — 8 ( I I I . B e z . ) a u s g e g r a b e n e n T ö p f e r o f e n 
f e s t . I m G e g e n s a t z z u r ä l t e r e n A l t e r s b e s t i m m u n g s e t z t 
er d i e H e r s t e l l u n g s z e i t d e r K r ü g e d e r o b e n e r w ä h n t e n 
G r u p p e a u f d a s 2. J h . u n d d e n B e g i n n d e s 3. J h s . B e i 
d e r Z e i t b e s t i m m u n g n i m m t er d i e g r o ß e Ä h n l i c h k e i t , 
d i e z w i s c h e n d e r r o t e n B e m a l u n g d e r K r ü g e i n F r a u e n -
f i g u r u n d d e r A u s f ü h r u n g d e r r o t e n , s t r e i f e n v e r z i e r t e n 
K e r a m i k a u s B r i g e t i o b e s t e h t , in B e t r a c h t . D i e G e -
f ä ß e w u r d e n i m K r e i s e d e s M i l i t ä r s g e b r a u c h t , s i e 
k o m m e n i n d e n C a n a b a e u n d i m G r ä b e r f e l d d e r Ca-
n a b a e v o r . 
B e i d e r a n d e r e n G r u p p e ( N r . ö — 9) g e b r a u c h t V e r -
f a s s e r d i e B e n e n n u n g " T y p u s P a r z e n k r u g " m i t d e r 
B e m e r k u n g , d a ß n i c h t e i n j e d e s M i t g l i e d d e r G r u p p e 
a u s d e m 4 . J h . e i n e P a r z e d a r s t e l l t . D i e s e s i n d a n d e r s 
a u s g e f ü h r t a l s d i e W i e n e r S t ü c k e , a u c h d i e B e k l e i d u n g 
d e r F r a u e n g e s t a l t e n i s t a n d e r s u n d d i e K r ü g e s i n d 
g r ü n g l a s i e r t . D i e ä l t e r e G r u p p e h a t , d e m V e r f a s s e r 
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n a c h , d i e G e s t a l t u n g d e r s p ä t e r e n n i c h t b e e i n f l u ß t . 
Ein f r ü h e r e s , i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m 2, — 3. J h . 
b e k a n n t g e g e b e n e s S t ü c k d e s P a r z e n k r u g t y p u s w u r d e 
u n l ä n g s t a u s D a z i e n m i t d e m F u n d o r t N a p o c a p u b l i -
z i e r t ( D . I s a c — M . B & r b u l e s e u , A t e s t S r i a l e p a c c l o r . 
A c t a M u s e i H a p o c e n s i s . X I I I (197G) 1 7 7 - 1 8 7 . PI. 
I I — I I I . ) . A u f d i e s e m E x e m p l a r , d a s e i n v i e l f ä l t i g e s 
O b e r g e w a n d z e i g t , k a n n d a s S p i n n v e r f a h r e n v i e l k l a -
rer a u s g e n o m m e n w e r d e n a l s a u f d e n s p ä t e r e n p a n -
n o n i s c h e n S t ü c k e n . 
É. B. Bonis 
T a b u l a P e u t i n g e r i a n a . C o d e x V i n d o b o n e n s i s 3 2 4 . 
V o l l s t ä n d i g e F a k s i m i l e - A u s g a b e i m O r i g i n a l f o r m a t . 
I — X I , m i t 3 K a r t e n b e i l a g e n . — E . W E B E R : K o m -
m e n tar . 0 8 S. A k a d e m i s c h e D r u c k - u n d V e r l a g s a n s t a l t 
G r a z , 1976 . 
E i n e F a k s i m i l e - A u s g a b e d i e s e r e i g e n a r t i g e n Q u e l l e 
z u r G e o g r a p h i e d e r A l t e n W e l t b e d a r f i n (1er T a t 
k e i n e r R e c h t f e r t i g u n g . M a n w i r d v i e l m e h r f r a g e n 
m ü s s e n , w i e s i c h d i e F o r s c h u n g s o l a n g e m i t d e n f a s t 
h u n d e r t j ä h r i g e n , w e d e r m a ß - , n o c h f ä r b - u n d f o r m -
g e r e c h t e n A u s g a b e n z u f r i e d e n g e b e n k o n n t e . D e r ei-
g e n t l i c h e G r u n d l i e g t w o h l d a r a n , d a ß d e r T a b u l a t e x t 
s e l b s t , d . h . d i e O r t s n a m e n , d i e E n t f e r n u n g s a n g a b e n 
u n d d i e ü b r i g e n E i n t r a g u n g e n k e i n e b e s o n d e r e n t e x t -
k r i t i s c h e n P r o b l e m e s t e l l e n u n d d i e T P z u m e i s t v o n 
F o r s c h e r n h e r a n g e z o g e n w i r d , d i e a n h a n d d e r I t i n e -
rar ien d e n V e r l a u f v o n S t r a ß e n r e k o n s t r u i e r e n u n d 
a n t i k e O r t s n a m e n a u f h e u t i g e O r t e b e z i e h e n w o l l e n . 
D i e w e i t e r e n , n i c h t g e r a d e w e n i g e n P r o b l e m e d e r T P 
w u r d e n , w i e a u c h a u s d e r B i b l i o g r a p h i e a u f S . 3 3 — 3 7 
e r s i c h t l i c h , i m R a h m e n a n d e r w ä r t i g e n U n t e r s u c h u n -
g e n e r ö r t e r t . E s f e h l t e i g e n t l i c h e i n e m o n o g r a p h i s c h e 
B e h a n d l u n g d e r T P , d i e f r e i l i c h e r s t a n h a n d d i e s e r 
a u s g e z e i c h n e t e n W i e d e r g a b e d o s O r i g i n a l s m ö g l i c h 
w i r d . D a s K o m m e n t a r E k k e h a r d W e b e r s e r h e b t ke i -
n e n A n s p r u c h a u f e i n e m o n o g r a p h i s c h e B e h a n d l u n g 
d e s T h e m a s , e s w i r d a b e r d e r A n f o r d e r u n g i n v o l l e m 
M a ß e g e r e c h t , ü b e r d i e H e r k u n f t , d a s S c h i c k s a l , d e n 
B e s t a n d u n d d i e B e s c h a f f e n h e i t d e r T P z u o r i e n t i e r e n , 
u m s i e f ü r d e n G e b r a u c h z u g ä n g l i c h z u m a c h e n . F ü r 
d a s l e t z t e r e i s t b e s o n d e r s d i e B e s c h r e i b u n g a u f S . 
2 3 — 2 8 n ü t z l i c h . B e i a l l e r Z u r ü c k h a l t u n g g e w i n n t 
m a n d o c h e i n e n u m f a s s e n d e n E i n b l i c k in d i e v i e l e n 
u n g e l ö s t e n o d e r g a r u n l ö s b a r e n P r o b l e m e , d i e b e i d e r 
B e n u t z u n g s t e t s z u b e a c h t e n s i n d . I c h f i n d e d i e a u f 
S. 21 k u r z a n g e d e u t e t e u n d a n s i c h a u c h n i c h t g a n z 
n e u e V e r m u t u n g , d i e T P g e h e m i t i h r e m s e l t s a m v e r -
z e r r t e n E r d b i l d a u f d i e in d e r P o r t i c u s V i p s a n i a e a u f -
g e s t e l l t e A g r i p p a k a r t e z u r ü c k , e i n e r w e i t e r e n 
E r ö r t e r u n g w e r t . W e b e r w e i s t in d i e s e m Z u s a m m e n -
b a n g a u f e i n i g e b i s h e r k a u m b e a c h t e t e E i n z e l h e i t e n 
h i n , i n s b e s o n d e r e a u f d i e z e n t r a l e L a g e R o m s u n d 
K a r t h a g o s . D a s s e t z t f r e i l i c h e i n e e r h e b l i c h e G r ö ß e 
( e t w a 2 m ) d e r v e r l o r e n e n P a r t i e n v o r a u s , k e i n e s f a l l s 
u n w a h r s c h e i n l i c h , w e n n m a n a n d i e « g e o s t e t e » L a g e 
B r i t a n n i e n s u n d a n d i e g e r a d e u n t e r A u g u s t u s w o h l 
n o c h s t a r k b e t o n t e I b e r i s c h e H a l b i n s e l m i t d e r G r o ß -
s t a d t G a d e s d e n k t . — D i e f a r b i g e W i e d e r g a b e i s t 
e i n e a n e r k e n n u n g s w ü r d i g e L e i s t u n g . I n A n b e t r a c h t 
d e s o f t s e h r s c h l e c h t e n Z u s t a n d e s d e r P e r g a m e n t -
b l ä t t e r e r w e i s e n s i c h d i e k o n t r a s t r e i c h e n S c h w a r z -
W e i ß - A u f n a h m e n u n e n t b e h r l i c h . S i e d i e n e n z u g l e i c h 
d a z u , d i e S e g m e n t e i n t e i l u n g f e s t z u h a l t e n . D i e E i n -
t r a g u n g e n m o d e r n e r O r t s n a m e n h e l f e n z w a r b e i der 
r a s c h e n O r i e n t i e r u n g d e r g e s u c h t e n T e i l e , e i n w e n i g 
m e h r S o r g f a l t w ä r e a b e r v o n n ö t e n g e w e s e n (z. B . V I . 
2 : D u r r ë s t a t t D u r r ë s , V I , 5 u n d a u c h i m R e g i s t e r : 
A k ç a r s t a t t A r c a r ) . D a d i e m o d e r n e n O r t s n a m e n o f t 
e i n e r n i c h t z w i n g e n d e n I d e n t i f i k a t i o n s t h e o r i e zu -
g r u n d e l i e g e n , h ä t t e m a n m i t i h n e n — b e s o n d e r s i m 
F a l l e n a m e n s l o s e r V i g n e t t e n — v o r s i c h t i g e r u m g e h e n 
s o l l e n . E s h ä t t e m . E . g e n ü g t , d i e h e u t i g e n H a m e n 
n u r h e i g r ö ß e r e n u n d e i n w a n d f r e i i d e n t i f i z i e r t e n Or-
t e n e i n z u t r a g e n . V o n d e m a u f d e m O r i g i n a l k a u m m e h r 
s i c h t b a r e n N a m e n ( I n s e l n !) w e r d e n e i n i g e a u f den 
S c h w a r z - W e i ß - A u f n a h m e n a n g e g e b e n , l e i d e r a b e r o f t 
s o , d a ß s ie d i e R e s t e d i e s e r H a m e n u n e r k e n n b a r 
m a c h e n . D a d u r c h w i r d d e r G e b r a u c h d i e s e r A u s g a b e 
j e d o c h n i c h t e r h e b l i c h b e e i n t r ä c h t i g t . W a s h e u t e d u r c h 
p h o t o g r a p h i s c h e W i e d e r g a b o e r r e i c h t w e r d e n k a n n , 
w u r d e g e l e i s t e t , u n d w a s v o n d e r T P in e i n e r w o h l e r -
w o g e n e n D a r s t e l l u n g g e s a g t w e r d e n m u ß , w u r d e 
e r s c h ö p f e n d u n d k l a r z u s a m m e n g e f a ß t . 
A. Mócsy 
U . K o c h : D a s R e i h e n g r ä b e r f e l d be i S c h r e t z h e i m . 
G e r m a n i s c h e D e n k m ä l e r der V ö l k e r w a n d e r u n g s z e i t . 
S e r i e А , B a n d X I I I . G e b r ü d e r M a n n , B e r l i n 1977 . 
T e i l 1. T e x t 2 2 5 S . , 4 T a b e l l e n , 6 F a r b t a f e l n , 1 K a r -
t e n b e i l a g e , Te i l 2. K a t a l o g 147 S. u n d 2 7 0 T a f e l n . 
D a s a m H o r d u f e r d e r D o n a u in d e r H ä h e v o n 
D i l l i n g e n l i e g e n d e v ö l k e r w a n d e r u n g s z e i t l i c h e G r ä b e r -
f e l d v o n S c h r e t z h e i m w u r d e z w i s c h e n d e n J a h r e n 
1 8 9 0 — 1 9 3 4 f r e i g e l e g t , w o r a u s a u c h s e i n e s c h w a c h e 
S e i t e f o l g t : s e i n e D o k u m e n t a t i o n b e s t e h t a u s G r a b -
b e s c h r e i b u n g e n u n d e i n e m G r ä b e r f e l d p l a n . D a s h e i ß t , 
d e r B e s t a t t u n g s r i t u s u n d d i e E i n z e l h e i t e n d e r T r a c h t 
k ö n n e n m i t d e n m o d e r n e n G r a b u n g s b e f u n d e n 
s c h w e r v e r g l i c h e n w e r d e n . D i e F o r s c h u n g w a r m i t 
d e r W i c h t i g k e i t d e s b i s z u r B e e n d u n g d e r A u s g r a b u n -
g e n a u f 6 2 0 G r ä b e r a n g e w a c h s e n e n , g r o ß e n G r ä b e r -
f e l d e s s t e t s i m k l a r e n , d o c h s e i n u n b e a r b e i t e t e r Zu-
s t a n d w a r s c h o n b e d r ü c k e n d . S o v e r s u c h t e n w i r in 
d e r p a n n o n i s c h e n L a n g o b a r d o n f o r s c h u n g , u n s , z . B . 
a u s d e n a l t e n u n d s c h w e r z u g ä n g l i c h e n B e r i c h t e n v o n 
D i l l i n g e n , ü b e r d i e d o r t i g e n F u n d e A u f s c h l u ß z u v e r -
s c h a f f e n . D i e p r ä c h t i g e B e a r b e i t u n g v o n U r s u l a K o c h 
h a t n u n d i e s e n « w e i ß e n F l e c k » v e r s c h w i n d e n l a s s e n , 
w o f ü r w i r ihr n u r d a n k b a r s e i n k ö n n e n . 
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D i e B e a r b e i t u n g n ü t z t in m a x i m a l e m M a ß e d i e 
v o n d e m g r o ß e n G r ä b e r f e l d p l a n g e b o t e n e n M ö g l i c h -
k e i t e n a u s . D a s V o r k o m m e n d e r F u n d e u n d i h r e 
K o m b i n a t i o n w ird a n h a n d v o n 4 5 K a r t e n a n a l y s i e r t . 
V o n d i e s e n fal len 13 a u f d e n « b e w e g s a m s t e n » M o d e -
a r t i k e l : a u f d ie P e r l e n . A u c h d i e 6 F a r b t a f e l n f ü h r e n 
d i e P e r l e n t y p e n v o r , w a s z u r U n t e r s u c h u n g d e r 
h e i d e n P e r l e n d e s 6. — 7. .Ths g r u n d l e g e n d i s t . A u s d e n 
A n a l y s e n t r i t t d e r K e r n d e s G r ä b e r f e l d e s , s e i n A n -
w a c h s e n u n d s e i n e A u s d e h n u n g b i s z u d e n R ä n d e r n , 
j a s e l b s t d a r ü b e r h i n a u s h i s z u d e n s p ä t e s t e n G r a b -
g r u p p e n , k lar u n d ü b e r z e u g e n d h e r v o r . D e r B e g i n n 
e n t s p r i c h t s o w o h l c h r o n o l o g i s c h w i e a u c h d e m C h a -
r a k t e r n a c h d e n p a n n o n i s c h e n l a n g o b a r d i s c h e n G r ä -
b e r f e l d e r n . A u f d i e s i e h z w i s c h e n 5 2 5 — 6 4 5 / 5 0 er-
s t r e c k e n d e 1. S t u f e f a l l e n 4 5 B e s t a t t u n g e n , w a s m i t d e r 
G r ä b e r z a h l der b l o ß in d e r 1. o d e r i n d e r 2. P h a s e 
b e l e g t e n p a n n o n i s c h e n l a n g o b a r d i s c h e n G r ä b e r f e l d e r 
ü b e r e i n s t i m m t . Zur Z e i t d e r 2. S t u f e ( 5 4 5 / 5 0 — 5 6 5 / 7 0 ) 
w ä c h s t d a s G r ä b e r f e l d a u f e t w a 1 0 0 G r ä b e r a n , w a s 
m i t d e r G r ä b e r z a h l d e r i m L a u f e d e r g a n z e n p a n n o n i -
s c h e n P e r i o d e (1, —2 . P h a s e ) b e l e g t e n G r ä b e r f e l d e r 
w i e d e r u m « g e s p e n s t e r i s c h » k o n g r u i e r t ( M a r i a P o n s e e , 
S z e n t e n d r e , H e g y k ő ) . D e r u n s e r I n t e r e s s e a m m e i s t e n 
e r w e c k e n d e n 1,— 2. S t u f e f o l g e n in S c h r e t z h e i m n o c h 
w e i t e r e v i e r S t u f e n : 3 . 5 6 5 - 5 9 0 / 6 0 0 , 4. 5 9 0 / 6 0 0 -
6 2 0 / 6 3 0 , 5. 6 2 0 / 6 3 0 - 6 5 0 / 6 0 - u n d s c h l i e ß l i c h d i e 
s icl i a b s o n d e r n d e 6. 6 5 0 / 6 0 - 6 8 0 . 
D e r V e r f a s s e r i n k ö n n e n w i r b e z ü g l i c h d e s s e n , 
w a s s i e in d i e m i t d e r p a n n o n i s c h e n l a n g o b a r d i s c h e n 
E p o c h e ( 5 2 6 — 568 ) g l e i c h z e i t i g e 1. u n d 2. S l u f e e i n -
r e i h t , i m a l l g e m e i n e n z u s t i m m e n . M i t d e n s i l b e r n e n 
F ü n f s p r o s s e n f i b e l n d e r G r ä b e r f e l d e r v o n H e g y k ő 
u n d F e r t ő s z e n t m i k l ó s s i n d d i e F i b e l n d e s G r a b e s 1 4 5 
g l e i c h a l t r i g . H i e r h e r g e h ö r e n d i e B r o n z e s c h n a l l e n u n d 
d i e f r ü h e n V a r i a n t e n d e r S c h e i b e n f i b e l n . D ie s p ä t -
r ö i n i s c h e T r a d i t i o n , d i e i n H e g y k ő v i e l k r ä f t i g e r a n 
d e n T a g t r i t t , w i r d v o n d e r K a n n e m i t K l e e b l a t t -
m ü n d u n g u n d e i n i g e n S c h m u c k g e g e n s t ä n d e n re -
p r ä s e n t i e r t . 
U n s e r e m e i s t e n P a r a l l e l e n b e z i e h e n sicl i n a t ü r l i -
c h e r w e i s e a u f d i e 2 . S t u f e , a u f d i e V a r i a n t e n d e s 
F i b e l p a a r e s v o n A l b e r t f a l v a a u s G r a b 145, a u f d a s 
h e u t e a u c h s c h o n a u s F e r t ő s z e n t m i k l ó s u n d T a m á s i 
b e k a n n t e F i b e l p a a r v o n « P o d b a b a - S c h w e c h a t » - T y p u s 
a u s G r a b 5 1 3 , a u f e i n e S e r i e v o n l i l a r o t e n S c h e i b e n -
f i b e l n m i t G l a s e i n l a g e ( G r a b 2 0 6 , 2 0 8 , 2 5 8 , 3 0 0 u s w . ) 
u n d a u f d i e in S c h r e t z h e i m w a h r s c h e i n l i c h a u f p a n n o -
n i s c h o l a n g o b a r d i s c h e H e r k u n f t z u r ü c k g r e i f e n d e n 
S - F i b e l n v o n ä l t e r e m T y p u s . H i e r h e r i s t a u c h d a s 
v o n V e r f a s s e r i n in d i e 3. S t u f e g e r e i h t e G r a b N r . 4 6 8 
z u z ä h l e n , d a b e i d e S - F i b e l t y p e n in P a n n o n i é n i n d e n 
l a n g o b a r d i s c h e n G r ä b e r n v o r 5 6 8 a u c h ö f t e r s v o r -
k o m m e n , ja a u c h d i e j ü n g e r e n l a n g o b a r d i s c h e n S -
F i b e l n d e s G r a b e s 1 7 3 k ö n n e n p a n n o n i s c h e T y p e n 
o d e r s o g a r E r z e u g n i s s e s e i n . Sol l c s a u c h n o c h s o ü b e r -
r a s c h e n d k l i n g e n , k o m m e n d i e u n t e r d i e L e i t f u n d e 
d e r 3. S t u f e g e r e i h t e n E i s e n s c h n a l l e n m i t r u n d e n 
P l a t t e n u n d d r e i N i e t e n s o w i e a u c h d i e v i e r e c k i g e n 
G ü r t e l v e r z i e r u n g e n m i t N i e t e n b e r e i t s v o r 5 6 8 in d e n 
p a n n o n i s c h e n l a n g o b a r d i s c h e n G r ä b e r n v o r (z. B . 
T a m á s i G r a b 34) . I n t e r e s s a n t ist d a s m i t d e m F i l t e r -
l ö f f e l v o n V ö r s v e r w a n d t e S t ü c k a u s G r a b 146 , s e i n 
m i t e i n e m K r e u z v e r z i e r t e r S c h a f t u n t e r s t ü t z t d i e 
M e i n u n g v o n K . S á g i , d a ß d i e s e L ö f f e l m i t d e r h e i l i g e n 
K o m m u n i o n u n t e r z w e i G e s t a l t e n ( W e i n u n d B r o t ) 
i n V e r b i n d u n g g e s t a n d e n h a b e n k o n n t e n . D i e c h r o n o -
l o g i s c h e E i n r e i h u n g d e r ü b r i g e n F u n d e , S c h w e r t e r 
( a u f g r u n d d e r ü b e r d i e 9 0 S c h w e r t e r d e s G r ä b e r f e l d e s 
g e f e r t i g t e n R ö n t g e n - P h o t o s w u r d e d i e a n a l y s i e r e n d e 
Z e i c h n u n g d e r D a m a s z i e r u n g g e f e r t i g t ! ) , S c h i l d -
b u c k e l , v e r s c h i e d e n e K ä m m e , W e b e s c h w e r t e r , S e l m a l -
l e n , T a s c h e n v e r z i e r u n g e n a u s K n o c h e n o d e r G e w e i h 
u s w . s t i m m t m i t A u s n a h m e d e r S c h i l d d o r n s c h n a l l e n , 
d i e b e r e i t s v o r 5 6 8 i n g r o ß e r Z a h l v o r k o m m e n , g e n a u 
m i t d e n p a n n o n i s c h e n B e o b a c h t u n g e n ü b e r e i n . U n d 
s c h l i e ß l i c h n o c h e t w a s , i m F r a u e n g r a l ) 18 v o n S z e n t -
e n d r e i s t d a s P a a r d e r H i r s o h g e w e i h v e r z i e r u n g e n d e s 
F r a u e n g r a b e s 5 9 6 z u m V o r s c h e i n g e k o m m e n . 
V o n e n o r m e r B e d e u t u n g f ü r d i e K e r a m i k f o r s c h u n g 
i s t , d a ß d i e g r ö ß t e S e r i e v o n S t e m p e l g e f ä ß e n S ü d -
d e u t s c h l a n d s (46 S t . ) s c h l i e ß l i c h z u g ä n g l i c h w u r d e . 
B e r u h i g e n d ist , d a ß — d a s f ü r d i e S c h r e t z h e i m e r T ö p -
fer d e n I m p u l s g e b e n d e B e u t e l g e f ä ß d e s G r a b e s 81 
a b g e r e c h n e t — d i e p a n n o n i s o h e - l a n g o b a r d i s c h e S t e m -
p e l k e r a m i k n i c h t s m i t d e r d e r o b e r e n D o n a u z u t u n 
h a t . D i e S c h r e t z h e i m e r s t a m m e n a u s s p ä t e r e n Zei -
t e n . i h r e F e r t i g u n g b e g i n n t in d e r 3. S t u f e , j e d o c h s i n d 
s i e z u d i e s e r Zeit f a s t a u s s c h l i e ß l i e h m i t f r e i e r H a n d 
g e f e r t i g t . D i e s c h e i b e n g e d r e h t e n V a r i a n t e n s i n d v o r 
a l l e m f ü r d i e 4. S t u f e c h a r a k t e r i s t i s c h . D a u n d in 
d e r 5. S t u f e t r i t t d i e d o p p e l k o n i s c h e K e r a m i k v o n 
« f r ä n k i s c h e m » T y p a u f , d a r u n t e r d i e K a n n e m i l A u s -
g u ß r o h r . E i n g a n z e s J a h r h u n d e r t s p ä t e r a l s in P a n -
n o n i é n u n d h e i d e n v o n O s t e n h e r m i t i h n e n b e -
n a c h b a r t e n G e p i d e n ! 
W i r k ö n n e n a l s o f e s t s t e l l e n , d a ß d i e p a n n o n i s c h -
l a n g o b a r d i s c h e u n d d i e in d e r T h e i ß g e g e n d u n d i n 
S i e b e n b ü r g e n a u f b l ü h e n d e g e p i d i s c h e S t e m p e l -
K e r a m i k v i e l ä l t e r i s t u n d e i n w e s e n t l i c h h ö h e r e s 
N i v e a u ( p r ä c h t i g e s c h e i b e n g e d r e h t e G e f ä ß e ) z e i g t . 
M e i n e r s e i t s e r b l i c k e i c h in d e r A u s g e s t a l t u n g d e r 
S c h r e t z h e i m e r S t e m p e l - K e r a m i k a u c h g a r k e i n e i t a -
l i s c h - l a n g o b a r d i s c h e E i n w i r k u n g . 
A u s g e z e i c h n e t e w e i t e r e n e u e A n g a b e n l i e f ern z u 
e i n e r s e i t z w e i J a h r z e h n t e n a n h a l t e n d e n D i s k u s s i o n 
d i e in d e n G r ä b e r n 4 3 , 135 u n d 1 75 v o n S c h r e t z h e i m 
g e f u n d e n e n e i n f a c h e n , m i t f r e i e r H a n d a u s s c h l e c h -
t e m M a t e r i a l g e f o r m t e n T ö p f e . D i e s e h ä l t d i e b ö h m i -
s c h e F o r s c h u n g k o n s e q u e n t f ü r s l a w i s c h u n d b e t r a c h -
t e t s i e in d e n l a n g o b a r d i s c h e n u n d g e p i d i s c h e n G r ä -
b e r f e l d e r n d e r D o n a u g e g e n d f ü r e i n e n « P r ä g e r T y -
p u s » , o b w o h l e s s i c h ( w i e i ch b e w i e s e n h a b e ) u m d i e 
G r a b k e r a m i k v o n K l e i n k i n d e r n h a n d e l t . G e n a u s o 
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vvai' d i e s a u c h d e r F a l l in d e n d r e i a n g e f ü h r t e n S c h r e t z -
h e i m e r G r ä b e r n . 
F s g i b t w e n i g e a w a r i s c h e B e z i e h u n g e n i m G r ä b e r -
f e l d v o n S c h r e t z h e i m , b l o ß e i n - z w e i T r e n s e n (z. B . 
G r a b . 3 5 5 — d i e T r e n s e w u r d e w a h r s c h e i n l i c h m i t 
d e m a w a r i s c h e n P f e r d z u s a m m e n g e k a u f t ) . D i e L a n -
z e n d e r G r ä b e r 1 0 4 , 3 3 9 u n d 5 5 7 s i n d v i e l l e i c h t K o p i e n 
a w a r i s c h e r S p e e r e , d e r g a n z e L a m e l l e n p a n z e r d e s 
G r a b e s 5 8 0 i s t a u c h v i e l m e h r e i n e ö r t l i c h e N a c h a h -
m u n g ! e i n e s a w a r i s c h e n a l s b y z a n t i n i s c h e n P a n z e r e . 
E i n a w a r i s c h e s P r o d u k t k a n n a u c h n o c h d i e m i t Ze l -
l e n g e s c h m ü c k t e R i e m e n z u n g e d e s G r a b e s 1 4 9 s e i n , 
o b w o h l u n s a u s a w a r i s c h e m G e b i e t b i s h e r n u r a u s 
d e m G r a b 1 4 9 v o n K ö r n y e e i n v e r w a n d t e s S t ü c k 
b e k a n n t ist . S c h l i e ß l i c h s i n d n o c h d i e a u s d e n G r ä b e r n 
5 4 u n d 3 2 0 s t a m m e n d e n B r o n z e n a d e l n i n t e r e s s a n t , 
d e r e n K o p f m i t d e r T i e r o r n a m e n t i k d e s S t i l s I I v e r -
z i e r t s i n d , — d i e ö r t l i c h e N a c h a h m u n g d i e s e s N a d e l -
t y p u s ( g e z ä h n t e r S t i l TT !) i s t d i e s c h ö n e v e r g o l d e t e 
P r a c h t n a d e l d e s G r a b e s 8 8 v o n K ö r n y e . D a s Z e i t -
a l t e r d e r S c h r e t z h e i m e r V o r b i l d e r i s t d i e 5. S t u f e 
( 6 2 0 - 6 5 0 ) . 
A u s al l d i e s e m i s t e r s i c h t l i c h , d a ß S c h r e t z h e i m 
f ü r d i e l a n g o b a r d i s c h e u n d f r ü h a w a r i s c h e F o r s c h u n g 
in U n g a r n in d e r Z u k u n f t e i n « H a n d b u c h » s e i n w i r d , 
w a s d i e s e s c h ö n a u s g e s t a l t e t e , a u s g e z e i c h n e t z u s a m -
m e n g e s t e l l t e M o n o g r a p h i e a u c h m i t R o c h t v o r d i e n t . 
I. Bona 
H . R o t h : D i e O r n a m e n t i k d e r L a n g o b a r d e n in I t a l i e n . 
A n t i q u i t a s . R e i h e 3 , B a n d 15. R . H a b e l t - V e r l a g , 
B o n n 1973 . 3 0 7 S . , 1 5 7 A b b . , 4 5 T a f . , 1 T a b . u n d 3 
K a r t e n . 
D a m a n m i r d i e E h r e e r w i e s e n h a t , a u f d e r e r s t e n 
S e i t e d e r E i n l e i t u n g d e s W e r k e s e i n e n m e i n e r S ä t z e 
w ö r t l i c h z u w i e d e r g e b e n , se i e s m i r g e s t a t t e t , z u n ä c h s t 
d a r a u f z u r e f l e k t i e r e n . l e b h a b e e s n ä m l i c h n i e s o 
g e m e i n t , w i e e s d e r h e r v o r r a g e n d e A u t o r a u s d e r M i t t e 
m e i n e s S a t z e s h e r a u s g e g r i f f e n h a t , — e s i s t m i r n i e 
in d e n S i n n g e k o m m e n , m i c h ü b e r d i e B e d e u t u n g d e r 
O r n a m e n t e n f o r s c h u n g z u ä u ß e r n . E s h a n d e l t e s i e h 
n u r d a r u m , d a ß i c h m i c h in e i n e m g e w i s s e n T e i l m e i -
n e r A r b e i t ( i m L a u f e d e r U n t e r s u c h u n g d e r i t a l i s c h e n 
P a r a l l e l e n d e r p a n n o n i s e h e n l a n g o h a r d i s c h e n F i b e l n ) 
i m G e g e n s a t z z u e i n e m m e h r a l s v o r 3 0 J a h r e n er -
s c h i e n e n e n u n d in v e r s t ä n d l i c h e r W e i s e n u r w e n i g e 
A n g a b e n e n t h a l t e n d e n R u c h a u f e i n e d a m a l s f ü r m o -
d e r n g e l t e n d e Z u s a m m e n f a s s u n g s t ü t z t e . A u s d e r 
P e r s p e k t i v e e i n e s V i e r t e l j a h r h u n d e r t s z u r ü c k b l i c k e n d , 
ist e s w o h l n i c h t g a n z s i c h e r , o b m e i n V e r f a h r e n r i c h -
t i g w a r , j e d o c h k a n n m a n d i e s a u c h i m Z u s a m m e n h a n g 
m i t d e n « p a n n o n i s e h e n » G r u n d l a g e n d e r v o r l i e g e n d e n 
A r b e i t s a g e n . 
D a s W e r k b e f a ß t s i c h m i t d e n f o l g e n d e n i t a l i s c h e n 
O r n a m e n t e n : I . G r u p p e A . B ü g e l f i h e l m i t St i l -T-
D a r s t e l l u n g e n . m i t 6 T y p e n (a — f ) , I I . G r u p p e R . 
B ü g e l f i b e l n m i t S c h l a u f e n o r n a m e n t i k ( T y p e n a — e ) , 
ITT. D e r D u r c h b r u c h z u S t i l IT. [ а - с ] . I V . G r u p p e 
0 . B ü g e l f i b e l n m i t S t i l - I I - D a r s t e l l u n g e n , V . 
E i n z e l f o r m e n u n d d e r Ü b e r g a n g z u d e n G o l d -
b l a t t k r e u z e n , V I . G r u p p e D . B ü g e l f i b e l n m i t g e o m e -
t r i s c h e m u n d p f l a n z l i c h e m D e k o r , V I I . G r u p p e E . 
B ü g e l f i b e l n v o m « n o r d i s c h e n » T y p . — D e r z w e i t e , 
g r ö ß e r e T e i l d e s B u c h e s b e f a ß t s i c h m i t d e r O r n a -
m e n t i k d e r G o l d b l a t t k r e u z e u n d a n d e r e n P r e ß b l e c h -
a r b e i t e n . D e n in s i c h s p a n n e n d e n u n d s c h ö n e n , j e -
d o c h u n s e r e n P r o b l e m e n m e h r a b s e i t s l i e g e n d e n Te i l 
w i l l ich h i e r b l o ß e r w ä h n e n . A m E n d e d e s B u c h e s 
w i r d u n s d i e c h r o n o l o g i s c h e A n a l y s e d e r e i n z e l n e n 
b e a r b e i t e t e n G r u p p e n u n d V a r i a n t e n g e b o t e n . 
D i e k ü n s t l e r i s c h e n , a n a l y s i e r e n d e n Z e i c h n u n g e n 
d e s V e r f a s s e r s , d i e w i r s c h o n i n s e i n e n f r ü h e r e n M i t -
t e i l u n g e n b e w u n d e r n k o n n t e n , w u r d e n v o n d e n Ori-
g i n a l s t ü c k e n u n d ihren v e r g r ö ß e r t e n A u f n a h m e n m i t 
a u ß e r o r d e n t l i c h e r G e n a u i g k e i t a n g e f e r t i g t . D i e s e v e r -
l e i h e n d e m W e r k e i n e g r u n d l e g e n d e B e d e u t u n g ; w e r 
s i c h in d e r Z u k u n f t m i t d e m S t i l I u n d IT u n d d e r s i c h 
d a m i t v e r f l o c h t e n e n K u n s t b e s c h ä f t i g t , k a n n d a s 
W e r k v o n H . R o t h n i c h t e n t b e h r e n . D i e Z e i c h n u n g e n 
w e r d e n v o n d e n F o t o t a f e l n i n n ü t z l i c h e r W e i s e er-
g ä n z t , d i e p r a c h t v o l l e n n e u e n A u f n a h m e n d e r o r n a -
m e n t a l e n E x e m p l a r e d e r G o l d b l a t t k r e u z e ( T a f . 14 — 
2 8 ) b i l d e n e i n e b i s in u n s e r e T a g e r e i c h e n d e E r g ä n -
z u n g u n d W e i t e r e n t w i c k l u n g d e r e i n s t i g e n A r b e i t v o n 
S . F u c h s . 
D e r A u t o r b e f a ß t s i c h m i t d e r O r n a m e n t i k z a h l -
r e i c h e r p a n n o n i s c h e r L a n g o b a r d e n f i b e l n . Z u e r s t i m 
Z u s a m m e n h a n g m i t d e m F i b e l p a a r A 6 2 / 6 3 v o n Ci-
v i d a l e m i t d e n v e r w a n d t e n « d e g e n e r i e r t e n » T i e r o r n a -
m e n t e n d e r F i b e l v o n « R e g ö l y » ( A b b . 8a) . M i t R e c h t 
w i r d m e i n e v o r e i n e m V i e r t e l j a h r h u n d e r t f e h l e r h a f t 
a n g e g e b e n e D a t i e r u n g d u r c h i h n a u f d i e Z e i t v o r d a s 
J a h r 5 6 8 k o r r i g i e r t . S e i t d e m h a b e n w i r a u f d e m 
n a c h H a m p e l u n t e r f a l s c h e m N a m e n b e k a n n t g e w o r -
d e n e n F u n d o r t ( r i c h t i g : G y ö n k , K o m . T o l n a ) e i n e 
l a n g o b a r d i s c h e O r a b g r u p p e f r e i g e l e g t u n d a u f g r u n d 
d i e s e r h a b e i c h s e i h s t ( 1 9 7 4 ) d i e s e a l t - n e u e F i b e l a l s 
e i n a u s G r a b 1 v o n G y ö n k s t a m m e n d e s S t ü c k a u f d i e 
Z e i t v o r 5 6 8 d a t i e r t . 
D i e F i b e l n d e r n e u e n p a n n o n i s e h e n A u s g r a b u n -
g e n (au f d i e s i c h a u f g r u n d m e i n e r V o r t r ä g e a u c h d e r 
V e r f a s s e r ö f t e r s b e r u f t , a b e r n i c h t a u f a l l e ) , u n d i ch 
k ö n n t e n o c h h i n z u f ü g e n : n i c h t n u r d i e F i b e l n w e r -
f e n w i e d e r h o l t e r w e i s e d i e F r a g e d e r R e v i s i o n d e r B e -
z i e h u n g e n z w i s c h e n d e m l a n g o h a r d i s c h e n P a n n o n i é n 
u n d I t a l i e n a u f . D i e Zahl d e r Z u s a m m e n h ä n g e s t e i g t 
s t ü r m i s c h a n . E s s i n d s o l c h e k l a s s i s c h e P r a c h t s t ü c k e 
d e r O r n a m e n t i k d e s S t i l s T z u m V o r s c h e i n g e k o m m e n , 
w i e d a s F i b e l p a a r d e s G r a b e s 2 v o n K a j d a c s , d a s 
m i t d e n b e s t e n E r z e u g n i s s e n v o n C a s t e l T r o s i n o u n d 
N o c e r a U m b r a k o n k u r r i e r e n k a n n . D i e F i b e l n 
d e s G r a b e s 6 v o n T a m á s i s t i m m e n m i t d e n e n d e s Gra-
b e s К v o n O a s t e l T r o s i n o , d i e F i b e l d e s G r a b e s 1 v o n 
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G y ö n k m i t d e i n F i b e l p a a r A 62/G3 v o n C i v i d a l e i iber -
e i n , d a b e i v e r f ü g t d e r S t i l I a u c h ü b e r e i n e a u s g e -
p r ä g t e p a n n o n i s c h e V a r i a n t e , w i e d i e s H . R o t h ( i m 
G e g e n s a t z z u r E i n r e i h u n g v o n .T. W e r n e r ) i m Z u -
s a m m e n h a n g m i t d e m F i b e l p a a r d e s G r a b e s 8 v o n 
B e z e n y e b e t o n t . D i e s e n l e t z t e r e n , z u m St i l I g e -
h ö r e n d e n E r z e u g n i s s e n , s c h l i e ß e n s i c h n o c h d i e 
O r n a m e n t e der F i b e l n d e r G r ä b e r 2 9 u n d 5ß v o n 
S z e n t e n d r e a n . 
D i e S c h l a u f e n o r n a m e n t i k , d i e f r ü h e r P a n n o n i é n 
« v e r m i e d e n ha t» , w u r d e i n z w i s c h e n g l e i c h f a l l s p a n n o -
n i s c h . D i e F i b e l n d e r G r ä b e r 2 0 v o n T a m á s i u n d 2 4 
v o n S z e n t e n d r e s i n d v o l l k o m m e n e V o r l ä u f e r d e r F i -
b e l g r u p p e v o n M o n t a l e - C i v i d a l e 3 2 u n d 134 u n d 
N o c e r a U m b r a 4. A u c h d e r T y p u s v o n « P o d b a b a -
S c h w e c h a t » g e s t a l t e t e s i c h ü b e r d i e F i b e l p a a r e d e r 
G r ä b e r 9 v o n F e r t ő s z e n t m i k l ó s u n d 7 v o n T a m á s i 
« p a n n o n i s c h » . D e r Z u s a m m e n h a n g d e r F i b e l t y p e n 
d e r G r ä b e r v o n V á r p a l o t a 17, v o n B e z e n y e 2 0 s o w i e 
v o n N o c e r a U m b r a 8 7 m i t e i n e r a n d e r e n Ser i e , i s t 
s a m t d e r Ü b e r e i n s t i m m u n g d e r a u s d e n G r ä b e r n v o n 
V á r p a l o t a 19, v o n K á p o l n á s n y é k l u n d a u s T e s t o n a 
s t a m m e n d e n F i b e l n , s c h o n s e i t l a n g e m b e k a n n t . E n t -
s c h e i d e n d n e u ist a b e r d a s k l a s s i s c h e A u f t r e t e n d e s — 
l a u t V e r f a s s e r d e n L a n g o b a r d e n e r s t i n I t a l i e n b e -
k a n n t g e w o r d e n e n — m e d i t e r r a n i s c l i e n B a n d g e f l e c h -
t e s a u f d e m F i b e l p a a r d e s G r a b e s 5 6 v o n S z e n t e n d r e , 
u n d z w a r z u s a m m e n m i t d e n O r n a m e n t e n d e s S t i l s T. 
S c h l i e ß l i c h , j e d o c h n i c h t z u l e t z t , so l l d a s F i b e l p a a r v o m 
« C i v i d a l e - T y p » a u s H e g y k ő 18 e r w ä h n t w e r d e n , d a s 
e i n e g a n z e R e i h e v o n T h e o r i e n ü b e r d e n H a u f e n g e -
w o r f e n h a t . S e i n e B e d e u t u n g w a r u n s s c h o n i m J a h r 
s e i n e s H e r v o r k o m m e n s k l a r . S e i n e c h r o n o l o g i s c h e n 
u n d U r s p r u n g s p r o b l e m e h a b e i c h a u e l i ( in u n g a r i s c h e r 
S p r a c h e m i t d e u t s c h e m A u s z u g ) in j e n e r M i t t e i l u n g 
a u s f ü h r l i c h a n a l y s i e r t , a u s d e r m a n n i c h t n u r d a s 
F o t o d e r F i b e l r e p r o d u z i e r t h a t ( S o p r o n i S z e m l e , 
X T V , 1 9 6 0 , 2 3 8 - 2 4 1 ) ! L e i d e r g e l a n g t e d i e s e s c h w e r 
z u g ä n g l i c h e M i t t e i l u n g a u c h n i c h t z u TT. R o t h , u n d 
d i e s e m U m s t a n d i s t e s a u c h z u z u s c h r e i b e n , d a ß er d i e 
F i b e l n v o n H e g y k ő n o c h i m m e r a n d e r ö s t l i c h e n P e r i -
p h e r i e e i n e r « R h e i n - D o n a u » - V e r b r e i t u n g s z o n e a n -
f ü h r t , o b w o h l c s s i c h z u f o l g e i h r e r e c h t e n Z e l l e n - u n d 
A l m a n d i n v e r z i e r u n g e n u m e i n e n u r s p r ü n g l i c h e n , in 
P a n n o n i é n w u r z e l n d e n P r o t o t y p h a n d e l t , d e r v i e l 
ä l t e r i s t a l s s e i n e K o p i e a u s C i v i d a l e o d e r d e r e n s p ä -
t e r e r h e i n i s c h - d o n a u l ä n d i s c h e N a c h a h m u n g e n . 
A u s al l d i e s e m f o l g e n g e w i s s e T a t s a c h e n , d i e d e r 
A u t o r b e i m A b f a s s e n s e i n e s "Werkes n i c h t b e r ü c k -
s i c h t i g t h a t b z w . n o c h n i c h t in B e t r a c h t z i e h e n k o n n t e . 
E r n i m m t d i e l a n g o b a r d i s o h e n V a r i a n t e n d e s S t i l s T 
w a h r u n d u m g r e n z t s i e a u s g e z e i c h n e t : 1. k a u e r n d e 
T i e r e , 2. d i e s e l b e n a n t i t h e t i s c h , 3. l a n g g e s t r e c k t e 
k a u e r n d e T i e r e p a a r w e i s e a u f d e n « F ü s s e n » d e r F i -
b e l n . E r b e w e i s t , d a ß d i e A n w e n d u n g d e s S t i l s T in 
d i e s e r F o r m in d e r m e r o w i n g i s c h e n K u n s t n i c h t c h a -
r a k t e r i s t i s c h ist . E r v e r m u t e t a u c h d i e « s t i l g e b e n d e 
K r a f t d e s n o r d a l p i n e r R a u m s » , a u s d e m P a n n o n i é n 
doc l i i r g e n d w i e a u s g e b l i e b e n i s t , d a s e i n e r s e i t s d i e 
F o r s c h u n g s b a s i s I t a l i e n b i l d e t : « D a s f ü r I t a l i e n G e -
s a g t e g i l t g l e i c h e r m a ß e n f ü r d i e p a n n o n i s c h e n F o r m e n , 
e i n s c h l i e ß l i e h d e r N e u f u n d e , d i e s i c h v o n g e n a n n t e n 
i t a l i e n i s c h e n i m G r u n d e n i c h t u n t e r s c h e i d e n » . — W o 
d o c h d e r g a n z e G e d a n k e n g a n g u m g e d r e h t w e r d e n 
m ü ß t e : d i e f r ü h e n i t a l i s c h e n F o r m e n u n t e r s c h e i d e n 
s i c h n i c h t v o n d e n p a n n o n i s c h e n ( d a s i e j a z u m T e i l 
n o c h p a n n o n i s c h e E r z e u g n i s s e s i n d , z u m T e i l v o n in 
P a n n o n i é n g e b o r e n e n l a n g o b a r d i s o h e n M e i s t e r n her-
g e s t e l l t w u r d e n ) , u n d e s k a n n d a s g a n z e P r o b l e m a u c h 
c h r o n o l o g i s c h v o n P a n n o n i é n her , a u s d e r R i c h t u n g 
d e r v i e l u m s t r i t t e n e n , j e d o c h j e d e r « K r i t i k » s t a n d -
h a l t e n d e n J a h r e s z a h l 5 6 8 , u n t e r s u c h t w e r d e n . 
D a d e r V e r f a s s e r e i n A n h ä n g e r d e s k l a s s i s c h - n o r -
d i s c h e n U r s p r u n g e s d e s S t i l s I i s t ( w a s a u c h w i r n i c h t 
a b s t r e i t e n ) , i s t i h m in d e r A u s g e s t a l t u n g d e r « lango-
b a r d i s o h e n » V a r i a n t e d e s S t i l s I d i e R o l l e u n d B e d e u -
t u n g d e r p a n n o n i s c h e n L a n g o b a r d e n n i c h t v ö l l i g k l a r . 
U n t e r A n f ü h r u n g d e r T h e o r i e v o n J . W e r n e r , e r w ä g t 
er d i e M ö g l i c h k e i t e n d e s u n m i t t e l b a r e n n o r d i s c h e n 
U r s p r u n g e s d e s S t i l s I u n d b e r u f t s i ch a u f d i e v o r 5 6 7 
in d i e E r d e g e l a n g t e , a u s S ü d s c h w e d e n s t a m m e n d e 
F i b e l d e s G r a b e s 8 4 i in g e p i d i s c h e n G r ä b e r f e l d v o n 
S z e n t e s - N a g y h e g y . — D i e F i b e l v o n S z e n t e s v e r z i e r e n 
v o n d e n p a n n o n i s c h e n l a n g o b a r d i s o h e n F i b e l n s e h r 
s t a r k a b w e i c h e n d e , w i r k l i c h e n o r d i s c h e T i e r f i g u r e n d e s 
S t i l s I , d i e g e p i d i s c h e G o l d s c h m i e d e t e c h n i k u n d K u n s t 
ist ü b r i g e n s b e z ü g l i c h i h r e s a u f d i e p a n n o n i s c h e n 
L a n g o b a r d e n a u s g e ü b t e n E i n f l u s s e s g l e i c h N u l l . 
A n e i n e a n d e r e M ö g l i c h k e i t d e n k t e r b e i d e n F u n d 
v o n V e s z k é n y , d e n er n a c h J . W e r n e r a l s n o r d i s c h 
b e t r a c h t e t , o b w o h l d i e heulen P f e r d e g e s c h i r r g a r n i l u-
r e n v o n V e s z k é n y g r o ß a r t i g m i t der p r ä l a n g o b a r d i -
s c h e n u n d d e r z e i t g e n ö s s i s c h e n l a n g o b a r d i s c h e n K u n s t 
( e b e n s o w i e d i e F i b e l n d e s G r a b e s 18 v o n H e g y k ő ) 
s o w i e m i t d e r p a n n o n i s c h e n P e r i o d e d e r L a n g o b a r d e n 
v e r k n ü p f t s i n d , w a s a u c h v o n d e r n e u e n t d e c k t e n 
v e r w a n d t e n P f e r d e g e s c h i r r g a r n i t u r v o n H a u s k i r c h e n 
( N i e d e r ö s t e r r e i c h ) e b e n f a l l s b e w i e s e n w i r d . D i m n a c h 
•T. W e r n e r ü b e r n o m m e n e n Z u s a m m e n h a n g d e s 1. 
P f e r d e g e s c h i r r s v o n V e s z k é n y m i t « S n a r t e m o » h a b e n 
d i e S t i l u n t e r s u c h u n g e n v o n G y . L á s z l ó a r g m i t g e n o m -
m e n . u n d i n d i e s e r F r a g e b e t r a c h t e t e a u c h i ch s e i n e 
M e i n u n g f ü r ree l ler . 
M i t e i n e m W o r t , d i e « l a n g o b a r d i s c h e » V a r i a n t e 
d e s S t i l s I h a t s i c h e t w a z w i s c h e n 5 4 6 — 5 6 8 i m K r e i s e 
d e r p a n n o n i s c h e n L a n g o b a r d e n , u. z w . a u s v o r l ä u f i g 
u n b e k a n n t e n n o r d i s c h e n u n d in i m m e r m e h r u n d m e h r 
b e k a n n t w e r d e n d e n ö r t l i c h e n B a s e n a u s g e b i l d e t . 
Thre a u s f r ü h i t a l i s c h e n l a n g o b a r d i s c h e n G r ä b e r f e l d e r n 
b e k a n n t e n V a r i a n t e n , a u c h d i e « d e g e n e r i e r t e n » Dar-
s t e l l u n g e n d e s S t i l s I m i t i n b e g r i f f e n , s i n d s c h o n v o r 
5 6 8 b e k a n n t . D e r S t i l u m f a ß t a u c h s o l c h e p a n n o -
n i s c h e V a r i a n t e n , d i e f ü r I t a l i e n n i c h t m e h r c h a r a k -
t e r i s t i s c h s i n d (z. B . B e z e n y e , G r a b 8). S i e d ü r f t e n 
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( l e i i i i i a c h k a u m a n d e r s w o a l s in P a n n o n i é n e n t s t a n d e n 
s e i n . 
D i e s e w e n i g e n S ä t z e s o l l e n n u r e i n « p a n n o n i s c h e r » 
B e i t r a g z u m a u s g e z e i c h n e t e n W e r k v o n H . R o t h s e i n , 
d a s z a h l r e i c h e n M o t i v e n e i n e n S i n n v e r l i e h e n , z w i -
s c h e n i h n e n O r d n u n g g e s c h a f f e n u n d d i e R e i h e n f o l g e 
b e s t i m m t h a t . D u r c h s e i n e A r b e i t h a t V e r f a s s e r u n v e r -
g e ß l i c h e V e r d i e n s t e e r w o r b e n . 
I. Bona 
О. В . С у х о б о к о в : Славяне д н е п р о в с к о г о Л е в о б е р е ж ь я 
К и е в , « Н а у к о в а думка» , 1975 г, 166 с т р . , 6 5 р и с . 
К н и г а п р е д с т а в л я е т н е с о м н е н н ы й и н т е р е с , по-
с к о л ь к у к а с а е т с я а к т у а л ь н ы х п р о б л е м а р х е о л о г и -
ч е с к о й н а у к и , с д а в н и х п о р ж и в о и н т е р е с у ю щ и х в с е х 
а р х е о л о г о в . Она я в и л а с ь п о п ы т к о й х а р а к т е р и с т и к и 
п р о ц е с с о в этногенеза с л а в я н с о в т о р о й половины 
I т ы с . н. э . по X I век на т е р р и т о р и и д н е п р о в с к о г о 
Л е в о б е р е ж ь я , которое и з д а в н а п р и в л е к а л о к с е б е 
в н и м а н и е и с с л е д о в а т е л е й . Р е ц е н з и р у е м а я р а б о т а имеет 
п о д з а г о л о в о к «Роменская к у л ь т у р а и ее п р е д ш е с т в е н -
ники» . О н а с о с т о и т из четырёх глав , в в е д е н и я , з а к л ю -
ч е н и я и п р и л о ж е н и й . 
С о б р а в весь с у щ е с т в у ю щ и й м а т е р и а л , с в я з а н н ы й с 
д а н н о й п р о б л е м о й , автор д а ё т с в о ю и н т е р п р е т а ц и ю про-
ц е с с а м , п р о и с х о д я щ и м на этой т е р р и т о р и и . В о введении 
к р а б о т е он о с т а н а в л и в а е т с я г л а в н ы м о б р а з о м на 
р а з б о р е п и с ь м е н н ы х и с т о ч н и к о в о с л а в я н а х , которые , 
п о е г о м н е н и ю , я с н о с в и д е т е л ь с т в у ю т о т о м , ч т о д н е п р о в -
с к о е Л е в о б е р е ж ь е во в т о р о й п о л о в и н е I тыс. н. э. было 
з а с е л е н о с л а в я н а м и . О д н а к о эти п и с ь м е н н ы е и с т о ч н и к и 
не д а ю т в о з м о ж н о с т и чётко о п р е д е л и т ь м е с т о п о л о ж е -
н и е о т д е л ь н ы х с л а в я н с к и х п л е м е н н ы х с о ю з о в . В с в я з и 
с э т и м автор работы с ч и т а е т н е о б х о д и м ы м д л я уточне-
н и я л о к а л и з а ц и и трёх с л а в я н с к и х п л е м е н н ы х с о ю з о в 
п р и в л е ч е н и е а р х е о л о г и ч е с к и х и с т о ч н и к о в . 
З а п о с л е д н и е годы б ы л о в ы я в л е н о б о л ь ш о е к о л и -
ч е с т в о а р х е о л о г и ч е с к и х п а м я т н и к о в с л а в я н д о г о с у -
д а р с т в е н н о г о периода , которые д а л и в о з м о ж н о с т ь 
а в т о р у работы говорить о к у л ь т у р е с л а в я н э т о г о вре-
м е н и , к а к о к у л ь т у р е м о н о л и т н о й и е д и н о й , р а с п р о -
с т р а н ё н н о й на т е р р и т о р и и от О д е р ы д о Д о н а и В о л г и 
( ? ) . Это е д и н с т в о п о д т в е р ж д а е т с я я к о б ы т о п о г р а ф и е й 
с л а в я н с к и х п о с е л е н и й , т и п о м ж и л и щ , х а р а к т е р о м по-
г р е б а л ь н о г о обряда и к е р а м и к о й . Н е с м о т р я на это , 
а в т о р вместе с тем с е т у е т на с р а в н и т е л ь н о п л о х у ю изу-
ч е н н о с т ь п а м я т н и к о в э т о г о времени. Л у ч ш е изучены 
п а м я т н и к и з а к л ю ч и т е л ь н о г о п е р и о д а п а м я т н и к и ро-
м е н с к о й к у л ь т у р ы на д н е п р о в с к о м Л е в о б е р е ж ь е , но из 
н и х т о л ь к о два изучены п о л н о с т ь ю , на д в у х д е с я т к а х 
д р у г и х п р о в о д и л и с ь л и ш ь н е б о л ь ш и е р а с к о п к и . Не-
в з и р а я на это , автор с ч и т а е т вправе г о в о р и т ь о различ-
н ы х г р у п п а х с л а в я н с к о г о н а с е л е н и я Л е в о б е р е ж ь я в 
д о р о м е н с к о е время на том о с н о в а н и и , что е г о работа 
н а п и с а н а в результате и с п о л ь з о в а н и я б о л е е ш и р о к и х 
м а т е р и а л о в , чем те , которые п р и в л е к а л и с ь И. И. Ля-
пушкиным ( Л я п у ш к и н , И. И. С л а в я н е В о с т о ч н о й Е в р о -
пы н а к а н у н е о б р а з о в а н и я Д р е в н е р у с с к о г о г о с у д а р с т в а . 
М И А 1 5 2 , Л . , 1 9 6 8 ) . П о с л е д н и й , как и з в е с т н о , п р о в ё л об-
ш и р н ы е р а з в е д к и на д н е п р о в с к о м Л е в о б е р е ж ь е . В ре-
з у л ь т а т е и з у ч е н и я материала автор п р и ш ё л к в ы в о д у , 
что на т е р р и т о р и и д н е п р о в с к о г о Л е в о б е р е ж ь я с у -
щ е с т в о в а л и с л е д у ю щ и е к у л ь т у р н о - х р о н о л о г и ч е с к и е 
г р у п п ы с л а в я н : I) п о с е л е н и я и м о г и л ь н и к и типа К у р -
ган А з а к К в е т у н ь — А р т ю х о в к а , к о т о р ы е он с в я з ы -
в а е т е п а м я т н и к а м и к о л о ч и н с к о г о т и п а , д а т и р у е м ы е им 
с е р е д и н о й и н а ч а л о м третьей четверти 1 тыс. н. э . , 
2) в т о р у ю г р у п п у о б р а з у ю т п о с е л е н и я и м о г и л ь н и к и 
в о л ы н ц е в с к о г о т и п а VII V I I I вв., 3 ) третью г р у п п у 
о б р а з у ю т п а м я т н и к и ( г о р о д и щ а и к у р г а н н ы е м о г и л ь -
н и к и ) р о м а н с к о й к у л ь т у р ы V I I I X вв. Х а р а к т е р и с т и -
ка э т и х г р у п п и в ы я с н е н и е и х с о о т н о ш е н и я , как с о в е р -
ш е н н о с п р а в е д л и в о п и ш е т автор, с о с т а в л я ю т один из 
о с н о в н ы х в о п р о с о в р а н н е с р е д н е в е к о в о й и с т о р и и д н е п -
р о в с к о г о Л е в о б е р е ж ь я . Отмечая д и с к у с с н о н н о с т ь во-
п р о с а о п р о и с х о ж д е н и и р о м е н с к о й к у л ь т у р ы , а в т о р 
с ч и т а е т в а ж н ы м выяснить в о п р о с о том, я в л я е т с я л и 
р о м е н с к а я к у л ь т у р а д л я д н е п р о в с к о г о Л е в о б е р е ж ь я 
п р и ш л о й или она а в т о х т о н н а и в о з н и к л а в р е з у л ь т а т е 
р а з в и т и я м е с т н ы х с л а в я н с к и х п л е м ё н . Это о д н а и з 
о с н о в н ы х п р о б л е м , к о т о р а я р е ш а е т с я в работе О. В . 
Сухобокова. 
В первой главе работы О. В. Сухобоков даёт х а р а к -
т е р и с т и к у п р о и р о д н о - к л и м а т и ч е с к и х у с л о в и й и с с л е -
д у е м о г о р а й о н а . Э т о т раздел работы не п р е д с т а в л я е т 
о с о б о г о и н т е р е с а , п о с к о л ь к у с у щ е с т в у ю т работы, к о -
т о р ы е более п о д р о б н о х а р а к т е р и з у ю т п р и р о д н ы е у с л о -
вия области. Ч т о к а с а е т с я р а с т и т е л ь н о с т и и г р а н и ц з о н 
л е с а и л е с о с т е п и , то границы эти у р а з н ы х и с с л е д о в а -
телей в разные п е р и о д ы разные, и о б щ е г о м н е н и я по 
э т о м у в о п р о с у нет. (см. Соловьёв, К). Я . В о з н и к н о в е н и е 
и развитие п а л е о г е г р а ф и и в Р о с с и и . Т р у д ы Г е о л о г и -
ч е с к о г о и н с т и т у т а А Н СССР от вып. 147, «Наука», М. , 
1966) . А в т о р р е ц е н з и р у е м о й работы отмечает, что 
р а с п р е д е л е н и е п а м я т н и к о в р а з л и ч н ы х э п о х по от-
д е л ь н ы м р а й о н а м з о н ы к р а й н е н е р а в н о м е р н о е . Б о л ь ш е 
в с е г о п а м я т н и к о в известно и и з у ч е н о в области рек 
Д е с н ы и Сейма. В д р у г и х ж е р а й о н а х п а м я т н и к и э т о г о 
в р е м е н и п р е д с т а в л е н ы или к л а д а м и , и л и и х нет в о в с е . 
Т а к и м образом, и з у ч е н н о с т ь т е р р и т о р и и н е р а в н о м е р -
н а я . В е с ь м а н е н а д ё ж н ы м источником я в л я ю т с я , к о н е ч -
но , клады, с о с т а в к о т о р ы х очень н е с т а б и л е н , где 
п о д а в л я ю щ е е б о л ь ш и н с т в о н а х о д о к не м е с т н о г о п р о и з -
водства , а п о л у ч е н о в р е з у л ь т а т е г р а б и т е л ь с к и х п о х о -
д о в . Попытка а в т о р а о п р е д е л и т ь г р а н и ц ы р о м е н с к и х 
п а м я т н и к о в на д н е п р о в с к о м Л е в о б е р е ж ь е п р и в е л а к 
с л е д у ю щ е м у : ю ж н а я г р а н и ц а п р о в е д е н а им д о с т а т о ч н о 
х о р о ш о . 11ам п р е д с т а в л я е т с я , что с е в е р н а я г р а н и ц а 
п р о в е д е н а б о л е е чем у с л о в н о . П о в с е й видимости , на 
о с н о в а н и и м а т е р и а л о в разведок Р. Л. Розспфелъдта, 
она п р о х о д и т б о л е е с е в е р н е е и д о с т и г а е т течения р е к и 
О к и . Что к а с а е т с я восточной г р а н и ц ы , то Э. А. Сымопо-
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вич, п о д о й д я к р и т и ч е с к и к з а к л ю ч е н и ю а в т о р а к н и г и об 
у м е н ь ш е н и и к о л и ч е с т в а р о м е н с к и х п а м я т н и к о в на 
восток , видимо, п р а в и л ь н о считает , с с ы л а я с ь п р и этом 
на Ю. А. Липкинга ( см. Л и п к и н г , Ю. А. Д а л ё к о е прош-
л о е с о л о в ь и н о г о к р а я . В о р о н е ж , 1971, с т р . 7 1 - 7 5 ) , ч т о 
р о м е н с к и е п а м я т н и к и д о х о д я т д о К у р с к о й о б л а с т и . 
Мы не м о ж е м с о г л а с и т ь с я с тем, что д л я р о м е н с к о й 
к у л ь т у р ы х а р а к т е р н ы п о г р е б а л ь н ы е п а м я т н и к и в виде 
к у р г а н о в , в которых з а х о р о н е н и я произведены в верх-
ней части насыпи. В д е й с т в и т е л ь н о с т и , к а к показыва-
ют и с с л е д о в а н и я , з а х о р о н е н и я п р о и з в о д и л и с ь в каме-
р а х п р и о с н о в а н и и к у р г а н а , а з а х о р о н е н и я с у р н а м и 
в в е р х н е й части н а с ы п и б о л е е х а р а к т е р н ы д л я д о р о -
м е н с к о г о времени и н е п о с р е д с т в е н н о с р о м е н с к о й 
к у л ь т у р о й не с в я з а н ы . 
Во второй главе д а ё т с я х а р а к т е р и с т и к а о с н о в н ы х 
черт м а т е р и а л ь н о й к у л ь т у р ы н а с е л е н и я Л е в о б е р е ж ь я 
во второй половине I тыс. н. э . В п р о т и в о п о л о ж н о с т ь 
И. И. Ляпушкину (см. Л я п у ш к и н , И. И. Д н е п р о в с к о е 
л е с о с т е п н о е л е в о б е р е ж ь е в э п о х у ж е л е з а . M U A , № 104, 
M. -Л . , 1961) на к о н к р е т н о м а р х е о л о г и ч е с к о м мате-
р и а л е пытается д о к а з а т ь непрерывное р а з в и т и е з д е с ь 
с л а в я н с к о й к у л ь т у р ы в I тыс. н. э . Н а и б о л е е д о с т о -
в е р н ы м и п а м я т н и к а м и на т е р р и т о р и и д н е п р о в с к о г о 
Л е в о б е р е ж ь я , и в о с о б е н н о с т и в б а с с е й н е р е к и Д е с н ы 
я в л я ю т с я так называемые п о з д н е з а р у б и н е ц к и е или 
п о с т з а р у б и н е ц к и е п а м я т н и к и . Связать эти п а м я т н и к и 
с р о м а н с к о й к у л ь т у р о й п о к а не п р е д с т а в л я е т с я воз-
м о ж н ы м . (см. Л я п у ш к и н , И. И. К в о п р о с у о к у л ь т у р -
ном е д и н с т в е с л а в я н . И с с л е д о в а н и я по а р х е о л о г и и 
СССР. С б о р н и к статей в честь п р о ф е с с о р а М. И. А р т а -
монова. Л . , 1961; Н е к о т о р ы е в о п р о с ы из п р е д ы с т о р и и 
восточных с л а в я н . К С И А , вып. 100. М., 1965) . О д н а к о 
автор п о л а г а е т , что м е ж д у ними с т о я л и п а м я т н и к и так 
называемой почепской к у л ь т у р ы . Им показаны памят-
ники, которые он не в п о л н е у д а ч н о называет, по м н е н и ю 
Э. А. Сымопогича, т и п о м К в е т у н ь А з а к - А р т ю х о в к а 
и л и К в е т у н ь - Ф о р о с т о в и ч и , и м е ю щ и е п а р а л л е л и на 
С м о л е н щ и н е и Г о м е л ы ц и н е (типа К о л о ч и н ) . В р е м я их 
V V I I вв. н. э. П а м я т н и к и этого времени, и з у ч а е м ы е 
О. В. Сухобоковым, п о к а з а н ы на о с н о в а н и и н о в ы х 
м а т е р и а л о в , которые б ы л и о б н а р у ж е н ы , к а к с а м и м 
автором, так и В. А. Ильинской. А в т о р п р я м о о б ъ я в л я -
ет э т и п а м я т н и к и ( К у р г а н А з а к и п о с е л е н и е у с . В и -
шенки) с л а в я н с к и м и , не п р о в е д я а н а л и з а м а т е р и а л а 
и с л е д у я в о с н о в н о м з а П. Н. Третьяковым, (см. 
Т р е т ь я к о в П. Н. З а р у б и н е ц к а я к у л ь т у р а и п о д н е п -
р о в с к и е с л а в я н е . CA, 1968, № 4 ; О б и с т о к а х к у л ь т у р ы 
р о м е н с к о - б о р ш е в с к о й д р е в н е р у с с к о й г р у п п и р о в к и . CA, 
1969, № 4). П о с л е д н и й с ч и т а л и х с л а в я н с к и м и на том 
о с н о в а н и и , что п р е д ш е с т в у ю щ а я им з а р у б и н е ц к а я 
к у л ь т у р а , развитием к о т о р о й эти п а м я т н и к и я в л я ю т с я , 
была о б ъ я в л е н а им с л а в я н с к о й . О. В. Сухоболов не 
о б х о д и т в о п р о с о з н а ч е н и и з а р у б и и е ц к о й и Черняхов-
с к о й к у л ь т у р периода п е р в о й половины I тыс. н. э . д л я 
у с т а н о в л е н и я н е п р е р ы в н о г о р а з в и т и я м е с т н ы х п л е м е н . 
Им п р е д л о ж е н в виде з в е н а , с в я з у ю щ е г о о б а п е р и о д а , 
п а м я т н и к у О п о ш н и , к о т о р ы й с о е д и н я е т в с е б е черты 
м н о г и х к у л ь т у р . К р о м е того им о б с т о я т е л ь н о п о к а з а н 
з е м л е д е л ь ч е с к о - с к о т о в о д ч е с к и й быт н а с е л е н и я , что не 
с о о т в е т с т в у е т п р е д с т а в л е н и я м о б р о д я ж н и ч е с т в е п л е -
мён на Л е в о б е р е ж ь е в п е р и о д , п р е д ш е с т в у ю щ и й п о я -
в л е н и ю р о м е н с к о й к у л ь т у р ы . Он с п р а в е д л и в о п и ш е т о 
том, что п р о г р е с с в р а з в и т и и м н о г и х о т р а с л е й р о м е н -
с к о г о п е р и о д а был о б у с л о в л е н п р е д ш е с т в у ю щ и м и этапа-
ми э в о л ю ц и к х о з я й с т в а » р е м е с л а м е с т н о г о н а с е л е н и я . 
О. В. Сухобоков впервые о б о б щ и л м а т е р и а л ы , п р е д ш е с т -
в у ю щ и е р о м е н с к о й к у л ь т у р е , но, д а в а я х а р а к т е р и с т и к у 
ж и л и щ и к е р а м и к и с п о с е л е н и й э т о г о т и п а , не с р а в н и -
вает ни к е р а м и к у , ни т и п ы ж и л и щ с б о л е е п о з д н и м и и 
д о с т о в е р н ы м и с л а в я н с к и м и п а м я т н и к а м и . Б о л е е т о г о , 
он не п р о в о д и т а н а л и з весьма н е м н о г о ч и с л е н н ы х ве-
щей из э т и х п а м я т н и к о в , которые н и к а к не п е р е к л и к а -
ю т с я с г о р а з д о б о л е е п о з д н и м и р о м е н с к и м и н а х о д к а -
ми. Это о с о б е н н о х о р о ш о в и д н о при а н а л и з е н а х о д о к и з 
к в е т у н ь с к о г о м о г и л ь н и к а , где н а й д е н ы вещи с э м а -
л я м и , видимо , б а л т с к о г о к р у г а , к о т о р ы е не имеют п р я -
м о г о о т н о ш е н и я к р а н н е с л а в я н с к и м д р е в н о с т я м . Ч т о 
к а с а е т с я к е р а м и к и и з п а м я т н и к о в э т о й г р у п п ы , то х а -
р а к т е р и с т и к а её д а ё т с я б е з с о п о с т а в л е н и я с к е р а м и -
ч е с к и м и и з д е л и я м и р о м е н с к о й к у л ь т у р ы . М е ж д у тем 
с л е д о в а л о бы с р а в н и т ь э т у к е р а м и к у с к е р а м и ч е с к и м 
м а т е р и а л о м з а р у б и н е ц к и х п о с е л е н и й н е с к о л ь к о б о л е е 
р а н н е г о времени. С л е д у е т заметить , что некоторые п а -
м я т н и к и , приводимые а в т о р о м , имеют к о с в е н н о е отно-
ш е н и е к и з у ч а е м о м у п е р и о д у , как , н а п р и м е р , м о г и л ь н и к 
у д е р е в н и У с о т ь , р а с к о п а н н ы й В. А. Падиным. П а -
м я т н и к этот , видимо, н е с к о л ь к о б о л е е поздний и не 
и м е е т н е п о с р е д с т в е н н о г о о т н о ш е н и я к п о з д н е з а р у б и -
н е ц к и м п а м я т н и к а м Д е с н ы , р а с с м а т р и в а е м ы м з д е с ь . 
В следующих разделах работы а в т о р д а ё т х а р а к -
т е р и с т и к у р о м е н с к и х п а м я т н и к о в . В н а с т о я щ е е время 
о н и з а ф и к с и р о в а н ы в б о л ь ш о м к о л и ч е с т в е и п о л у ч и л и 
н а з в а н и е р а н н е с л а в я н с к и х . И с п о л ь з о в а в м а т е р и а л ы 
Д. Т. Верезовца, И. И. Ляпушкина и с в о и , он д а л с в о д к у 
в с е х и з в е с т н ы х р о м е н с к и х п а м я т н и к о в Л е в о б е р е ж ь я , 
с д е л а л попытку р а с ч л е н и т ь р о м е н с к у ю к у л ь т у р у . 
П о и с к и и попытки в ы д е л е н и я р а н н е р о м е н с к и х и 
п о з д н е р о м е н с к и х м а т е р и а л о в нз - за н е д о с т а т о ч н ы х 
а р х е о л о г и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й нам не п р е д с т а в л я ю т с я 
п е р с п е к т и в н ы м и . Н о , м о ж е т быть, О. В. Сухобоков и 
б ы л п р а в , когда у т в е р ж д а л н е о б х о д и м о с т ь о б о с о б л е н -
н о г о р а с с м о т р е н и я р о м е н с к и х и б о р ш е в с к и х памятни-
ков. П о с к о л ь к у к т а к о м у ж е выводу п р и ш ё л и А. 3. 
Вииников (см. В и н н и к о в , А. 3 . С л а в я н е В е р х н е г о и 
С р е д н е г о П о д о н ь я V I I I — X вв. н. э) по к е р а м и ч е с к о м у 
м а т е р и а л у (М., 1974. А в т о р е ф е р а т д и с с е р т а ц и и ) , и з у -
ч а ю щ и й с л а в я н с к у ю к у л ь т у р у а н а л о г и ч н о г о времени , 
но на д р у г о й т е р р и т о р и и . 
К с о ж а л е н и ю , в и л л ю с т р а ц и я х а в т о р д а ё т планы 
к р у г л ы х г о р о д и щ , к о т о р ы е о т н о с я т с я к э п о х е Д р е в н е й 
Р у с и , а не к р о м е н с к о й к у л ь т у р е . О н и в о з н и к л и в пе-
р и о д , к о г д а эта т е р р и т о р и я у ж е в х о д и л а в с о с т а в 
Д р е в н е р у с с к о г о г о с у д а р с т в а , и п о э т о м у не м о г у т р а с -
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с м а т р и в а т ь с я как у к р е п л е н и я п л е м е н н о г о с о ю а а се-
в е р я н . С в к л ю ч е н и е м с е в е р я н с к о й т е р р и т о р и и в с о с т а в 
Д р е в н е р у с с к о г о г о с у д а р с т в а р о м е н с к а я к е р а м и к а про-
д о л ж а л а ещё н е к о т о р о е в р е м я ( в о з м о ж н о , в п л о т ь до 
с е р е д и н ы X I века) с у щ е с т в о в а т ь , и она в с т р е ч а е т с я 
на г о р о д и щ а х , с о о р у ж ё н н ы х к и е в с к и м и к н я з ь я м и . 
С о б с т в е н н о р о м е н с к и е г о р о д и щ а на ровной м е с т н о с т и , 
п р а в и л ь н ы е в п л а н е г е о м е т р и ч е с к о й формы, н е и з в е с т -
ны. Р о м е н ц ы и с п о л ь з о в а л и п о д у к р е п л е н и я мысы и 
о с т а н ц ы - т р у д н о д о с т у п н ы е естественные у ч а с т к и 
м е с т н о с т и , р е д к о и с п о л ь з о в а л и готовые у к р е п л е н и я 
с к и ф с к о г о времени. (М. П. К у ч е р а , у с т н о е л ю б е з н о е 
с о о б щ е н и е . ) 
В м е с т е с тем р о м е н с к а я к у л ь т у р а и з в е с т н а пока 
п л о х о , и и с с л е д о в а н и я с а м о г о автора , п о п о л н и в сведе-
н и я о ней, не я в и л и с ь р е ш а ю щ и м и . Н е я с н ы м о с т а ё т с я 
в о п р о с о р а н н е й дате р о м е н с к о й культуры. А в т о р ис-
с л е д о в а н и я д л я п р и б л и ж е н и я памятников р о м е н с к о й 
к у л ь т у р ы к б о л е е р а н н и м п а м я т н и к а м д н е п р о в с к о г о 
Л е в о б е р е ж ь я пока , к а ж е т с я , п р о и з в о л ь н о у д р е в и я е т 
п а м я т н и к и этой к у л ь т у р ы , д а т и р у я н а и б о л е е ранние 
н и х V I I I веком. В н а с т о я щ е е время д о с т о в е р н ы х дан-
н ы х д л я д а т и р о в к и р о м е н с к о й к у л ь т у р ы з а л е в о б е р е -
ж ь е Д н е п р а V I I I века не и м е е т с я . Поэтому р а з л и ч н ы е 
м н е н и я о том, что эта к у л ь т у р а м о ж е т быть д а т и р о -
вана V I I I веком, пока не н а х о д я т п о д т в е р ж д е н и я . 
Т а к и м о б р а з о м , п о п ы т к и а в т о р а «навести мосты» м е ж д у 
п а м я т н и к а м и р о м е н с к о й к у л ь т у р ы и п а м я т н и к а м и 
б о л е е р а н н е г о времени п о к а не с л е д у е т п р и з н а т ь удач-
ными. Н а наш в з г л я д , п о к а п р е д п о ч т и т е л ь н ы сооб-
р а ж е н и я И. И. Ляпушкина (см. Л я п у ш к и н , И . И. Мес-
то р о м е н с к о - б о р ш е в с к и х п а м я т н и к о в с р е д и с л а в я н -
с к и х д р е в н о с т е й . В е с т и . Л Г У . 1956, .Va 20, Л . ; О дати-
р о в к е г о р о д и щ р о м е н с к о - б о р ш е в с к о й к у л ь т у р ы . CA, 
I X с б о р н и к статей , М. -Л . , 1947 . ; Д н е п р о в с к о е л е с о с -
т е п н о е Л е в о б е р е ж ь е в э п о х у ж е л е з а . М И А , № 104, 
М . - Л . , 1961) , п о з ж е п о д т в е р ж д ё н н ы е И. П. Русановой, 
что с л а в я н с к а я р о м е н с к а я к у л ь т у р а п р и ш л а на дн-
е п р о в с к о е л е в о б е р е ж ь е с д н е п р о в с к о г о п р а в о б е р е ж ь я 
в I X веке и не ранее . 
А в т о р н а с т о я щ е г о и с с л е д о в а н и я в к а ч е с т в е ранне-
с л а в я н с к и х п а м я т н и к о в х а р а к т е р и з у е т и п а м я т н и к и 
так называемой п е н ь к о в с к о й к у л ь т у р ы . В н а с т о я щ е е 
в р е м я б о л ь ш и н с т в о и с с л е д о в а т е л е й (см. Р у с а н о в а , И. П. 
С л а в я н с к и е д р е в н о с т и VI V I I вв. М., 1976.) н е явля-
ю т с я с т о р о н н и к а м и с л а в я н с т в а п е н ь к о в с к о й к у л ь т у р ы . 
О д н и и з н и х п о л а г а ю т , что п а м я т н и к и этой к у л ь т у р ы 
о с т а н о в л е н ы д р е в н и м и к о ч е в н и к а м и , д р у г и е - племе-
нами, э т н и ч е с к а я п р и н а д л е ж н о с т ь которых н а м неиз-
вестна , третьи — к о ч е в н и к а м и , осевшими н а з е м л ю , 
четвёртые — о с е д л ы м и п л е м е н а м и . 
А в т о р к н и г и н е с о м н е н н о п р о д е л а л б о л ь ш у ю и по-
л е з н у ю р а б о т у . Н а и б о л е е у д а л а с ь ему х а р а к т е р и с т и к а 
п а м я т н и к о в р о м е н с к о й к у л ь т у р ы . Что к а с а е т с я точки 
з р е н и я автора о том, что р о м е н с к а я к у л ь т у р а на 
Л е в о б е р е ж ь е Д н е п р а п о я в л я е т с я в VII I с т о л е т и и , то 
это п о л о ж е н и е п р е д с т а в л я е т с я н е д о к а з а н н ы м , этно-
г е н е т и ч е с к и е п о с т р о е н и я н у ж д а ю т с я в д о р а б о т к е , а, 
м о ж е т быть, и в п е р е с м о т р е . 
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THE PEOPLE OF THE PIT-GRAVE KURGANS 
IN EASTERN HUNGARY 
(Fontes archaeologici Hungáriáé 10.) 
The aim of t he study was to clarify the problems of the pit-grave Kurgans in Eastern 
Hungary. Research results of the Soviet Union, Northern-Bulgaria and Romania, as well 
as Hungarian data reveal that the pit-graves in Eastern Hungary are the earliest burial 
sites of the first nomadic, horse-keeping people originated from the Steppes at the third 
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Hungary. Data on animal bones related to the immigration of the peoples from the steppe 
regions proves the appearance of the domestic horse. Also included is a survey of graves 
which presents the distribution of the Kurgans and which may be of great assistance in 
further research. 
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M . G Á B O R I 
T Y P E O F I N D U S T R Y A N D E C O L O G Y 
W h a t formed the various typological characters of the industries? Why are certain indus-
tries at t imes similar in places remote f rom one another and, in other instances, why do others 
found next to one another or within the same site display sharp differences (rapidly interchanging 
stratigraphically) ? What was the factor t h a t brought on the intense variability to be observed even 
between not too wide temporal limits ? The author sought an answer among others to this question 
when he examined the diverse types of industry and facies of the middle Palaeolithic in the area 
between the Alps and Ura l Mountains, in the one-time forest-steppe belt of Central- and E a s t 
Europe. 
If one tries to f ind an analogy in biological evolution, the formation of the various charac-
ters could perhaps he compared to speciation, of which the driving force is the much debated 
"evolutionary constraint": when certain factors drive evolution in a definite direction, and the 
biotope — i.e. the natural (in the present instance: the ecological) environment — is the most 
important one out of them. The natural milieu affects the tendency of evolution in a manner t h a t 
parallel or convergent phenomena may be formed in a wide variety of groups. However, in the 
case of civilizations, industries, human products the question is not so simple, and unfortunately, 
it cannot be solved by means of the modern synthetic theory of biological evolution. 
I t is quite obvious tha t the typological differences among the industries — or, more cor-
rectly, the causes of these — should be sought for in the natural causes of these — should he sought 
for in the na tura l milieu, and since the climate, the vegetation, the stock of the fauna of an area 
are interdependent, the causes can directly be explained by this last one, i.e. by food supply, by 
the character of working up the quarry, by the tendency of hunting and by more and more intense 
specialization. If, however, one examines the sites of the said area, one finds t ha t even this most 
plausible presumption is erroneous: the formation of the determinative characteristics should be 
sought for elsewhere. 
Summing u]) the diverse consti tuents of the natural environment one can find tha t the 
relief or the height above the terrain of the sites had no bearing upon the character of the industries 
practised there. These circumstances could affect only the spread of the single civilizations, — 
thus at t imes they could induce e. g., t he formation of a certain isolation, some local internal 
development in a closed mountainous area. Occasionally, this could promote the specialization of 
the industry or, 011 the contrary, it could diminish the set of tools, — still the plain, the plateau or 
the mountain-range of medium height, etc. never were the only factors present in these phenomena. 
I t had 110 influence on the circumstance t h a t let us say Middle European Micoquian appeared in an 
area and eastern Levalloisian in another. I t is similarly of no avail to look for the different or 
similar characters of the industries or variants in the vegetation and climate of an area. These 
influenced only the stock of game — ye t sets of implements of similar composition do occur under 
different climatic conditions, and conversely. For this reason the author finally collected the da t a 
of the fauna research of the sites and examined them as to composition and as to what the most 
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direct ecology: food sujiply was like. E v e n in itself this examination gives an interesting picture 
about the manner of life, the tendency and specialization of hunting. The author should like to set 
for th some observations on this as follows. 
It needs to be premised tha t to determine the tendency of hunting means a rather dif-
ficult problem. In the first place, a complete list of the fauna is not everywhere a t disposal, and 
even the values of the existent ones are ra ther variable. Out of the finds of the earlier excavations, 
e. g., often only the rodents are known, the larger mammals are not. There are sites where only 
simple enumerations are known, however, this indicates no exact proportion whatsoever. In other 
places one obtains reference to the infrequency, frequency or dominance of a species — again, 
there are sites where the dominance of a species or maybe of two species is given in percentage, 
etc., etc. Consequently, elaborations in which one could know the percentage of the species or t he 
number of their individuals are but seldom available. In certain instances, however, even t he 
proportion of the species given with the number of individuals can he misleading. Among d a t a 
given in per cent, in some instances 75% stands for 100 individuals, in others 60% means only 6 
individuals. 
Sometimes even the determination of the hunted species themselves is an intricate ques-
tion. In view of the considerable amount of meat (food supply), out of the fauna naturally the 
large herbivores should be emphasized in the first place, yet the cave-bear and the brown bear 
mean, as a rule, already a problem. In case of their occurrence in caves it is, namely, difficult to 
decide whether the animals were hunting spoils or cadavers. The author thought in most cases 
t h a t they were the former until - in an open area and far from the caves — a settlement giving 
evidence of massive and act ive bear-hunting was discovered. Thus in the places where the cave-
bear turned up not expressly as a "bear deposi t" it is considered, a t least in part , a hunted species. 
Similarly questionable are the predatory animals as to their belonging to the quarry, since they 
could hardly pertain to food-supply, — again, in other sites one can observe tha t they were hunted 
and utilized. Neither can the Cervidae and Bovidae be uniformly judged in respect of hunting. 
There are, namely, obvious differences among their species — e. g., from the deer to the Megaloceros 
— both in their demands of ecological character and in the methods of killing them. At the same 
t ime one has to presume an identical environment and a similar method of hunting with other 
species (horse, Asinus hydruntinus, saiga). 
In spite of all this and of the problems not enumerated here, numerous stations are known 
where the tendency of hunt ing is quite clear or where there is a definite, a t times high specializa-
tion to be observed. Only a few examples can be picked out here — the author strives to reduce 
the vast quant i ty of data to a few sentences — and let us now consider these f rom the angle of the 
discussed subject : Whether the typological character of the industry is connected with hunting? 
The Salzgitter-Lebenstedt sett lement is mentioned here only because its fauna consists so 
to say exclusively of hunted species, and a marked specialization on the reindeer is to be noticed 
there (72%—80 individuals). This tendency of hunting is a preadaptive trend. The next most 
frequent animal is the mammoth (16%—16 individuals), apar t from it also laniferous rhinoceros, 
horse and bison are found in the quarry. The industry is young Achulean, so-called "Jungachuléen" . 
I t s chronological position is known.1 — The same industry is known from the lowest, 1st layer of 
the Balve cave, and the two sites are also of about the same age. As against the Salzgitter-Leben-
s ted t settlement it is the cave-bear and the rhinoceros t h a t are found in the quarry here — and no 
tendency, no specialization whatsoever can be observed in hunting. The Lebenstedt settlement is 
si tuated in a f la t land tundra, which accounts for the specialization on the reindeer, — the Balve 
1
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cave lies more to the south in t he area of a mountain range of medium height. Thus the milieu is 
different whereas the industry is identical in character. One may add tha t in the I lnd layer of 
Balve there follows a quite d i f ferent industry: the early phase of Middle European Micoquian. On 
the whole, the natura l and climatic environment remained the same as they had been a t the t ime 
of the formation of the 1st layer, and also the quarry is the same: cave-bear, rhinoceros, mammoth , 
horse, Cervidae.2 
Г11 the region of the upper reaches of the Danube, in the caves of the Frankish and Swabian 
Alb variants of the Middle European Micoquian, the characteristic industry of the late Altmühl 
group, as well as "Moustérien" in a wider sense are known. For the most pa r t they are sites including 
several layers. In this area of mountains of medium height heterogeneous faunas are known — 
one might say "a mixed kind of hunt ing" is characteristic of t h a t region. In the quarry there are 
cave-bear, mammoth, rhinoceros, horse, reindeer, Cervidae and Bovidae to be found, i. е., the 
species of general occurrence. Occasionally certain species interchange, a t times cold-indicating 
elements appear — all this, however, is independent of the typological character of the faciès (e. g., 
Bocksten complex, Hohler Stein, Breitenfurter Höhle, Burghöhle Loch, Räuberhöhle, etc.). In the 
cave Mauern II the quarry consists only of cave-bears and rhinoceroses. The industry o f t h a t site 
belongs to the Altmühl group. I t s characteristic types are the flat, delicately retouched leaf-shaped 
spear-heads. On the other hand, in the rich fauna of the Buchberghöhle — with the same industry 
— mammoth, rhinoceros, cave-bear, reindeer, horse and Cervidae appear among the hunted 
species. 
In the other caves similarly the generally occurring species are to be inet with, and some 
shif t in the composition of the f auna can only be observed in one or two places, on the one par t 
towards the horse and rhinoceros, or the horse and Cervidae, on the other. Relying on the material 
of other stations this seems to be a general symptom at the close of the middle Palaeolithic, about 
the culmination of W. I. 
The said gradual t ransformation of the tendency of hunt ing is so far hardly perceivable in 
this place. The fauna of the Haldenstein cave is of heterogeneous character. Apart f rom the mam-
moth, bear and rhinoceros also the reindeer is found in the quarry , and it might deserve at tent ion, 
t h a t two species of Equus and Asinus hydruntinus appear as well. Otherwise the industry again 
belongs with the Altmühl group. — Among the species of the site Heidenschmiede mammoths and 
rhinoceroses are represented by one individual each, horses by 3, reindeers by at least 6 individuals. 
No other hunted species occur, and interestingly, in this cave the bear is not to be found either. 
Of course, no conclusions can be drawn from such a small number of individuals, — it is obvious, 
however, that even if the mammoth means a greater amount of meat, the hunting of reindeer and 
horse calls for other, more advanced methods. Continuing the survey of the stations, including the 
industry of young character of site Safstall, the remains of 9 cave-bears, 6 — 7 horses, 4—5 reindeers, 
3 rhinoceroses and 2 mammoths were determined. I t seems probable t ha t again the horse and 
reindeer came into prominence, as e. g., in Mörnsheim, where the latter is positively f requent . — 
Besides several bears, the Bovidae appear with 2, the Cervidae with 2, the mammoth with 2—3, 
the reindeer with 3, the rhinoceros already with 9 and the horse with 11 individuals in the fauna of 
the Göpfelstein cave. Thus hunt ing is somewhat shifted over t o the steppe species. The industry is 
"Moustérien" in the wide sense. On the other hand, in the fauna of the Kogelsteinkluft cave a 
marked specialization is to be observed. Besides 3 mammoths, 3 bears and 5 reindeers, the rhino-
ceros figures with 8, Bovidae with 10, Cervidae with 11 and, eventually, the horse with 50 indi-
viduals in the quarry. The character of the industry is identical with the one of the preceding 
site.3 
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Thus it seems tha t the gradual change in the tendency of hunting started at the time of 
the younger, so to say final industries and/or facies; in this geographic region a t tha t of the Altmiihl 
group and Mousterien taken in a wider sense, about the time of the first cooling of the climate 
during the Würm, when the composition of the stock of game transformed. I t is questionable, 
however, if this bears any relation with the character of the industries. Practically, it bears none. 
Solely the Altmühl group may suggest the possibility of a connection between the tendency of 
hunting and the character of the industry. I t is questionable, further, whether the flat , plate-like 
spear-heads made of laminated silica served for killing horses, reindeers or rhinoceroses. Let us 
suppose tha t they did. This kind of specialization was formed, namely, as seen above — e. g., in 
the Salzgitter-Lebenstedt settlement — even without the Altmühl-type spear-heads. Thus it seems 
tha t the tendency of hunting begun to adap t itself to the character of the quarry, which again was 
simply a consequence of the cooling climate about the W. 1. — however, in the stock of implements 
this found no expression. 
From the last interglacial on the area and SE horder of the Alps is a living-space of expressly 
the cave-bear. In some caves so vast quantities of its osteological remains are to be found as if no 
other animal had lived a t all, — no similar amounts of such finds are known elsewhere.4 The "bear-
deposits" are though natural accumulations of cadavers, — still it seems t h a t a specialization 011 
this animal was formed here. I t is founded on the rich stock of animals, its roots should be sought 
for in game-gathering activities of earlier times. However, from time to t ime the quarry is different, 
and also the industries are dissimilar sometimes a t identical tendencies of hunting. 
The industries pursued a t high alti tudes in the interior regions of the Alps are known. 
In the author 's opinion they were not gett ing isolated or being reduced to poorness, but bore an 
occasional character. In this area the quarry consisted preponderantly of brown bears. That 
animal also prevails in the fauna of the Drachenhöhle (Mixnitz) in the Eas te rn Alps — a few ibex 
and chamois are to be found besides it there — the industry, however, is of quite different character, 
with tools made of rolled stones it is a markedly modified "Eas t European Charentian" connected 
with certain N E Yugoslavian industries.5 — If one considers now the f auna and industry of the 
Repolust cave in the same narrow geographic region, the difference f rom the former one is con-
spicuous. Here the proportion of the cave-bear is 35%; besides it also brown bears, wild boars, 
etc. occur. The thick archaeological layer formed during the last interglacial.6 In part, the industry 
resembles theTayacian , however, its other par t agrees with the one of the Drachenhöhle. Industries 
of two different characters may have intermingled or been superposed here without s t ra tum for-
mation, or by outwash of strata. However, it deserves greater attention t h a t — doubtlessly as a 
result of hunting — ibex dominates in the upper layer of the Repolust cave. I ts proportion is 47%. 
Although the number of individuals is not known, under the given natural conditions one has to 
presume a specialization by all means. Stepping a little farther, a specialization of such tendency 
is known in the Subalyuk cave, then far off in the Teshik Tas, — and the measure to which the 
industries of these three stations differ f rom one another needs hardly to be characterized. 
As mentioned above, the industry of the Drachenhöhle is connected with tha t of certain 
NE Yugoslavian sites. In the caves of Slovenia similarly the cave-bear is predominant a t all times 
— i. е., the species which is, in the case of caves as a rule questionable in respect of hunting. Maybe 
this question can be cleared by the fauna of the layers of Crni kal, where not only active hunting 
4
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of bears but also a certain selection is known.7 90% of the bones of the 10th layer of the sunken 
cave are remains of small-size cave-bears. Tubular bones are rather infrequent, — on the other 
hand, fragments of jaw-bones and isolated teeth are very often to be met with. Not even traces of 
par t s of skulls or t runcal bones are to he found. One sole ver tebra turned up — the ribs were abso-
lutely missing. Bones of the hand, especially digital bones are uncommonly scarce. As concluded 
f rom the distribution of the skeletal parts, one is thus confronted here most certainly with a selec-
tion — and wherever this is s ta ted there existed evidently not only active hunting but also specia-
lization. More than 50% of the f auna of the 8th layer situated more upward are forest stags. Among 
the bones of this animal there are in the first place parts of extremities, not even fragments of the 
digital bones and of the spine can be found. Hence the conclusion can be drawn tha t man star ted 
processing the stags already a t the place of hunting, then dragged them into the cave and probably 
took the hides with himself. The anatomical distribution by pa r t s of the body resembles the one 
known from Érd. Still the characters of the two industries are different, and also the tendencies of 
hunt ing are dissimilar. 
The modified eastern Charent ian or, as one may call it: "moustérien sur galet" mentioned 
above is known f rom the lower strat igraphie complex of the Veternica and Krapina caves.8 The find 
material of these is rather near the one of the Érd settlement. The character of hunting is partly 
identical, — part ly different. The f auna of the Krapina cave unambiguously proves specialization, 
and t h a t under a climate of Mediterranean effect. Although the composition of the fauna varies by 
s t r a t a , compared with the approx. 300 individuals of Dicerorchinus kirchbergiensis even the cave-
hear and Bos primigenius, which t ake the second and third places, are completely th rus t to the 
background. Does this mean t h a t the same types of tools were used for hunting and processing 
the rhinoceros as the cave-bear? Most probably not. By the way, a specialization of such tendency 
can he demonstrated in the t raver t ine sett lement of Weimar—Ehringsdorf — Coelodonta antiqui-
ta t i s is the main quarry there — bu t it would be difficult to f ind a connection between the industries 
of the two stations. 
Proceeding towards the inner, steppe region of the Carpathian basin, on the one hand, the 
tendency of hunting seems to become more and more definite, on the other hand, the industries 
get more and more differentiated. The Érd sett lement should be mentioned here in the first place, 
where in an open plateau and far f rom the caves a marked specialization and active hunt ing of 
the cave-bear can be ascertained, which is even in itself a separate case. The vast number of indi-
viduals — also of the other species — the distribution by skeletal parts of the faunal material, 
the way of processing, etc. are known.9 At the time the uppermost layers of the sett lement were 
formed, an additional side-specialization began: on the rhinoceros and horse. Consequently, the 
same .specialization and trend of development are to be observed as has been already mentioned: 
the tendency of hunting is turning gradually towards the steppe species. — The connections of 
industry and hunting have been touched upon above, — just for the reason expounded there is 
now the Tata sett lement of interest as to the subject of the present paper.10 That settlement, with 
its characteristic industry is s i tuated some 40 km. from Érd. As to chronology, the two are nearly 
of the same age, and also their na tura l milieu can be considered identical. The raw material of the 
tools is flint in both places — al though there is a difference iti the applied technology — however, 
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in the T a t a sett lement hunting is specialized on mammoth calves. I t is of no avail to t ry to find 
the cause of the difference in the fact t ha t Ta t a was situated near thermal springs and thus the 
biological environment was widely different f rom one in the plain. — The rodent fauna of the 
settlement consists of "thermophilous" species, bu t the quarry is obviously of steppe character. 
It is difficult to find an explanation of this marked difference in typology and hunting. At the 
same time, however, even faunas consisting predominantly of cave-bear and settlements special-
ized expressly on mammoth hunting are known where the sets of tools differ from those in both the 
Tata and Erd settlements. After all, mammoths were not hunted with the small-size f l int tools of 
the Ta t a type, and it is questionable, fur ther , whether such tools were suitable for processing 
mammoths. Bears and rhinoceroses were not hunted with the Érd and Krap ina instruments either, 
nor, in other places, with the Mousterien spear-heads. However, as F. Bordes described long ago, 
functionally the most Mousterien spear-heads are no heads of arms at all. 
The Subalyuk cave has already been mentioned in this paper.11 As a local specialization, 
ibex prevails in its lower archaeological layer. The remains of other species are comparatively 
insignificant. However, it is worth-while to cast a glance on the fauna of the upper archaeolog-
ical layer. In it the cave-bear predominates. Besides the latter, the amoun t of remains of the 
reindeer is 1, of the mammoth 12, of Bovidae 16, of Cervidae 17 — then, t ha t of the ibex is 40, 
and t h a t of the horse 70. The tendency of hunting is shifted over once more towards the steppe 
species, i. е., those more capable of flight. As to typology, the industry is " typical Middle European 
Mousterien" with well-finished heads often having elongated points, — a type also known in other 
places with quite different faunas and types of hunting, in different environments and in different 
periods. 
Let here only two sites be mentioned, f rom Transylvania. In Baia de Fier a specialization 
expressly on bear, in Ohaba-Ponor a definite specialization on horse is to be observed.12 At the 
same t ime the industries of the two stations are of essentially identical character . 
Proceeding now beyond the Carpathians to the East European plain, the picture changes 
again. This time the author mentions only the camps where hunting shows a definite tendency or 
where there is marked specialization to be observed. The ecological environment is basically the 
same — it is at most the Crimea or maybe the Kuban regions which are exceptions. Stratigraph-
ically the stations all take place between the early Valdai and the close of the first cold maximum. 
It is a period of gradually cooling climate, yet the geographic zone is a t all times a steppe or forest 
steppe, and the markedly cold-indicating species appear but rather infrequently in the Crimea. 
These stations are so to say without exception open-air hunters ' camps, located a t all times on 
riverside plateaus a t the middle reaches of the large rivers. Again the Crimea is an exception, there 
the dwelling is usually a recess in a ledge. 
In Rumania, a t the sett lement Ripiceni on the river P ru t the mammoth already predo-
minates in each level of settlement.13 I ts dominance is 80—90%. Besides it also horse, bison, 
rhinoceros and Cervidae are to be found. In the Dniester, Desna and Dnieper regions again the 
mammoth, horse and bison are characteristic, and the Cervidae only accompany them. Often also 
the reindeer is met with — curiously, however, this species seems to be decisive only in one site in 
this open plain. Sett lement Moldova 1, with its huts made of mammoth bones is recorded as a 
typical mammoth-hunters ' camp.14 Consequently, the tendency of hunt ing is identical with e. g., 
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tha t of Ta ta . Technologically and typologically the difference, the contradiction of the industries 
of the two stations is nex t to extreme. The stock of implements of Moldova is expressly Levalloisian 
in design and character. The tools are Levalloisian chips, Levalloisian spear-heads, long and f la t 
blades, etc., which are referred to most properly as "Moldova-type indust ry" . 
The composition of the fauna of the Vyvatintsi cave at the lower reaches of the Dniester is 
artificial: it is a result of hunting. In the finds turned up here during the earlier excavations the 
cave-hear is represented by 12, Cervidae by 12, the horse by 11, the bison by 9, the mammoth by 
8, the rhinoceros by 5 and the reindeer by 3 individuals.15 One could say t ha t hunting is "equalized". 
The industry as uncovered in the cave belongs within the sphere of Eas t European Micoquian, bu t 
is of Levalloisian character. 
A change in the trend of specialization is to be observed bu t much farther to the east where, 
in addition to the animals of quarry mentioned so far in this region, three species come into pro-
minence: the Asinus, the saiga and the bison. Apart f rom these, in the fauna of the stat ion Kodak, 
there are 10 Cervidae, 8 bisons, 7 mammoths , 5 rhinoceroses, horses and reindeers each — then, 
in the Azov coastal region hunting begins assuming a regional character. In the set t lement Rozhok 
Equus, Asinus and the bison have a significant par t . Cervidae are only of secondary significance 
here. The industry of t h a t station can he defined as an East European "micro-moustérien" — it 
comes close to the stock of implements of the upper layer of Kiik-Koba. The latter and the area of 
Crimea will be discussed in further par ts of this paper, too. 
An excellent example of specialized hunting is the fauna of the Volgograd settlement.16 
Within t h a t station the percentage of the forest stag is 3, tha t of the antelope is 7, of the horse 8, 
of the mammoth 9 and t h a t of the bison is 70. The industry is one of the variants of Eas t European 
Micoquian: the "Volgograd faciès" — a parallel of which is, by the way, also known in the Crimean 
peninsula. — Another station, specialized expressly on the bison is I l 'skaya in the Kuban region.17 
Relying upon the excavations, conducted earlier besides 3 mammoths, 4 Cervidae and 6 Equidae 
the bison is represented in the fauna of this station by 30 individuals — still, reckoning the prob-
ability of its occurrence in the whole settlement, the number of its individuals amounts at least 
to 1200( !), i . e . to a multiple of the second most f requent sjiecies. This intense specialization of 
hunting is, by the way, easy to understand in both places, and is connected with the given stock of 
the fauna. Namely, a t the beginning of the Würm period the herds of bison left the Middle Russian 
plain in SE direction and gathered in the Volga—Kuban region. In spite of the identical ecology 
and of identical hunting, the industry of Il 'skaya is of different character. Although the types of 
the Volgograd facies do occur, as e. g. the Volgograd-type knives, the other par t of the inventory 
consists of small-size tools made of f l int , and also the characteristic Kiik-Koba-type small heads 
are to be met with. I t is improbable t h a t bisons were hunted with either of them. In typological 
respect the industry of I l 'skaya is a peculiar mixture of East European Micoquian and Eastern 
Micro-Mousterien. 
At the early W ü r m period and a t the time of its first maximum there are a t least three if 
not four industries of various types to he determined near one another in the Crimean peninsula. 
The climate, the natural milieu became relatively stable there, and afforded opt imum living possi-
bilities. The expressly cold-indicating species came down there bu t infrequently, probably a t 
times when the winter seasons were severe. The groups of people practically massed in the penin-
sula — however, hunting was pursued not in the neighbourhood of the rock ledges of the Crimean 
15
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Mountains, nor in the plateaus but in the plain s i tuated to the N W of tha t region. This is also 
reflected by the composition of the quarry, by the stock of game of the steppe. 
Asinus and saiga antelope prevail in the upper layers of Kiik-Koba, however, there are 
also cave-bear, rhinoceros, mammoth and Cervidae besides them.1 8 The question may be raised 
whether the industry known here — the small-size, characteristic heads and certain types of the 
E a s t European Micoquian — bears any connection with the tendency of hunting? P a r t of it does — 
with the processing of the killed game. The delicately retouched small heads, of ten 1—2 cm. in 
length, could most certainly be heads of weapons, maybe arrow-heads (?). Still, it is improbable 
t h a t the animals mentioned above could be killed with these — excepting maybe the antelope, in 
the case of which, however, ra ther a driving type of hunting is presumed. 
Among the species of the Chokurcha cave (situated similarly in the Crimean peninsula) 
in the first place the antelope and the mammoth are predominant. Specialization is surprisingly 
two-directional, it calls for the two methods of hunt ing to be considered most different from each 
other. The industry consists of the small heads mentioned above and of the tools of the Volgograd 
variant . For killing an antelope running a t a speed of 70 km. per hour, or of a m a m m o t h neither 
the heads of the Kiik-Koba type, nor in all probability even the Volgograd knife or other tools of 
the region were suitable. By the way, besides the two predominant species there are also rhinoceros, 
bison, horse and Megaloceros to be found in the fauna. The mammoth remains belong to approx. 
20 individuals (meat quant i ty !) — and only bones of the skull, pelvis and extremities are to be 
found.19 Obviously, the distribution of the skeletal par t s is not natural but a result of selection. 
On the bones there are traces of stone tools — cuts — to be seen. They might be cuts made by 
the scrapers which make out 50% of this industry, or maybe by the knives most characteristic of 
the industry of the Volgograd settlement — yet there in connection with the bison. 
The industry of Shaitan-Koba is highly developed Levallois-Mousterien. I t s implement 
types are f la t and graceful. They hear a marked similarity to the West European Levallois-Mous-
terien — possibly they are even more mature and more refined: this industry is a l ready a transition 
towards the upper Palaeolithic. Among the hunted species there occur 8 individuals of Megaloceros, 
5 antelopes, 5 individuals of Asinus, 1 horse and 1 bison.20 No specialization can be found there. 
In Staroselye — with a highly advanced industry of Eas t European Micoquian — the 
species are known by numbers of individuals. There are 5 reindeers, 8 mammoths, 9 stags, 14—16 
horses and antelopes in the quarry besides one individual each of bear, wild boar and deer which 
if rounded up to 300 with Equus, amounts to 300. The main quarry is thus nearly the twentvfold 
of the one following next af ter it in numbers.21 
Consequently, there is a relation somewhere between intense specialization of hunting and 
advanced industries. Namely: in the t rend of the development. Still, the typological character 
does not depend on the main hunted species, on the tendency of the specialization. 
The author could carry on this survey and the enumeration of examples; still, they have 
already been discussed in full detail — in a different respect — in another place.22 Therefore, let 
only a few results of all examinations be summarized here as follows. 
One should state in the first place tha t specialization of hunting is known in much more 
places and of much higher intensity in the middle Palaeolithic than this was deemed up to now. 
There is some sort of gradual development to he observed in hunting. First it becomes active, later 
it is beginning to be directed towards certain species, and finally, it gets definitely specialized. 
18
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Naturally, development is not even and also differs regionally. — The second observation: in the 
examined area specialization is multidirectional. The main quarry, the basis of hunt ing is in some 
places the cave-hear, in others the mammoth, the rhinoceros, the reindeer, the horse or Asinus, — 
less frequently the ibex; again, in places the bison and the antelope are in the centre of food supply. 
This means eight sorts of specialization, — which evidently refer to various hunt ing methods, and 
which are yet completed by the kill of occasional game. Active hunting is for a long t ime accompanied 
by the collection of wild animals as a secondary method of food supply. The author means by 
this the gathering of smaller animals as occasional quarry, of which the upper chronological limit 
could he drawn not even nowadays and not even in Europe. The third observation: the tendency of 
specialization was determined in the first place by the stock of game in a fauna region. This explains 
why the bison was hun ted on a large scale in the East , or why, e. g., in the Crimea the antelope and 
the donkey, in other places other species were prominent. Namely, hunting was specializing not 
only in the sense t h a t its methods were considerably improved but t h a t it also became centred on 
merely one or two species. Fourthly: the stations of this kind are cave- and open-terrain ones so to 
speak in equal proportion in the area examined by the author; however, it is beyond doubt t ha t 
specialization is a t all t imes more intense in open steppe regions than in mountainous areas. This 
is self-evident. I t should be noted t ha t also the isolation of the industries and their differentiation 
could rather be promoted in the mountains than in the plain. — Eventually, a f i f th observation: 
in the surveyed area specialization became more and more intense a t the end of the middle Palaeo-
lithic, about the first culmination of the Würm, i. е., under the influence of a climate turning 
colder. (Close of early Würm, Würm 1. taken in the Middle European sense, — according to E. 
Bordes's classification: about the Würm 2.) 
Eventually, let us revert to the question: did the ecological development and, as main 
factor within same, the tendency of hunting affect the widely varying typological characters of 
the industries? As to be seen from the above, it did not. The civilizations, industries and facies 
cannot be bound to faunas. At identical environment and quarry the sets of implements are differ-
ent, and a t times similar industries have been formed a t differing ecologies. Some examples have 
already been mentioned, therefore no enumeration of the pairs of opposites is given here. The 
cause bringing about the formation of the characters of the industries should be sought for elsewhere. 
Thus the author has come to the same result as F. Bordes when classifying the western Mousteriens. 
«Arrivé au but de cette étude, il faut bien convenir que les rapports entre ces différents types de 
moustériens sont encore loin d 'être clairs. On aurait dû penser que ces différents types représentent 
des faciès différents d 'une même industrie, faciès variables selon l 'ancienneté, le climat, l'environ-
nement. Il semble n 'en rien être . . . Pour les mêmes raisons, il ne s 'agit pas d 'une influence du 
climat, car les mêmes industries se t rouvent avec des faunes différentes. . . . Le «genre de vie», au 
contraire, semble avoir eu une influence, mais cette influence n'a porté que sur le faciès, Levalloisien 
ou non, du Moustérien de débitage Levallois. . . . Il semble donc que nous ayons affaire à des tradi-
tions, tradit ions net tement plus tranchées d'ailleurs du point de vue typologique que du point de 
vue technique. »23 
The above findings bore on alternating industries of a relatively smaller region, still as it 
appears, they are also t rue of industries of an extensive geographic zone, situated a t a considerable 
distance from each other. 
I t was probably tradit ion t ha t gave shape to the various characteristics of the types of 
industries. In the formation of their properties it were most certainly their origin, the long duration 
of their inner development, their relationships, their spread and their separation f rom one another, 
the experiences they had brought with themselves, as well as their cultural and technological 
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tradition, further no doub t also several other factors t h a t had a role. The regional and local dif-
ferences — reflected for us only in the industries of the single regions — were bu t intensified by 
the distances in time and space between the areas where these industries were being conducted. 
Consequently, the tradit ions are cultural and technological ones which, whether hereditary or not, 
are transmissible and live on for a long time, which mean " re tard ing" forces, and without which 
further progress is impossible. Anyway, if one thoroughly considers these factors, and if the ecologi-
cal environment is of so small importance then one has to suppose greater or smaller ethnic groups 
behind the industries of various character. 
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L'œuvre de Vitruve, De l'Architecture, achevée probablement en 14 av. J.-Ch. est considérée 
par les philologues classiques comme par les historiens d 'a r t , comme une source d 'une valeur 
inappréciable. Son expérience, son sens pratique, son érudition, bien que superficielle, tou t de 
même universelle, son esprit synthétique viennent justifier cette appréciation. Il force notre admira-
tion par la publication des données, résultat de son travail de projeteur et d'ingénieur du génie et 
qu'il a lui-même rassemblées et vérifiées. Deux motifs, indépendants de l 'œuvre même inter-
viennent encore dans la glorification de son héritage: le triste fai t qu'il ne nous soit pas gardé un 
seul t rai té de ses prédécesseurs ou de ses maîtres grecs d 'une part , et que, de cette sorte, le mérite 
de la priorité revient à lui seul, même si le soupçon pesait sur lui de n'avoir rien fai t d 'autre que de 
systématiser t a n t bien que mal les doctrines des architectes de l'hellénisme et l 'autori té des classi-
ques de la Renaissance qui, pour justifier leurs propres doctrines d'architecture, emprunta ient son 
esthétique normative, de l 'autre . 1 
Par conséquent, il est coutume de considérer le t rai té de Vitruve comme une source don-
nant des informations précises sur l 'architecture antique, sur les principes de projets et, sur la 
pratique des maîtres grecs e t italiens. Le bien-fondé de la déduction n'est que rarement ou par-
tiellement contesté. On rappelle ainsi que Vitruve n 'examine pas en premier lieu la théorie et la 
pratique de l 'architecture grecque classique, mais les4architectures hellénistiques et italiennes (la base 
des colonnes doriques, trois métopes au-dessus des entrecolonnes, l 'élargissement conséquent de 
l 'entrecolonne médian). Sa négligeance en mathématiques (par ex. pour les dimensions des volutes 
ou pour la description des théâtres) est considérée comme une simplification d 'ordre pratique et s'il 
donne des informations invraisemblables (par ex. supposition des demi-triglyphes pour les angles 
au-dessus de l 'architrave), son procédé se trouve a t t r ibué à l ' é ta t fragmentaire des monuments. 
Bien qu'on lui objecte sa faiblesse en rhétorique,2 sans même supposer que pour certaines 
questions bien importantes il se soit trompé, et les absurdités très frappantes seront corrigées avec 
dévotion par des conjectures audacieuses ou par des traductions appelées à dissiper les confusions. 
Par contre , en lisant Vitruve impartiellement et en essayant de contrôler, dans la mesure du 
possible, ses affirmations, on aboutira à des conclusions contraires: il n 'a pas au fond de donnée 
qui soit relativement à l 'architecture grecque digne de foi et, comme les monuments de l 'architec-
ture italienne pré-augustienne s 'off rant à une reconstruction fidèle, sont encore plus sporadiques, 
il ne nous reste que l 'espérance d'en avoir des indications plus précises. 
Lors de l 'analyse de ses indications et de ses dissertations théoriques, nous devons diriger 
notre at tent ion aux points suivants: 
1
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]. Vitruve rappelle plusieurs fois les maîtres anciens, c'est-à-dire les architectes et les 
auteurs du 2e siècle av. J .-Ch.3 C'est qu'il n 'avai t pas connaissance des sources plus anciennes, 
supposition très probable, ou, qu'il les a de même passés sous silence que la totali té de l'architec-
ture grecque classique. Bien qu'en passant il fasse mention du Parthenon, mais en écrivant sur les 
proportions et les principes de proportion des temples, il semble ignorer l 'héritage des 6 —4eb 
siècles. De deux choses l 'une: ou bien il n 'a jamais mis le pied sur le territoire de l 'Italie du Sud, 
de l 'Attique e t du Péloponnèse ou il devai t faire un grand détour pour ne pas rencontrer les 
temples doriques; 
2. Sa dédicace à Auguste aussi bien que sa conception esthétique montrent qu'il était bien 
le fils de son époque (son exigence d'associer talent e t application rappelle bien Horace). A ce 
propos, il f au t mentionner sa vision normative qui, au 1e r siècle répondait bien à une tendance 
générale mais pas unie au niveau des exemples, au classicisme (cf. I. 1,1 et suiv. - 2,18)4 et qui se 
reflète dans sa manière d'introduire, sans aucune transition, des règles dans des passages à caractère 
descriptif. Ceci est particulièrement t roublant dans les chapitres t ra i tan t les temples: il cite très 
peu d'exemples et si oui, cela manque de tou te vision historique (les temples étrusques très anciens 
seront ainsi t ra i tés en même temps que le type dit en grec araiostylos et seront classés à partir des 
termes et sous un aspect grecs). Il change à tel point ses principes de classification que ses indica-
tions et ses normes concernant les proportions, se coupent sans cesse. En blâmant quelque type 
(par ex. le systylos), il se réfère à l'expérience, mais il f init par l'accepter en t an t qu 'une possibilité 
normative du temple dorique. Il dit le plus beau le type (eustylos) qu'il ne peut illustrer que d 'un 
exemple d'Asie. En décrivant donc la technique à employer dans l 'intérêt de la sécurité statique et 
de l'effet esthétique, sa plus grande préoccupation n 'est pas de fournir des indications précises et 
de généraliser les expériences, mais de codifier ses propres idées considérées comme les plus justes. 
L'esthétique antique était toujours une esthétique normative — à part ir de la Poétique 
d'Aristote jusqu 'aux discussions stylistiques s 'é tendant sur des siècles. Tandis qu'Aristote et 
Horace font leurs inductions e t des règles à partir d 'une pratique poétique réelle, Vitruve, lui, se 
perd dans des abstractions. Dans le cas des temples grecs, cette a t t i tude est très f rappante . On ne 
trouve pas deux temples, construits à la même époque e t dans le même style qui, au niveau de leurs 
répartitions f rontale et intérieure, soient conformes et Vitruve ne connaît que quelques variantes. 
Il n'est pas vrai, même pas pour le bas hellénisme, qu 'une règle générale ait prescrit de construire 
les périptères à colonnes de 6 x 1 1 ou de graver juste 20 cannelures dans les colonnes doriques. 
Il est encore moins juste de dire que les proportions frontales des temples doriques soient définies à 
partir uniquement du nombre et de la distance des colonnes, ni que les parties plus modestes 
soient sculptées toujours après les mêmes principes donc après les normes de Vitruve. 
E t encore: pourquoi t an t s'occuper de l 'ordre dorique qu'il condamne — en pleine harmonie 
avec les maîtres de l'hellénisme — justement à cause de leurs proportions inconvenables (IV. 3 = 
= 90,20 et suiv.) e t qui est inhabituel non seulement dans l 'architecture romaine (de l 'époque de la 
République, on en connaît deux et c'est le temps d 'Hadr iane qui, sans lui rendre sa pureté clas-
sique, le fait revivre), mais dans celle de l'hellénisme également on n 'en t rouve que dans l'Asie 
Antérieure et là aussi mêlé avec des éléments ioniques et où il ne nous est gardé de l'époque clas-
sique qu'un seul temple de ce style (Assos) ? La réponse n 'es t que vraisemblable: malgré « le conflit 
de triglyphe », c'est l 'ordre dorique jugé austère qui se prêtait à exprimer les proportions des 
bâtiments par des rapports numériques et Vitruve, l 'adepte des modules, devait y tourner son 
attention. 
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La théorie même des modules — qu'elle soit la trouvaille de Vitruve ou qu'elle vienne de 
quelque maître inconnu — est devenue l 'un des principes fondamentaux du projet et de la construc-
tion en série.5 Une autre question de savoir est si l 'application d 'une commune mesure peu t être 
démontrée dans l 'architecture grecque et dans le cas d 'une réponse affirmative, si elle est ou non 
identique avec le module déduit par Vitruve tantôt de l 'un tan tô t de l 'autre élément de construc-
tion. 
En lisant le texte sans toute tendance au maquillage, on f ini t par se désespérer du caractère 
confus de sa terminologie. Il ne s'agit pas de ce qu'il a ou non de bon style (à quoi d'ailleurs il 
tenait beaucoup!), mais de ce qu'il confond, lors de l 'établissement des principes les notions: pro-
portion et symétrie. Il f au t dire à sa décharge que ses co-doctrinaires n 'étaient pas, eux non plus, 
t rop scrupuleux. Il nous semble donc nécessaire d'examiner, en préliminaire, les origines de la ter-
minologie concernant les proportions et les lieux parallèles chez les différents auteurs. 
Notions mathématiques dans l'esthétique 
Nous devons la terminologie concernant la proportion, aux mathématiciens de l'époque 
classique. Ainsi : logos = amas, relation, rapport; metron = mesure, commune mesure; symmetros 2= 
= de même mesure que, symétrique; asymmetros 2 est le contraire de celui-ci; analógia = ras-
semblement, proportion, analogie, proportion continue; symmetria = réduction à une commune 
mesure, symétrie. 
En expliquant brièvement le rappor t logique de ces notions, on trouve que: deux quantités 
sont comparables, se prêtent à être mises en relation (en logos), mais on ne peut pas exprimer toutes 
les relations par la mise en rapport (des fractions propres) des nombres (des nombres entiers). C'est 
la commune mesure (metron) qui permet la mise en rapport numérique (symmetros), donc la 
commensurabilité numérique précise ne peut avoir lieu que dans le cas où cette commune mesure 
est le diviseur de toutes les deux quantités, sans quoi ces qualités ne sont pas numériquement 
commensurables (asymmetros). On constate donc une incommensurabilité numérique (asymmetria) 
par ex. lors de la mise en rapport du côté et de la diagonale du carré. Il y a donc logos sans sym-
metria, mais le cas contraire n'existe pas. 
On a proportion continue, analogie (analógia) dans le cas où il ne s'agit plus de la relation 
de deux quantités, mais, en prenant une troisième, cette dernière est à la deuxième comme celle-ci 
à la première. Dans ce cas, il faut savoir quel multiple ou quelle fraction de la première est la 
deuxième, sans quoi on ne peut pas vérifier si le rapport entre la deuxième et la troisième est le 
même et, pour y arriver, on a besoin d 'une commune mesure. Une condition première à l'analogie 
est la commensurabilité précise (symmetria). Il en est de même avec le rapport des quatre quan-
tités et dans ce cas, c'est le rapport des deux paires de quantités qui nous intéresse (a : b = с : d). 
Il se peut que les quatre grandeurs n 'aient pas de commune mesure (diviseur), mais la raison des 
deux paires est la même comme pour les côtés des triangles semblables. La seule différence dans 
le sens de la symmetria concernant le rappor t de deux grandeurs (a : b), la progression (a : b = b : c) 
et la proportion est que dans le premier cas, elle exprime une exacti tude numérique, tandis que 
dans les deuxième et troisième cas, une commensurabilité numérique ou géométrique (ainsi par 
ex. pour la duplication du carré où le deuxième carré est construit sur la diagonale du premier, sur 
la période y 2 qui lui sert de côté. Bien que cette période soit numériquement incommensurable 
avec la période 1, comme avec la période 2, mais elle est leur moyenne géométrique d'où la progres-
sion géométrique 1, y2, 2). 
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On a donc analógia ( = proportion continue, progression, analogie) où les termes de la 
progression ou de la proportion sont dans le même rapport (leur fract ion est la même). La condi-
tion première à cet te identité de rapport est que les grandeurs soient commensurables: c'est à 
par t i r de la symmetria (commensurabilité exacte) qu'on peut constater ou vérifier si la troisième 
grandeur est au t an t de fois plus grande ou plus petite que la deuxième, comme la deuxième, par 
rappor t à la première, etc. il existe donc symmetria sans analógia (notamment pour le rapport de 
deux grandeurs a y a n t un diviseur commun), mais il n'existe pas á'analógia sans symmetria. 
La théorie de rapport des mathématiques s'est révélée très précieuse pour la théorie 
grecque de la musique. En me t t an t de la proportion entre les cordes, on avait des accords créant 
un « ajustement convenable » {harmónia). L 'exact i tude au niveau de la hauteur des sons et du 
r y t h m e est restée dans la musique un élément indispensable. Dans la musique, les grandeurs sont 
évidemment déterminées par le rapport des nombres entiers (fractions propres), suivant des 
principes arithmétiques et non pas géométriques: ni la longueur des cordes, ni la cadence ne se 
laissent pas formées d'après des quantités radicales. 
La théorie de rapports, sur tout du point de vue du canon des sculptures, jouait, dans la 
théorie des beaux-arts également, un rôle considérable. La relation des parties du corps, en premier 
lieu celle de la tê te e t de la taille, est exprimée par des proportions numériques, bien que les pro-
portions idéales soient fixées d 'une façon différente. C'est toujours la vision mathématique qui 
leur a permis de comprendre la nécessité des corrections optiques et de fonder la base théorique de 
la perspective don t le besoin n 'es t apparu qu 'au niveau des sens et n 'est satisfait qu'au hasard6. 
Il en est de même avec la peinture. Mais la vision mathématique ne signifie en même temps une 
exigeance de l 'exactitude mathématique, ne peut pas signifier, puisque, en travail lant suivant de 
tels principes, on aura i t eu, au lieu des sculptures, plutôt des mobiles. 
L'architecture occupe, sous plusieurs aspects, une place tou te particulière. La statique 
exige pour les éléments principaux un calcul précis des dimensions et des poids, mais cette ligne 
de développement de « spontanéité expérimentale — vérification et correction mathématiques — 
s ta t ique ayant un établissement théorique » n 'est que supposition dont la démonstration (faute de 
sources) n'est pas encore possible. Mais la s tat ique non plus, n'exige pas une exacti tude absolue. 
Même la pratique moderne de l 'architecture nous offre des exemples de déviations des dimensions 
du projet , il est encore plus naturel qu'on observe dans l 'architecture des Anciens' d 'où il suit que 
la reconstruction des projets supposés ne se laisse faire qu'avec grande tolérance et se borne aux 
éléments principaux. C'est qu'on n ' a mis de la proportion qu'entre ceux-ci, les éléments indifférents 
du point de vue de la statique é t an t formés selon des exigences spontanée de l 'esthétique. Il est 
impossible de formuler mathématiquement par ex. la différence de dimensions du stylobates et de 
l 'architrave ou celle de la distance des colonnes du front et des ailes,8 encore moins les éléments de 
la façade, dessinés e t sculptés avec une exacti tude f rappante (par ex. les cannelures), mais rien ne 
prouve qu'ils soient définis par la division quelconque des dimensions des éléments principaux. 
Ce sont toujours les faits qui nous portent à juger fiction cette constatation souvent répétée et 
su ivant laquelle la correction opt ique est employée dans—l'architecture également, donc l'accule-
6
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ment illusoire des plans f rontaux aurai t été corrigé par un remuement dans le sens inverse.8 Ni les 
reliefs, ni les plans de mur ne portent pas la trace de l 'usage quoi que ce soit de la perspective et il 
est probable que le rapprochement des colonnes de l'angle soit le résultat d ' une considération 
stat ique et qu'elles soient sculptées avec une tolérance de « de . . . à . . . » sans proportion mathé-
matique exacte entre la largeur des triglyphes et de l 'architrave. 
Vu l 'état délabré des bâtiments, les données archéologiques ne sont fidèles qu'approxima-
tivement, et il n 'y a pas même deux archéologues travaillant séparément, qui nous fourniraient 
des indications identiques. C'est un cercle vicieux pour la recherche voulant démontrer la mathé-
matisation de l 'architecture grecque. On est contraint à induire aux principes ou règles des projets, 
des proportions forcément déformées et ne pouvant être réétablies qu 'approximativement. Pour 
la connaissance de ces règles, nous disposons des ouvrages beaucoup plus jeunes (plus de quatre 
siècles se sont déroulés entre la construction du Par thénon et la naissance de l 'ouvrage de Vitruve !), 
des sources donc dont la valeur documentaire est encore à vérifier justement à l 'aide des données 
plus ou moins approximatives et très fragmentaires de l 'architecture . . . 
Malgré les différences observées dans les différents domaines, il reste évident que la théorie 
d 'a r t antique devait employer la terminologie mathématique des proportions e t des symétries. 
Cela est vrai surtout pour les canonisations hellénistique et latine. Le calcul est ici exigé avec plus 
de rigueur que dans la tragédie par exemple (cf. Poétique, chap. 18)10 et apparaî t dans la symétrie 
des éléments. L ' interprétat ion des notions mathématiques des proportions cesse d 'ê t re déjà dans 
la philosophie classique et d 'une façon étonnante, chez Platon également, aussi ne t te et ce caractère 
vague est encore renforcé par l 'apparition de la synesthésie: les termes techniques d ' un genre (de la 
musique par ex.) ont passé dans la description des caractéristiques des règles d 'un autre,1 1 procédé 
résul tant toute une réaction en chaîne. C'est pourquoi écrira Cicéron (De oratore, 2,77 et suiv.) en 
expliquant la symétrie par celle des parties du corps humain et de l 'arbre, suivant dans ceci une 
tradit ion qui remonte jusqu'à Platon: «Tout comme les bâtiments et les temples demandent 
devant eux un propylée et des entrées, les argumentations, elles aussi, demandent des introductions 
qui répendent à leurs sujets (pro portioné) » (op. cit. 2,79), donc la théorie des proportions des 
beaux-arts ayant une origine et une terminologie mathématiques, se trouve chez lui appliquée 
pour la rhétorique. Il en sera de même pour la géodésie ( !) de l 'Empire où la symétrie géométrique 
deviendra le synonyme de la notion de harmonie, t e rme technique de la musique et employée 
également dans l 'esthétique des beaux-arts (geometrica analógia a u t armonia: Agenius Urbicus, 
65,5), etc. 
Ce n'est pas donc la faute à Vitruve s'il se sert d 'une terminologie peu claire, en expliquant 
le sens de la symétrie des temples. On ne sait pas très bien s'il vaut vraiment la peine d'examiner 
son t ra i té sous cet aspect (la vérification mathématique de sa théorie de module suff isant largement 
pour reconnaître l 'absurdité de ses constatations concernant les temples grecs), il est pour tant né-
cessaire. C'est uniquement l 'examen de l'évolution des termes grecs et latins des notions proportion 
et symétrie qui pourra l'excuser. On va donc essayer de découvrir, à travers l 'obscurité théorique, 
l'essentiel, ces principes architecturaux qui, malgré l ' inexactitude des données, n 'en sont pas 
moins, au niveau de la théorie, rationnels. 
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É t a n t donné que les termes latins sont des traductions plus ou moins fidèles des termes 
grecs — fait qui s'explique facilement par des motifs de l'histoire de la civilisation — on est obligé 
de les examiner parallèlement. Citons l 'exemple de la traduction latine du mot logos, le mot ratio. 
Le mot logos était, à l'origine un nom à sens double: 1) amas, 2) parole, proposition, maxime, 
principe. Ces deux sens ayan t des origines et des rapports différents, se sont, dès l 'époque classique, 
unis (chez Platon), le nom est ainsi employé tantôt dans l 'un, tantôt dans l 'autre sens. Si ça con-
vient aux Grecs, se disaient les Romains, eux, ils ne s 'y opposeraient pas; et pensant que le nom 
logos vient du verbe « dire » (lego le signifie vraiment, mais a également le sens de « amasser, 
rassembler »), ils le t raduisent par le nom ratio venant du verbe reri, « dire, penser » (cf. ratae par-
tis = symétrique). Le sort de l'expression grecque arithmos arrhétos est le même: elle signifie 
« nombre indicible » donc une quantité (l 'hypoténuse du carré par ex.) qu'il est impossible de 
formuler (de dire) numériquement. Pour la traduire, on avait recours de nouveau à un mot latin 
au préfixe privatif, sauf l 'adjectif irrationalis a un sens double: 1) indicible, 2) irrationnel comme 
si le nombre irrationnel était , sous n ' importe quel aspect, irraisonnable ! 
Suivons maintenant les changements de sens des noms analógia et symmetria. 
1) Analógia est en latin proportio. La t raduct ion latine, nous la devons à Cicéron (compa-
ratio proportiove = « comparaison, proportion », Timaeus 4,12). En traduisant en français la tra-
duction latine, on ne peut pas exclure la possibilité d 'une erreur: si comparatio signifie tout simple-
ment une mise en parallèle, une comparaison (ce qui est incontestable), est-il a u t a n t certain que 
proportio ne doive pas signifier la proportion, le rappor t de deux grandeurs, qu'il ne soit pas syno-
nyme du ratio, mais de la notion de la médiété, proport ion continue de trois quant i tés ou de la 
proportion? On ne peut malheureusement l 'affirmer avec certitude à cause du vague qu'a mis 
Platon, dans son Timée, dans le sens de Г analógia-, il n'emploie pas le mot seulement dans le sens 
de « proportion » juste, mais aussi dans le sens de « proport ion définie justement » (rapport de deux 
quantités) et encore comme le synonyme de la symmetria. 
Le mot grec logos, signifiant en mathémat iques « rapport, relation » et en philosophie, 
« principe » ou « idée », a passé par l ' intermédiaire de la phénoménologie, dans la linguistique 
grecque. De toute vraisemblance, c 'était Chrysippe qui a formulé le premier que les mots cessaient 
d 'être en harmonie avec les choses signifiées et ce phénomène était nommé par lui — par un mot 
emprunté également au vocabulaire mathématique, par anomalia, anomalie, irrégularité. Les 
grammaires de l'hellénisme entendaient par analógia une régularité morphologique (celle de la 
déclinasion), par anomalia, une irrégularité (Aristophane de Byzance et Kratès) et la première est 
devenue, dans son sens plus large le principe de la méthode d ' interprétat ion (Aristarche). 
E t la même chose pour la linguistique latine: analógia comme ses synonymes, proportio et 
aequitas (Varron, Martiane Capelle) signifient la régularité de la déclinaison et la conclusion par tan t 
de l'analogie (Quintiliane). Aux derniers siècles de l 'Antiquité, analógia signifie en général toute 
sorte d'analogies.12 
Le sens original, mathématique, du nom (« proportion, proportion continue ») devient 
dans la terminologie de la théorie d 'ar t , très vague: il signifie tout simplement ou très vaguement, 
une formation consciente des proportions. ï zé t zès le Byzant in apprécie l 'art conscient de Phidias, 
sous cet aspect: il a sculpté la sculpture à socle d 'Athéna d'une manière à en faire revivre toutes 
les atomes et, dans ce but, « il a a justé les parties en proportion (pros analogon) de la hauteur des 
colonnes » (VIIL, 364). 11 en est de même avec le sens de proportio dans la l i t térature de l'histoire 
12
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et de la théorie d 'ar t . Il ne signifie pas forcément une présence de proportion dans le sens mathé-
mat ique du terme (un rappor t comprenant au moins trois ou quatre termes ou, selon la formule de 
a : b = b : c, ou bien selon la formule de a : b = с : d), mais uniquement un calcul conscient et 
exact, voulant représenter l 'objet, en premier lieu le corps humain, d 'après les principes de la 
perspective, pour obtenir par là l'illusion parfaite. 
2) Symmetria. Le sens du nom exprimant la « commensurabilité exacte » est devenu 
progressivement incertain. Déjà Platon emploie le nom dans le sens de « juste proportion, symétrie » 
(par ex. Soph. 236 A, Phil. 64 E, Tim. 87 D). Ce sens comprend naturellement l'exigence de la 
commensurabilité, mais il renvoie à un sens ou plutôt à une idée plus large, à cette conception 
no tamment que les rappor ts de grandeur des choses, créées selon un ordre établi et formant à 
leur tour un ordre rationnel, ne sont pas l 'œuvre du hasard mais au contraire, sont calculés à 
l 'avance. « Dans la langue latine, on ne trouve pas de mot pour traduire la symmetria », écrit 
Plinie l'Ancien (34,65). Bien que Vitruve ait créé le nom correct commensus ( = commensurabilité), 
p réparan t par là le chemin pour la notion mathématique de « commensurabilité », dans l 'Antiquité 
personne n 'a employé ce terme. 11 arrive aussi qu'il emploie fort justement le mot commoditas, 
le mot modus (dans sa forme diminutive, modulus) é tan t l 'équivalent latin du nom grec metron. 
Il utilise souvent le nom symmetria mais d 'une façon inconséquente. Le sens « unité de mesure » 
du mot modus est bien habituel non seulement dans la musique et la poétique, mais dans les 
sciences pratiques également, dont la géodésie (modulus arearum, Columella IV. 8,12). 
Dans la rhétorique, la symmetria marque la division bien proportionnée de la phrase 
(Démétrios de Phaléron) ou une construction pareille de la parole (Isocrate, Diodore). La rigueur 
du sens mathématique de la commensurabilité disparaî t progressivement bien qu'on ne cesse pas 
d'exiger des bons écrivains et orateurs de diviser leurs œuvres d 'après les principes de l'intelligi-
bilité et de l 'effet, mais les proportions entre les parties ne se vérifient évidemment pas à l 'aide des 
clepsydres, on n 'a ou on ne pouvait pas penser à se servir d 'une commune mesure régulière. 
On trouve le sens analogue dans la littérature des beaux-arts. Prenons d 'abord des exemples 
de la sculpture, les remarques de Plinie sur les maîtres grecs: « Myron est plus numérique (numero-
sior13) dans l 'ar t que Polyclète et plus appliqué dans la symétrie (symmetria) » (34,58.) « Lysippe 
a mis tous ses soins à garder la symétrie (symmetria), remplaçant les proportions rigides des 
sculptures des Anciens14 par une nouvelle proportion originale (ratio) » (34,65). Le Grec Galènos 
analyse Polyclète sous un aspect et avec une terminologie analogues: « toutes les part ies de la 
scuplture sont formées selon la même symétrie (symmetria) par rappor t Tune à l 'autre » [De 
temper. I . 9, p. 42). « Chrysippe estime justement que la beauté . . . consiste dans la symétrie 
(symmetria) des parties » et Polyclète, à son tour, di t et fait la même chose en créant des symétries 
j u s t e s (De plue. H i p p , et Plat. V . p . 4 2 5 ) . 1 5 
Et Plinie sur les peintres grecs: « Parrhasios était le premier à appliquer la symétrie 
(symmetria) dans la peinture » (35,67) et pour l 'œuvre d 'Euphranor qui a écrit un livre sur la 
symétrie, il dit qu'on y trouve le principe de la symétrie avec une conséquence f rappante (35,128). 
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Pour avoir une traduction correcte, on se voit obligé de changer les mots: « juste propor-
tion », « symétrie », « proportion correctement construite », bien que le nom ait, à l'origine, signifié 
« commensurabilité », notion n ' ayan t de sens qu 'au singulier et ne signifiant aucunement « pro-
portion » (c'est 1 'analógia). En outre, par rapport aux œuvres d 'a r t , cette notion para î t étrange: 
elle ne doit signifier dans les passages cités « proportion continue » (progression) ou « proportion », 
mais plutôt « système de proportions », c'est-à-dire une telle représentation des parties (du corps 
humain) où leurs proportions entre elles et par rappor t à l'ensemble, se font conséquemment valoir. 
U no s'agit donc pas d 'une seule relation (de la mise en parallèle de deux quantités), mais d 'un 
système où la commensurabilité avec le corps en t an t qu'unité est exigée e t cette commensurabilité 
concerne toutes les parties. On avai t beau d'insister sur le sens original, mathématique du mot 
lors de l ' interprétation des textes de l'histoire et de la théorie d 'a r t , on doit se rendre compte de 
l ' incertitude du sens. Peut-être, on comprendra mieux le texte de Vitruve en ne tenant pas telle-
ment à la t raduction de la symmetria par « commensurabilité » et en lui a t t r ibuant le sens de 
« système de proportions ». 
Le mot rythmos, rythme, terme technique de la musique, est employé pour les proportions 
des sculptures, fa i t bien caractéristique de la terminologie incertaine, même superficielle de la 
l i t térature d 'a r t dont la poésie vient de son opposition à l 'égard des mathématiques. C'est cette 
vision qui fait dire à Diogène de Laërce sur Pythagore de Rhégium, ce qui suit: « Il semble avoir 
découvert le premier les rythmes et les systèmes de proportions »10 (VIII . 46 = 325 A St.). L'euryth-
mie (eurythmia) pouvai t ainsi devenir un terme technique dans l 'esthétique de l 'architecture, 
ce qui est à tel point poétique qu'on n 'en peut comprendre le sens que très vaguement. 
En s 'approchant du texte de Vitruve, tou t en restant scrupuleux, il faut prendre en con-
sidération les changements et les modifications de sens. Pour pouvoir interpréter ses idées (ou, 
pour employer un mot latin « magnifique », ratiocinationes) d 'une façon dont elles sont écrites et 
pour éviter d ' introduire nos conceptions dans ses pensées et argumentations, tou t ça, c'est une 
condition première. 
De architectura 1, 2 (= 11,10 et suiv.) 
Dans le premier chapitre du Livre I, Vitruve promet d'essayer d'écrire — bien qu'il ne 
soit ni philosophe excellent, ni orateur éloquent, ni linguiste expérimenté dans les règles principaux 
(summae rationes) des belles-lettres — son œuvre en t an t qu'ingénieur ayant des connaissances 
plus ou moins larges du domaine des sciences spéculatives. U va donc traiter l ' importance et les 
principes de l 'ar t ( = de l 'architecture) et non seulement pour les architectes, mais pour tou t homme 
intelligent et cultivé et cela, « sans doute avec la compétence la plus complète ». 
Dans le deuxième chapitre, il t rai te les notions, les éléments de l 'architecture. Il définit les 
notions de ordinatio, dispositio, eurythmia, decor et distributio. On va donc citer et, dans la mesure 
du possible, interpréter les phrases les plus importantes du point de vue de la théorie de proportion 
et cela de telle façon à pouvoir rendre le sens original des expressions mathématiques par une 
t raduct ion faite à par t i r du fait que les expressions mêmes sont entre-temps devenues incertaines — 
processus qui remonte d'ailleurs à des siècles précédant de beaucoup Vitruve et qui dans la littéra-
ture de l 'esthétique après Vitruve (1 —2es siècles) f init par devenir général. 
« Ordinatio est modica membrorum operis commoditas separat im universeque proportionis 
ad symmetriam comparatio. Haec componitur ex quanti tate, quae graece nooórt]Ç dicitur. Quan-
t i tas autem est modulorum ex ipsius operis sumptio e singulisque membrorum part ibus universi 
operis conveniens effectus. » (11,15 et suiv.) 
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L'expression ex ipsius operis sumptio est à compléter à cause de la suite probablement par 
la forme ablative de membris, comme 12,15. Lei, le sens de l 'adjectif modicus3 est « d 'après modèle », 
mais dans la définition suivante, où il s 'agit du rapport du plan et du bâtiment, son sens est plus 
étroit: d 'après modèle en petit . Mais la définition et l 'explication de l'expression ordinatio n 'en 
restent pas moins obscures, comme le prouvent les corrections de l 'éditeur et les maquillages de 
traducteur.1 7 Mot à mot, la traduction est comme qui suit : 
« L'ordinatio est la commensurabilité des parties séparées, sur une commune mesure, et en 
général l 'élaboration des symétries comparées à la commensurabilité. Elle est composée de la 
quant i té dite en grec posâtes. La quanti té, à son tour, est déduite des unités de mesure (des modulus) 
à par t i r des éléments du bâtiment et elle est l 'effet convenable venan t de certaines parties des 
éléments de l'ensemble du bâtiment. » 
Commensurabilité sur mesure, c'est un pléonasme. Comment pourrait-on créer (élaborer) 
la symétrie d 'après la commensurabilité? Comparatio = comparaison, composition, mais d 'après 
Cicéron, elle est le synonyme de proportio, équivalent latin de 1'analógia. Dans ce cas, le sens de 
de l'ordinatio devient encore plus obscur: comparaison comparée à la symétrie ! Des modules 
(communes mesures), au pluriel, dans le cas d 'un seul bât iment? E n supposant en effet plusieurs 
modules, on n'exige que de la relation de deux quantités, i 1 ne s'agit donc pas de la symétrie, exigeant, 
elle, une commune mesure. Logiquement parlant, il nous parai t étrange que Vitruve ne parte pas 
de la supposition de(s) module(s), mais de l'élément du bât iment résul tant des modules, quoique 
l'ingénieur procède (comme il l ' indiquera plus bas) de la façon contraire. 11 met de la proportion, 
définie à l 'avance, entre les éléments, formés d'après une commune mesure, créant par là — sur 
le plan comme dans la prat ique — une ordonnance, Vordinatio. Même en prenant le mot proportio 
à son sens strict, comme progression ou proportion, la symétrie venant d 'une progression continue 
ou de l ' identi té des proportions des termes, même cela ne permettra pas à l'ingénieur de former le 
rappor t de grandeur des parties plus peti tes ou plus grands éléments du bât iment et de ces derniers 
à l'ensemble, selon l'exigence de proportio. 
Supposons que Vitruve, exigeant toujours une exacti tude d'ingénieur et t ra i tan t les notions 
de l 'architecture d 'une façon digne d 'un professeur romain, ait pris les expressions mathématiques 
à la diable, sans y vraiment penser. C'est que si on n 'entend plus par symmetria « commensurabi-
lité », mais « système de proportions » e t si on laisse de côté le pléonasme pédant de la première 
phrase, la définition de Vordinatio devient d 'un seul coup un peu plus claire: L'ordonnance cor-
recte du bâtiment exige un projet d 'après un système de proportions dont la base doit être 1) 
l'emploi d 'une commune mesure pour les éléments plus peti ts comme pour les parties principales, 
2) une mise de la proportion entre ces éléments et entre ceux-ci et l 'ensemble, suivant des principes 
bien définis (proportio ne signifiant pas autre chose, donc ne signifiant pas progression!), car 
3) c'est ainsi que la création d 'un effet visuel convenable par la mise en relief de la construction 
(du système de proportions) devient possible. 
Il est donc exigé de l 'architecte de calculer et de projeter à l 'avance les rapports de grandeur 
(proportions) du bât iment entier, de ses éléments composants ainsi que de ses parties moindres, ce 
calcul é tan t une condition première à la création effective de l 'ordonnance correcte. 8i vraiment , 
c'est le sens de l'ordinatio, Vitruve a fa i t bien de l'avoir mise à la tê te des notions, malgré l'incon-
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vcnient de sa formulation, vu le genre (manuel !). Mais c'est seulement le contexte entier, le rapport 
de l'ordinatio aux autres notions qui pourra décider de la justesse de cette supposition. La notion 
s u i v a n t e est dispositio. 
« Dispositio autem est rerum ap ta conlocatio elegansque compositionibus effectue operis 
cum qualitate. » (11,20 et suiv.) Donc: « Dispositio est la composition élégante des choses et l 'effet 
convenable du bât iment créé par sa composition de bonne qualité. » P a r « qualité », il faut évidem-
ment entendre une caractéristique fonctionnelle, accentuée t an t de fois et en bon droit par Vitruve 
(différence faite entre les exigences esthétiques des temples et des autres bâtiments). Dans la 
suite, il explique le principe et la méthode des projets, en disant que les relations (ratio) du bâti-
ment se créent par la réduction après module (modus) des fondations, de la façade et de la pers-
pective, au compas et à la règle. Pour la description des trois types de projet, il admet celle de ses 
maîtres grecs, mais, leurs traités perdus, c'est à Vitruve qu'on a t t r ibue la formulation du projet 
réticulé. Par la définition de dispositio il précise, explique la façon de la réalisation de Vordinatio. 
C'est là vraiment un thèse d 'une valeur classique, comme l'exigence qui s'y a t tache: la coexistence 
de la compétence, du technicien appliqué, t rouvant du plaisir à pouvoir résoudre les tâches, et du 
talent appelé à t rouver le nouveau principe (ratio) de cette solution. 
Du point de vue de la théorie de proportion, plus importante est la détermination de la 
notion suivante, de Veurythmia. 
« Eurythmia est venusta species commodusque in compositionibus membrorum aspectus. 
Haec efficitur, cum membra operis convenientia sunt altitudinis ad latitudinem, latitudinis ad 
longitudinem, et ad summám omnia respondent suae symmetriae» (12,10 et suiv.). Donc: «Euryth-
mia est l'aspect de la forme convenable (l'image) et des éléments, commensurable sur les com-
positions. Elle se produit si les éléments sont convenables, du point de vue de la hauteur et de la 
lati tude, de la lat i tude et de la longueur, et chacun d 'eux répond en général à sa propre symétrie. » 
La première phrase, dans une forme plus simple, et dans une traduction plus claire est 
comme qui suit: On entend par eurythmie le fait que le bât iment est agréable et que la composition 
de ses éléments est convenable, bien projetée et bien proportionnée e t cela au niveau visuel égale-
ment. Par cette formule bien réussie, il n 'a joute rien de neuf à l 'explication des deux notions, 
traitées plus haut , sinon une mise en relief encore plus nette de la fonction esthétique. La phrase 
suivante traite les principes à suivre lors de la réalisation, dans le but de relier l ' interprétation 
générale de dispositio (composition élégante des choses et l 'effet convenable du bâtiment par sa 
composition de bonne qualité), et la compétence du travail d'ingénieur (projet réticulé fait au 
compas et à la règle, sur une commune mesure). Bien qu' importante, la première partie de cette 
phrase t rai tant la formation de l 'eurythmie, est loin d'être claire: les trois composants principaux, 
ainsi que leurs proportions sont en effet une condition première à un projet voulant obtenir un 
effet convenable (au moins du point de vue de l'ingénieur, la perspective déformant a priori les 
dimensions, et la moindre modification du point de vue changeant l'image optique des propor-
tions), mais on n 'apprend pas ce qu'il faut entendre par composition convenable, si c'est une pro-
portion continue (réalisée par les architectes du Parthénon, par l 'emploi triple du rapport 9 : 4 des 
composants principaux), ou tout simplement une proportion quelconque des paires d'éléments, 
formés, eux, non pas selon une seule loi. On a beau d 'a t tendre une réponse dans la deuxième part ie 
de la phrase. En somme, que faut-il entendre par « chacun (chaque élément du bâtiment) répond 
à sa propre symétrie » si on t radui t symmetria traditionnellement? Ou que veut dire sa traduction 
par « système de proportions »? On n 'est sauvé ni par l'une, ni par l 'autre. Si on traduit le syn-
tagme « ad summam » non pas par l 'adverbe « en général », mais par l'expression de « par rappor t 
au bâtiment entier » et la suite pa r « chaque élément répond à une juste proportion exigée 
par rapport au bât iment entier », le sens devient peut-être plus clair. Mais même une ennième 
variante de traduction du nom symmetria ne justifierait ce procédé. 
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On n 'apprend pas, ici non plus, la façon dont on pourrai t interpréter la théorie de pro-
portions de Vitruve. On sait seulement qu 'un bât iment a l 'eurythmie dans le cas où il est dans son 
ensemble bien proportionné et que cela se produit si ses composants principaux le sont. 
L'explication suivant la définition du terme d 'eurythmia devra dissoudre l 'obscurité car 
il va y être question de la définit ion de la notion de symmetria cause de toute confusion. 
« I tem symmetria est ex ipsius operis membris conveniens consensus ex partibusque sepa-
ratis ad universae figurae speeiem ratae partis responsus. Uti in hominis corpore e cubito, pede, 
palmo, digito ceterisque particulis symmetros est eurythmiae qualitas, sic est in operum perfec-
tionnais. Et primum in aedibus sacris aut e columnarum crassitudinibus aut triglypho aut e t iam 
embatere, ball is taeforamine, quod Graeci тплоутог vocitant, navibus interscalmio, quae bmyyvaia 
dicitur, item ceterorum operum e membris invenitur symmetr iarum ratiocinatio » (12,15 et suiv.). 
Donc: 
« Ainsi, la symétrie est la concordance convenable dérivant des éléments du bâ t iment 
même et la correspondance symétrique, dérivant des parties particulières, avec la forme de la 
figure entière, comme pour le corps humain, la qualité de l 'eurythmie est symétrique à part i r de la 
coude, du pied, de la paume, du doigt et des autres particules, cela vaut pour l 'exécution des 
bâtiments. D 'abord pour les sanctuaires, le principe des symétries vient des largeurs des colonnes 
ou des triglyphes ou des embater1 8 pour la baliste, de la distance de percées que les Grecs appellent 
peritrèton, pour les bateaux, de la distance des chevilles de rame que les Grecs appellent dipéchyaia, 
et pour les autres bâtiments, de (leurs propres) éléments. » 
On a quelques objections à faire. Que veut dire cette formule selon laquelle les proportions 
des temples seraient déterminées d'après les largeurs (pluriel) des colonnes ? Quelle est la preuve de 
ce (pie le triglyphe (élément tertiaire, défini par la longueur de l 'architrave ajustée à la base et 
posant t an t de problèmes pour les angles) ait jamais servi de commune mesure? Vitruve étai t un 
excellent dessinateur-projeteur des balistes, mais comment cette pensée lui est venue d 'après 
laquelle les navires aient été construits à part i r de la distance des chevilles de rame ? 
La définition même ne renferme rien de neuf par rappor t à la notion de eurythmia. La 
deuxième phrase signifie tou t simplement que l 'eurythmie comprenant de toute façon la symétrie, 
concerne la symétrie de l 'ensemble de l 'œuvre (corps ou bâtiment) . Il est bien probable que sym-
metria signifie « système de proportions », mais son sens n'en reste pas moins obscur qu'il é ta i t 
avant . C'est le pluriel des symmetria qui nous permet de conclure que Vitruve n 'entend pas par 
« système de proportions » l'emploi d 'une proportion continue, donc celui d 'une proportion ayan t 
la formule de a : b = b : c, mais, par contre, il entend par là que toute chose aux dimensions spati-
ales dispose des proportions spéciales dont le total (une série variée des paires d'éléments) détermine 
les systèmes de proportions. 
La définition des deux autres notions fondamentales (decor et distributio) ne nous apprend, 
elle non plus, rien de neuf. E n essayant de résumer ce que nous venons d 'apprendre jusqu'ici, 
on dirait: 
Vitruve diffère des théoriciens de la proportion des sculptures et des peintures des généra-
tions ultérieures (l'linie, Galènos, Diogène Laërce) en ce qu'il a tendance à une formulation plus 
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m e n t s a b o t d e s u p p o r t ( p a r e x . IV . 1,7 = 8 6 , 6 ) , il 
e s t p o s s i b l e q u e l ' e m b a t è r s o i t l a b a s e d e c o l o n n e . 
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stricte. Il ressort déjà de sa terminologie — de l'emploi des termes grecs et de leurs traductions 
latines — que, quant à son exigence d 'une exacti tude théorique et pratique, il suit, parfois même 
dépasse les maî t res de l'hellénisme, vues son expérience d'ingénieur et les exigences de régularité 
plus stricte des architectes romains par rappor t aux Grecs. Mais, cette terminologie est peu con-
forme à la définition et à l 'explication sans équivoque des rapports, de la symétrie et des systèmes 
de proportions. E t Vitruve plutôt confond qu'il n'éclaircit les notions devenues sans cela aussi 
assez incertaines. 
Ce qui fa i t que les résultats de ses explications théoriques n 'ont qu 'une valeur minime. 
En changeant les termes selon des points de vue différents, il dit toujours la même chose: aux 
niveaux s ta t ique et esthétique, une condition première aux projets et à l 'exécution est que l'in-
génieur, en fo rman t les part ies moindres et les composants principaux, fixe son choix sur une 
seule unité de mesure (qu'il multipliera évidemment quand il fait les projets de la hauteur, la 
largeur et la longueur du bâtiment) et que l 'ensemble du bât iment va para î t re bien proportionné 
si les paires d'éléments formés d'après ce principe seront projetées d 'après des proportions har-
moniques. Ce sont là une théorie très vague, une argumentation, en ce qui concerne la description 
des principes de choix des modules, très incertaine. Avant de comparer les faits (les données) de la 
pratique d 'architecture avec la théorie de Vitruve, qu'il nous soit permis de citer un exemple du 
Livre I, pour démontrer cette impuissance théorique: 
« Venustat is (se. ratio) vero, cum fueri t operis species grata et elegáns membrorumque 
commensus iustas habeat symmetriarum ratiocinationes » (I, 3,2 fin. = 15,24 et suiv.).T)onc: « Le 
principe de l 'agrément est que le bât iment soit gracieux et élégant et que la commensurabilité des 
éléments comprenne les justes principes des symétries » ou plutôt (en admet t an t définitivement 
l ' interprétation de la symmetria par « système de proportions ») « si la commensurabilité des élé-
ments comprend les justes principes des systèmes de proportions ». Formule solennelle et sans 
logique, puisque la commensurabilité servant l 'agrément et en quelque sorte — bien qu'on ne 
sache pas, en quelle sorte, au fond — conséquente, se fai t d 'une façon tout à fai t contraire: C'est 
le système de proportions qui résulte d 'une commensuration (mise en proportion) selon des justes 
principes et non pas contrairement. Fa i t qui ne signifie autre chose ou plus que d'employer pour 
les projets de éléments d 'en t re les proportions régulières celle qui est justifiée par les caractéris-
tiques fonctionnelles du bât iment . 
I I I . 1 (— 65,1 et suiv.) 
Dans les Livres I I I et IV de son ouvrage, Vitruve traite les caractéristiques et les lois 
de l 'architecture des temples. Il groupe les bât iments examinés et théoriquement supposés selon 
des principes différents: il définit des types après la disposition des colonnes et après le style des 
entrecolonnes e t des colonnades. Du changement des principes de classification, il résulte évidem-
ment le changement des principes d 'approchement, mais en même temps on remarque tout au 
long des chapitres la même vision anthropocentrique, principe traditionnel de l 'esthétique classique 
et servant de base également pour le Livre I : les proportions du corps humain servent de modèle 
pour les proportions du bât iment . 
Vitruve, après avoir minutieusement décrit les proportions des parties du corps (en quoi il 
sera suivi des théoriciens d ' a r t de la Renaissance et des générations ultérieures jusqu'à Le Cor-
busier), il écri t : « Reliqua quoque membra suas habent commensus proportiones, quibus et iam 
antiqui pictores et staturii nobiles usi magnas et infinitas laudes sunt adsecuti » (65,20 et suiv.). 
Donc: « Le reste des parties du corps (non traitées jusqu'ici) a, lui aussi, ses proportions commen-
surables. Leur application a valu aux nobles peintres et sculpteurs anciens de grandes éloges 
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infinies. » Commensus ou commoditas — traductions de la symmetria grecque, expr imant la com-
mensurabilité, la symétrie fai te à la base d 'une commune mesure, ref lètent par là même, le sens 
original: « relation pouvant être formulée en rapports numériques » et résul tant des proportions 
(proportio). L ' interprétat ion vitruvienne de cette dernière nous semble très importante à cause 
des définitions bien vagues du Livre I d 'une part , et du mystère du pluriel des « proportions », de 
l 'autre. C'est son interprétation ou la déclaration de son absurdité qui formera le but à a t te indre 
des explications suivantes. 
Ce chapitre se construi t autour de l'idée des proportions ( = de la symétrie?) des parties du 
corps. Vitruve constate que les parties du corps présentent des proportions correspondantes, 
comme par ex. (d'après les explications précédant la phrase citée), la part ie du visage entre le 
menton et la ligne supérieure du front est une dixième du corps tou t comme celle de la main, du 
poignet jusqu'au bout du médius;19 c'est dans la proportion de 1 à 3 que les trois parties du visage 
sont divisées (de la ligne inférieure du menton jusqu'au nez, le nez, de son point inférieur jusqu 'au 
milieu des sourcils, et le f r o n t jusqu'aux racines du cheveu les plus basses), etc. Si par « symétrie » 
on entend proportion signifiant l ' identité de la raison de deux quantités (grandeurs), on se voit 
obligé de forcer la validité des exemples. E t de même, en l ' interprétant comme proportion con-
tinue, le rappor t de deux part ies du corps qui se retrouve plusieurs fois, même par hasard est très 
rare, si la deuxième a sa suite dans la troisième qui s 'a t tache à elle (avant-bras — bras — main). 
Mais Vitruve ne trai te pas la symétrie dans ce sens mathémat ique: il ne fai t qu 'at t i rer l 'a t tent ion 
sur le fait que chacune des parties du corps est une fract ion de la taille entière (il existe donc une 
commune mesure pour le t o u t et les parties ce qui permet la commensuration numérique) et que, 
d 'entre les rappor ts des part ies du corps, on trouve des rappor ts identiques. Toutes les deux pro-
portions, formulées en a : b = с : d, et en a : b = b : c, peuvent se produire, mais il existe égale-
ment des rapports particuliers (par. ex. la distance entre le menton jusqu'au voûte du crâne est 
la huitième de la taille). Pour la commensuration des part ies du corps, il y a ceci de commun 
qu'elles sont commensurables (symétriques) par rapport à elles-mêmes, comme à la taille, tandis 
que les rapports eux-mêmes sont tan tô t les mêmes, t a n t ô t différents, et cela dépend entre quoi 
met-on de la proportion. 
Le pluriel des « proportions », proportiones se t rouve ainsi expliqué. 
C'est pour mettre plus d'accent sur la vision anthropocentrique de Vitruve concernant les 
proportions qu'on est allé un peu avant dans l ' interprétation des phrases t r a i t an t la symétrie et les 
proportions du corps humain et justifiant celles de l 'architecture. Cette justification est précédée 
par la thèse même, au début du chapitre: 
« Aedium compositio constat ex symmetria, cuius rationem diligentissime architect! tenere 
debent. Ea au tem paritur a proportione, quae graece avaXoyta dicitur. Proport io est ra tae part is 
membrorum in omni opere to toque commodulatio, ex qua ratio efficitur symmetriarum. Namque 
non potest aedis ulla sine symmetria atque proportione rat ionem habere compositionis, nisi uti (ad) 
hominis bene figurati membrorum habuerit exactam rat ionem » (65,1 et suiv.). Donc: « La cons-
truction des temples vient des systèmes de proportions,20 les architectes sont appelés à suivre se 
pi'incipe résul tant de la proportion, dite en grec analógia. La proportion est la commensurabilité 
symétrique des éléments du bât iment et du bât iment entier d'où vient le principe des systèmes de 
proportions. Aucun temple ne peut se construire sur un principe manquant de système de propor-
19
 T1 s e r a i t t r o p s c r u p u l e u x d e n o t r e p a r t d e re -
p r o c h e r à V i t r u v e l ' i n c e r t i t u d e a n t h r o p o m é t r i q u e d e 
c e s r a p p o r t s : L e C o r b u s i e r n ' a p a s t é m o i g n é , l u i n o n 
p l u s , p l u s d e r é f l e x i o n e n c o n s t r u i s a n t l e modulor 
d ' a p r è s l ' e n q u ê t e u r d e s r o m a n s p o l i c i e r s a y a n t u n e 
t a i l l e idéa l e , f o r c é m e n t d e s i x p i e d s . 
2 0
 C o m m e l e d e m a n d e l a s u i t e , il s e r a i t b o n d e 
t r a d u i r e a v e c c o n s é q u e n c e l a symmetria p a r c e m o t , 
m a l g r é l ' i n c o n s é q u e n c e d e l ' i n t e r p r é t a t i o n d e V i -
t r u v e m ê m e . P a r e n d r o i t s ( p a r e x . I V . 5) il e m p l o i e 
ce n o m c o m m e s y n o n y m e d e ratio ( p r o p o r t i o n ) . 
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tions ou des proportions rationnelles, la construction devant suivre le principe des proportions des 
parties du corps bien fait ».21 
C'est presque la même formule qu'on a trouvée dans le Livre I, lors de la définition de la 
symmetria (12,15 et suiv.), la symétrie é tan t d 'après lui, une condition première au système de 
proportions. Là, il n 'a pas fai t mention de la proportio qui est — d'après cette formule-là — une 
sorte de chaîne de transition entre une certaine commensuration des composants plus petits et 
plus grands d 'une part, et le système de proportions, caractéristique de l 'ensemble du bât iment , 
de l 'autre. Si, avec cette formule, il ne donne rien de neuf (sauf, peut-être, pour les exemples des 
parties du corps qui concrétisent par des chiffres le principe des proportions), il dissout au moins 
l'illusion d'avoir interprété d 'une façon exacte les sens mathématiques de 1 'analógia et de son 
équivalent, de la proportio. Tandis que Cicéron (loc. cit.) emploie le nom proportio à part ir de la 
définition de P la ton donnée dans le Timée où « analógia = proportion continue, a : b = b : с » 
(bien que dans la suite, le sens se trouve réduit, chez lui aussi, au rapport de deux quantités), 
Vitruve ne dit plus que l 'architecte doit met t re de la proportion symétrique entre les éléments par 
l'emploi d 'une commune mesure et à partir des principes, des points de vue et des buts bien définis. 
E t cela vaut, répétons-le, non seulement pour Vitruve, mais pour ces co-théoriciens grecs et latins 
également.22 
Après la description exacte (ou considérée comme telle) des rapports des parties du corps 
et après les avoir faits modèle pour l 'architecture, il résume cette parabole: 
« Similiter vero sacrarum aedium membra ad universam totius magnitudinis summam ex 
partibus singulis convenientissimum debent habere commensus responsum » (65,23 et suiv.). Donc: 
« 11 est de même nécessaire et important que les éléments des sanctuaires correspondent à une 
commensurabilité convenable des parties par rappor t à la somme de la dimension totale. » E n 
simplifiant cette périphrase, on pourrait dire: les rapports numériques des parties du corps peuvent 
être exprimés en fractions (sont donc commensurables),23 et c 'est après ce même principe qu'on doit 
procéder lors de la construction des temples; tou t comme les rapports des parties du corps — entre 
elles-même et par rapport à la taille—sont différents, les proportions des éléments et de la hauteur 
du bâtiment peuvent être fondées d 'une façon différente mais, parmi ces proportions, l 'ingénieur 
doit fixer son choix sur celle qui est la plus convenable. Il ne dit toujours pas ce qu'il faut entendre 
par proportion convenable des parties et par la commensurabilité (système de proportions) qui en 
résulte, il va le préciser et formuler en règles plus tard. On ne peut, par contre, que regretter de ne 
pas avoir une explication de l'expression de « somme de la dimension totale ». On irait plus loin 
avec des exemples concrets (si on nous apprenai t s'il fau t entendre par dimension, la hauteur , 
comme dans le cas du corps humain, ou autre facteur, par ex. la largeur de la façade, d'où il about ira 
au terme des modules) qu'avec ce style pompeux. 
Sur le plan de l 'histoire de la civilisation, l 'illustration de cette thèse par les proportions du 
corps humain est très importante: il s'agit donc de circonscrire au corps humain en position couchée 
sur le dos un cercle dont le centre est le nombril et qui touche au haut de la tête , aux bras étendus 
et au point inférieur du pied et, la largeur et la hauteur é tan t les mêmes, il est possible de circon-
scrire à cette figure un carré. Vitruve ne manque pas de mentionner qu'il connaî t bien la t rans-
2 1
 D a n s la d e r n i è r e p h r a s e , ratio e s t à t r a d u i r e p a r 
« p r i n c i p e », p u i s p a r « p r o p o r t i o n », b i e n q u e p o u r c e 
d e r n i e r , il s e r a i t p l u s c o r r e c t d ' e m p l o y e r l ' e x p r e s s i o n 
d e proportio o u d e proportiones, c o m m e d a n s l a s u i t e . 
22
 V i t r u v e é t a i t f o r t e n q u e s t i o n s p r a t i q u e s m a i s 
p a s e n m a t h é m a t i q u e s . S a n s e n a v o i r d e s p r e u v e s , 
o n p e u t d i re q u ' i l a v a i t c o n n a i s s a n c e d e l a r è g l e d e l a 
d i v i s i o n d ' u n e d r o i t e e n m o y e n n e e t e x t r ê m e , d o n c 
c e l l e d e la s e c t i o n d o r é e . C e n ' e s t q u ' e n s e t r o m p a n t 
s u r le s e n s d e l a n o t i o n d e Veurythmia ( 1 2 , 1 0 e t s u i v . , 
v o i r p l u s h a u t ) q u ' o n p u i s s e d o n n e r à s o n t e x t e c e t t e 
i n t e r p r é t a t i o n e r r o n é e . I l n ' a v a i t j a m a i s é c r i t q u e l e s 
p a r t i e s m o i n d r e s a u r a i e n t é t é a u x é l é m e n t s p l u s 
i m p o r t a n t s c o m m e c e s d e r n i e r s à l ' e n s e m b l e de, l ' é d i -
f i c e , r é s u l t a n t d e s p a r t i e s e t d u t o u t d e s é l é m e n t s . 
23
 C o m m e n s u r a b i l i t é c o n v e n a b l e = s y m é t r i e , s y s -
t è m e d e p r o p o r t i o n s . 
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formation des figures planes régulières en carré (connaissance presque obligatoire quelque trois ou 
quatre siècles avant Vitruve pour des mathématiciens ou ingénieurs, moyennement qualifiés). 
Outre cela, cette commensuration de deux dimensions, au niveau de la théorie de l 'architecture, 
ne mène à rien. Quel motif pourrait-on trouver pour la circonscription par un carré ou un cercle 
du f ront s'il est semblable — bien qu 'approximativement (en laissant de côté les différences entre 
la longueur horizontale de la marche supérieure en tan t cpie front, l 'architrave et le tympan) à un 
rectangle ? A quels points extrêmes correspondraient les points de section des bras étendus et du 
cercle (ou du carré) ? Comment et pourquoi l'ingénieur chercherait-il à t rouver un centre d 'où il ne 
sort qu 'un seul rayon (la ligne verticale montan t jusqu'au sommet du tympan) et qu'on ne voit sur 
le bât iment ni en t an t que centre ni en t a n t que point de repère pour la mensuration?24 
Bien qu'on soit déjà habitué aux répétitions savantes de Vitruve, on est pour tan t étonné 
en lisant ses phrases recommandant aux architectes les correspondances esthétiques de la figure 
humaine: 
« Ergo si ita na tu ra composuit corpus huminis, uti proportionihus membra ad summam 
figurationem eius respondeant, cum causa constituissc videntur antiqui, u t etiam in operum per-
fectionibus singulorum membrorum ad universam figurae speciem habeant commensus exac-
tionem. Igitur cum in omnibus operibus ordines t raderent , maxime in aedibus deorum, (quod 
eorum) operum et laudes e t culpae aeternae soient permanere » (66,9 et suiv.). En t raduct ion: 
« Si la nature a bât i le corps humain en y introduisant des proportions,25 correspondant à 
l 'ensemble de la figure, il nous semble que les Anciens exigeaient à juste t i tre des proportions de 
l 'œuvre achevée de comprendre une commensurabilité exacte entre la figure générale et les élé-
ments particuliers. Ils ont légué des règles pour toute sorte de bât iments , mais surtout pour les 
temples des dieux, leurs valeurs et leurs défauts étaint éternels. » Pour résumer, cette fois encore, 
l'essentiel de ces phrases, disons: beaux sont les temples bien proportionnés et ce temple répond 
aux exigences de la commensurabilité don t les parties sont bien proportionnées par rappor t à 
l 'ensemble. 
Dans la suite, Vitruve regarde de plus près l 'histoire des unités de mesure (mensurarum 
rationes = principes de la mensuration) et celle de la commensuration, à partir de la mystique 
pythagoricienne des nombres et des moyens de division de l 'unité jusqu 'à la mise en parallèles des 
mesures de longueur (pied, aune, paume) et des unités monétaires romaines. E t , à la fin du chapitre, 
la même redite de soi-même: 
24
 A u c o u r s d e l a d e u x i è m e m o i t i é d u s i è c l e d e r n i e r , 
e t s u r t o u t à l a s u i t e d u c u l t e d e la s e c t i o n d o r é e 
i m p l a n t é e e n p r e m i e r l i e u p a r Zeising e t Fechner, il 
é t a i t t r è s à la m o d e d e s e r e p r é s e n t e r l e p l a n o u l a 
l 'açade d e s t e m p l e s g r e c s c o m m e p o l y g o n e r é g u l i e r 
i n s c r i t à u n c e r c l e . L e s a r c h é o l o g u e s i m p a r t i e l s e t 
t r a v a i l l a n t d ' u n e f a ç o n p r é c i s e a v a i e n t b e a u d e 
d é m o n t r e r l e c a r a c t è r e f i c t i f d e s e s r e p r é s e n t a t i o n s , 
l a m y s t i q u e d e s n o m b r e s e t s a s œ u r e n g é o m é t r i e , 
l a s y m b o l i q u e d e s b â t i m e n t s m o n t r a i e n t l a m ô m e 
r é s i s t a n c e e n f a c e d e s a r g u m e n t s d e la r a i s o n e t 
s ' a p p u y a n t s u r d o s f a i t s q u e t o u t e a u t r e s u p e r s t i t i o n . 
P o u r n e p r e n d r e q u ' u n s e u l e x e m p l e , je c i t e r a i s l e 
l i v r e d e E . MOESSEL ( D i e P r o p o r t i o n in A n t i k e u n d 
M i t t e l a l t e r . M u n i c h 1 9 2 6 . ) a y a n t u n e i n f l u e n c e p a r 
l ' i n t e r m é d i a i r e d e M. Ghyka s u r l a t h é o r i e d e m o d u l e 
d e Le Corbusier. Ce s o n t là d e s e x e m p l e s p r i s a u h a -
s a r d p o u r i l l u s t r e r l ' a b s t r a c t i o n f a i t e d e s r a p p o r t s 
e t d e s m e s u r e s n o n r é v é l a t e u r s e t l e f a i t q u ' o n a 
a t t r i b u é a u x G r e c s l a c o n n a i s s a n c e d e la t r i g o n o -
m é t r i e m o d e r n e ( p h é n o m è n e g é n é r a l p o u r l e s a n n é e s 
v i n g t d u 2 0 e s i è c l e ) . I l n ' y a a u c u n f a i t p r o u v a n t q u e 
l e s G r e c s a u r a i e n t p r o j e t é l e u r s t e m p l e s à p a r t i r d e s 
p r o p o r t i o n s d u p e n t a g o n e i n s c r i t a u c e r c l e . M a i s 
c e t t e s u p p o s i t i o n a p r o v o q u é d e la s y m p a t h i e m ê m e 
d a n s c e u x q u i a v a i e n t à l a t ê t e à ce s u j e t l a d i v i s i o n 
d e l ' h e e t a g o n e ( s a n s d i s p o s e r d e s p r e u v e s é v i d e m -
m e n t ) p a r e x . G. SCHUBERT : G e s e t z d e r B a u k u n s t 
I II. L e i p z i g 1954 . ) . E n f a l s i f i a n t l e s f a i t s , f a i r e u n 
p r o j e t à p a r t i r d ' u n p e n t a g o n e d o u b l e , e s t c h o s e b i e n 
s i m p l e . U n « b o n » e x e m p l e e s t l a f i g u r e d e L. Wolfer-
Schulzer ( U r b i l d u n d A b b i l d . Z u r i c h 1 9 4 1 . ) d u p l a n 
d u t e m p l e à A e g i n a . S a f a u t e e s t , e n t r e a u t r e s , q u e 
l ' é c h e l l e d e s o n p l a n d ' a p r è s l u i e s t d e 1 5 , 3 3 x 3 0 , 5 0 m 
q u i e s t e n r é a l i t é d e 1 3 , 7 7 x 2 8 , 8 1 5 m ( i n f o r m a t i o n s 
d e Dinsmoor, 338 ) . C e t t e d i f f é r e n c e v i e n t p e u t - ê t r e 
d e c e q u ' i l p r e n d — e n h a r m o n i e a v e c t a n t d ' a u t r e s — 
le p l a n j u s q u ' a u x m a r c h e s i n f é r i e u r e s ; p r o c é d é n o n 
j u s t i f i é , m ê m e d é m e n t i p a r l e s d i m e n s i o n s d e s t e m -
ples q u i s o n t a u n i v e a u m a t h é m a t i q u e s , e x a c t s (le 
P a r t h é n o n , p a r e x e m p l e ) . V i t r u v e n ' y e s t p o u r r i en , 
m a i s a v e c s o n c o m p a s e n f o n c é d a n s le n o m b r i l , il a 
fa i t d e g r a n d e s d e s t r u c t i o n s . 
25
 Proportiones = à l a b a s e d e c e q u i é t a i t d i t 
j u s q u ' i c i , « p r o p o r t i o n s e x a c t e s », m a i s c f . n o t e 33 . 
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« Ergo si convenit ex artieulis hominis numerum inventum esse et ex membris separatis 
ad universam corporis speciem ra tae partis eommensus fieri responsum, relinquitur, u t suspiciamus 
eos, qui etiam aedes deorum immortalium constituentes ita membra operum ordinaverunt, u t 
proportionibus et symmetriis separatae atque universae convenientes efficerentur eorum distri-
butiones » (68,18 et suiv.). En traduction: 
« Si l'on est convenu de ce que les nombres ( = système numérique) étaient découverts à 
par t i r des parties du corps humain et que de ces parties prises séparément se produit une symétrie 
par rapport à la figure générale du corps, on est obligé d 'exprimer notre admiration envers ceux 
qui, en construisant les temples des dieux immortels ont disposé les éléments des édifices dans le 
but de produire une distribution convenable à l 'aide des proportions exactes e t des symétries. » 
Cette fois aussi, Vitruve fai t une distinction entre les notions de proportiones et de sym-
metriae (le pluriel est motivé par le fai t que pour des temples différents, il y a des proportions con-
venables différentes). Comme les textes précédents ont renforcé cette hypothèse, le premier nom 
est à interpréter « proportion exacte » et n 'est pas à traduire par les notions mathématiques de 
« progressions, proportions, symétries ». Tandis que le deuxième a un sens beaucoup plus large, 
signifiant plus qu 'une simple commensurabilité (numérique) marquée par Vitruve par le nom 
eommensus, créé, à son tour, à l'origine pour traduire la symmetria.26 Il doit donc signifier des 
« systèmes de proportions » exactes fonctionnelles et qui comprendent aussi bien les parties que 
le tout . 
I I I . 3 ( = 70,13 et suiv.) 
Déjà l'imprécision de la notion de symétrie nous permet de conclure que la théorie de 
Vitruve, renferme, à côté des conclusions stylistiques des constatat ions contestables du niveau des 
faits. Du point de vue de l 'histoire de l 'architecture c'est jus tement l 'authenticité ou le caractère 
discutable de ses données, de ses conclusions et de ses normes qui est le plus important : c 'est ce 
qui va décider du sérieux de la valeur de source de son œuvre, en d 'autres termes, si les informa-
tions fournies par Vitruve nous permet tent ou pas d 'approfondir nos connaissances de l 'architecture 
de temples grecs, connaissances bien défectueuses à cause de la sporadicité des monuments. Les 
chapitres t ra i tant la théorie de module sont, justement de ce point de vue, très importants. 
L'emploi d 'une commune mesure (modulus) pour le proje t et, après un grossissement 
symétrique, pour l 'œuvre est pour l'ingénieur le principe de la symétrie. Cela vaut évidemment 
pour la peinture et la sculpture « à vision d'ingénieur » (il ressort des sources citées l ' importance que 
les artistes et les auteurs de l 'histoire de la civilisation y a t t r ibuent dans les genres mimétiques), 
mais surtout pour l 'architecture oii la commensurabilité exacte et convenable est exigée par le 
caractère composé de l'ensemble et des parties (façade, disposition intérieure, équilibre statique) 
du projetage en trois dimensions. Mais ce problème a encore un au t re aspect: la question se pose de 
savoir s'il est forcément nécessaire d'appliquer la même unité de mesure à part ir des éléments 
insignifiants jusqu 'aux composants les plus importants du point de vue stat ique et esthétique, et 
que l 'architecte procède de la même façon en faisant le projet non seulement d 'un seul groupe 
d'éléments (par ex. les composants de la façade représentés sur le projet en figure plane) mais des 
éléments de toutes les trois dimensions. Si l'on doit exiger que le triglyphe, la corniche et le mutulus 
soient construits d 'après la même unité de mesure que les entrecolonnes des murs longitudinaux 
tandis que leurs dimensions ne sont déterminées par des considérations ni stat iques ni esthétiques. 
Il serait improductif de le méditer, car ce n'est pas, historiquement parlant , une question essentielle. 
26
 C ' e s t p e u t - ê t r e l a d i f f é r e n c e d e s e n s e n t r e l e 
n o m l a t i n ( e o m m e n s u s ) p l u s s t r i c t e t l e n o m symmetria 
q u i a p r i s e n t r e - t e m p s l e s e n s d e « s y s t è m e d e p r o p o r -
t i o n s » q u i f a i t q u e p e r s o n n e n ' a v a i t e m p r u n t é c e p r e -
m i e r à V i t r u v e . 
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La question est de savoir si les architectes de temples de l 'Antiquité ont eux-mêmes travaillé selon 
les principes et les règles que nous lisons aujourd 'hui dans l 'œuvre de Vitruve. 
Vitruve a bien raison en écrivant que le pied servait de mesure de longueur pour l 'architec-
ture île temples archaïques. Le temple « d 'une longueur de cent pieds » (hécatompédon) est un type 
ancien pour des territoires assez lointains. Mais la dénomination devient dans la suite symbolique 
(employée pour des temples considérables et bien construits) e t non sans motif : pour les édifices 
de l 'époque classique e t hellénistique, la mesure de longueur du pied ou de la coudée est très rare et 
à tel point que, par rappor t au reste des principes de construction, on est enclin à la considérer 
comme l 'œuvre du hasard. Vitruve est bien naïf quand écrit que les Doriens déterminent l 'épaisseur 
(diamètre inférieur) et la montée des colonnes à partir de la proportion de 1 à 6 du pied et de la 
taille d 'homme, et les Ioniens d 'après la proport ion de 1 à 8 des mêmes part ies du corps féminin 
et que plus ta rd en devenant plus cultivés et d 'un goût plus raff iné ils commencent à amincir les 
colonnes selon les proportions de 1 à 7 et de 1 à 9 (IV, ] ,6 et suiv. = 85,19 et suiv.)27 
Naïf ou pas, ce n'est pas vrai. Quant aux colonnes doriques, la plus épaisse est celle de 
l'Olympieion de Syracuse, construit vers 550 av. notre ère, dont les proportions de l'épaisseur et 
de la hauteur sont, pour le front , de I à 3,97 et pour les ailes, de 1 à 4,34. Cette proportion de 
I à 6 ou de 1 à 7 ne se trouve nulle part , la première faisant son apparition au 4e siècle (et sera 
dépassée par le temple d 'Athéna de Tégéa, construit vers 350 e t dont les proportions sont de 1 à 
6,11) et la dernière est approchée par les deux temples du Pergamon de l 'époque hellénistique 
(Athéna Polias: I à 6,98 et Dionyse: 1 à 7,24). Quant aux colonnes ioniennes il n ' y a pas un seul 
temple présentant les proportions de 1 à 8 ou de 1 à 9.28 La gamme des proportions pour les temples 
sauvegardés s 'étend de la proportion de 1 à 7,82 (l 'Athéna Nikè à 4 colonnes, amphiprostylos à 
Athènes construit en 424 av. notre ère) jusqu 'à la proportion de 1 à 9,74 (Didymes, le temple 
d'Apollon, construit pendant 3 siècles). 
Au début de son œuvre (I, 2,4 = 12,15 et suiv.) en définissant la symétrie, Vitruve écrit 
que l 'unité de mesure (module) servant de base pour la construction des temples est l'épaisseur de 
la colonne ou le triglyphe29 ou bien ce mystérieux embatès. Dans le troisième chapitre du Livre I I I , 
lors de la description de cinq types de temples, la base pour la eommensuration est changée, ou 
plus exactement il justifie la classification des temples par la différence des proportions des entre-
colonnes et des épaisseurs de colonnes. Ainsi on a pycnostylos (proportion du diamètre de la colonne 
e t d e l ' e n t r e c o l o n n e e s t d e 1 à 1 1 / 2 ) , systylos ( 1 à 2 ) , diastylos (1 à 3 ) , araiostylos ( t r a i t é d ' u n a u t r e 
point de vue), et enfin eustylos, considéré comme le plus beau et illustré par un seul exemple, par 
le temple de Dionyse de Téos en Asie (1 à 2 1/4, mais au milieu de la façade et du front de derrière 
de 1 à 3). 
E n analysant les proportions de l 'eustylos, il ne donne pas seulement les proportions des 
entrecolonnes et des épaisseurs de colonnes, mais, à l'aide du module qui en est déduit , de la montée 
également: 
« Si on doit construire un temple à quat re colonnes, il f a u t diviser tou te la largeur du f ron t 
en 11 1/2 parties . . .; si un temple a six colonnes, en 18; et si un temple a hui t colonnes, en 24 1/2. 
Prenons une part ie du temple à quatre, à six ou à huit colonnes: cette part ie servira de commune 
mesure (modulus). La dimension de chacun des entrecolonnes outre ceux du milieu, est de 2 1/4 
modules, celle des entrecolonnes du milieu, sur la façade comme en face de celle-ci est de 3 modules. 
27
 A c a u s e d e l a t e r m i n o l o g i e , i l v a u t b i e n l a p e i n e 
d e c i t er : « I n e a a e d e c u m v o l u i s s e n t c o l u m n a s c o n -
l o c a r e , n o n h a b e n t e s symmetrias e a r u m e t q u a e r e n t e s , 
q u i b u s rationibus e f f i c a r e p o s s e n t e t c . » E n t r a d u c -
t i o n : « l o r s q u ' o n v o u l a i t p l a c e r d e s c o l o n n e s a u t o u r 
d u t e m p l e , il n ' e x i s t a i t p a s e n c o r e l a symétrie exacte 
e t o n c h e r c h a i t q u e l l e s proportions ( p r i n c i p e d e l a 
m i s e en p r o p o r t i o n ) p o u r r a i e n t y ê t r e c o n f o r m e s . . . 
28
 C ' e s t p e u t - ê t r e à E p h è s e q u ' o n a c o n s t r u i t l e 
c o l o n n e s d e l ' a n c i e n t e m p l e d ' A r t é m i s d a n s l a p r o -
p o r t i o n d e 1 à 7 o u d e 1 à 8. 
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 II f a u t e n t e n d r e p a r l à l a l a r g e u r d u t r i g l y p h e , 
a u t r e m e n t V i t r u v e a u r a i t f a i t m e n t i o n d e l a m é t o p e 
i d é a l i s é e e n c a r r é . 
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Epoques archaïque et classique 
Front: Entrecol.: Montée: 
diamètre diamètre diamètre 
de colonnes de colonnes de colonnes 
1. dorique, à six colonnes 
Olympie , Zeus 12 ,30 1 ,32 4,64 
P a e s t u m , P o s e i d o n 11 ,49 1,12 4,20 
A t h è n e s , H e p h a e s t o s 13,47 1,54 5,61 
I I . dorique, à huit colonnes 
Sél inunte , A p o l l o n 16,86 1,20 4,95 
Athènes , P a r t h é n o n 16,21 1,25 5,48 
Hellénisme 
I I I . dorique, à six colonnes 
Delphes , A p o l l o n 12 ,00 1,85 5,86 
Tégéa , A t h é n a 12 ,38 1 ,33 6,11 
N é m é a , Zeus 12 ,32 1,77 6,36 
Stratos , Zeus 12 ,65 2 ,18 5 ,42 
Olympie , M é t r ô o n 11 ,84 1,03 ? 
Délos , A p o l l o n 13 ,20 1,42 5,50 
IV. ionien, à huit colonnes 
Messa, A p h r o d i t e 2 1 , 2 4 1,83 ? 
Chrysè, A p o l l o n 1 9 , 1 3 1,44 ? 
Magnésie, A r t é m i s L e u k o p h r y n é 2 2 , 7 9 2,77 ? 
V. corinthien, à huit colonnes 
Athènes , O l y m p i e i o n 2 1 , 4 3 1,86 8,81 
La montée des colonnes est de 9 1/2 modules. D'après ces dimensions il va se former une proportion 
juste entre les entrecolonnes et les montées (iusta ratio) » (72,2 et suiv.). 
Le temple de Dionyse de Téos (Liber Pater), loin d 'ê t re représentatif de l 'hellénisme30 est 
construit dans le style ionien avec six colonnes. Vitruve, ne citant aucun autre exemple pour les 
proportions des édifices de Veustylos, on est obligé de vérifier ces constatations à l'aide de celui-ci. 
Il est exact pour l'épaisseur du front et des colonnes, il n ' y a qu'une différence de 0,09 (au lieu 
de 18, c'est 18,09). Les colonnes elles-mêmes ne nous sont pas gardées, mais on suppose que Vitruve 
est exact pour la hauteur aussi. Le principe de « un témoin pas témoin » vau t pour les œuvres d ' a r t 
également et sur tout dans le cas où l 'auteur fixe son choix sur un exemple particulier pour pouvoir 
justifier sa thèse. Des doutes nous viennent en entendant que les proportions des entrecolonnes et 
de l'épaisseur ne sont pas de 2,25, exigé par la formule de Veustylos, mais seulement de 2,17. 
Les temples à quatre colonnes vues leurs particularités, ne seront pas pris en considération. 
Par contre, on a examiné quelques temples doriques représentant les proportions des époques 
classique et hellénistique, pour leur curieux historique et pour l 'abstraction des thèses de Vitruve 
qui en pourra être faite. 
Il ressort de la figure3 1 que l 'épaisseur de la colonne ne pouvait servir d 'unité de mesure 
dont un multiple aurait été la base pour fixer les dimensions des éléments principaux.32 Les dimen-
sions du front ne sont que t rès rarement les multiples du module supposé et pouvant être formulés 
en nombres entiers, et cela vau t encore mieux pour les entrecolonnes et l 'épaisseur. 
Les formules vitruviennes de l 'eut: ecolonne épaisseur — l'entrecolonne à des diamètres de 
3 0
 P o u r c e t t e q u e s t i o n v o i r W . B . DINSMOOR: 3 4 0 . 
31
 L e s d o n n é e s v i e n n e n t d e Dinsmoor, m a i s , r é p é -
t o n s - l e , l e s m e n s u r a t i o n s n e s o n t q u ' a p p r o x i m a t i v e s , 
il p e u t d o n c y a v o i r u n e d i f f é r e n c e d e q u e l q u e s p o u r -
c e n t s . 
3 2
 P o u r n e p a s m e n t i o n n e r l ' é l a r g i s s e m e n t d e s 
c o l o n n e s d e l ' a n g l e o u l a d i f f é r e n c e d e d i m e n s i o n d e s 
c o l o n n e s e t d e s e n t r e c o l o n n e s d u f r o n t e t d e s a i l e s . 
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1,5; 2; 3; 2,25 — ne se trouve pas et de loin justifiées par les faits. La classification des temples 
doi t être considérée comme résul ta t de la phantaisie. 
11 en est de même avec la symétrie du front et des dimensions des colonnes. Bien que Vitruve 
ai t limité dans ce chapitre ses constatations aux temples du type de Veustylos, mais si l'on exige 
une concordance entre les faits et ses normes, on apprend très vite que les Grecs n 'on t pas construit 
un seul temple « dans le style élégant ». C'est qu'il n'existe pas de temple à six colonnes dont le 
f ron t et le diamètre de colonnes soient dans la proportion de 18. La plus grande valeur est à chercher 
pour un temple archaïque (16,18 pour le temple d'Apollon à Sélinunte) et pour l'hellénisme, la 
proport ion est de 12 à 13. E t il n 'existe pas de temple à huit colonnes non plus dont la proportion 
effective pour les mêmes éléments serait de 24,5. La hauteur et le diamètre de colonnes devraient 
être en principe dans la proportion de 9,5, tandis que même pour l'Olympieion d'Athènes, cet te 
proportion est beaucoup moins inférieure (8,81). 
C'est la proportion du f ront et de l'épaisseur de colonnes du temple de Dionyse à Téos qui 
s 'est révélée la seule donnée authent ique fournie par Vitruve. Outre le caractère fort contestable de 
ses informations, il s 'est révélé aussi que la thèse « module = épaisseur de colonnes » n'a rien de 
commun avec la pratique d'architecture, ce qui est une faute bien grossière au niveau théorique, 
é t a n t donné qu 'à la base de la théorie de proportion et de système de proportions se trouve juste-
ment l 'hypothèse de module. 
Son point de vue d'où il lance son raisonnement concernant l ' importance esthétique de la 
commensuration exacte des entrecolonnes et des hauteurs n'est pas assez clair. Cette proportion a, 
au niveau statique, un rôle secondaire (elle varie en fonction de l'épaisseur et de la distance des 
colonnes), tout comme au niveau de l 'effet visuel, é tan t donné que l'œil perçoit comme unités les 
colonnes et les plans trapéz i formes laissés libres entre celles-là, il devine donc une proportion entre 
la hauteur et la largeur de colonnes. Vitruve procède d 'une façon juste en reprenant, deux phrases 
plus tard, (comme si rien ne s 'étai t passé), le principe de commensurabilité de ces deux éléments 
(73,10 et suiv.), donc le principe de mesurage de l'épaisseur et de la distance des colonnes (« on 
élargit les colonnes en fonction de l 'espacement des colonnes »33), bien que ce soit le contraire qui 
donne la juste correspondance et quant à la thèse, elle exprime plutôt une exigence théorique 
qu 'une abstraction des expériences. La proportion entre la hauteur et la largeur définie auparavant 
uniquement pour les colonnes de Veustylos (1 à 9 1/2), porte dès maintenant sur le reste des temples: 
1 à 8 pour 1 'araiostylos,3i 1 à 8 1/2 pour le diastylos, 1 à 9 1/2 pour le systylos, conforme de ce point 
de vue avec Veustylos, et 1 à 10 pour le pyenostylos. 
Bien qu'on ne trouve pas un seul temple pouvant être classé avec sûreté dans n ' importe 
lequel des cinq types supposés par Vitruve (à la base de la proportion de l'épaisseur et des entre-
colonnes), on va examiner tou t de même où peut-on retrouver les mêmes rapports de hauteur. 
Nulle part . On sait seulement que les époques hellénistique et romaine ont connu la tendance à 
l 'amincissement (la proportion de 1 à 10 semble être bien habituelle pour les colonnes corinthiennes) 
mais rien ne justifie l'origine prat ique des normes de Vitruve. Sans vouloir nous répéter nous-
mêmes nous pouvons constater à la base d 'une vérification à caractère de sondage qu'il n'est pas 
recommandé pour la connaissance de l 'architecture classique grecque de se servir de l 'ouvrage 
de Vitruve. 
I V . 3 C= 90,20 et suiv.) 
Dans le cinquième chapitre du Livre III , Vitruve trai te le style ionien (attention par-
ticulière faite aux éléments de la colonne), dans le premier chapitre du Livre IV, la formation des 
3 3
 I c i , c o m m e e x c e p t i o n (cf . n o t e 2 5 ) , l e s propor-
tionnes f i g u r e n t d a n s l e s e n s or ig inu l d e « p r o p o r t i o n s » 
d a n s l e s m ê m e s p r o p o r t i o n s q u e . . . 
34
 II e s t é t r a n g e q u e V i t r u v e s ' i n t é r e s s e à ce t y p e 
d e t e m j i l e m a l g r é l'absence d ' u n e e x p l i c a t i o n d e s d i f -
f é r e n c e s d e d i m e n s i o n s e n t r e l ' e n t r e c o l o n n e et. l ' é p a i s -
s e u r . 
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trois ordres et les dimensions du chapiteau corinthien, dans le deuxième, l'origine de la décoration 
des colonnes. Dans le troisième chapitre du Livre IV il fait connaître l 'architecture du temple 
dorique tou t en précisant le calcul et l 'emploi des proportions réelles ou qui sont encore à créer. 
Bien qu'il juge l'ordre dorique, en plein accord avec ses collègues de l'hellénisme et contemporains, 
comme é t an t lourd et inexact, il assume pour tant la charge de regrouper les rapports de dimen-
sions. Son entreprise, bien que discutable, n 'en est pas moins digne de notre respect: « comme nous 
avons appris à nos maî t res que si quelqu 'un veut procéder de cette manière, en surveillant à ces 
principes (de proportion), il trouvera les proportions (proportio) avec lesquelles il pourra effectuer 
sans défau t et sans erreur la construction des sanctuaires en style dorique » (91,11 et suiv.). 
Cette formulation nous porte à croire d'avoir dans la suite des règles plutôt que des infor-
mations à caractère descriptif et analyt ique. Cette supposition se t rouve renforcée par la phrase 
précédant le programme où il dit qu'à cause du conflit dit de « triglyphe » exigeant l'élargis-
sement des métopes ou le rapprochement des colonnes résultant donc une faute, une confusion 
s'est établie: « antiqui vitare visi sunt in aedibus sacris doricae symmetriae rationem », c'est-à-dire 
« les Anciens semblaient avoir tendance à négliger le principe de système dorique de proportion 
pour les sanctuaires »35 (91,9 et suiv.). Il veut donc corriger la faute des maîtres anciens, « uti 
ordo postula t », donc « selon l'exigence de l 'ordre ». 
C'est Vitruve même qui nous conseille de lire son traité en t an t que recueil de règles et non 
pas en t a n t que source de l'histoire d ' a r t . Sans négliger ses conseils on voudrait quand même 
comparer ses principes de proportion avec les quelques faits de l 'architecture dorique: leur con-
cordance ou leur différence va nous montrer si Vitruve, comme t an t d 'autres maîtres t ra i tant 
l'ordre dorique, a réduit en système les expériences de la pratique en les corrigeant ou s'il a formulé 
ses normes à partir des spéculations. 
11 est bien minutieux en donnant les proportions des moindres éléments de l'édifice, travail 
digne d 'un ingénieur du génie retraité e t il les définit en outre en fraction du module, et quant au 
module il écrit: 
« Le côté f rontal du temple dorique, côté pour les colonnes, doit être divisé pour le temple à 
quatre colonnes en 27, pour celui à six, en 42 parties. L 'une d'entre elles est le module qu'on dit en 
grec epßaxrjg. La disposition de l'édifice entier se produi t à la suite d 'un calcul fai t par l'emploi de 
ces modules. Deux modules feront l 'épaisseur des colonnes, et 14, leur montée, chapiteau y compris » 
(91,16 et suiv.). 
Mettons que les principes de division du f ront sont déterminés différemment du Livre I I I 
(bien qu'il n'en parle pas) parce qu ' avan t il ne s'agissait que des types temples ioniens. Mettons 
encore que la formule de « épaisseur de colonne = 1 module » ne vaut que pour ceux-ci. C'est que 
la proportion de 2 à 4 est identique à la proportion de 1 à 7 mentionnée plus haut , et la différence 
numérique se trouve expliquée par la division en deux de l 'unité de mesure (du module). 
Limitons nos investigations aux dimensions du temple à six colonnes et l 'époque, à l'hel-
lénisme. Voici quelques exemples:36 
Epaisseur Hauteur 
Iront: 21 en réalité: front: 3 en réalité: 
Stratos , Z e u s 0 ,789 1,31 5 , 5 2 3 7,059 
O l y m p i e , M é t r ô o n 0,500 0 ,85 ? 
P e r g a m o n , A t h é n a Pol ias 0 ,584 0 ,754 4 ,09 5 ,26 
35
 L e s A n c i e n s - m a î t r e s d e l ' h e l l é n i s m e . 
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Les données réelles sont cette fois encore différentes des normes de Vitruve t an t pour la hauteur 
( théoriquement elle est de 42 à 14, donc de 3 à 1) que pour l'épaisseur de colonne. 
C'est d 'après le module de grandeur front/42 que les dimensions des éléments moindres 
sont déterminées, dont celle des triglyphes qu'on dispose d 'une façon à ce qu'ils soient, sur la 
façade « placés au-dessus de l 'axe des colonnes de l'angle et des colonnes médianes et qu'il y en ai t 
deux au-dessus des entrecolonnes » (92,2 e t suiv.). Ce principe de disposition répond bien à la 
prat ique de l'hellénisme tardif3 7 mais quant au fondement réel de l'exigence de placer au-dessus 
des entrecolonnes des propylées de devant e t de derrière (loc. cit.) trois triglyphes, on ne peut pas 
la vérifier. Mettons que ce soit juste. D ' au t an t plus f rappante est la suite où Vitruve même limite 
la validité de sa théorie: 
« Ce principe ( = la formation des triglyphes, des métopes et des éléments de corniche 
d 'après le module front/42), nous l 'appliquons aux édifices diastylos. Mais s'il fau t construire un 
temple systylos à un triglyphe, nous devons diviser le f ront pour le temple à quatre colonnes en 
19 1/2, pour celui à six colonnes, en 29 1/2 parties. L'une d 'entre celles-ci fera le module. Il f au t 
faire la division d'après ce module, comme je viens d'écrire plus haut 11 fau t donc placer au-dessus 
de chacun des éléments de l 'architrave deux métopes et deux triglyphes38 à quoi s 'ajoute encore, 
pour les éléments de l 'architrave des angles, une distance d 'une grandeur de 1/2 triglyphe » (93,10 
et suiv.). 
La création de module, réglée par les phrases précédentes du chapitre ne vaut pas pour 
chaque temple dorique, mais uniquement pour ceux où la proportion des entrecolonnes et de 
l'épaisseur est de 3 à 1. Mais, où cette proportion n'est que de 2 à 1 et où au lieu de deux il n 'y a 
qu 'un seul triglyphe entre les colonnes,39 ce principe n'est pas valable. Dans ce dernier cas, le 
module sera, au lieu d'une 42 lème, une 29,5 lème du front et, l 'épaisseur de la colonne (si au fond, la 
formule de « épaisseur de colonne = 2 modules », donnée plus haut, est encore valable) sera le 
double qui fai t une 14,75lème du front. On peut recommencer le calcul . . . Bien que la proportion 
de l'entrecolonne/épaisseur des temples servant d'exemple soit loin de répondre à l'exigence 
formulée vis-à-vis du systylos, donc à la proport ion de 2 à 1 (Stratos: 2,18, Olympie: 1,03, Pergamon: 
2,14) elle est encore plus éloignée de la proport ion sup]»osée pour les temples diastylos, de celle de 
3 à 1,40 raison de plus pour avoir de la croyance au bien fondé de la règle. Donc: 
Front : 14,75 
Épaisseur 
réelle 
S t r a t o s 1,123 1,31 
O l y m p i e 0 ,72 0 , 8 5 
P e r g a m o n 0 ,832 0 ,754 
Cette mise en proportion semble être quelque peu plus réelle de celle créée lors de la sup-
position du module front/42, mais les valeurs exigées sont toujours très loin des faits, elles ne jus-
t if ient donc rien. Même une grande tolérance ne permet pas de conclure que les architectes 
— aient déterminé l'épaisseur des colonnes (diamètre inférieur) jus tement par la division 
du front,4 1 
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 P o u r l ' é p o q u e c l a s s i q u e , o n n e c o n n a î t q u ' u n 
s e u l e x e m p l e : l a f a ç a d e d u c ô t é d ' e n t r é e d e la P r o p y -
l é e o î i a u - d e s s u s d e l ' e n t r e c o l o n n e é l a r g i p o u r d o s 
m o t i f s p r a t i q u e s , o n t r o u v e d e u x t r i g l y p h e s . 
3 8
 C ' e s t ce p r i n c i p e d e p r o j e t s q u i r é p o n d a i t a u x 
e x i g e n c e s d e l ' a r c h i t e c t u r e d e l ' é p o q u e c l a s s i q u e . 
39
 E s t - c e qu ' i l s ' a g i t ici d e d e u x t y p e s o u d e d e u x 
c a r a c t é r i s t i q u e s à l ' i n t é r i e u r d ' u n s e u l t y p e ? 
4 0
 P o u r m é m o i r e : ce r a p p o r t n e s e t r o u v e p o u r 
a u c u n t e m p l e . 
4 1
 L ' e x e m p l e d u t e m p l e d ' A p o l l o n à D e l p h e s — 
o ù la p r o p o r t i o n e n t r e l e f r o n t e t l e d i a m è t r e d e 
c o l o n n e e s t j u s t e m e n t d e 1 2 à 1, e s t u n e e x c e p t i o n . 
S i o n c é d a i t à l a s é d u c t i o n d e n é g l i g e r l e s f r a c t i o n s 
d é c i m a l e s , o n f i n i r a i t p a r a v o i r u n e m u l t i t u d e i n f i n i e 
d e s u p p o s i t i o n s . 
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— aient divisé même une fois par le nombre supjtosé par Vitruve, 
aient pris pour commune mesure, la fraction de la division pour la construction symé-
trique du temple. 
L'analyse des données des temples doriques de l 'époque hellénistique vient renforcer le 
f a i t q u e Vitruve, au lieu de déduire ses principes de proportion de la pratique architecturale, devait les 
formuler et les réduire en règles d'une façon spéculative. O n c o m p r e n d f a c i l e m e n t c o m m e n t i l p o u v a i t 
devenir le maître de tous ceux qui avaient formulé leurs théories d ' a r t et d 'ar t is te suivant des pro-
portions normatives, suivant des dogmes, tout court, et qui cherchaient à justifier cette a t t i tude 
dans l 'Antiquité. Vitruve les justifie en effet, mais non pas l 'architecture grecque dont les faits 
n 'étaient connus par l 'ingénieur romain que partiellement ou d 'une façon superficielle et qui s'ils 
contredisaient à sa théorie, étaient parfois même ignorés par lui. Celui qui examine les proportions 
et les principes de construction des temples grecs, n 'a qu 'une chose à faire, notamment à oublier 
tout ce qu'il venait de lire chez Vitruve.42 
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 P o u r s e s m é t h o d e s e t s e s c o n c l u s i o n s c o n t r a i r e s 
v o i r T . K Ü B E K T - L. MUHIC : V i t r u v i u s o n m o d u l e . 
A r h . V e s t n i k 2 8 ( 1 9 7 7 ) 2 0 9 e t s u i v . A u l i eu d e l ' i n c o n -
t e s t a b i l i t é d e s d o c t r i n e s d o V i t r u v e , ils e x a m i n e n t la 
p o s s i b i l i t é d e c o n s t r u i r e l e s t e m p l e s g r e c s à p a r t i r 
d e s a t h é o r i e d e m o d u l e . Ils v e u l e n t i l lu s t rer p a r d e s 
e x e m p l e s (« p r e u v e s ») pr i s d a n s l a p e i n t u r e d e l ' E x -
t r ê m e - O r i e n t e t d e s p r o j e t s d e S t o n e h c n g e q u e c ' e s t 
à l a b a s e d e s m o d u l e s d i f f é r e n t s q u e l e s a r c h i t e c t e s 
e t l e s a r t i s t e s o n t c o n s t r u i t q u o i q u e ce s o i t . L e s e u l 
m é r i t e d e l ' a r t i c l e e s t d e d o n n e r u n e b i b l i o g r a p h i e 
b i e n d é t a i l l é e p o u r l e s o u v r a g e s c o n ç u s d a n s u n 
e s p r i t p r o c h e d e l eur . 
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N E U E R E T O P O G R A P H I S C H E U N D A R C H Ä O L O G I S C H E A N G A B E N 
Z U M L E B E N D E R S I E D L U N G G E L L É R T H E G Y - T A B Á N U N D U M G E B U N G 
I N D E R F R Ü H E N K A I S E R Z E I T 
Es ist uns im Laufe der neuesten Ausgrabungen und Fundret tungen auf dem Gebiete des 
rechten Donau-Ufers von Békásmegyer bis Albertfalva an mehreren Stellen gelungen, die Siedlun-
gen jener zur keltischen Volksgruppe gehörenden Urbevölkerung, der Eravisker nachzuweisen, 
die hier auch nach der römischen Besetzung weiterbestanden. Die Fundor te folgen einander in 
einer stets dichter werdenden Anordnung, in erster Linie an den Flußübergängen, sowie ent-
sprechend dem Vorkommen des Trinkwassers und des guten, zur Keramik notwendigen Lehms. 
Jene Fundret tungen der letzten Jahre, die die Mitarbeiter des Historischen Museums von Budapest 
auf dem Gebiete des Gellért-Bades, sowie im 11. Bezirk, in der Kende-Straße 8 — 10 durchgeführt 
haben, sowie die sieh daran anschließenden Gelände-Begehungen haben neuere Angaben erbracht, 
die zur besseren Kenntnis der Geschichte der Siedlung Gellérthegy in der späten La-Tène- und in 
der f rühen Römerzeit beitrugen. 
Die Ergebnisse lassen sich in erster Linie vom topographischen Gesichtspunkt her bewer-
ten. Die Grenzen der Siedlung der, um den Gellért-Berg herum liegenden Ebene können wir mit 
ziemlich großer Wahrscheinlichkeit festlegen. Die östliche Grenze war mit der Donau-Linie gege-
ben; im Norden lag die Tabán-Siedlung; im Süden folgte die Grenze dem noch nicht geregelten 
Donau-Arm bis zur Kende-Straße; im Westen breitete sieh die Siedlung, vor allem in einem späte-
ren Zeitabschnitt , bis zur Rezeda-Straße aus.1 
Auf dem Gebiet in den genannten Grenzen kennen wir an mehreren Punkten Überreste 
von Wohnsiedlungen und Werkstät ten der hiesigen Bevölkerung, so z. B. in der Kemenes-Straße, 
in der Kelenhegyi-Straße, auf dem Gebiete des Bades Rudas , im Sprudelbad Gellért; aber hierher 
gehört auch die Funds tä t te des berühmten Münzfundes von Lágymányos: Gellért-Platz No. 3 
(Abb. 1). 
Zur Bestimmung der Ausbreitung der Siedlung haben wir nicht nur die archäologischen 
Fundstä t ten auf der Ka r t e eingetragen, sondern wir bedienten uns auch jener Angaben, die anläß-
lich der Erdarbeiten auf dem berührten Gebiet, sowie im Verlaufe der Bohrungen im Zusammen-
hang mit dem Bau der Untergrundbahn bekannt wurden. Im Jahre 1973 wurden auf dem unbe-
bauten Grundstück Budafoker Straße 31 Bodenbohrungen vorgenommen, und dann wurden Fun-
damentgräben für ein Bauwerk ausgegraben. Nach Auskunf t des Geologen Dr. I. Szilvágyi, dem 
die Leitung dieser Arbeiten oblag, wurde in den Bodenmustern kein archäologisches Material 
angetroffen. Er hat uns aber darauf aufmerksam gemacht, daß vor einigen Jahren, als auf dem 
naheliegenden Grundstück Kende-Straße 13 — 17 bei der Eundamentierung des Forschungsinsti-
tutes für Atomphysik, Ziegelfragmente und Scherbenstücke zum Vorschein kamen.2 I m Jahre 
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 É . B . BONIS : D i e s p ä t k e l t i s c h e S i e d l u n g G e l l é r t -
b e g y - T a b á n i n B u d a p e s t . A r e h H u n g 47 ( 1 9 6 9 ) 1 1 9 . 
K . S z . PÓCZY : A g e l l é r t h e g y - t a b á n i e r a v i s z k u s z t e l e p 
t o p o g r á f i á j á h o z ( = Z u r T o p o g r a p h i e d e r E r a v i s k e r -
S i e d l u n g i n G e l l é r t h e g y - T a b á n ) A r c h É r t ( A r c h ä o l o -
g i s c h e r A n z e i g e r ) 8 9 ( 1 9 5 9 ) 6 3 — 69 . M . PETŐ : K o r a -
c s á s z á r k o r i f a z e k a s t e l e p a G e l l é r t h e g y d é l i o l d a l á n 
( = F r ü h k a i s e r z e i t l i c h e T ö p f e r s i e d l u n g a u f d e r s ü d -
l i c h e n S e i t e d e s G e l l é r t - B e r g e s ) . A r c h É r t 1 0 3 ( 1 9 7 6 ) 
8 6 - 9 5 . 
2
 F ü r d i e f r e u n d l i c h e H i l f e v o n D r . I m r e S z i l v á g y i 
s p r e c h e i c h h i e r m e i n e n D a n k a u s . 
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3 Gellért-Platz 
4 Gellért-Bad 
5 Kelenhegyi Straße 
6 Kemenes Straße 
7 Rudas-Bad 
8 Ménesi Straße 
9 Kende Straße 8-Ю. 
10 Kende Straße 13-17. 
11 Ecke der Lágymányosi Str.-
Bercsényi Str. 
12 Budafoki St. 41. 
131 Bertalan L. Str. 
14\jSpeicherwerk der Gellért-Berg 
"—(negat iv Fundort) 
15 Reseda Str. 12. 
Elisabeth 
) Brücke 
PetSfi - Brücke 
Kel t ische und f r ühko i se rze i t l i che Fundstät ten ; Oppidum der Gellért-Berg 
in der Umgebung des Gellért - Berges i Tabán 
A b b . I . K e l t i s c h e u n d F r ü h k a i s e i ' z e i t l i c h e F u n d s t ä t t e n i n d e r U m g e b u n g d e s G e l l é r t - B e r g e s 
] 974 wurden ent lang des geplanten Budaer-Verlaufs der Nord-Süd Untergrundbalm Forschungs-
bohrungen durchgeführt . Der Geologe I. Bubics — Leiter dieser Arbeiten — ermöglichte uns, die 
Bodenmuster systematisch zu untersuchen.3 Es kamen anläßlich der Bohrung an der Ecke der 
Lágymányoser-Strafie und Bercsenyer-Straße - südwestlich von jenem Fundor t in der Kende-
Straße, der später noch ausführlicher behandelt wird — in einer Tiefe von 4 Metern kamm-verzierte, 
graue Keramik-Stücke zum Vorschein. 
Auch die Bauarbeiten des Wasserspeichers auf dem Gellért-Berg im Frühling 1974 sind der 
Aufmerksamkeit der Archäologen nicht entgangen. Auf diesem Gebiet fanden wir auf der nörd-
lichen Seite des Berges überhaupt keine Spuren der Eravisker-Kultur. Das Fehlen der Siedlung 
ließe sich in diesem Fall auf naturgeographische Gründe zurückführen; es gibt keine Quellen in 
diesem Teil des Berges, die Gegend ist auch heute kalt und dem Wind ausgesetzt. 
D I E I M 11. B E Z I R K U N T E R K E N D E - S T R A ß E 8 - 1 0 F R E I G E L E G T E T Ö P F E R S I E D L U N G 
I m H e r b s t 1 9 7 2 e r s c h l o s s e n w i r i m V e r l a u f e e i n e r 3 w ö c h i g e n F u n d r e t t u n g 7 T ö p f e r ö f e n a u f d i e s e m 
G e b i e t . D i e s e Ö f e n l a g e n in e i n e r T i e f e v o n 7 — 8 m , u n t e r e i n e r n e u z e i t l i c h e n A u f f ü l l u n g , i m g r o ß e n u n d g a n z e n 
b i l d e t e n s ie e i n e n H a l b k r e i s , m i t i h r e n F e u e r ö f f ' n u n g e n d e m M i t t e l p u n k t e i n e s g e d a c h t e n K r e i s e s z u g e w a n d t 
( A b b . 2) . 
О jen Nr. 1. ( A b b . 3) . E r w a r i n d e n L e h m v e r t i e f t , s e i n e z w e i g e t e i l t e F e u e r ö f f n u n g w a r n a c h N o r d e n 
g e r i c h t e t , d e r F e u e r r a u m w a r g e w ö l b t ; e i n b e i n a h e u n v e r s e h r t e s , d u r c h l ö c h e r t e s L e h m g i t t e r f a n d e n w i r v o r . 
H ö h e : 1 ,20 m . F e u e r ö f f n u n g : 0 , 5 0 x 0 , 3 7 m . N i v e l l i e r u n g s a n g a b e n : d i e a b s o l u t e H ö h e ( i m w e i t e r e n g e b e n w i r 
d i e H ö h e ü b e r d e m N i v e a u d e s B a l t i s c h e n M e e r e s a n ) d e s u n t e r e n T e i l s d e s O f e n s : 9 9 , 3 1 m ; s e i n e r e l a t i v e H ö h e 
u n t e r d e m h e u t i g e n B o d e n n i v e a u : — 7 . 1 0 m . 4 
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G e o l o g i s c h e F o r s c h u n g e n u n d B o h r u n g e n in V á r p a -
l o t a , I s t v á n B u b i c s s p r e c h e n w i r a n d i e s e r S t e l l e f ü r 
s e i n e f r e u n d l i c h e H i l f e u n s e r e n . D a n k a u s . 
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W e r k l e i t e r J ó z s e f C s á n y i a u s g e f ü h r t ; w i r d a n k e n i h m 
f ü r s e i n e M i t h i l f e a u c h a n d i e s e r S t e l l e . 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Ilungaricae 31, 1979 
NEUERE ANGABEN ZUM LEBEN DER SIEDLUNG GELLÉRTHEGY-TABÁN 
II. 
Grundriss der Ausgrabung 
in der Kende Strafle 
N 




С ) Miillgraben 
Wi 
273 
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Ш. 
Töpfersiedlung im 11. Bezirk unter 
Kende - Strafte 8-10. 
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A b b . I I I . T ö p f e r o f e n v o n F u n d o r t i n d e r K e n d e S t r a ß e 
D e r O f e n g l e i c h t i n s e i n e r F o r m u n d s e i n e n A u s m a ß e n v o l l k o m m e n d e n ü b l i c h e n G e f ä ß - B r e n n ö f e n 
d e r L a - T è n e Ze i t . S e i n e n ä c h s t e n A n a l o g i e n s i n d d i e g l e i c h a l t i g e n O f e n v o n T a b á n u n d B é k á s m e g y e r . 5 
Ofen Nr. 2. E r w u r d e i n e i n e m s e h r b e s c h ä d i g t e n , z e r s t ö r t e n Z u s t a n d v o r g e f u n d e n ; l e d i g l i c h d e r 
V e r p u t z d e s o v a l e n u n t e r e n T e i l s i s t e r h a l t e n g e b l i e b e n . S e i n e A u s m a ß e g l e i c h e n d e m o b e n b e s c h r i e b e n e n . 
Ofen Nr. 3. E r k a m e n t f e r n t e r v o n d e n ü b r i g e n , a u f d e m n o r d ö s t l i c h e n T e i l d e s G e b i e t e s z u m V o r -
s c h e i n . E r i s t d e r e i n z i g e , v ö l l i g e r h a l t e n g e b l i e b e n e O f e n . S e i n e F e u e r ö f f n u n g b l i c k t n a c h S ü d e n ; d a v o r l a g e i n e 
o v a l e , i n d e n B o d e n v e r t i e f t e A r b e i t s g r u b e . E i n ä h n l i c h e w u r d e i n T á c , a u f der f r ü h k a i s e r z e i t l i c h e n S i e d l u n g 
a n g e t r o f f e n . 6 M a ß e : 1 8 0 x 1 7 0 c m ; B r e n n g i t t e r h ö h e : 5 5 c m ; B r e i t e d e r F e u e r ö f f n u n g : 6 0 c m . N i v e l l i e r u n g s a n -
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 L . NAGY : A b é k á s m e g y e r i k é s ő L a T è n e f a z e k a s -
k e m e n c e ( = S p â t - L a - T è n e T ö p f e r o f e n i n B é k á s -
m e g y e r ) . A r c h É r t ( 1 9 4 2 ) 1 6 2 — 1 6 8 . 
É . В . BONIS : D i e s p ä t k e l t i s c h e S i e d l u n g G e l l é r t h e g y -
T a b á n i n B u d a p e s t . A r c h H u n g 4 7 ( 1969) 2 5 5 . 
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 É . V . KOCZTUR : Ú j a b b a d a t o k G o r s i u m ő s l a k o s -
s á g á n a k h á z t í p u s a i h o z ( = N e u e r e A n g a b e n z u d e n 
H a u s t y p e n d e r U r b e v ö l k e r u n g v o n G o r s i u m ) . 
F o l A r c h 2 3 ( 1 9 7 3 ) 4 4 - 5 8 . 
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O f e n z e r l e g u n g g e r a d e h i e r d ie m e i s t e n S c h e r b e n f r a g m e n t e z u m V o r s e h e i n . N a t ü r l i c h i s t a u c h n o c h s o e i n e 
F e s t s t e l l u n g e t w a s u n s i c h e r : d a a u s d e m a u f d e n m i t t l e r e n Te i l d i e s e s G e b i e t e s a u s g e b a g g e r t e n E r d e , n u r s o 
d i e S c h e r b e n b r u c h s t ü c k e h e r a u s f i e l e n . W i r f ü l l t e n m e h r e r e n K i s t e n m i t d i e s e m a l s S t r e u f u n d a u f f a ß b a r e n M a -
t e r i a l . H ö h e n a n g a b e n : d e r o b e r e T e i l : 1 0 1 , 2 3 ; der u n t e r e T e i l : 8 9 , 7 5 m , r e l a t i v e H ö h e : — 7,01 m . 
Ofen Nr. 7. F r a g m e n t a r i s c h i s t d ie F e u e r ö f f n u n g u n d d i e m i t t l e r e , m i t S t e i n e n v e r s t ä r k t e T r e n n u n g s -
w a n d e r h a l t e n g e b l i e b e n . D i e s ü d l i c h e S e i t e d e s O f e n s l a g u n t e r d e r M a u e r d e s H a u s e s K e n d e - S t r a ß e 12, d a r u m 
k o n n t e n wir d e n O f e n n i c h t v o l l s t ä n d i g f r e i l e g e n . N i v e l l i e r u n g s a n g a b e n : d e r o b e r e T e i l : 1 0 1 , 0 3 m ; r e l a t i v e 
H ö h e : — 6 , 5 0 m . 
D i e T ö p f e r s i e d l u n g l a g a m U f e r e i n e s e h e m a l i g e n D o n a u - N e b e n a r m e s . W i r h a b e n d i e h y d r o g e o l o g i -
s c h e n u n d B o d e n - B o h r u n g s a n g a b e n v o n H e i n r i c h H o r u s i t z k y a u f d e r K a r t e e i n g e t r a g e n , u n d d a b e i a u c h d i e 
w i c h t i g s t e n S c h n i t t e d e r S c h i c h t e n k u n d e h i n e i n g e z e i c h n e t ; d a r a u s e r g a b s i ch , d a ß d i e s e r F u n d o r t a u c h z u r 
Z e i t v o n H o c h w a s s e r k e i n e r G e f a h r a u s g e s e t z t w a r , d e n n er r a g t e w i e e i n e I n s e l a u s s e i n e r U m g e h u n g h e r a u s . ' 
A u f d e m F u n d o r t h a b e n wir k e i n e S p u r e n v o n H ä u s e r n n a c h w e i s e n k ö n n e n ; h i e r h a t m a n s i c h w a h r s c h e i n l i c h 
n u r m i t T ö p f e r e i b e s c h ä f t i g t , d i e W o h n s i e d l u n g m a g e n t f e r n t e r z w i s c h e n d e n G e l l é r t h e g y u n d d e r T ö p f e r -
S i e d l u n g g e l e g e n h a b e n . M a n f a n d h i e r e ine z u r K e r a m i k h e r s t e l l u n g g e e i g n e t e L e h m e r d e g u t e r Q u a l i t ä t , d e n 
s o g . L e h m v o n K i s c e l l v o r , a u c h d a s W a s s e r b e f a n d s i c h in d e r N ä h e . D i e f r e i g e l e g t e O f e n r e i h e , u n d d i e m a s s e n -
h a f t g e f u n d e n e n G e f ä ß e b e s t ä t i g e n , d a ß der F u n d o r t i n d e r K o n d e - S t r a ß e d i e T ö p f e r s i e d l u n g e i n e r s p ä t e r e n 
E n t w i c k l u n g s p h a s e d i e s e r K u l t u r w a r . 
A L L G E M E I N E C H A R A K T E R I S I E R U N G D E S K E R A M I K M A T E R I A L S D E R T Ö P F E R S I E D L U N G 
I m V e r l a u f e d e r F u n d r e t t u n g k a m e n m e h r e r e t a u s e n d K e r a m i k b r u c h s t ü c k e z u m V o r s c h e i n . W i r 
h a b e n in der e r s t e n P u b l i k a t i o n e n n a c h d e r F r e i l e g u n g 8 d a s M a t e r i a l d e s G e b i e t e s g e t r e n n t n a c h k l e i n e r e n F u n d -
o r t e n u n d O b j e k t e n u n t e r s u c h t , u n d t r a c h t e t e n a u f d i e s e m W e g e n a c h d e r K l ä r u n g g e w i s s e r Z u s a m m e n h ä n g e , 
n a c h d e r F e s t s t e l l u n g d e r b e z e i c h n e n d e n Z ü g e . A u g e n b l i c k l i c h w o l l e n w i r d ie V e r t e i l u n g d e r K e r a m i k n a c h 
T y p e n , u n d d e n p r o z e n t u a l e n A n t e i l d e r e i n z e l n e n T y p e n z u e i n a n d e r n ä h e r i n s A u g e f a s s e n . E s sei h i e r j e d o c h 
v o r a u s g e s c h i c k t , d a ß d i e s e A r b e i t d u r c h a u ß e r o r d e n t l i c h v i e l e U n s i c h e r h e i t s f a k t o r e n g e s t ö r t w u r d e ; d a r u m 
d ü r f e n u n s e r e E r g e b n i s s e n u r m i t V o r b e h a n d e l t w e r d e n . 
D I E F Ü R D I E L A - T È N E D P E R I O D E C H A R A K T E R I S T I S C H E K E R A M I K ( 4 0 % d e s g e s a m t e n M a t e r i a l s ) 
Graue Schüsseln mit untergeschlagenem Hand 
I n F u n d m a t e r i a l m a c h t d i e s e F o r m 6 % d e s M a t e r i a l s . D i e m e i s t e n S t ü c k e k a m e n a u s d e m O f e n N r . 3 
z u m V o r s c h e i n , w a h r s c h e i n l i c h d e s h a l b , w e i l d i e s e s O b j e k t a m v o l l s t ä n d i g s t e n f r e i g e l e g t w u r d e . S i e s i n d d u n k e l -
o d e r h e l l g r a u g e f ä r b t , e i n i g e S t ü c k e s i n d h e l l g e l b ; i n F o r m u n d A u s m a ß s t i m m e n s i e m i t j e n e m M a t e r i a l ü b e r e i n , 
d a s v o n der S i e d l u n g G e l l é r t h e g y - T a b á n , o d e r a u c h v o n a n d e r e n F u n d o r t e n d e r s e l b e n P e r i o d e z u t a g e g e f ö r d e r t 
w u r d e . 
1. I n v . N r . 73 . 1. 115. B r ä u n l i c h - g r a u e S c h ü s s e l m i t u n t e r g e s c h l a g e n e m R a n d , e r g ä n z t ( A b b . I V / 1 . ) 
H ö h e : 8 c m ; M u n d - D u r c h i n . 2 4 c m . F u n d o r t : O f e n N r . 1 
2. I n v . N r . 73 . 1. 128. H e l l g r a u e S c h ü s s e l m i t u n t e r g e s c h l a g e n e m R a n d ( A b b . I V / 3 . ) . H ö h e : 9 c m ; 
D u r c h m . 24 c m . F u n d o r t : S t r e u f u n d v o m G e b i e t e d e r A u s g r a b u n g . 
D i e g r o ß e A n z a h l d i e s e r S c h ü s s e l a r t , d i e a u f d e r S i e d l u n g z u m V o r s c h e i n k a m , l e g t d e n S c h l u ß n a h e , 
d a ß d i e s e r G e f ä ß - T y p u s d a s u n e n t b e h r l i c h s t e S t ü c k d e s d a m a l i g e n H a u s h a l t e s g e w e s e n s e i n m a g . I n K e n n t n i s 
d e r E r n ä h r u n g s s i t t e n d e r V ö l k e r d e s A l t e r t u m s , d a ß in d ie ser d i e H i r s e , a b e r a u c h a n d e r e H i r s e a r t e n , e i n e 
g r ö ß e r e R o l l e a l s h e u t e g e s p i e l t h a b e n ; u n d z u d e r e n S e r v i e r u n g t i e f e b a u c h i g e G e f ä ß e n n o t w e n d i g w a r e n . 
K a n n d a m i t e r k l ä r t w e r d e n , d a ß d i e s e r G e f ä ß - T y p u s in s o h o h e r A n z a h l a u f d e n s p ä t k e l t i s e h e n T ö p f e r s i e d -
h i n g e n v o r k o m m t . J a , d i e s e l b e F o r m w u r d e a u c h i n d e r R ö m e r z e i t b e i b e h a l t e n , n u r d i e A u s b i l d u n g d e s R a n d e s 
u n d d i e F a r b e h a b e n s i c h g e ä n d e r t 
E i n k e l t i s c h e r G e f ä ß - T y p u s i s t a u c h d a s n ä c h s t e S t ü c k : 
3. I n v . N r . 73 . 1. 132 . H e l l g r a u e r , d ü n n w a n d i g e r k l e i n e r N a p f , m i t g l ä n z e n d e r O b e r f l ä c h e . E r g ä n z t 
( A b b . IV/2 ) H ö h e : 6 , 5 c m ; D u r e h m . : 7 ,5 c m . F u n d o r t : S t r e u f u n d v o m G e b i e t d e r A u s g r a b u n g . 
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 H . HORUSITZKY : B u d a p e s t j o b b p a r t i r é s z é n e k D o n a u - U f e r s v o n B u d a p e s t ) H i d r o l ó g i a i K ö z l ö n y 
h i d r o g e o l ó g i á j a ( = D i e H y d r o g e o l o g i e d e s r e c h t e n ( = H y d r o l o g i s c h e M i t t e i l u n g e n ) . 18 ( 1 9 3 8 ) 
8
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Kamm-verzierte Gefäße: 
D i e s e s i n d T ö p f e m i t g l ä n z e n d e r G r a p h i t ü b e r z u g - O b e r f l ä c h e , d i e in s e n k r e c h t e r R i c h t u n g m i t K a m m - V e r -
z i e r u n g v e r s e h e n s i n d . E s g a b s e h r v i e l e S t ü c k e v o n d i e s e m T y p u s in d e r T a b á n - S i e d l u n g ; l i ier f a n d e n w i r d a -
g e g e n n u r e i n i g e B r u c h s t ü c k e v o n i h m . 
4. I n v . N r . 7 4 . 3 . 2 . B r u c h s t ü c k e i n e s k a m m - v e r z i e r t e n T o p f e s 7 ,2 x 7 c m . F u n d o r t : S ü d l i c h e S e i t e , 
A b f a l l g r u b e . 
A b b . TV/1 . L a - T è n e I) S c h ü s s e l ( e r g ä n z t ) 
A b b . I V / 2 . K l e i n e r g r a u e r N a p f ( e r g ä n z t ) 
A b b . I V / 3 . L a - T è n e В S c h ü s s e l ( e r g ä n z t ) 
A b b . I V / 4 . F r a g m e n t m i t e i n g e g l ä t t e t e r V e r z i e r u n g 
A b b . J V / 5 . B r u c h s t ü c k e i n e r p a n n o n i s c h e n g e s t e m p e l t e n S c h ü s s e l 
A b b . I V / 6 . B r u c h s t ü c k e i n e r p a n n o n i s c h e n g e s t e m p e l t e n S c h ü s s e l 
A b b . I V / 7 . B r u c h s t ü c k e i n e r p a n n o n i s c h e n g e s t e m p e l t e n S c h ü s s e l 
A b b . I V / 8 . B r u c h s t ü c k e i n e r p a n n o n i s c h e n g e s t e m p e l t e n S c h ü s s e l 
A b b . I V / 9 . B r ä u n l i c h - g r a u e E n g o b e - S c h ü s s e l 
Keramik mit eingeglätteter Verzierung: 
D i e s e m a c h e n e i n e n s e h r n i e d r i g e n P r o z e n t s a t z d e s i n s M u s e u m g e l a n g t e n M a t e r i a l s a u s . D e r F o r m e n s c h a t z 
d e r G e f ä ß e i s t s e h r a b w e c h s l u n g s r e i c h : W e l l e n l i n i e n , s c h r ä g e S c h r a f f i e r u n g , G i t t e r - M u s t e r , S c h l i n g e l - V e r z i e r u n g 
u . a . m . D i e u n g a r i s c h e n F o r s c h e r s i n d s i c h d a r ü b e r e i n i g , d a ß d i e e i n g l ä t t e t e V e r z i e r u n g f ü r d i e A r b e i t d e r 
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A b b . V / 1 . B r u c h s t ü c k e i n e r g e s t e m p e l t v e r z i e r t e n S c h ü s s e l 
A b b . V / 2 . B r u c h s t ü c k e i n e r g e s t e m p e l t v e r z i e r t e n S c h ü s s e l , m i t V i c t o r i a - S t e m p e l 
A b b . V / 3 . G e s t e m p e l t v e r z i e r t e S c h ü s s e l 
A b b . V / 4 . B r u c h s t ü c k e iner g e s t e m p e l t v e r z i e r t e n S c h ü s s e l , m i t V i c t o r i a - S t e m p e l 
A b b . V / 5 . B r u c h s t ü c k e i n e r g e s t e m p e l t v e r z i e r t e n S c h ü s s e l 
A b b . V / 6 . G e s t e m p e l t v e r z i e r t e S c h ü s s e l ( e r g ä n z t ) 
A b b . V / 7 . K o t b e m a l t e s , g e s t e m p e l t v e r z i e r t e s F r a g m e n t 
A b b . V / 8 . B r u c h s t ü c k e i n e r g e s t e m p e l t v e r z i e r t e n S c h ü s s e l 
A b b . V / 9 . F r a g m e n t e i n e r E n g o b e - S c h ü s s e l 
l o k a l e n k e l t i s c h e n T ö p f e r i m V e r l a u f e d e s 1. J a h r h u n d e r t s c h a r a k t e r i s t i s c h i s t ; d i e s e l b e V e r z i e r u n g s a r t t a u c h t 
i n d e r s p ä t e n R ö m o r z e i t a l s e i n c h a r a k t e r i s t i s c h e s M o t i v d e r f r ü h v ö l k e r w a n d e r u n g s z e i t l i c h e n K e r a m i k e r n e u t a u f . 
5. I n v . N r . 74. 4. 2 1 . H e l l g r a u e s , m i t E i n g l ä t t u n g v e r z i e r t e s R a n d b r u c h s t ü c k . M a ß e : 5 , 2 x 5 , 5 c m . 
F u n d o r t : a u s d e m M a t e r i a l d e s O f e n s N r . 3 
6. I n v . N r . 74. 3. 1. B r u c h s t ü c k e i n e s h a n d g e f o r m t e n , m i t e i n g e r i t z t e m u n d e i n g e g l ä t t e t e m Z w e i g -
m u s t e r v e r z i e r t e n G e f ä ß e s ( A b b . I V / 4 ) . M a ß e : 1 3 x 8 c m . F u n d o r t : S ü d l i c h e S e i t e , A b f a l l g r u b e . 
Pannonische, graue, gestempelte Keramik: 
E s k a m e n a u f f a l l e n d v i e l e d e r a r t i g e S t ü c k e , b e s o n d e r s a u s d e m O f e n N r . 3 z u m V o r s c h e i n ; s i e m a c h e n 2 0 % 
d e s g e s a m t e n M a t e r i a l s a u s . S i e w u r d e n a n O r t u n d S t e l l e h e r g e s t e l l t . E s k o m m e n i n i h r e m M o t i v s c h a t z d i e 
ü b l i c h e P f l a n z e n - O r n a m e n t i k m i t v e r s c h i e d e n e n B l a t t - M u s t e r n , g a z a h n t e E i n r i t z u n g , K e r b e - R i n g u n d d i e 
G e s t a l t der V i c t o r i a vor . 
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W a s d i e F o r m a n b e l a n g t , s i n d d i e f l a c h e n S c h ü s s e l n m i t a u s g e b o g e n e m R a n d u n d d e r T y p u s D r a g . 
3 7 . c h a r a k t e r i s t i s c h . G e m ä ß Q u a l i t ä t d e s M a t e r i a l s k a n n m a n 3 G r u p p e n u n t e r s c h e i d e n : 
1. s e i l w a r z e S t ü c k e m i t s e h r g l ä n z e n d e r O b e r f l ä c h e , a u s f e t t e m L e h m , g u t e r Q u a l i t ä t h e r g e s t e l l t 
2 . b r ä u n l i c h - g r a u e B u c h s t ü c k e , m i t g l ä n z e n d e r O b e r f l ä c h e 
3. b l a ß - g r a u e P r o d u k t e a u s h a r t e m M a t e r i a l , s c h l e c h t e r Q u a l i t ä t . 
D i e d r e i G r u p p e n e n t s p r e c h e n , a l l er W a h r s c h e i n l i c h k e i t n a c h , a u c h e i n e r c h r o n o l o g i s c h e n R e i h e n f o l g e . D i e 
g l ä n z e n d e n , s c h w a r z e n S t ü c k e s t a m m e n v o n h a l b k u g e l f ö r m i g e n S c h ü s s e l n m i t u n t e r g e s c h l a g e n e m R a n d . I n 
i h r e m I n n e r e n w u r d e , a m u n t e r e n T e i l d e s G e f ä ß e s a m h ä u f i g s t e n in e i n e m K e r b e n k r a n z e i n g e d r ü c k t e r B l a t t -
s c h m u c k a n g e b r a c h t . D i e G e f ä ß e d e s T y p u s D r a g . 37 . s i n d h e l l g r a u ; i h r M o t i v s c h a t z v e r r ä t d i e K e n n t n i s d e r 
F o r m e n w e l t der T e r r a S i g i l l a t e n ; m a n w i r d v o r a l l e m a n d i e s ü d g a l l i s c h e n V e r z i e r u n g s e l e m e n t e e r i n n e r t ; d i e 
M u s t e r m i s c h u n g i s t s e h r h ä u f i g . D i e ü b e r t r i e b e n e D e k o r a t i o n d e r O b e r f l ä c h e d e s G e f ä ß e s s c h e i n t d a r a u f h i n -
z u d e u t e n , d a ß d e r F o r m e n s c h a t z d e r S i g i l l a t e n n i c h t v e r s t a n d e n u n d d i e s e r w i l l k ü r l i c h a n g e w a n d t w u r d e . 
A u s d e r g r o ß e n M e n g e d e s M a t e r i a l s m ö c h t e n w i r d i e u n t e r s t e h e n d e A u s w a h l v o r s t e l l e n : 
7. I n v . N r . 74 . 4 . 41 . F r a g m e n t e i n e r g r a u e n S c h ü s s e l , m i t d e m M u s t e r s c h a t z d e r T e r r a S i g i l l a t e n v e r -
z i e r t ( A b b . I V / 6 ) . M a ß e : 5 x 6 , 5 c m . F u n d o r t : a u s d e m M a t e r i a l d e s O f e n s N r . 3 
8. I n v . N r . 74 . 4 . 46 . G r a u e s F r a g m e n t , m i t B l u m e n m u s t e r ( A b b . I V / 7 ) . M a ß e : 6 x 4 , 5 c m . F u n d o r t : 
a u s d e m M a t e r i a l d e s O f e n s N r . 3 
9. I n v . N r . 74 . 4. 47 . B r u c h s t ü c k e i n e r g r o ß e n , g r a u e n S c h ü s s e l d e s T y p u s D r a g . 3 7 . , m i t e i n g e d r ü c k t e r 
B l a t t v e r z i e r u n g u n t e r d e m H a l s t e i l ( A b b . I V / 5 ) . D u r c h m . : 21 c m ; H ö h e : 11 c m . F u n d o r t : a u s d e m M a t e r i a l d e s 
O f e n s N r . 3 
10. I n v . N r . 74 . 4. 48 . G r o ß e g r a u e S c h ü s s e l d e s T y p u s D r a g . 3 7 . , in z w e i R e i h e n m i t e i n g e d r u c k t e r 
B l a t t v e r z i e r u n g ( A b b . I V / 8 ) . H ö h e : 14 c m , B r e i t e : 17 c m . F u n d o r t : a u s d e m M a t e r i a l d e s O f e n s N r . 3 
11. I n v . N r . 74 . 4. 50 . B r ä u n l i c h e , g r a u e S c h ü s s e l m i t E n g o b e u n d g e r a d e m R a n d , f l a c h e F o r m 
( A b b . I V / 9 ) . H ö h e : 7 , 5 c m . B r u c h s t i i c k - D u r c h m . 18 c m . F u n d o r t : a u s d e m M a t e r i a l d e s O f e n s N r . 3 
12. I n v . N r . 74 . 4 . 52 . S c h w a r z e S c h ü s s e l , m i t B l a t t - v e r z i e r u n g in z w e i R e i h e n g e z a h n t ( A b b . I V / 1 ) . 
M a ß e 1 5 x 7 , 5 c m . F u n d o r t : a u s d e m M a t e r i a l d e s O f e n s N r . 3 
13. I n v . N r . 7 4 . 4. 54 . G r a u e S c h ü s s e l , m i t z w e i v e r s c h i e d e n e n B l a t t - M u s t e r n g e s t e m p e l t , m i t der G e -
s t a l t d e r V i c t o r i a , d i e e i n e n K r a n z h ä l t ( A b b . V / 2 ) . M a ß e : 1 0 x 9 c m . F u n d o r t : a u s d e m M a t e r i a l d e s O f e n s 
N r . 3. D i e g e s t e m p e l t e V i c t o r i a - G e s t a l t e r i n n e r t a n j e n e a n d e r e G e s t a l t a m b e k a n n t e n F r a g m e n t v o n G y u l a -
f i r á t ó t - P o g á n y t e l e k , d o c h i s t d i e v o r l i e g e n d e e i n e V a r i a n t e v o n s c h w ä c h e r e r _ Q u a l i t ä t . D a s M o t i v s e l b s t i s t 
s ü d g a l l i s c h e n U r s p r u n g s . 9 
14. I n v . N r . 74 . 4 . 57 . F r a g m e n t e i n e r d u n k e l g r a u e n , g l ä n z e n d e n S c h ü s s e l , n a c h d e m T y p u s D r a g . 
37 . , m i t g e s t e m p e l t e r B l a t t v e r z i e r u n g ( A b b . V / 3 ) . M a ß e : 9 , 5 x 7 , 5 c m . F u n d o r t : a u s d e m M a t e r i a l d e s O f e n 
N r . 3 
15. I n v . N r . 7 4 . 7. 97 . G r a u e S c h ü s s e l , m i t a b g e w e t z t e r O b e r f l ä c h e u n d m i t V i c t o r i a - S t e m p e l ( A b b . V / 4 ) . 
M a ß e : 7 , 5 x 6 c m . F u n d o r t : A b f a l l g r u b e a u f d e r n ö r d l i c h e n S e i t e . D i e V i c t o r i a - G e s t a l t , w i e d i e a n d e r e a u f 
d e m S t ü c k o b e n u n t e r N u m m e r 13; b l i c k t n a c h r e c h t s , i m G e g e n s a t z z u i h r e r A n a l o g i e v o n G y u l a f i r á t ó t . D o c h 
i s t d i e Q u a l i t ä t d i e s e s S t e m p e l s n o c h s c h w ä c h e r , a l s d i e j e n i g e d e s a n d e r e n S t ü c k e s . M a n e r k e n n t d i e D a r s t e l l u n g 
k a u m . 
16. I n v . N r . 7 5 . 1. 129. G l ä n z e n d e , s c h w a r z e S c h ü s s e l m i t B l a t t v e r z i e r u n g ( A b b . V / 5 ) . D u r c h m . : 2 5 c m . 
H ö h e : 5 c m . F u n d o r t : S t r e u f u n d v o m G e b i e t e d e r A u s g r a b u n g . 
17. I n v . N r . 73 . 1. 130. G l ä n z e n d e , s c h w a r z e S c h ü s s e l , m i t a u s g e b o g e n e m R a n d ( A b b . V / 5 ) . D u r c h m . : 
13 c m . H ö h e : 4 c m . F u n d o r t : n ö r d l i c h e S e i t e , S t r e u f u n d . 
18. I n v . N r . 74 . 1. 133. F r a g m e n t e i n e r h a l b k u g e l f ö r m i g e n , g l ä n z e n d e n , s c h w a r z e n S c h ü s s e l ; u n t e n , 
a m i n n e r e n Tei l e i n g e r i t z t e g e z a h n t e V e r z i e r u n g ( A b b . V / 8 ) . M u n d d u r c h m . : 2 0 c m ; u r s p r ü n g l i c h e H ö h e : 9 c m . 
F u n d o r t : h i n t e r d e m O f e n N r . 1 
19. I n v . N r . 74 . 4. 138. E i n i n n e n g r ä u l i c h - b r a u n e s , a u ß e n s c h w a r z b e m a l t e s , a b g e w e t z t e s , n i c h t v e r -
z i e r t e s F r a g m e n t m i t l e i c h t n a c h a u ß e n g e b o g e n e r S e i t e ( A b b . V / 9 ) . M a ß e : 1 7 x 6 , 5 c m . F u n d o r t : a u s d e m M a t e -
rial d e s O f e n s N r . 3 
20 . I n v . N r . 7 4 . 7. 201 . R o t b e m a l t e s B r u c h s t ü c k m i t g e s t e m p e l t e r B l a t t v e r z i e r u n g s - M o t i v . ( A b b . V /7 ) . 
M a ß e : 5 x 5 c m . F u n d o r t : O f e n N r . 6 
Keramik dakischer Art: 
B r u c h s t ü c k e d e r d a k i s c h e n H e n k e l - S c h a l e m i t g e r a d e r S e i t e , s o w i e F r a g m e n t e d e s b u c k e l v e r z i e r t e n T o p f e s 
k a m e n in z i e m l i c h g r o ß e r A n z a h l a u f d e r S i e d l u n g z u m V o r s c h e i n . 
21 . Inv . N r . 74 . 7. 66. G r ä u l i c h - r ö t l i c h e s S e i t e n f r a g m e n t , m i t n a c h a u ß e n g e b o g e n e m R a n d . ( A b b . V I / 1 ) . 
M a ß e : 1 0 , 5 x 1 0 c m . F u n d o r t : n ö r d l i c h e S e i t e , A b f a l l g r u b e . 
22 . I n v . N r . 74 . 6. 197. F r a g m e n t e i n e r h e l l g r a u e n b u c k e l v e r z i e r t e n S c h e r b e d a k i s c h e r A r t ( A b b . V I / 2 ) . 
M a ß e : 7 x 5 c m . F u n d o r t : O f e n N r . 6 
Speicher: 
A u c h B r u c k s t ü c k e v o n g r o ß e n S p e i c h e r g e f ä ß e n , m i t d i c k e m R a n d in d e n e n m a n v e r m u t l i c h W a s s e r o d e r 
K o r n l a g e r t e — w u r d e n i n r e i c h l i c h e r A n z a h l z u t a g e g e f ö r d e r t . D i e F a r b e d i e s e r G e f ä ß e i s t g r a u , u n d i h r M a t e r i a l 
i s t h a r t ; d e r F o r m n a c h w a r e n s ie g e n a u s o , w i e d i e S p e i c h e r d i e s e s Z e i t a l t e r s , d i e a n a n d e r e n F u n d o r t e n , v o r 
a l l e m a u f d e m G e l l é r t - B e r g u n d i n T a b á n z u m V o r s c h e i n k a m e n . 
23 . I n v . N r . 7 4 . 7. 72. E i n g r a u e s , d i c k e s R a n d b r u c h s t ü c k ( A b b . V I / 3 ) . F u n d o r t : n ö r d l i c h e Se i t e , 
A b f a l l g r u b e . 
9
 D . GABLER: I m p o r t á l t r e l i e f d í s z ű s i g i l l a t á k é s S i g i l l a t e n u n d i h r e p a n n o n i s c h e n N a c h a h m u n g e n ) , 
p a n n ó n i a i u t á n z a t a i k ( = I m p o r t i e r t e r e l i e f v e r z i e r t e A r c h É r t 103 ( 1 9 7 6 ) 3 4 - 5 2 . 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum llungaricae 31,1979 
2 7 8 m. p e t ő 
vi 
A b b . V I / 1 . F r a g m e n t e i n e s G e f ä ß e s n a c h d a k i s c h e r A r t 
A b b . V I / 2 . F r a g m e n t e i n e s G e f ä ß e s n a c h d a k i s c h e r A r t 
A b b . V I / 3 . H a n d b r u c h s t ü c k e i n e s S p r e i c h e r s 
A b b . V I / 4 . B r u c h s t ü c k e i n e r T e r r a S i g i l l a t a 
A b b . V I / 5 . F r a g m e n t e i n e s G e f ä ß e s m i t B a r b o t i n e - V e r z i e r u n g 
A b b . V I / 6 . F r a g m e n t e i n e s G e f ä ß e s m i t B a r b o t i n e - V e r z i e r u n g 
A b b . V I / 7 . F r a g m e n t e i n e s G e f ä ß e s m i t B a r b o t i n e - V e r z i e r u n g 
A b b . V I / 8 . F r a g m e n t e i n e s G e f ä ß e s m i t B a r b o t i n e - V e r z i e r u n g 
A b b . V I / 9 . U n t e r t e i l e i n e s G e f ä ß e s m i t p l a n t a p e d i s S t e m p e l 
A b b . V l / l O . U n t e r t e i l e i n e s G e f ä ß e s m i t p l a n t a p e d i s S t e m p e l 
A b b . V I / 1 1 . H a l s b r u c h s t ü e k e i n e s K r u g e s m i t p l a n t a p e d i s S t e m p e l 
A b b . V I / 1 2 . F r a g m e n t m i t p l a n t a p e d i s S t e m p e l 
A b b . V I / Í 3 . U n t e r t e i l - B r u c h s t ü c k m i t p l a n t a p e d i s 
Frühkaiserzeitliche Keramik: 
I n d e r S i e d l u n g d e r K e n d e - S t r a ß e g a b e s k e i n e V e r w ü s t u n g s s c h i c h t . G e m ä ß d e s G e d e n k m a t e r i a l s w a r e n d i e 
T ö p f e r - O f e n hier b i s z u r M i t t e d e s 2. J a h r h u n d e r t s i n G e b r a u c h . A r b e i t s i n s t r u m e n t e k a m e n i n d e r S i e d l u n g — 
a u ß e r e i n e m k l e i n e n S p i n d e l r i n g u n d e i n e m d ü n n e n , a b g e w e t z t e n K n o c h e n - n i c h t z u m V o r s c h e i n . E b e n s o 
f e h l e n a u c h u n t e r d e n D e n k m ä l e r n d i e F o r m s c h ü s s e l u n d d e r S t e m p e l . W e d e r M ü n z e n n o c h M e t a l l - G e g e n s t ä n d e 
k a m e n z u m V o r s c h e i n . A u c h d i e s e B e o b a c h t u n g s p r i c h t f ü r d i e V e r m u t u n g — d i e b e r e i t s f r ü h e r v o r g e s c h l a g e n 
w u r d e — d a ß die k e l t i s c h e n T ö p f e r w o h l i n d i e M i l i t ä r - S t a d t ( u n d s p ä t e r in d i e B ü r g e r - S t a d t ) A q u i n c u m z o g e n ; 
w o n ä m l i c h die M a r k t m ö g l i c h k e i t e n f ü r s i e g ü n s t i g e r w a r e n . 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum llungaricae 31,1979 
NEUERE ANGABEN ZUM L E B E N DER SIEDLUNG GELLÉRTHEGY-TABÁN 2 7 9 
D a s K e r a m i k m a t e r i a l , d a s f ü r d a s e r s t e J a h r h u n d e r t d e r r ö m i s c h e n K a i s e r z e i t c h a r a k t e r i s t i s c h i s t , 
m a c h t n a h e z u 6 0 P r o z e n t der F u n d e a u s . M a n b e g e g n e t a n d i e s e r S t e l l e a l l e n K e r a m i k - T y p e n d e s Z e i t a l t e r s 
in g r o ß e m F o r m e n - u n d F a r b e n - R e i c h t u m s o w i e f e i n e r A u s f ü h r u n g . 
N u r e i n e i n z i g e s k l e i n e s T e r r a - S i g i l l a t a S t ü c k e h e n w u r d e i m V e r l a u f e d e r F r e i l e g u n g g e f u n d e n . 
24 . I n v . N r . 74 . 1. 100. E i n C l a u d i u s - b z w . v e s p a s i a n i s c h e s B r u c h s t ü c k . 1 0 ( A b b . V I / 4 ) . M a ß e : 2 , 5 x 3 c m . 
F u n d o r t : h i n t e r d e m O f e n N r . 1 
Gefäße mit Barbotine-Verzierung: 
D i e K e r a m i k m i t B a r b o t i n e - V e r z i e r u n g i s t e i n s e l t e n e r A r t i k e l i n u n s e r e m F u n d m a t e r i a l . F v a B o n i s 
v e r m u t e t d e n U r s p r u n g d e r n i c h t e m a i l l i e r t e n B a r b o t i n e - S c h a l e n in d e r P o - G e g e n d . 1 1 D i e M o t i v e , d i e a m 
h ä u f i g s t e n v o r k o m m e n , s i n d d a s B l a t t , d e r Z w e i g m i t B l a t t , d i e B e e r e u n d d i e W e i n t r a u b e . D i e n ä c h s t l i e g e n -
d e n A n a l o g i e n z u u n s e r e n S t ü c k e n a u s d e r K e n d e - S t r a ß e f i n d e t m a n a u d i n i c h t in I t a l i e n , s o n d e r n a u f d e m 
B a l k a n , i m M a t e r i a l d e r T ö p f e r - S i e d l u n g e n in d e r G e g e n d u m T i r n o v o . 1 2 D i e G e f ä ß e m i t B a r b o t i n e - V e r z i e r u n g 
i m M u s e u m v o n G y ő r u n s e r e s u n g a r i s c h e n M a t e r i a l s w u r d e n d u r c h E s z t e r S z ő n y i z u s a m m e n g e f a ß t ; V e r f a s s e r i n 
h a t a u c h f e s t g e s t e l l t , d a ß d a s v o n i h r b e h a n d e l t e M a t e r i a l a u s I t a l i e n s t a m m t u n d a u f d e m H a n d e l s w e g e n a c h 
P a n n o n i é n g e l a n g t e . 1 3 D a d i e s e s M a t e r i a l s o s e l t e n i s t , f ü h r e n w i r s ä m t l i c h e B a r b o t i n e - G e f ä ß e a n , d i e in der 
K e n d e - S t r a ß e z u m V o r s c h e i n k a m e n . 
25 . I n v . N r . 74 . 6. 50. D ü n n w a n d i g e s , d u n k e l g r a u e s G e f ä ß , a n g e b r a n n t e O b e r f l ä c h e , m i t B a r b o t i n e -
P f l a n z e n - O r n a m e n t i k ; F r a g m e n t ( A b b . V I / 5 ) . M a ß e : 4 x 4 , 5 c m . F u n d o r t : O f e n N r . 6 
26 . I n v . N r . 74 . 6. 51 . H e l l g e l b e s S c h a l e n b r u c h s t ü c k ( A b b . V I / 6 ) . M a ß : 4 , 5 c m . F u n d o r t : O f e n N r . 6. 
27 . I n v . N r . 74 . 7. 176. B r ä u n l i c h - g r a u e s , d ü n n w a n d i g e s F r a g m e n t ( A b b . V I / 7 ) . M a ß e : 5 x 3 , 5 c m . 
F u n d o r t : z w i s c h e n d e n O f e n N r . 3 u n d 5 
28 . I n v . N r . 74 . 7. 180. R ö t l i c h e s , g r a u l i c h e s F r a g m e n t ( A b b . V I / 8 ) . M a ß e : 5 , 3 x 5 , 5 c m . F u n d o r t : 
z w i s c h e n d e n Ö f e n N r . 3 u n d 5 
Gefäße mit dem Stempel »planta pedis«: 
29. I n v . N r . 74 . i . 95. S o h l e n r i n g e i n e s r o t b e m a h l t e n G e f ä ß e s ; s e i n S t e m p e l : e i n S a n d a l e n t r a g e n d e r 
F u ß ( A b b . V I / 9 ) . D u r c h m . : 6 c m . F u n d o r t : h i n t e r d e m O f e n N r . 1 
30 . I n v . N r . 74 . 1. 96 . S o h l e n r i n g e i n e s r o t b e m a l t e n G e f ä ß e s ; s e i n S t e m p e l : z w e i F ü ß e m i t S a n d a l e n 
( A b b . V I / 1 0 ) . D u r c h m . : 5 , 5 c m . F u n d o r t : h i n t e r d e m O f e n N r . 1 
31 . I n v . N r . 74 . 4. 509 . H a l s b r u c h s t ü c k e i n e s K r u g e s ; r o t b e m a l t , a b g e w e t z t . E s i s t u n g e w ö h n l i c h , 
d a ß m a n d e n S t e m p e l » p l a n t a ped i s« a m H a l s s i e h t . ( A b b . V I / 1 1 ) . M a ß e : 6 , 5 x 9 c m . F u n d o r t : v o m G i t t e r d e s 
O f e n s N r . 4 
32 . I n v . N r . 74 . 7. 175. R ö t l i c h e s B r u c h s t ü c k ; d r e i m a l g e s t e m p e l t : F ü ß e m i t S a n d a l e n ( A b b . V I / 1 2 ) . , 
M a ß e : 4 , 5 x 4 o m . F u n d o r t : h i n t e r d e n Ö f e n N r . 3 u n d 5 
33 . I n v . N r . 74 . 7. 177. F r a g m e n t d e s u n t e r e n T e i l e s v o n e i n e m G e f ä ß m i t d e m S t e m p e l » p l a n t a p e d i s « 
r o t f a r b i g ( A b b . V I / 3 ) . M a ß e : 4 , 5 x 2 , 6 c m . F u n d o r t : z w i s c h e n d e n Ö f e n N r . 3 u n d 5 
Bemalte Gefäße: 
M e h r a l s d i e H ä l f t e d e s g e s a m t e n z u m V o r s e h e i n g e k o m m e n e n F u n d m a t e r i a l s g e h ö r t z u d i e s e m T y p u s . E s s i n d 
h a u p t s ä c h l i c h ro t , o f t l i l a - r o t b e m a l t e , m a n c h m a l s c h ö n m a r m o r i e r t e , o d e r g e l e c k t b e m a l t e G e f ä ß e . U n t e r d e n 
rot b e m a l t e n s i n d i n g r ö ß t e r A n z a h l d i e j e n i g e n , d e s g e s t r e i f t e n B r i g e t i o - K e r a m i k - T y p u s a n t r e f f b a r . 
34 . I n v . N r . 73 . 1. 116 . E i n e i n n e n m a r m o r a r t i g b e m a l t e S c h ü s s e l in o r a n g e - r ö t l i c h e r F a r b e 
( A b b . V I I / 1 ) . D u r c h m . : 17 c m . H ö h e : 3 c m . F u n d o r t : O f e n N r . 6 
35 . I n v . N r . 74 . 2. 28 . R a n d b r u c h s t ü c k e i n e r r o t m a r m o r i e r t e n S c h ü s s e l . ( A b b . V I I / 2 ) . R a n d b r e i t e : 
4 c m . L ä n g e : 11 ,5 c m . H ö h e : 7 c m . F u n d o r t : z w i s c h e n d e n Ö f e n N r . 1. u n d 2 
36 . I n v . N r . 73 . I. 118. E i n e S c h ü s s e l m i t a u s g e b o g e n e m R a n d , h e l l - d r a p p f a r b i g , s t e l l e n w e i s e m i t 
S p u r e n d e r r o t e n B e i n a l u n g . ( A b b . V I I / 3 ) . D u r c h m . : 26 c m . H ö h e : 9 , 5 c m . F u n d o r t : z w i s c h e n d e n Ö f e n N r . 
3 u n d 5 
37 . I n v . N r . 73 . 1. 131. S c h ü s s e l m i t e i n g e z o g e n e m R a n d , l i la , r o t e B e m a l u n g ( A b b . V I I / 6 ) . D u r c h m . : 
18 c m . H ö h e : 4 ,5 c m . F u n d o r t : O f e n N r . 6 
38 . I n v . N r . 74 . 1. 98 . B r u c h s t ü c k e i n e r f l a c h e n r o t b e m a l t e n S c h ü s s e l m i t g e r a d e m R a n d . ( A b b . V I I / 7 ) . 
D u r c h m . : 2 0 c m . F u n d o r t : h i n t e r d e m O f e n N r . 1 
39 . I n v . N r . 74 . 6. 2 8 0 . A u s g e b o g e n e s R a n d b r u c h s t ü c k e i n e r r o t b e m a l t e n S c h ü s s e l ; a b g e w e t z t . 
( A b b . V I I / 4 ) . M a ß e : 8 x 4 c m . F u n d o r t : o f e n N r . 6 
40 . I n v . N r . 74 . 7. 75. S e i t e n b r u c h s t ü c k e i n e s r o t b e m a l t e n K r u g e s ( A b b . V I I / 5 ) . M a ß e : 11 X 10 ,5 c m . 
F u n d o r t : n ö r d l i c h e S e i t e , A b f a l l g r u b e . 
41 . I n v . N r . 74 . 7. 169 . R o t b e m a l t e s B r u c h s t ü c k , m i t e i n g e d r ü c k t e r P u n k t v e r z i e r u n g ( A b b . V I I / 8 ) . 
M a ß e : 6 x 3 c m . F u n d o r t : z w i s c h e n d e n Ö f e n N r . 3 u n d 5 
1 0
 l o h d a n k e D é n e s G a b l e r f ü r d i e B e s t i m m u n g 
u n d f ü r s e i n e H i l f e i n d e r B e a r b e i t u n g d e s M a t e r i a l s . 
11
 E . B . BÓNIS: A c s á s z á r k o r i e d é n y m ű v e s s é g t er -
m é k e i P a n n o n i á b a n ( = D i e P r o d u k t e d e r k a i s e r z e i t -
l i c h e n T ö p f e r e i in P a n n o n i é n ) . D i s s P a n n I I . 20 . 
B u d a p e s t (1942 ) 18 — 21 . 
E . S . KAUDELKA : ü b e r s e i n e A r b e i t b e z ü g l i c h d e r 
G e f ä ß e v o n M a g d a l e n s b e r g h a t D . G a b l e r : 
A c t a A r c b H u n g 2 8 ( 1 9 7 6 ) 4 5 5 — 4 6 1 . b e r i c h t e t . 
12
 B . SZULTOV: A n t i c s n ü j e c e n t r i k e r a m i k i v n y i z s -
n y e j Mes i i , S z ó f i a . 1 9 7 6 . 
1 3
 E . T . SZŐNYI : É s z a k - I t á l i á b ó l i m p o r t á l t c s á -
s z á r k o r i a g y a g c s é s z é k ( = A u s N o r d il a l i e n i m p o r t i e r t e 
k a i s e r z e i t l i c h e L e h m s c h a l e n ) . A r r a b o n a 1 4 ( 1 9 7 2 ) 
5 - 2 5 . 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum llungaricae 31,1979 
280 м . Р Е т б 
VII. 
A b b . V I I / 2 . R a n d b r u c h s t ü c k e i n e r r o t m a r m o r i e r t e n S c h ü s s e l 
A b b . V I I / 3 . B r u c h s t ü c k e i n e r r o t b e m a l t e n S c h ü s s e l m i t a u s g e b o g e n e m R a n d 
A b b . V I I / 4 . B r u c h s t ü c k d e s a u s g e b o g e n e n R a n d e s v o n e i n e r r o t b e m a l t e n S c h ü s s e ] 
A b b . V I I / 5 . S e i t e n b r u c h s t ü c k e i n e s r o t b e m a l t e n K r u g e s 
A b b . V I I / 6 . L i l a - r ö t l i c h e S c h ü s s e l ( e r g ä n z t ) 
A b b . V I I / 7 . B r u c h s t ü c k e i n e r f l a c h e n r o t b e m a l t e n S c h ü s s e l 
A b b . V I T / 8 . R o t b e m a l t e s F r a g m e n t , m i t e i n g e d r ü c k t e r P u n k t v e r z i e r u n g 
A b b . V I I / 9 . S a r m a t i s c h e s G e f ä ß ( e r g ä n z t ) 
A b b . V Í I / 1 0 . B r u c h s t ü c k e i n e s q u a d i s c h - s a r m a t i s c h e n G e f ä ß e s 
A b b . V T I / 1 1 . B r u c h s t ü c k e i n e s k l o i n e n N a p f e s 
A b b . V I I / 1 2 . B r u c h s t ü c k e i n e r S c h ü s s e l d e s T y p u s L a - T è n e D 
Sonstige Keramik: 
A u f d e m s e l b e n G e b i e t w a r m i t e i n i g e n S t ü c k e n a u c h G e d e n k m a t e r i a l u r z e i t l i c h e r K u l t u r e n v e r t r e t e n . Z u m 
V o r s c h e i n k a m e n u n t e r a n d e r e m g l ä n z e n d e G e f ä ß b r u c h s t ü c k e m i t s c h w a r z e r O b e r f l ä c h e a u s d e r V á l e r K u l t u r , 
e in h a n d g e f o r m t e s K e l c h - G e f ä ß c h e n s e l t e n e r F o r m , « lessen n ä c h s t l i e g e n d s t e A n a l o g i e a u s d e m s a r m a t i s c h e n 
G e b i e t , a u s K ü l s ő b ö c s b e k a n n t i s t . 1 4 
1 4
 M . PÁRDTJOZ: A s z a r m a t a k o r e m l é k e i M a g y a r - b ö c s ; d i e S o h l e n f o r m i s t n i c h t v o l l k o m m e n O b e r e m -
o r s z á g o n ( = D e n k m ä l e r d e r S a r m a t e n z e i t in U n g a r n ) s t i m m e n d . 
A r c h H u n g 30 1 9 4 1 . I I . C X L / 2 6 . G e f ä ß v o n K ü l s ő -
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4 2 . I n v . N r . 73. 1. 1 2 7 . ( A b b . V I T / 9 ) . M u n d d u r c h m . : 11 c m . H ö h e : 6 , 5 c m . F u n d o r t : n e b e n d e m O f e n 
N r . 3. E s l o h n t s i c h a u ß e r d e m n o c h e i n g r a u e s m i t P u n k t r e i h e v e r z i e r t e s S e i t e n f r a g m e n t z u e r w ä h n e n . 
4 3 . I n v . N r . 73. 3. 1. B r u c h s t ü c k e i n e s h a n d g e f o r m t e n G e f ä ß e s , m i t e i n g e r i t z t e m Z w e i g m u s t e r u n d 
m i t Z i c k - Z a c k - P u n k t r e i h e v e r z i e r t ( A b b . V I I / 1 0 ) . M a ß e : 1 3 x 8 c m . F u n d o r t : s ü d l i c h e S e i t e , A b f a l l g r u b e . 
W i r h a b e n k e i n e g e n a u e A n a l o g i e d i e s e s S t ü c k e s i m u n g a r i s c h e n M a t e r i a l g e f u n d e n . E i n i g e n ä h e r 
s t e h e n d e S t ü c k e s i n d v o n d e r r ö m e r z e i t l i c h e n S i e d l u n g i n Ó z d b e k a n n t ; 1 5 d i e n a c h A n s i c h t d e r A u s g r ä b e r d e r 
A b k ö m m l i n g d e s q u a d i s c h - s a r m a t i s c h e n Z u s a m m e n l e b e n s s i n d u n d s i c h d i e z w e i t e H ä l f t e d e s 3. J a h r h u n d e r t s 
d a t i e r e n l a s s e n . 1 6 D i e D a t i e r u n g d i e s e s S t ü c k e s , s o w i e d i e in d e r U m g e b u n g z u t a g e g e f ö r d e r t e n F u n d e a u s d e r 
Z e i t d e r V ö l k e r w a n d e r u n g , s o w i e d e s f r ü h e n M i t t e l a l t e r s , 1 7 l e g e n d i e V e r m u t u n g n a h e , d a ß d i e s e s G e b i e t a u c h 
n a c h d e r R ö m e r z e i t b e w o h n t w a r . E s w u r d e a u c h e i n d u n k e l g r a u e r m i t W e l l e n l i n i e v e r z i e r t e r T o p f a u s h a r t e m 
M a t e r i a l g e f u n d e n , d e n m a n m i n d e s t e n s in d a s 9. J a h r h u n d e r t d a t i e r e n k a n n . ( D i e s e n G e g e n s t a n d h a b e n w i r 
d e r m i t t e l a l t e r l i c h e n A b t e i l u n g d e s H i s t o r i s e h e n M u s e u m s v o n B u d a p e s t ü b e r g e g e b e n . ) 
Vergleicht man das Fundmater ia l aus der Kende-Straße mit demjenigen von der Siedlung 
Gellérthegy-Tabán, so kann folgender Schluß gezogen werden: 
Bezüglich der beiden Fundorte, gleicht sich der Typus der Töpferöfen, und was im allge-
meinen das Keramikmaterial anbelangt, können die Fundgegenstände also als Produkte derselben 
industriellen Praxis gehalten werden. Ehen deswegen sind die Abweichungen des Materials aus 
der Kende-Straße sehr bedeutend und wesentlich; diese Abweichungen sind die folgenden: 
1. Es wurden in der Kende-Straße keine Spuren einer Wohnsiedlung gefunden; Arbeits-
instrumente sind von diesem Fundort , abgesehen von einem einzigen Spindelring, ebenfalls nicht 
bekannt; kein einziger Metallgegenstand wurde im Verlaufe der Erschließung gefunden. 
2. Es fehlen völlig: die rot-weiß bemalten Gefäße; diejenigen, die mit geometrischen 
Motiven verziert sind; die Figuren-Darstellungen besitzen; die hohen zweihenklingen Gefäße, und 
die mit Omphalos verzierten Schüsseln. Ein Namensstempel wurde auch hier nicht gefunden; 
ebenso kein Gefäß mit Gemma-Stempel, ähnlicher Victoria von Capua — obwohl die vereinzelten 
Victoria-Darstellungen von diesem Gesichtspunkt her doch zur Vorsicht malmen. 
3. Es gab im Keramikmater ial in größerer Anzahl Funde, die für die f rühe Kaiserzeit 
charakteristisch sind: rot gestreifte, bemalte Gefäße; Terra Sigillaten und ihre Nachahmungen; 
gestempelte Schüsseln; gelb und rot bemalte Hauskeramik. Aber gleichzeitig kommen auch 
urzeitliche Stücke, besonders Gegenstände, die für die La-Tène D Periode bezeichnend sind vor; 
es kommen auch Funde dakischer Art mit eingeglätteter Verzierung sogar Stücke, die fü r das 
Barbaricum bezeichnend sind zum Vorschein. Man kann diese Siedlung in die Periode nach der 
römischen Besetzung datieren, also in die Zeit, in der man das Verteidigungszentrum auf dem Berg 
bereit aufgegeben hat. Das reiche Keramikmaterial der f rühen Kaiserzeit, die Tatsache, daß die 
Siedlung keine Verwüstungsschicht aufweist, führ ten zu der Vermutung, daß hier wohl eine spätere 
Periode jener Töpfersiedlung gefunden wurde, die zur großen Kul tur Gellérthegy-Tabán gehört. 
Diese Siedlung erlebte ihre Blütezeit in den Jahren nach der römischen Besetzung, und sie bestand 
ungestört mindestens bis zur Mitte des 2. Jahrhunder ts . 
G E L L É R T - S P R U D E L B A D 
Es wurden auf diesem Gebiet im Früh jahr 1975, als hier Arbeiten der Geländeregelung 
und Kanalisationsarbeiten vorgenommen wurden, folgende archäologische Objekte beobachtet : 
1. Töpferofen ( A b b . V I I I / a ) D i e a u f g e h e n d e n W ä n d e u n d d a s G e w ö l b e w a r e n b e r e i t s a b g e t r a g e n , a l s 
M i t a r b e i t e r d e r B u d a p e s t e r B ä d e r d i r e k t i o n a u f d e n F u n d a u f m e r k s a m w u r d e n ; d u r c h s ie w u r d e d a s H i s t o r i s c h e 
M u s e u m v o n B u d a p e s t b e n a c h r i c h t i g t . 1 8 
15
 M . P Á R D U C Z — J . K O R E K : C s á s z á r k o r i t e l e p 
Ó z d o n ( = K a i s e r z e i t l i e b e S i e d l u n g i n Ó z d ) A r c h É r t 
8 5 ( 1 9 5 8 ) 18 f f . 
16
 H i e r d a n k e i c h A g n e s S a l a m o n f ü r i h r e H i l l e 
b e i d e r B e s t i m m u n g d e s F r a g m e n t e s . 
17
 T . N A G Y : B u d a p e s t T ö r t é n e t e ( = D i e G e s c h i c h t e 
d e r S t a d t B u d a p e s t ) 1 9 7 3 . I . 1 8 5 — 1 8 7 . 
18
 I c h m ö c h t e a u f d i e s e m W e g e d e n M i t a r b e i t e r n 
d e r B ä d e r d i r e k t i o n v o n B u d a p e s t , s o w i e d e n j e n i g e n 
d e s B a u n t e r n e h i n e n s N o . 1. u n s e r e n D a n k f ü r i h r e 
H i l f e b e i d e r A r b e i t a u s s p r e c h e n . 
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va 
A b b . V I I I / 1 . K e r a m i k - F r a g m e n t m i t e i n g e g l ä t t e t e r V e r z i e r u n g 
A b b . V t I I / 2 . B r u c h s t ü c k d e r N a c h a h m u n g e i n e r T e r r a S i g i l l a t a 
A b b . V I I I / 3 . K e r a m i k - F r a g m e n t m i t e i n g e g l ä t t e t e r V e r z i e r u n g 
A b b . V I I I / 4 . G r a u e L a - T è n e S c h ü s s e l 
A b b . V I I I / 5 . B r u c h s t ü c k e i n e s g r a u e n G e f ä ß e s m i t g e l o c k t e r B e m a l u n g 
A b b . V I I T / ß . F r a g m e n t e i n e r R e i b s c h ü s s e l 
A b b . VI I I /7 . F r a g m e n t e i n e s G e f ä ß e s n a c h d a k i s c h e r A r t m i t B u c k e l v e r z i e r u n g 
A b b . V I I 1 / 8 . F r a g m e n t d e r N a c h a h m u n g e i n e r T e r r a S i g i l l a t a 
D e r i n d i e E r d e v e r t i e f t e , d o p p e l t e H e i z u n g s k a n a l d e s O f e n s w a r m i t S t e i n e n v e r s t ä r k t ; er h a t t e e in 
d u r c h l ö c h e r t e s L e h m g i t t e r u n d g e s t r e i e h t e s , h a l b k r e i s f ö r m i g e s G e w ö l b e . M a ß e d e s u n t e r e n T e i l e s 2 1 0 X 1 4 2 c m ; 
H ö h e u n d B r e i t e d e s H e i z u n g s k a n a l s : 5 0 c m ; D i c k e d e r O f e n w a n d : 12 c m ; D i c k e d e s G i t t e r s : 15 c m ; D u r c h -
m e s s e r d e s G i t t e r l o c h e s : 7 c m . D a s F e u e r u n g s g i t t e r w a r s t a r k d u r c h b r a n n t ; e s i s t in g u t e m Z u s t a n d e r h a l t e n -
g e b l i e b e n . N e b e n d e m O f e n f a n d e n wir P f o s t e n l ö c h e r , m i t e i n e m D u r c h m e s s e r v o n 10 c m . M a n k o n n t e i n d e n 
B r ü c h s t ü c k e n d e s G e w ö l b e s S p r e u - u n d a n d e r e p f l a n z l i c h e R e s t e b e o b a c h t e n . 
2. Feuerherd. W i r h a b e n i m s ü d l i c h e n A b s c h n i t t j e n e r K a n a l g r u b e , d i e d a s B a s s i n d e s S p r u d e l b a d e s 
i n o s t w e s t l i c h e r R i c h t u n g d u r c h s c h n e i d e t , g e g e n ü b e r d e m O f e n d i e Ü b e r r e s t e e i n e s g e l e h m t e n , d u r c h b r a n n t e n 
u n d r u ß i g e n F e u e r h e r d e s f r e i g e l e g t . D a r i n l a g e n e i n e d u r c h b o h r t e L e h m - P y r a m i d e , u n d e i n K e r a m i k - B r u c h s t ü c k , 
d a s s i c h i n d i e L a - T è n e С P e r i o d e d a t i e r e n l ä ß t . 
3. Eingrabungen auf der nördlichen Seite der in ost-westlicher Richtung verlaufenden Kanalgrube. Wir 
h a b e n w e s t l i c h v o n F u n d o r t d e s O f e n s , i m n ö r d l i c h e n A b s c h n i t t d e r G r u b e , i m g e l b e n L e h m a n m e h r e r e n S t e l l e n 
u n t e n h a l b k r e i s f ö r m i g e E i n g r a b u n g e n b e o b a c h t e t ; w i r v e r m o c h t e n d i e s e n , w e g e n d e s d a m a l i g e n Z u s t a n d e s 
d e r B a u a r b e i t e n n i c h t f r e i z u l e g e n ; a u c h F u n d e s i n d a u s d i e s e n E i n g r a b u n g e n n i c h t b e k a n n t g e w o r d e n . 
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A b b . V T I I / a T ö p f e r o f e n a u s d e r A u s g r a b u n g d e s G e l l é r t - B a d e s 
X 
Wohngrube und Kugei-förmige Grube 
im Gel lér t -Bad 
4. Gruben und Eingrabungen auf der Seite des Bassins entlang der Kemenes-Straße. Fundrettungen 
w u r d e n h i e r i n z w e i A b s c h n i t t e n v o r g e n o m m e n Abschnitt I . I n d e r s ü d l i c h e n A b s c h n i t t s w a n d k a m e i n e k u g e l -
f ö r m i g e E i n g r a b u n g u n d d a n e b e n e i n e s t e i n i g e S c h i c h t z u m V o r s c h e i n ( A b b . I X , — X . 2.) D i e B r e i t e d e s o b e r e n 
T e i l s d e r G r u b e m a c h t 9 3 c m a u s . A u c h i n d e r n ö r d l i c h e n W a n d d e s A b s c h n i t t e s h a b e n w i r m e h r e r e E i n g r a b u n -
g e n b e o b a c h t e t ; a u s d i e s e n w u r d e n w u r d e n s e h r v i e l e T i e r k n o c h e n z u t a g e g e f ö r d e r t . D i e E i n g r a b u n g e n l a g e n 
u n t e r e i n e r 1 ,5 m d i c k e n n e u z e i t l i c h e n A u f f ü l l u n g , i m g e l b e n L e h m . 
I n d e r M i t t e d e s A b s c h n i t t e s w u r d e e i n e W o h n g r u b e v o n o v a l e m G r u n d r i ß f r e i g e l e g t . ( A b i ) . X . 1.) 
A u f d e r s ü d l i c h e n S e i t e d e r G r u b e w a r e in B ä n k c h e n u n d e i n P f o s t e n l o c h , i n d e r M i t t e l a g e i n g r o ß e r S t e i n . 
D i e g r ö ß t e B r e i t e d e r G r u b e b e t r u g 125 c m . A u s i h r e r F ü l l u n g k a m e n r o t e u n d g r a u e S c h e r b e n u n d d e r e i n z i g e 
M e t a l l f u n d d e r A u s g r a b u n g z u m V o r s c h e i n : e i n k l e i n e r B r o n z e r i n g . (Lnv. N r . 76 . 1. 2 3 1 . ; D u r c h m . : 0 , 5 c m ) . 
Abschnitt I I . : Ü b e r d i e n ö r d l i c h e W a n d d e s A b s c h n i t t e s J. h i n a u s b e o b a c h t e t e n w i r m e h r e r e E i n g r a -
b u n g e n , d i e — i n f o l g e f r ü h e r e r B a u a r b e i t e n — n u r n o c h in S p u r e n v o r h a n d e n w a r e n . D i e B r e i t e d e r e i n e n q u a d r a t -
f ö r m i g e n E i n g r a b u n g b e t r u g 1 7 2 c m . D a s B r u c h s t ü c k e i n e r T e r r a S i g i l l a t a - S c h ü s s e l d a t i e r t d a s A l t e r d e r 
A b b . I X — X / 2 . K u g e l f ö r m i g e G r u b e i n A b s c h n i t t I . i n d e r K e m e n e s S t r a ß e 
A b b . X / l . W o h n g r u b e a u f d e m F u n d o r t i n d e r K e m e n e s S t r a ß e 
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G r u b e b e r e i t s i n d i e R ö m e r z e i t , i n d e n A n f a n g d e s 2. J a h r h u n d e r t s . ( D a s S t ü c k i s t i m V o r l a u f e d e r E r s c h l i e ß u n g 
v e r l o r e n g e g a n g e n ; m a n w e i ß v o n s e i n e m e i n s t i g e n V o r h a n d e n s e i n n u r a u f g r u n d d e r T a g e b u c h n o t i z d e r A u s -
g r a b u n g . ) D ie E i n g r a b u n g i s t e i n Ü b e r b l e i b s e l e i n e r W o h n g r u b e ; e i n O b j e k t v o n ä h n l i c h e m G r u n d r i ß w u r d e 
a u c h i n d e r S i e d l u n g d e r U r b e v ö l k e r u n g i n T á e g e f u n d e n . 1 9 
W i r k o n n t e n d i e F r e i l e g u n g a u f d e m G e b i e t d e s B a d e s , i n f o l g e d e r E r d a r b e i t e n , d i e s i c h b e r e i t s i n 
e i n e m f o r t g e s c h r i t t e n e n Z u s t a n d b e f a n d e n , u n d a u c h i n f o l g e d e s u n g ü n s t i g e n W e t t e r s , n u r z u e i n e m T e i l a u s -
ü h r e n . 
Beschreibung des F und materials 
D a s ä l t e s t e G e d e n k m a t e r i a l , d a s a u f d e m G e b i e t d e s G e l l é r t - B a d e s z u t a g e g e f ö r d e r t w u r d e , s t a m m t 
a u s d e r K u p f e r z e i t , h a u p t s ä c h l i c h a u s d e r P e r i o d e d e r B a d e n e r K u l t u r . 2 0 B a d e n e r S i e d l u n g e n w u r d e n a u f 
H ü g e l r ü c k e n e n t l a n g d e r D o n a u a u m e h r e r e n S t e l l e n f r e i g e l e g t , s o i n B é k á s m e g y e r , T a b á n , L á g y m á n y o s u n d 
A l b e r t f a l v a . 2 1 U n t e r d i e s e n h a t m a n e b e n s o l c h e F u n d e d e r B a d e n e r K u l t u r w i e a u f d e m G e l l é r t h e g y , i n d e r 
n a h e g e l e g e n e n S i e d l u n g d e r S c h ö n h e r z S t r a ß e , i n T a b á n , i n d e r G a l v á n i S t r a ß e u n d i n d e r A n d o r S t r a ß e 
g e f u n d e n . 2 2 W i r f a n d e n d i e K e r a m i k - F r a g m e n t e d i e s e s Z e i t a l t e r s i m u n t e r e n T e i l d e r G r u b e d e s i n o s t - w e s t -
l i c h e r R i c h t u n g v e r l a u f e n d e n A b w a s s e r k a n a l s , u n t e r d e m a l t e n B a s s i n d e s S p r u d e l b a d e s i n e i n e r T i e f e v o n 1 i n . 2 3 
Die S i e d l u n g e n d e r K u l t u r v o n N a g y r é v u n d V a t y a ( M e z ő S t r a ß e , F e h é r v á r i S t r a ß e 2 8 . , G e l l é r t h e g y , 
T a b á n ) 2 4 z e i g e n d i e h i e s i g e K o n t i n u i t ä t d e s L e b e n s , u n d s ie b e w e i s e n a u c h , d a ß d ie L á g y m á n y o s E b e n e i n d e r 
B r o n z e z e i t b e w o h n t w a r . E s g i b t i m F u n d m a t e r i a l d e s S p r u d e l b a d e s m e h r e r e G e g e n s t ä n d e a u s d e r B r o n z e -
z e i t , d i e s i c h i m a l l g e m e i n e n n ä h e r n i c h t d a t i e r e n l a s s e n ; d i e s e k a m e n i n d e r N ä h e d e s A b w a s s e r k a n a l s u n d 
iu d e r S c h i c h t u n t e r d e m T ö p f e r o f e n z u m V o r s e h e i n . 
E s w u r d e i n d i e s e r G e g e n d , g e n a u e r i m F u n d o r t G e l l é r t h e g y N r . 12. u n d i n T a b á n , G e d e n k m a t e r i a l 
d e r e n t w i c k e l t e n V á l e r K u l t u r a u s d e m H a l l s t a t t Z e i t a l t e r g e f u n d e n . 2 5 W i r f a n d e n a u c h i n d e m b e r e i t s m e h r -
m a l s e r w ä h n t o n M a t e r i a l a u s d e r K e n d e S t r a ß e z a h l r e i c h e F r a g m e n t e a u s d e r V á l e r K u l t u r . 
N a c h F e s t s t e l l u n g v o n E v a B o n i s k e n n z e i c h n e t a u f d e m G e l l é r t h e g y d e n s p ä t e s t e n u r z e i t l i c h e n H o r i -
z o n t d i e U r n e n g r ä b e r - K u l t u r v o m E n d e d e r B r o n z e z e i t ; d o c h l e b t e h i e r d i e s e l b e B e v ö l k e r u n g , z w a r s p ä r l i c h e r 
g e w o r d e n , a u c h n o c h i n e i n e r s p ä t e r e n P e r i o d e . 2 6 D e r S c h w e r p u n k t d i e s e r K u l t u r l a g z w i s c h e n d e n L T С u n d D 
P e r i o d e n i m D o n a u - K n i e u n d i m K a p o s - T a l . 2 7 
A u f u n s e r e m G e b i e t ( i n d e r K e n d e S t r a ß e ) g i n g d a s L e b e n ü b e r d i e L T С u n d D P e r i o d e n h i n a u s 
w e i t e r b i s i n d i e e r s t e n z w e i J a h r h u n d e r t e d e r r ö m i s c h e n K a i s e r z e i t . 
LT D und Frühkaiserzeit 
A u s d i e s e r P e r i o d e s t a m m e n d i e m e i s t e n S t ü c k e d e s F u n d o r t e s ( 9 0 % d e s M a t e r i a l s ) , d i e d i e T y p e n d e s M a t e r i a l s 
v o m G e l l é r t h e g y u n d T a b á n v e r t r e t e n . E s g i b t i n d e r G e s a m t h e i t d e s M a t e r i a l s m e h r S t ü c k e , d i e f ü r d i e L T D 
P e r i o d e k e n n z e i c h n e n d s i n d u n d n i c h t t y p i s c h f r ü h k a i s e r z e i t l i c h s i n d ; d a s i s t e i n w e s e n t l i c h e r U n t e r s c h i e d i m 
V e r g l e i c h z u m M a t e r i a l v o n d e r S i e d l u n g d e s R u d a s - B a d e s , d e r K e m e n e s S t r a ß e , s o w i e d e m j e n i g e n v o n d e r 
T ö p f e r s i e d l u n g i n d e r K e n d e S t r a ß e . 
A m a u f f a l l e n d s t e n i s t , d a ß v o n j e n e r g e s t e m p e l t e n , p a n n o n i s c h e n g r a u e n K e r a m i k , d i e a u f d e m z u l e t z t 
g e n a n n t e n F u n d o r t s o b e l i e b t w a r , u n d i n s o h o h e r A n z a h l z u m V o r s c h e i n k a m , h i e r n u r m i t z w e i F r a g m e n t e n 
v e r t r e t e n w a r . E i n M e i s t e r z e i c h e n , o d e r e i n e n S t e m p e l h a b e n w i r a u f k e i n e m e i n z i g e n S t ü c k a n g e t r o f f e n . A u c h 
v o n d e n T e r r a S i g i l l a t e n u n d i h r e n N a c h a h m u n g e n , s o w i e v o n d e n g e s t r e i f t e n , b e m a l t e n G e f ä ß e n k a m e n n u r 
e i n i g e S t ü c k e z u m V o r s c h e i n . M a n h a t i n d e n m e i s t e n F ä l l e n : g r a u e S c h ü s s e l n m i t u n t e r g e s c h l a g e n e m R a n d , 
S p e i e h e r g e f ä ß e , v i e l e e i n g e g l ä t t e t e K e r a m i k , k a m m v e r z i e r t e T ö p f e s o w i e K e r a m i k d a k i s c h e r A r t g e b u n d e n . 
V o n d i e s e n f ü h r e n w i r e i n i g e b e z e i c h n e n d e S t ü c k e v o r . 
44 . I n v . N r . 75. 11. 8. G r a u e S c h ü s s e l , d e m T y p u s n a c h L a - T è n e D ( A b b . V I I / 1 2 ) . L ä n g e d e s F r a g m e n t e s : 
10 c m . F u n d o r t : a u s d e m M a t e r i a l d e s O f e n s . 
45 . I n v . N r . 7(i. 1. 12. H a l b f r a g m e n t e i n e s g r a u e n N a p f e s ( A b b . V I I / 1 1 ) . H ö h e : 8 , 5 c m . M u n d d u r c h m . : 
5 , 5 c m . F u n d o r t : A b s c h n i t t I I . d e r K e m e n e s S t r a ß e 
46 . I n v . N r . 76. 1. 5 3 . F r a g m e n t e i n e r S c h ü s s e l m i t e i n g e g l ä t t e t e r V e r z i e r u n g ( A b b . V I I I / 1 ) . M a ß e : 
1 4 x 1 0 c m . F u n d o r t : A b s c h n i t t I . d e r K e m e n e s S t r a ß e . 
47 . l u v . N r . 76. 1. 54 . F r a g m e n t e i n e r K e r a m i k m i t e i n g e g l ä t t e t e r V e r z i e r u n g ( A b b . V I I / 3 ) . M a ß e : 
3 4 x 1 7 c m . F u n d o r t : A b s c h n i t t I . d e r K e m e n e s S t r a ß e . 
48 . I n v . N r . 76 . 1. 94 . G r a u e L a - T è n e S c h ü s s e l . ( A b b . V I 1 I / 4 ) . M a ß e : 2 1 x 1 3 c m . F u n d o r t : a u s d e m 
M a t e r i a l d e s O f e n s . 
49 . l u v . N r . 76 . 1. 161 . F r a g m e n t d e r N a c h a h m u n g e i n e r T e r r a S i g i l l a t a ( A b b . V I I I / 2 ) . M a ß e : 8 X 4 , 5 c m . 
F u n d o r t : a u s d e r V e r t i e f u n g d e s O f e n s : — 1 0 0 c m . 
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 É . V . KOCZTUR : F o l A r c h 2 3 ( 1 9 7 3 ) 4 4 - 5 8 . 
2 0
 D e n K o l l e g e n d e r p r ä h i s t o r i s c h e n A r c h ä o l o g i e 
d a n k e i ch a u c h a u f d i e s e m W e g e f ü r i h r e H i l f e b e i 
d e r B e s t i m m u n g d e s u r z e i t l i c h e n F u n d m a t e r i a l s . 
2 1
 T . NAGY : B u d a p e s t t ö r t é n e t e a z ő s k o r t ó l a h o n -
f o g l a l á s i g ( = D i e G e s c h i c h t e d e r S t a d t B u d a p e s t v o n 
d e r U r z e i t b i s z u r L a n d n a h m e ) . B u d a p e s t T ö r t é n e t e 
I . 1973 . 54 . 
2 2
 B u d a p e s t m ű e m l é k e i . I I . M a g y a r o r s z á g m ű -
e m l é k i t o p o g r á f i á j a V I . ( D i e K u n s t d e n k m ä l e r d e r 
S t a d t B u d a p e s t I I . T o p o g r a p h i e (1er K u n s t d e n k m ä -
l e r v o n U n g a r n . V I . ) B u d a p e s t 1 9 6 2 . 18. 
J . BANNER : D i e R e c e l e r K u l t u r . A r o h l l u n g 3 5 ( 1 9 5 6 ) 
7 1 - 7 2 . 
2 3
 Ü b e r d a s u r z e i t l i c h e F u n d m a t e r i a l d i e s e s G e b i e -
t e s b e r i c h t e n w i r in e i n e m v o r l ä u f i g e n B e r i c h t , d e r 
i n B p R v e r ö f f e n t l i c h t w i r d . 
24
 R . SCHREIBER : B u d a p e s t R é g i s é g e i ( = D i e 
A n t i q u i t ä t e n d e r S t a d t B u d a p e s t 2 0 ( 1 9 6 3 ) 2 2 3 — 2 4 0 . 
G . ALFÖLDI : B p R 2 0 ( 1 9 6 3 ) 5 3 3 . 
2 5
 F . KŐSZEGI : B p R 2 0 ( 1 9 6 3 ) 15 . 
2 6
 E . B . B O N I S : o p . c i t . 2 0 4 . 
2 7
 É . В . BONIS : A c t a A r c h H u n g 2 3 ( 1 9 7 1 ) 3 3 - 3 9 . 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Ilungaricae 31, 1979 
NEUERE ANGABEN ZUM LEBEN DER SIEDLUNG GELLÉRTHEGY-TABÁN 2 8 5 
5 0 . I n v . N r . 76 . 1. 1 4 8 . F r a g m e n t e i n e s b u c k e l v e r z i e r t e n G e f ä ß e s d a k i s c h e r A r t . ( A b b . V I I I / 7 ) . M a ß e : 
1 5 , 5 x 2 1 c m . F u n d o r t : a u s d e m M a t e r i a l d e s O f e n s , a n d e r R a u c h ö f f n u n g . 
5 1 . I n v . N r . 76 . 1. 164 . F r a g m e n t e i n e s g r a u e n , g e f l e c k t b e m a l t e n G e f ä ß e s . ( A b b . V I I I / 5 ) . M a ß e : 
7 X 9 , 5 c m . F u n d o r t : a u s d e r V e r t i e f u n g d e s O f e n s . 
5 2 . I n v . N r . 76. 1. 172 . B r ü c k s t ü c k e i n e r R e i b e s c h ü s s e l ( A b b . V I I I / 6 ) . M a ß e : 2 0 x 7 . 5 c m . F u n d o r t : 
a u s d e r V e r t i e f u n g d e s O f e n s : — 1 0 0 c m . 
5 3 . I n v . N r . 76 . 1. 2 0 9 . N a c h a h m u n g e i n e r T e r r a S i g i l l a t a ( A b b . V I I I / 8 ) . M a ß e : 7 x 5 , 5 c m . F u n d o r t : 
s ü d l i e h e S e i t e d e s A b s c h n i t t e s I . d e r K e m e n e s S t r a ß e . 
Z U S A M M E N F A S S U N G 
Gemäß Lehre des zutage geförderten archäologischen Materials befindet sich der Fundor t 
des Gellért-Bades chronologisch der Siedlung Gellérthegy näher; m a n kann den Fundor t des 
Gellért-Bades in die Periode zwischen der Blütezeit des Oppidums auf dem Gellérthegy und den 
Funden von der Töpfersiedlung in der Kende Straße datieren. Dieser neueste Fundor t der Kul tu r 
der Eravisker-Bevölkerung hat nicht bloß eine einzige Schicht; man findet unter den Schichten 
der Frühkaiserzeit auch die Denkmäler älterer Kul turen. Doch besitzen wir überhaupt keine 
Gedenkmaterie aus der Periode nach der Römerzeit. 
Das Leben der Siedlung des Gellért-Bades ging auch nach der römischen Besetzung 
weiter; das bestätigt auch das Vorhandensein jenes Keramikmaterials in den oberen Schichten der 
Siedlung, das man in die Erühkaiserzeit datieren kann. 
Die unten angeführte Tabelle veranschaulicht die Zusammensetzung des Keramikmaterials 
aus der Kende Straße und aus der Siedlung des Gellért-Bades: 
Das Material aus der Kende Straße: 
58 % römerzeitlich 
4 0 % La Tène D 
das übrige Material ist urzeitlich, bzw. es s t ammt aus der Völkerwanderungszeit oder dem 
Mittelalter. 
Das Material des Gellért-Bades: 
10% urzeitlieh (Kupferzeit, Bronzezeit, Eisenzeit) 
89 % La Tène D 
1 % römerzeitlich 
Das Verhältnis der obigen Fundorte zu den keramischen Werkstä t ten in Óbuda ( = Altofen) 
Mit Rücksicht auf das keltische Material in großer Menge sowie unter Berufung auf 
sonstige Kriterien, die oben ausführlichen behandelt wurden, kann man bestellen, daß die Töp-
fersiedlung in der Kende Straße älter ist, als die frühesten Töpfer-Werkstätten in Óbuda ( = Alt-
ofen), obwohl es in der Kende Straße typisch römisches Keramikmaterial in großer Fülle und 
Varietät gab. Aber es gibt überhaupt nichts, was uns berechtigt, dieses Material in eine spätere 
Zeit als über die Mitte des 2. Jahrhunder t s u. Z. hinaus zu datieren. Es gibt viele ähnliche Stücke, 
wie diejenigen aus der Kende Straße auch unter den Funden der f rühen Töpfer-Werkstätten der 
Militär-Stadt (Kiscelli-Straße, Selmeci-Straße und Bécsi-Straße); ja, man findet unter den Funden 
dieser zuletzt genannten Werkstät ten manchmal auch Parallelen zum Material des Gellért-Bades. 
(Gestempelte Ware, Marmorierungstechnik u.a.m.) Doch diese Werkstä t ten beginnen zeitlich 
später, und sie leben auch länger, als die oben behandelten Siedlungen.28 
28
 K . S z . PÖCZY: D i e T ö p f e r w e r k s t ä t t e n v o n 
A q u i n c u m . A c t a A r c h H u n g 7 ( 1 9 5 6 ) 7 4 — 1 3 8 . 
G Y . PARRAGI : K o r a c s á s z á r k o r i f a z e k a s m ű h e l y Ó b u -
d á n ( = F r ü h k a i s e r z e i t l i c h e T ö p f e r w e r k s t a t t i n 
Ó b u d a - A l t o f e n . ) A r c h É r t 9 8 ( 1 9 7 1 ) 1. 6 0 — 7 9 . 
G Y . PARRAGI : A B é c s i ú t i á s a t á s o k ú j a b b e r e d m é n y e i 
( = N e u e r e E r g e b n i s s e d e r A u s g r a b u n g e n i n d e r 
B é c s i S t r a ß e ) . B p R 2 4 ( 1 9 7 6 ) 1 6 3 - 1 6 6 . 
D i e Z e i c h n u n g e n h a t F r a u G y . G á l i , d i e A u f n a h m e n 
I l o n a M o l n á r g e m a c h t . 
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D I E T I E R K N O C H E N F U N D E V O N D E R S I E D L U N G 
G E L L É R T H E G Y - T A B Á N 
J . M A T O L C S I 
I . A L L G E M E I N E B E S C H R E I B U N G 
Im Verlaufe der auf dem Gebiet des Gellért-Sprudelbades im Jahre 1975 von Dr. Mária 
Pető durchgeführten Rettungsgrabungen kamen Teile einer Eraviskensiedlung zutage, wovon in 
geschichtlicher Hinsicht ein wertvolles Tierknochenmaterial zum Vorschein kam. Das Material 
gestat tet uns in die Tierhaltung und Jagd einer solchen Periode einen Einblick, deren Wirtschafts-
geschichte in Ungarn noch kaum bekannt ist. Gemäß Bestimmung des Archäologen, s t ammt ein 
Teil der Knochenfunde aus der La Tène D-Periode, der andere Teil aus der Periode zwischen La 
Tène D und dem II . Jahrhunder t u. Z. 
Aufgrund ihres archäologischen Alters sind die aus dem Gellért-Sprudelbad stammenden 
Knochenfunde mit dem unter dem Gebäude Budapest XI . Kende Straße Nr. 8 — 10 erschlossenen 
frühkaiserzeitlichen Tierknochenmaterial,1 sowie mit den am Südhang des Gellért-Berges und in 
Tabán2 gefundenen späteisenzeitlichen Funden gleichaltrig. Das unters tütz t auch die Tatsache, daß 
in jedem Fundkomplex die Knochen derselben Säugetierarten zutage kamen. 
Die auf dem Gebiet des Gellért-Sprudelbades zutage gekommenen Tierknochen sind gut 
erhalten geblieben, ihre Farbe ist, sich aus den Bodenverhältnissen ergebend, meistens rötlich-
braun. Die sehr kleinen Stücke beweisen, daß fast sämtliche als Speiseabfälle von den Siedlungs-
bewohnern hinterlassen wurden. Unter ihnen befinden sich zwei Stücke, zwei Rinderrippen-
bruchstücke, die eine besondere Aufmerksamkeit verdienen. Diese weichen von den anderen 
Tierknochen durch ihre glatte, glänzende Oberfläche ab. Wahrscheinlich wurden sie durch Men-
schenhand glatt geschliffen, da diese bei irgendeinem Arbeitsprozeß als Werkzeuge benutzt wur-
den. Vielleicht waren es Werkzeuge zur Enthäutung. Obwohl aus der Anzahl der Knochenfunde 
das Übergewicht der Tierhaltung festgestellt werden kann, deutet die quanti tat ive Verteilung des 
untersuchten Knochenmaterials auf eine intensive Jagdtät igkei t hin. Die Jagd spielte in Wirk-
lichkeit eine größere Rolle als dies aufgrund der gefundenen Wildknochen ausgewiesen werden 
kann. Z. B. vertreten das Urrind nur 2, und das Wildschwein nur 7 Stücke. Diese Angaben 
deuten darauf hin, daß die Verteilung und der Verzehr der erlegten Tiere nicht in der erschlossenen 
Siedlung erfolgte.3 Herausragend ist aber der Anteil der Rothirschknochen. 
I I . F U N D E A U S D E R L A T È N E D - P E R I O D E 
Aufgrund der archäologischen Bestimmung gehören die im Abschnitt I. der Kemenes-
Straße, sowie vom Abriß des Töpferofens und vom N-Schnitt des Abschnittes der Kemenes-
Straße zutage gekommenen Tierknochen in die Gruppe der Funde aus der La Tène D-Periode. 
Die Tierknochen stellen wir untenstehend pro Art dar: 
1 J . MATOLCSI: A B u d a p e s t X I . K e n d e u t c a 
8 — 1 0 . s z . a l a t t f e l t á r t k o r a c s á s z á r k o r i t e l e p ü l é s 
á l l a t c s o n t a n y a g á n a k m e g h a t á r o z á s a ( D i e B e s t i m -
m u n g d e s T i e r k n o c h e n m a t e r i a l s d e r i n B u d a p e s t 
X I . K e n d e S t r a ß e 8 — 1 0 . e r s c h l o s s e n e n f r ü h k a i s e r -
z e i t l i c h e n S i e d l u n g ) . A r c h É r t 1 0 3 (L976) 9 0 - 9 7 . 
2
 S . B Ö K Ö N Y I : U n t e r s u c h u n g d e s T i e r k n o c h e n -
m a t e r i a l s d e r S i e d l u n g G e l l é r t h e g y - T a h á n I n : É . BONIS: 
D i e s p ä t k e l t i s c h e S i e d l u n g G e l l é r t h e g y - T a b á n in B u d a -
p e s t . A r c h H u n g 47 ( 1 9 0 9 ) 2 3 8 — 2 4 3 . 
3
 D i e s b e z ü g l i c h s i e h e d i e E r ö r t e r u n g v o n M. 
KRETZOI : i n : V . G Á B O R I - C S Á N K — M . KRETZOI : L a S t a -
t i o n d u P a l é o l i t h i q u e M o y e n d ' É r d - H o n g r i e . B u d a -
p e s t 1 9 6 8 , 2 2 3 - 2 4 4 . 
1 Acta Archaeologica Academiae Scientiarum llungaricae 31, 1079 
2 8 8 J . MATOLCSI 
Rind (Bos primigenius f . t a u r u s L . , 1758) 
D o n S c h ä d e l v e r t r e t e n n u r d i e H ö r t r o m m e l (bulla ossea) u n d d e r Z u n g e n k n o c h e n (os hyoideum), s o w i e e i n 
Z a h n a u s d e r M a n d i b e l . Die A n z a h l d e r R i p p e n - u n d W i r b e l k n o c h e n b r u c h s t ü c k e b e t r ä g t 5 , u n t e r i h n e n m ü s s e n 
d i e v o r h e r s c h o n e r w ä h n t e n , e t w a 15 c m l a n g e n R i p p e n s t ü c k e e r w ä h n t e n , e t w a 15 c m l a n g e n R i p p e n s t ü c k e 
e r w ä h n t w e r d e n , d i e a l s H a n d w e r k z e u g e b e n u t z t w u r d e n . D i e s e k a m e n b e i m A b r i ß d e s O f e n s , b e i m R o s t , 
z u t a g e . D i e b e i d e n S t ü c k e d e s O b o r b o i n k n o c h e n s (humerus), e i n B e c k e n k n o c h e n s t ü o k ( o s coxae), s o w i e d i e 
h i e r v o r h a n d e n e n S t ü c k e d e r D i a p h y s i s d e s h i n t e r e n M i t t e l f u ß k n o c h e n s (metatarsus) s i n d s o u n b e d e u t e n d , 
d a ß s i e ke iner l e i F o l g e r u n g e r m ö g l i c h e n . D a s e i n z i g e , 6 1 , 8 m m l a n g e R o l l b e i n astragalus z ä h l t u n t e r d e n 
e i s e n z e i t l i c h e n R o l l b c i n e n a l s e t w a s k l e i n e r a l s m i t t e l g r o ß . 4 
Pferd (Equus przewalskii f . c a b a l l u s L . , 1758) 
A u s d i e h ier b e h a n d e l t e n S c h i c h t k o n n t e n w i r z w e i P f e r d e k n o c h e n b e r ü c k s i c h t i g e n . A u f d e n 31 m m b r e i t e n 
D e n s f o r t s a t z d e s z w e i t e n H a l s w i r b e l k n o c h e n s (epistropheus) s t i e ß m a n i m A b s c h n i t t I . , a u f d a s d i s t a l e S t ü c k 
d e s S p e i c h e n b e i n s (radius) i m V e r l a u f e d e s T ö p f e r o f e n a b r i s s e s , a m R a u c h a b z u g . D i e B r e i t e d e r d i s t a l e n E p i -
p h y s e i s t m i t 7 3 , 6 m m m i t t e l g r o ß u n t e r d e n a r c h ä o l o g i s c h e n R a d i u s f u n d e n . 
Schaf und Ziege (Ovis ammon f . a r i e s L . , 1757 e t Capra aegagrus f . i i i r c u s L . , 1758) 
B e i m A b r i ß d e s O f e n s k a m e n z u s a m m e n m i t d e n o b e n b e s c h r i e b e n e n F u n d e n 3 S c h a f - b z w . Z i e g e n k n o c h e n 
z u t a g e , v o n d e n e n d i e B r u c h s t ü c k e d e s O b e r b e i n k n o c h e n s (humerus) u n d d e s E l l b o g e n k n o c h e n s (ulna) er -
k e n n b a r w a r e n . V o l l s t ä n d i g i s t d e r l i n k e , v o r d e r e M i t t e l f u ß k n o c h e n (metacarpus) e r h a l t e n g e b l i e b e n . D i e s e s 
S t ü c k w a r 11 7,6 m m l a n g , d i e B r e i t e d e r p r o x i m a l e n E p i p h y s e b e t r u g 2 2 , 4 m m , d i e d e r d i s t a l e n E p y p h y s e 
2 4 , 0 m m . A u s d e m L ä n g e n m a ß k o n n t e a u f g r u n d d e r h e r k ö m m l i c h e n B e r e c h n u n g s m e t h o d e 5 d i e W i d e r r i s t h ö h e 
d i e s e s k l e i n e n M u t t e r s c h a f e s 57 c m b e t r a g e n . 
Hausschwein (Sus scrofa f . d o m e s t i c a L . , 1758) 
S ä m t l i c h e H a u s s c h w e i n e k n o c h e n s i n d k l e i n e r e F r a g m e n t e . Z w e i S t ü c k e s i n d S c h ä d e l k n o c h e n - , 2 R i p p e n k n o -
c h e n - , 2 O b e r b e i n k n o c h e n f r a g m e n t e (humerus), 1 S t ü c k s t a m m t a u s d e r D i a p l i y s e d e s S p e i c h e n b e i n s (radius) 
u n d 1 S t ü c k i s t e i n E l l b o g e n k n o c h e n b r u c h s t ü c k (ulna). 
Hund (Canis lupus f . f a m i l i a r i s L . , 1758) 
I m V e r l a u f e d e r F u n d r e t t u n g a u f d e m G e b i e t d e s G e l l é r t - S p r u d e l b a d e s k a m n u r e in e i n z i g e r H u n d e s c h i e n b e i n -
k n o c h e n (tibia) z u t a g e , n a m e n t l i c h b e i m A b r i ß d e s O f e n s , b e i m R a u c h a b z u g . W e g e n d e s b r u c h s t ü c k h a f t e n 
Z u s t a n d e s k o n n t e e s n i c h t g e m e s s e n w e r d e n . 
Rothirsch (Gervus elaphus L., 1758) 
U n t e r u n s e r e n F u n d e n w a r e n d i e H i r s c h k n o c h e n i n d e r g r ö ß t e n Z a h l v e r t r e t e n . A b g e s e h e n v o n d e n W i r b e l -
l i n d R i p p e n k n o e h e n ( i n s g e s a m t 6 S t ü c k ) k o n n t e n w i r h a u p t s ä c h l i c h R e s t e d e r g r o ß e n R ö h r e n k n o c h e n d e r 
h i n t e r e n G l i e d m a ß e n b e s t i m m e n . V i e r S t ü c k e d e s S c h i e n b e i n e s (tibia) u n d dre i k l e i n e S t ü c k e d e s h i n t e r e n 
M i t t e l f u ß k n o c h e n s (metatarsus) w a r e n z u k l e i n , u m d a r a u s d i e G r ö ß e d e s T i e r e s f e s t s t e l l e n z u k ö n n e n . 
Wildschwein (Sus scrofa L., 1758) 
E i n e s (1er b e i d e n S t ü c k e d e r O b e r b e i n k n o c h e n (humerus) d e s W i l d s c h w e i n e s k a m b e i m A b r i ß d e s O f e n s , d a s 
a n d e r e S t ü c k a u s d e r E r d e d e s A b s c h n i t t e s 1. i n d e r K e m e n e s - S t r a ß e z u t a g e . D i e L ä n g e d e r d i s t a l e n E p i p h y s e 
d i e s e s l e t z t e r e n b e t r u g 5 4 m m . E b e n f a l l s a u s d e m A b r i ß m a t e r i a l d e s T ö p f e r o f e n s k a m d e r e n t w i c k e l t e v o r d e r e 
M i t t e l f u ß k n o c h e n (metacarpus I V . ) z u t a g e , a u s d e s s e n L ä n g e — 9 6 , 1 m m — a u f e in s t a r k e n t w i c k e l t e s , ä l t e r e s 
W i l d s c h w e i n g e f o l g e r t w e r d e n k a n n . 
H I . F U N D E A U S D E R L A T È N E D U N D D E R F R Ü H E N K A I S E R Z E I T 
In diese Periode gruppierte der die Grabungen durchführende Archäologe die im zweiten 
Abschnitt , in der Umgebung des Töpferofens und aus der oberen Schicht des Ofens zutage gekom-
menen Tierknochen ein. Die Anzahl der hierher gehörenden Knochen beträgt mehr als das drei-
fache der Knochen, die eindeutig in die La Tène D-Periode gehören. Die Erscheinung kann damit 
erklär t werden, daß zur Datierung der Funde in engere Zeitgrenzen, infolge der Vermischung 
der Schichten, keine Möglichkeit bestand. 
4
 D i e v e r g l e i c h e n d e n A n g a b e n b e z ü g l i c h d e r H a u s -
t i e r e d e r a l t e n Z e i t e n s i e h e b e i : S . B Ö K Ö N Y I : H i s t o r y 
o f D o m e s t i c M a m m a l s i n C e n t r a l a n d E a s t e r n E u r o p e . 
B u d a p e s t 1974 , 4 8 6 . 
5 V . I . CALKIN : I z m e n c i v o s t ' m e t a p o d i i u o v e e . 
B j u l l . M o s z k . o b s e h . i s z p . p r i r o d y . O t d . b io l 6 6 ( 1 9 6 1 ) 
1 2 4 - 1 2 8 . 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hunguricae 31,1979 
DIE TIERKNOCHENFUNDE VON DER SIEDLUNG GELLÉRTHEGY-TABÁN 2 8 9 
Rind (Bos primigenius f . t a u r u s L . , 1758) 
D i e i m A b s c h n i t t I I . g e f u n d e n e n S c h ä d e l k n o c h e n g e h ö r t e n z u r H i n t e r h a u p t g e g e n d (os occipitale). W i r k o n n t e n 
f e s t s t e l l e n , d a ß d i e E n t f e r n u n g z w i s c h e n d e n l a t e r a l e n B ä n d e r n d e r C o n d y l u s s e ( C — C ) 86 m m , d i e L ä n g e d e s 
foramen magnum ( В — О ) 3 9 , 7 m m , d i e B r e i t e 3 7 , 8 m m b e t r u g . D i e A n z a h l d e r S c h ä d e l f u n d e h a t s i c h m i t d e n 
b e i d e n S t ü c k e n d e s U n t e r k i e f e r s (Mandibel) v e r d o p p e l t . V o n d e n W i r b e l f u n d e n s t a m m t e i n S t ü c k v o m H a l s -
w i r b e l u n d 1 S t ü c k v o m R ü c k e n w i r b e l . D i e A n z a h l d e r R i p p e n s t ü c k e b e t r ä g t 4 , d i e s e d e r S c h u l t e r b l a t t s t ü c k e 
2 . V o n d e n v o r d e r e n G l i e d m a s s e n k a m n u r e i n S t ü c k d e s S p e i c h e n b e i n s (radius) u n d 1 S t ü c k d e s E l l b o g e n -
k n o c h e n s (ulna) z u m V o r s c h e i n . D a s B e c k e n v e r t r e t e n (os coxae) 4 S t ü c k e . V o n d e n h i n t e r e n l a n g e n G l i e d -
m a ß e n k n o c h e n f a n d e n w i r 2 M i t t e l f u ß k n o c h e n (metatarsus), d a s e i n e S t ü c k i s t a b e r n u r e in F r a g m e n t . D i e 
m e ß b a r e L ä n g e d e s M e t a t a r s u s b e t r u g 2 1 9 , 6 m m , d i e p r o x i m a l e B r e i t e 4 5 , 5 m m , d i e d i s t a l e B r e i t e 5 3 , 4 m m . 
A u f g r u n d d e s g e b r ä u c h l i c h e n G e s e h l e c h t s i n d e x e s 6 s t a m m t d i e s e r l e t z t e r e K n o c h e n v o n e i n e r K u h , d e r e n W i d e r -
r i s t h ö h e m i t d e n f r ü h e r a u s g e a r b e i t e t e n K o e f f i z i e n t e n 7 e r r e c h n e t 117 c m b e t r a g e n k o n n t e . D i e s e s T i e r k a n n 
a l s o a r c h ä o z o o l o g i s c h a l s m i t t e l g r o ß b e t r a c h t e t w e r d e n . D e m g e g e n ü b e r i s t d a s 5 8 , 4 m m l a n g e R o l l b e i n / as -
tragalus) s e h r k l e i n , er d e u t e t v i e l l e i c h t a u f e i n j u n g e s T ier h i n , w ä h r e n d d e r 6 5 , 6 m m l a n g e F e s s e l b e i n k n o c h e n 
(os phalangis I . ) e b e n f a l l s a l s m i t t e l g r o ß e r s c h e i n t . 
Pferd (Equus przewalskii f . c a b a l l u s L . , 1758) 
D i e a u f f a l l e n d h o h e A n z a h l d e r S c h ä d e l k n o c h e n , Z ä h n e , K i e f e r f r a g m e n t e ( 4 3 S t ü c k ) d e u t e t a u f d i e V e r n i c h t u n g 
d e s S c h ä d e l s e i n e s e i n z i g e n , c a . 5 J a h r e a l t e n T i e r e s a u f d e m G e b i e t d e s I I . A b s c h n i t t e s h i n . D i e B r u c h s t ü c k e 
s i n d a b e r s o k l e i n , d a ß m a n m i t i h n e n d i e R e k o n s t r u k t i o n d e s S c h ä d e l s ü b e r h a u p t n i c h t d u r c h f ü h r e n k a n n . 
I m V e r h ä l t n i s z u d e r h o h e n A n z a h l d e r S c h ä d e l k n o c h o n s t ü e k e s i n d d a s e i n e H a l s w i r b e l s t ü c k u n d d i e 5 R i p p e n -
s t ü c k e s o w i e d i e A n z a h l d e r G l i e d m a ß e n k n o c h e n s t ü c k e s e h r g e r i n g . V o n d e n V o r d e r g l i e d m a ß e n s i n d 4 O b e r -
b e i n k n o c h e n (humerus), s o w i e e i n k l e i n e r e s S t ü c k d e s S p e i c h e n b e i n s (radius) e r h a l t e n g e b l i e b e n , d i e k e i n e 
z o o l o g i s c h e A u s w e r t u n g e r m ö g l i c h e n . A u c h v o n d e n R e s t e n d e r h i n t e r e n g r o ß e n R ö h r e n k n o c h e n k o n n t e n 
w i r n u r d i e M a ß e d e s p r o x i m a l e n E n d s t ü c k e s e i n e s e i n z i g e n S c h e n k e l b e i n s ( f e m u r ) f e s t s t e l l e n . D i e p r o x i m a l e 
B r e i t e v o n 1 1 4 , 5 m m u n d d i e p r o x i m a l e D i c k e v o n 8 5 m m d i e s e s K n o c h e n s f ä l l t i n d e n B e r e i c h d e r e t w a s k l e i -
n e r e n a l s m i t t e l g r o ß e n K n o c h e n m a ß e . A u f g r u n d d e r a n d e r e n S t ü c k e d e s S c h e n k e l b e i n e s (femur), d e s S t ü c k e s 
d e r D i a p h y s e d e s S c h i e n b e i n e s (tibia) u n d d e s g e b r o c h e n e n F e r s e n b e i n e s (calcaneus) k o n n t e n k e i n e M a ß e 
b e s t i m m t w e r d e n . 
Schaf und Ziege (Ovis amnion f . a r i e s . L . , 1758 e t et Gapra aegagrus f . h i r c u s L . , 1758) 
A u f g r u n d d e s z u t a g e g e k o m m e n e n S t i r n b e i n e s (os frontale) u n d d e s s i e h d a r a u f b e f i n d l i e h e n H o r n z a p f e n s 
k ö n n e n w i r f e s t s t e l l e n , d a s s d i e s e s e i n a u s g e w a c h s e n e s T i e r v e r t r i t t . D i e ä u ß e r e F l ä c h e d e s H o r n z a p f e n s i s t 
g e w ö l b t , d i e i n n e r e F l ä c h e i s t F l a c h , l e i c h t g e d r e h t . D e r g r ö ß t e D u r c h m e s s e r b e t r ä g t 3 2 m m , d e r k l e i n e r e D u r c h -
m e s s e r 26 m m . W a h r s c h e i n l i c h a u c h d a s B r u c h s t ü c k d e s U n t e r k i e f e r s (mandibula) g e h ö r t e z u d i e s e m Tier . 
D i e A n z a h l d e r W i r b e l - u n d R i p p e n s t ü c k e b e t r ä g t i n s g e s a m t 6. V o n d e n G l i e d m a ß e n k n o e h e n s i n d h a u p t s ä c h -
l i c h d i e v o r d e r e n S t ü c k e v o r h a n d e n , a b e r v o n d e n B r u c h s t ü c k e n d e s O b e r b e i n k n o c h e n s (humerus), d e s S p e i -
c h e n b e i n s (radius) u n d d e s E l l b o g e n k n o c h e n s (ulna) k a n n m a n a u ß e r d e m s c h o n e r w ä h n t e n n o c h d i e A n w e -
s e n h e i t e i n e s a n d e r e n T i e r e s v e r m u t e n . D i e s e r h ä r t e t a u c h d i e B e o b a c h t u n g , d a ß d e r e i n e O b e r b e i n k n o c h e n 
(humerus) w a h r s c h e i n l i c h v o n e i n e r Z i e g e s t a m m t , d i e a n d e r e n K n o c h e n s t ü c k e k o n n t e n w i r n i c h t s o d e u t l i e h 
v o n e i n a n d e r t r e n n e n . A u c h d i e A r t z u g e h ö r i g k e i t d e s e i n z i g e n h i n t e r e n M i t t e l f u ß k n o c h e n s (metatarsus) k o n n -
t e n w i r n i c h t k l ä r e n . 
Hausschwein (Sus scroja f . d o m e s t i c a L . , 1758) 
3 S t ü c k e d e s U n t e r k i e f e r s (mandibula) s c h e i n e n R e s t e z w e i e r T i e r e z u s e i n . I n d e m e i n e n l i n k e n M a n d i b e l k ö r -
p e r i s t d i e M a l m z a h n r e i b e ( P 2 — M ) 96 m m l a n g . D i e V o r d e r m a l m z ä h n e ( P 2 — P 4 ) s i n d 4 6 , 6 m m , d i e w a h r e n 
M a l m z ä h n e ( M 2 — M 3 ) 6 2 , 4 m m l a n g . D i e L ä n g e d e s M 3 b e t r ä g t 3 3 , 3 m m , s e i n e B r e i t e 1 5 , 4 m m . I n e i n e m a n d e r e n 
M a n d i b e l b r u c h s t ü e k i s t d e r M 3 - Z a h n e t w a s k l e i n e r , 2 8 , 6 m m l a n g u n d 14 ,4 m m b r e i t . D a s L e n d e n w i r b e l s t ü c k , 
d i e 4 R i p p e n s t ü c k e u n d d i e 2 S c h u l t e r b l a t t s t ü c k e s i n d n i c h t s s a g e n d e F u n d e . A n d e n B r u c h s t ü c k e n d e s O b e r -
b e i n k n o c h e n s (humerus), u n d d e s S c h i e n b e i n e s (tibia) i s t g u t d i e S t e l l e d e r a b g e l ö s t e n E n d s t ü c k e u n d d i e 
Ö f f n u n g d e r E p i p h y s e n s i c h t b a r , w o r a u s a u f e i n g a n z j u n g e s T i e r g e f o l g e r t w e r d e n k a n n . D a v o m O b e r b e i n -
k n o c h e n (humerus) n o c h w e i t e r e 2 , v o m S c h i e n b e i n (tibia) n o c h w e i t e r e 4 B r u c h s t ü c k e v o n a u s g e w a c h s e n e n 
T i e r e n s t a m m e n k o n n t e n , k a n n d i e A n w e s e n h e i t v o n dre i T i e r e n v o n m e h r e r e n S e i t e n h e r b e w i e s e n w e r d e n . 
Ur ( Bos primigenius Boj. 1827) 
D e r z w e i t e H a l s w i r b e l k n o c h e n / e p i s t r o p h e u s ) u n d d a s S c h u l t e r b l a t t (scapula) e i n e s a u s g e w a c h s e n e n , k r ä f t i g e n 
U r s k a m a n l ä ß l i c h d e r E r s c h l i e ß u n g d e s z w e i t e n A b s c h n i t t e s z u t a g e . D i e B r e i t e d e s e p i s t r o p h e u s d e n s F o r t -
s a t z e s b e t r ä g t 4 8 , 5 m m D i e L ä n g e d e s u n t e r e n W i n k e l s d e s S c h u l t e r b l a t t e s b e t r ä g t 1 0 5 , 6 m m , d i e L ä n g e d e r 
G e l e n k e i n t i e f u n g 9 0 , 6 m m u n d d i e B r e i t e 78 m m . D i e g e r i n g s t e B r e i t e d e s S c h u l t e r b l a t t - H a l s e s l a g b e i 8 3 , 9 m m . 
6
 G . N O B I S : Z u r K e n n t n i s d e r ur - u n d f r ü h g e -
s c h i c h t l i c h e n R i n d e r N o r d - u n d M i t t e l d e u t s c h l a n d s . 
Z e i t s c h r i f t f ü r T i e r z ü e h t u n g u n d Z ü c h t u n g b i o l o g i e . 
6 3 ( 1 9 5 4 ) 1 5 5 - 1 9 4 . 
7
 J . MATOLCSI: H i s t o r i s e h e E r f o r s c h u n g d e r K ö r -
p e r g r ö ß e d e s R i n d e s a u f g r u n d v o n u n g a r i s c h e m 
K n o c h e n m a t e r i a l . Z e i t s c h r i f t f ü r T i e r z ü c h u n g u n d 
Z ü c h t u n g s b i o l o g i e . 87 ( 1 9 7 2 ) 8 9 - 1 3 7 . 
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Rothirsch (Gervus elaphus L., 1758) 
D i e z u m S c h ä d e l g e h ö r e n d e n 13 G e w e i h s t ü c k e m a c h e n z w a r n u r 2 8 % d o r R o t h i r s c h k n o c h e n a u s , t r o t z d e m bi l -
d e n d i e s e S t ü c k e d e n z o o l o g i s c h a m g e r i n g s t e n a u s w e r t b a r e n Te i l u n s e r e s M a t e r i a l s . V o n d e n , a u f i h n e n s i c h t -
b a r e n S c h n i t t s p u r e n k a n n h ö c h s t e n s s o v i e l f e s t g e s t e l l t w e r d e n , d a ß e i n T e i l d e r G e w e i h e a u s i r g e n d e i n e m 
Z w e c k b e a r b e i t e t w u r d e , e s w u r d e n W e r k z e u g e ( v i e l l e i c h t M e s s e r - u n d D o l c h g r i f f e ) d a r a u s a n g e f e r t i g t . W e n n 
w i r b e r ü c k s i c h t i g e n , d a ß w e i t e r e 2 2 % d e r F u n d e a u s Z ä h n e n , W i r b e l - u n d R i p p e n s t ü c k e n b e s t e h e n , d a n n w i r d 
e s k l a r , w i e w e n i g g e e i g n e t e s M a t e r i a l z u r A n a l y s e z u r V e r f ü g u n g s t e h t . D i e M a l m z a h n r e i h e d e s e r h a l t e n g e -
b l i e b e n e n r e c h t e n T e i l e s d e r M a n d i b e l (mandibula) i s t u n g e f ä h r 1 2 0 m m l a n g . D ie g e r i n g s t e H a l s b r e i t e d e s 
b e s c h ä d i g t e n S c h u l t e r b l a t t e s (scapula) b e t r ä g t 3 1 m m , d i e L ä n g e d e r G e l e n k e i n t i e f u n g 4 1 m m . U n t e r d e n 
F u n d e n f i g u r i e r e n s ä m t l i c h e K n o c h e n d e r V o r d e r g l i e d m a ß e n , a b e r d i e 2 H u m e r u s s t ü c k e u n d d a s 1 U l n a - u n d 
1 M e t a c a r p u s s t ü c k s i n d a l l e n u r u n b e d e u t e n d e F u n d e . V o n d e n H i n t e r g l i e d m a ß e n s i n d n u r 3 T i b i a - , I M e t a -
c a r p u s s t ü c k s i n d a l l e n u r u n b e d e u t e n d e F u n d e . V o n d e n H i n t e r g l i e d m a ß e n s i n d n u r 3 T i b i a - , 1 M e t a t a r s u s -
u n d l C a l c a n e u s s t ü c k e r h a l t e n g e b l i e b e n . W i r k o n n t e n v o n 4 F e ß e l b e i n - (os phalangis I ) u n d 2 K r o n e n k n o c h e n 
(os phalangis I I . ) d i e M a ß e e r m i t t e l n . D i e L ä n g e d e r o s p h a l a n g i s I . K n o c h e n b e t r ä g t 6 5 , 8 ; 6 1 , 0 ; 60 ,4 m m , d a s 
i n d e r L ä n g e n i c h t m e ß b a r e S t ü c k c h a r a k t e r i s i e r t e i n e p r o x i m a l e B r e i t e v o n 2 5 , 4 n u n . D i e L ä n g e der os phalan-
gis I I . K n o c h e n b e t r u g 4 6 , 4 u n d 4 5 , 5 m m , v o n e i n e m w e i t e r e n E x a m p l a r k o n n t e n u r d i e p r o x i m a l e B r e i t e v o n 
2 4 , 3 m m b e s t i m m t w e r d e n . D e r K l a u e n k n o c h e n ( o s phalangis I I I . ) i s t 5 5 m m l a n g u n d 3 5 m m h o c h . 
Wildschwein (Sus scrofa L., 1758) 
D a s W i l d s c h w e i n v e r t r e t e n in d i e s e r S c h i c h t 1 S p e i c h e n k n o c h e n (radius), 2 M i t t e l f u ß k n o c h e n (metapodium) 
u n d 2 B r u c h s t ü c k e d e r D i a p h y s e d e s S e h e n k e l b e i n e s (femur). D i e p r o x i m a l e H ä l f t e v o n metacarpus I V . d e u t e t 
a u f e i n k r ä f t i g e s T i e r h i n , d ie p r o x i m a l e B r e i t e d e s K n o c h e n s b e t r ä g t 2 3 , 7 m m . 
Karpfen (Gyprinus carpio L., 1758) 
D e r in der o b e r e n S c h i c h t d e s O f e n s z u t a g e g e k o m m e n e S c h l u n d k n o c h e n i s t z w a r b r u c h s t ü c k h a f t , a b e r d o c h 
ist d a r a n d a s k n o l l e n a r t i g e S c h l u n d g e b i ß g u t s i c h t b a r . D i e g e s a m t e L ä n g e d e r Z ä h n e b e t r ä g t 2 0 m m . 
Flußmuschel (Unio pictorum L., 1758) 
D i e g e f u n d e n e n M u s c h e l s c h a l e n s i n d s t a r k , g e w ö l b t , i h r e S p i t z e i s t h e r a u s r a g e n d . I h r e i n n e r e F l ä c h e i s t p e r l -
s c h i m m e r n d . V o n d e n , i n der S t a t i s t i k f i g u r i e r e n d e n 7 M u s c h e l s c h a l e n k a m e i n S t ü c k u n t e r d e n F u n d e n a u s 
d e r L a T è n e D - P e r i o d e i m A b s c h n i t t I z u t a g e . D i e M u s c h e l n w u r d e n v o n d e r B e v ö l k e r u n g w a h r s c h e i n l i c h v e r -
z e h r t , o b w o h l d a s m i t v o l l e r S i c h e r h e i t n u r i m F a l l e e i n e r g r ö ß e r e n M u s c h e l a n z a h l f e s t g e s t e l l t w e r d e n k ö n n t e . 
I V . S T A T I S T I S C H E Z U S A M M E N F A S S U N G 
Die best immten 227 Knochenfunde verteilen sich von zoologischer Sicht her auf 9Tierarten, 
aber vom wirtschaftsgeschichtlichen Gesichtspunkt muß das Hausschwein getrennt vom Wild-
schwein, das Hausr ind getrennt vom Ur behandelt werden, obwohl diese — gemäß der modernen 
biologischen Auffassung — artenmäßig zusammengehören. 64,7% der Knochenreste erwiesen sich 
als diese von Haustieren (siehe Tabelle). 
Eine interessante Konformitä t ist, daß wir auf dem Gebiet des Gellért-Sprudelbades die 
Knochenreste derselben Säugetiere bestimmen konnten, wie auf der frühkaiserzeitlichen Siedlung 
in der Kende-Straße. Auch die zahlenmäßigen Werte der Verteilung der Knochenfunde sind auf-
fallend ähnlich, da die Anzahl der Haustierknochen in der Kende-Straße um 2 Stück höher war. 
Die mengenmäßige Verteilung der Knochenfunde unter den einzelnen Tierarten ist in den 
erwähnten Fundor ten unterschiedlich, aber daraus können wir noch nicht auf die Existenz einer 
anderen wirtschaftlichen Formation schließen. Die Anzahl der Knochenfunde ist in beiden Fund-
orten äußerst gering, um die wirtschaftsgeschichtlichen Verhältnisse auswerten zu können. Selbst 
die Gegenüberstellung der Verteilung der auf dem Gebiet des Gellért-Sprudelbades gefundenen 
Knochen nach Tierarten und der Anzahl der aufgrund der Knochenfunde ausweisbaren Individuen8 
wirft solche Probleme auf, die nur nach weiteren Grabungen geklärt werden können. Z. B. machen 
die Pferdeknochen 26,9% der Gesamtfunde aus, während unter den Tieren die Pferde nur mit 8 % 
8
 D i e A n z a h l d e r I n d i v i d u e n h a b e n w i r a u f g r u n d 
d e r M e t h o d e v o n B ö k ö n y i f e s t g e s t e l l t ; s o z e i g e n d i e 
A n g a b e n n i c h t d i e s o g . » m i n i m a l e I n d i v i d u e n a n z a h l « 
s o n d e r n ihre w a h r s c h e i n l i c h e A n z a h l . V g l . S . BÖKÖ-
NYI : A N e w M e t h o d f o r D e t e r m i n a t i o n o f t h e N u m b e r 
o f I n d i v i d u a l s i n A n i m u l B o n e M a t e r i a l . A.TA 74 
( 1 9 7 0 ) 2 9 1 2 9 2 . 
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D i e V e r t e i l u n g d e r T i e r k n o c h e n f u n d e n a c h T i e r a r t e n 
La Tène D —friihkaiser-La Tene D-Periode zeitliche Periode Insgesamt 
Bezeichnung der Tierart Knochen Tiere Knochen Tiere Knochen Tiere 
St. % Ind. % St. % Ind. % St. % Ind. % 
Hauetiere 
R i n d ( B o s pr imigen ius f. tau-
rus) 14 29,2 1 11,1 23 12 ,9 2 12,5 37 16,3 3 12,0 
Pferd ( E q u u s przewalski i f. 
cabal lus ) 2 4 ,2 1 11,1 59 3 2 , 9 1 6 ,2 61 26,9 2 8,0 
Schaf und Ziege (Ovis a m n i o n f. 
aries e t Capra a e g a g r u s f. 
hircns) 3 6,2 1 11,1 15 8 , 3 2 12,5 18 7,9 3 12,0 
S c h w e i n (Sns scrofa f. dome-
st ical 8 16,6 1 11,1 22 12 ,3 3 18,7 30 13,2 4 16,0 
H u n d (Canis lupus f. familiaris) 1 2,1 1 11,1 
— — 
1 0,4 1 4 ,0 
Haus t i ere i n s g e s a m t 28 58 ,3 5 55 ,5 119 6 6 , 4 8 50 ,0 147 64,7 13 52 ,0 
Wildliere 
U r ( B o s pr imigenius) — 2 1 Д 1 6,2 2 0,8 1 4 ,0 
Roth ir sch (Cervus e laphus ) 16 33,3 2 22 ,2 46 25 ,7 2 12,5 6 2 27,3 4 16,0 
W i l d s c h w e i n (Sus scrofa) 3 6,2 1 11.1 5 2 , 8 1 6,2 8 3,6 2 8,0 
K a r p f e n (Cyprinus earpio) — 1 0 , 6 1 6,2 1 0,4 1 4 ,0 
Klußmuschel (Unio p i c torum) 1 2,1 1 11,1 6 3 , 3 3 18,7 7 3,1 4 16,0 
Wildt iere insgesamt 20 41 ,6 4 4 4 , 4 60 3 3 , 5 8 50 ,0 80 35,2 12 48 ,0 
H a u s - u n d Wildt iere i n s g e s a m t 48 100,0 9 100 ,0 179 100 ,0 16 100,0 2 2 7 100,0 2 5 100,0 
vertreten sind. Die Erklärung dieses großen Unterschiedes ist, daß von einem einzigen Pferd 
mehrere Knochen gefunden wurden, als z. B. von den Rindern. Ein solches Problem ist auch, daß 
35,2% der Knochenstücke und 48% der Tiere zu den Wildtieren gehörten, und dieser große 
Unterschied deutet auf die wesentlich größere Rolle der J a g d hin, als dies aus der Verteilung der 
Knochen geschätzt werden kann. 
Der Anteil der Haustierknochen war im Material der Kende-Straße wesentlich höher 
(87%), als unter den Funden des Gellért-Sprudelbades (64,7%). Eine besonders große Differenz 
konnte bezüglich der Rinderknochen festgestellt werden, die im Material Kende-Straße 44,4% 
und in diesem des Gellért-Sprudelbades 16,3% ausmachten. Zwischen den Tieren konnte bereits 
eine geringere Differenz festgestellt werden, da die diesbezüglichen Daten im ersteren Fundor t 
19,2%, im letzteren 12% ausmachten. 
Die widersprüchlich erscheinenden Angaben machen klar, daß infolge der geringen Anzahl 
der Knochenfunde in unserem Materiaidas Gesetz der großen Zahlen nicht zur Geltung kommen 
konnte. Die Angaben ermöglichen also vorläufig nicht die zuverlässige statistische Auswertung 
der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Tierarten. 
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В . L Ő R I N C Z 
D I E Z I E G E L S T E M P E L D E S S P Ä T R Ö M I S C H E N S Ü D O S T F R I E D H O F E S 
V O N I N T E R C I S A 
1976 ist der erste Band über die Friedhöfe von Intercisa erschienen, in dem 600 Gräber des 
1963 bzw. 1967 freigelegten spätrömischen Südostfriedhofes erörtert werden.1 Bei den Freilegungen 
kamen in 38 Gräbern 66 Ziegelstempel zum Vorschein.2 Ihre Bearbeitung erfolgte im Rahmen der 
Publikation von 1976 nur in Form einer kurzen Zusammenfassung.3 Die vorliegende Arbeit ist eine 
ausführliche Bewertung des gesamten Ziegelmaterials des Gräberfeldes. Die Bearbeitung erfolgt 
nach derselben Methode, wie bei den früheren Publikationen des Autors.4 
I . D I E Z I E G E L D E R L E G I O N E N , D E R B E A M T E N U N D V O N P R I V A T P E R S O N E N . 
Z I E G E L M I T O R T S N A M E N 5 
1. legio I I adiutrix 
Im Gräberfeld kamen mehrere Ziegel der Legion, die in den Jahren zwischen 89 — 105, bzw. von 
den Jahren 118/119 an mit Unterbrechungen bis zum Ende der römischen Herrschaf t die Garnison 
von Aquincum war,6 ans Tageslicht (2 — 8, 11 — 13, 22—23, 5 3 - 5 5 , 63, 65 — 66). Leider ist der Typ 
von mehreren Stücken nicht bekannt (2 — 8, 11, 13), da die darauf stehenden Grabnummern 
verblichen sind und sie bereits bei der Inventarisat ion nicht zu identifizieren waren.7 Das Material 
läßt sich in 8 Typen ordnen (Taf. 1,1 = 12; Taf. 1,2 = 22; Taf. 1,3 = 23; Taf. 1,4 = 53; Taf. 
1,5 = 54; Taf. 2,1 = 55; Taf. 2,2 = 63, 65; Taf. 2,3 = 66), und besteht ausschließlich aus Typen 
des 4- Jahrhunder ts . Aufgrund der früheren Forschungsergebnisse stehen uns zur Datierung der 
einzelnen Typen folgende Angaben zur Verfügung: 
Taf. 1,1. Das ist eine Variante des Typs 60. von J . Szilágyi,8 der Typ 60. ist bereits von 




 D i e P u b l i k a t i o n e n t h ä l t w i d e r s p r ü c h l i c h e A n g a -
b e n , d a d e r Z u s a m m e n f a s s u n g z u f o l g e (38 ( v g l . e b d . 
137) , i n d e r A u f z ä h l u n g d e r G r ä b e r ( v g l . e b d . 15 — ), 
b z w . a u f g r u n d der E r g ä n z u n g e n in d e r Z u s a m m e n -
f a s s u n g ( e b d . 137 ) n u r 06 Z i e g e l z u m V o r s c h e i n 
g e k o m m e n s i n d . D a i m l e t z t e r e n d ie a u s f ü h r l i c h e B e -
s c h r e i b u n g d e r Z i e g e l e r f o l g t , h a l t e n w i r l e t z t e r e 
A n g a b e f ü r m a ß g e b e n d . D i e I n v e n t u r d e s M a t e -
r ia l s e r f o l g t e i n d e n J a h r e n 1973 u n d 1 9 7 4 u n d w u r -
d e v o m A u t o r d i e s e r Z e i l e n v o r g e n o m m e n . L e i d e r , 
in d e n J a h r e n , d i e s e i t d e m A b s c h l u ß d e r G r a b u n g e n 
v e r g a n g e n s i n d , s i n d d i e G r a b n u m m e r n a n d e n Zie-
g e l n a b g e w e t z t , u n d k o n n t e e i n Te i l d i e s e r Ziege l 
n i c h t m e h r i d e n t i f i z i e r t w e r d e n . E i n T e i l d e r Z i e g e l 
( 4 5 S t ü c k e ) w u r d e b e r e i t s w ä h r e n d d e r A u s g r a b u n g e n 
w e d e r n u m e r i e r t , n o c h i n d i e D o k u m e n t a t i o n a u f -
g e n o m m e n . D a e s u n g e w i ß w a r , o b d i e s e Z i e g e l 
w i r k l i c h a u s d e m s ü d ö s t l i c h e n G r ä b e r f e l d s t a m m e n , 
b z w . e i n T e i l d a v o n z u m F u n d m a t e r i a l d e r ü b r i g e n 
G r ä b e r f e l d e r g e h ö r t , d i e in d e n J a h r e n 1 9 0 3 b z w . 
19(37 f r e i g e l e g t w u r d e n , w u r d e n s i e i n d i e s e m W e r k 
n i c h t b e a r b e i t e t . 
3
 V g l . V Á G Ó - BONA 1 3 7 - , 
4
 V g l . d a z u LŐRINCZ ( 1 9 7 ( 3 a ) 1 7 5 — ; LŐRINCZ ( 1 9 7 7 ) . 
5
 I n d i e s e m K a p i t e l b e f a s s e n w i r u n s n u r m i t 
D a t i e r u n g e n , d i e a u f g r u n d d e r f r ü h e r e n L i t e r a t u r 
b e s t i m m t w u r d e n . D i e D a t i e r u n g e n , d i e a u f g r u n d 
d e r G r ä b e r f e l d e r b e s t i m m t w e r d e n k ö n n e n , b e h a n -
d e l n wir i m K a p i t e l I I . 
" V g l . d a z u B . LŐRINCZ: D i e B e s a t z u n g s t r u p p e n 
d e s L e g i o n s l a g e r s v o n A q u i n c u m a m E n d e d e s 1., 
a m A n f a n g d e s 2. J a h r h u n d e r t s . A c t a A r c h H u n g 3 0 
( 1 9 7 8 ) 3 0 9 . 
7
 V g l . A n m . 2. 
8
 V g l . 1 T P T a f . V I . (30. 
9
 E b d . 2 9 - , N r . (30 a ; SZILÁGYI 11; 8, A b b . 0. 
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В. LŐKINCZ 
CASTRA AD H E R C V L E M 
Schichten des Auxiliarlagers von Intercisa anzutreffen war,10 scheint auch dieser Typ aus dem 4-
Jahrhunder t zu s tammen. 
Taf. 1,2. Die Datierung dieses Typs ist durch Angaben aus Gorsium/Herculia belegt. E r 
kam hier in großer Anzahl in einem Gebäude des 4. Jahrhunder t s zum Vorschein.11 Aufgrund 
dieser Tatsache soll auch der Fund von Intercisa aus dieser Periode datieren. Dieser Typ ist bereits 
von Nagyvenyim-Templomhegy her bekannt.12 
Taf. 1,3. Das ist ebenfalls eine Variante des Typs 60. von J . Szilágyi.13 Es ist also höchst-
wahrscheinlich, daß auch dieser Fund aus dem 4. Jahrhunder t stammt.1 4 
, 0
 I M I n v . 74 . 16 . 8. 
1 1
 S . LŐRINCZ ( 1 9 7 6 a ) 178; 1 8 0 — , K a t . - N r . 2 / 7 8 , 
8 0 — 8 3 , 8 6 - 9 7 , 9 9 — 1 2 6 . Z u m G e b ä u d e s . n o c h 
J . E I T Z : G o r s i u m - H e r c u l i a . 4 I K M K B / 3 2 . S z é k e s -
f e h é r v á r 1976. 4 9 . 
12
 LŐRINCZ ( 1 9 7 6 a ) 178; LŐRINCZ ( 1 9 7 7 ) K a t . - N r . 
1/1 = T y p I I . 
1 3
 V g l . I T P T a f . V I . 60 . 
14
 V g l . d a z u o b e n . 
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CONTRA 
A q V I N C V M 
И lAGER+ESTUNG 
Л CELLA TRICHORA 
+ GRÄBERFELD 
X STREUFUND 
A b b . 2. D i e V e r b r e i t u n g d e s T y p s T a f . 1,5 in V a l e r i a 
Taf. 1,4. Der Typ kam in Contra Aquincum15 und in Castra ad Herculem in spätrömischen 
Festungen ans Tageslicht,16 er soll also aus dem 4. J ah rhunde r t datieren. Dieser Typ kam in 
Intercisa bereits früher, und zwar in einem spätrömischen Grab,17 bzw. als Streufund zum Vor-
schein.18 Außer diesen Fundor ten ist dieser Typ noch aus dem spätrömischen Gräberfeld von 
Ulcisia Castra/Castra Constantia,19 aus Aquincum,20 und Ad Militare bekannt [Abb. 7).21 
Taf. 1,5. Dieser Typ wurde in der cella trichora von Aquincum freigelegt,22 die in der Periode 
nach den Jahren 302/303,23 vermutlich um 330 erbaut wurde.24 So ist mit Sicherheit zu behaupten, 
daß der Typ aus dem 4. J ah rhunder t s tammt . Er ist in Intercisa ebenfalls bekannt, und zwar aus 
dem Auxiliarlager,25 aus einem spätrömischen Grab,26 bzw. als Streufund.27 Außerdem kam der 
Typ noch in folgenden Fundor ten vor: Aquincum, in einem spätrömischen Grab;28 Aquincum, als 
Streufund;29 Contra Aquincum, in einer spätrömischen Festung; 3 0 Tök, als Streufund;3 1 Matrica, 
als Streufund;3 2 Annamatia, als Streufund (Abb. 2).33 
Taf. 2,1. Zur Dat ierung dieses Typs stehen uns Angaben aus Intercisa zur Verfügung, da 
in der spätrömischen Schicht des Auxiliarlagers 2 Exemplare vorgekommen sind.34 Er ist noch von 
15
 I T P 2 9 , N r . 5 9 O; N A G Y ( 1 9 4 6 ) 6 9 - , A b b . 6 4 . 
2 - 3 ; 72 , A b b . 6 8 . 5 . 
i » I T P 2 9 , N r . 5 9 1; G. F I N Á L Y : P i l i s m a r ó d t é g l a -
b é l y e g e k ( Z i e g e l s t e m p e l v o n P i l i s m a r ó t ) . A r c h E r t 27 
( 1 9 0 7 ) 1 8 9 , A b b . I . a - c . 
17
 PAULOVICS ( 1 9 2 7 ) 121 ; 6 1 , A b b . 50 . ; I T P 2 9 , 
N r . 59 . 
18
 I T P 29 , N r . 5 9 b e n ; SZILÁGYI 11; 8, A b b . 4 . 
19
 I T P 2 9 , N r . 59 . 
2 0
 E b d . 29 , N r . 5 9 a c m . 
21
 E b d . 29 , N r . 5 9 g . 
22
 NAGY ( 1 9 3 1 ) 42 , N r . 7 . ; A b b . 2 5 , 7 ; I T P 30 , 
N r . 63 . 
2 3
 D e n terminus post quem g i b t d i e M i t t e l b r o n z e 
v o n C o n s t a n t i u s C h l o r u s a n , v g l . LŐRINCZ ( 1 9 7 7 ) 75 , 
A n m . 16. 
24
 D a s M ü n z m a t e r i a l d e r cella trichora b e g i n n t in 
d e n J a h r e n u m 3 3 0 , v g l . N A G Y ( 1 9 3 1 ) 35 , N r . 3 — 4, 
S . n o c h MÓCSY 6 3 2 . — E s so l l n o c h e r w ä h n t w e r d e n , 
d a ß d i e o b e r e S c h i c h t der cella trichora b e i d e r B o d e n -
b e a r b e i t u n g z e r s t ö r t w u r d e , v g l . N A G Y ( 1 9 3 1 ) 8 6 — , 
e s i s t a l s o n i c h t m i t S i c h e r h e i t f e s t z u s t e l l e n , o b d i e 
Z iege l z u r P e r i o d e I . d e r cella trichora g e h ö r t h a b e n . 
25
 PAULOVICS ( 1 9 3 2 - 3 3 ) 2 1 2 ; 157 , A b b . 84 : d a s 
u n t e r e S t ü c k l i n k s ; 159, A b b . 86 : d a s o b e r e S t ü c k 
l i n k s . 
28
 PAULOVICS ( 1 9 2 7 ) 1 17; 5 5 , A b b . 3 9 ; I T P 3 0 — , 
N r . 63 . 
27
 I T P 3 1 , N r . 6 3 c d c h j k l ; SZILÁGYI 11; 7, A b b . 2 . 
28
 I T P 3 0 , N r . 63 f. 
29
 E b d . 3 0 , N r . 6 3 a b g . 
3 0
 N A G Y ( 1 9 4 6 ) 6 9 , A b b . 64 . 6. 
3 1
 I T P 3 1 , N r . 63 i. 
32
 A . MÓCSY : A S z á z h a l o m b a t t a - d u n a f ü r e d i t á b o r 
é s t e l e p ü l é s ( R o m a n C a m p a n d S e t t l e m e n t a t S z á z -
h a l o m b a t t a - D u n a f ü r e d ) . A r c h É r t 8 2 ( 1 9 5 5 ) 6 5 ; 6 3 , 
A b b . 4 , 16 . 
3 3
 LŐRINCZ ( 1 9 7 7 ) 5 0 — , K a t . - N r . 3 / 2 1 , 4 6 = T y p I V . 
34
 I M I n v . 74. 10. 3. u n d 74. 11. 2. 
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A b b . 3. D i e V e r b r e i t u n g d e s T y p s T a f . 2,1 i n V a l e r i a 
H a t v a n -
- G o m b o s p u s z t a 
В BURGUS 
+ G R Ä B E R F E L D 
X S T R E U F U N D 
A b b . 4 . D i e V e r b r e i t u n g d e s T y p s T a f . 2,2 i n V a l e r i a u n d i m b e n a c h b a r t e n B a r b a r i e u m 
folgenden Fundor ten her bekannt : Aquincum, aus dem Gräberfeld »Raktárrét«;35 Aquincum, als 
Streufund;36 Ercsi, als Streufund;3 7 Gorsium/Herculia, aus einem spätrömischen Gebäude;38 
Gorsium/Herculia, als Streufund;3 9Tricciana, aus dem spätrömischen Gräberfeld (Abb. 3).40 
35
 HAMPEL 6 2 , T a f . I I I . 3; I T P 30, N r . 0 2 a . 
36
 I T P 30, N r . 6 2 b. 
37
 C I L I I I 1 0 6 6 0 h = I T P 3 0 , N r . 6 2 f . V g l . d a z u 
LÖEINCZ ( 1 9 7 6 a ) 1 7 8 , A n m . 6 5 . 
38
 E b d . 1 7 8 ; 1 8 0 , K a t . - N r . 2 / 7 7 = T y p V I I I ; 1 9 1 , 
A b b . 20 . 
39
 E b d . 178; 1 8 1 , K a t . - N r . 3 / 5 — 6 . 
4 0
 A . RADNÓTI : R ö m i s c h e F o r s c h u n g e n i n S á g v á r . 
A r c h É r t 5 2 ( 1 9 3 9 ) 2 6 8 , A n m . 12; A . S z . B U B G E B : 
T h e L a t e R o m a n C e m e t e r y a t S á g v á r . A c t a A r c h H u n g 
18 ( 1 9 6 6 ) 108 ; 2 0 7 , f i g . 100 . 
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Taf. 2,2. Zur Datierung dieses Typs verfügen wir über Angaben von Hatvan-Gombos-
puszta: im Material der spätrömischen Station kam dieser Typ zusammen mit Ziegelstempeln 
der Zeit von Valentinian I vor,41 so soll auch er aus dieser Zeit datieren. E r war in Intercisa bereits 
früher bekannt , es kamen nämlich mehrere Exemplare in einem spätrümischen Grab,42 bzw. als 
Streufunde zum Vorschein.43 Der Typ war noch außer Intercisa in den folgenden Fundor ten 
anzutreffen: Aquincum, in Gräberfeld »Raktárrét»;44 Annamatia , als Streufund;45 Bölcske, im 
spätrömischen Grab;46 Hatvan-Gombospuszta, Militärstation (Abb. 4).47 
Taf. 2,3. Eine Variante dieses Typs wurde in Gorsium/Herculia in einem Gebäude des 4. 
Jahrhunder t s freigelegt,48 aus dieser Tatsache folgend, soll auch der F u n d von Intercisa aus dieser 
Zeit datieren. Dieser Typ kam in Intercisa auch bereits f rüher ans Tageslicht, und zwar als Streu-
fund.49 Auch aus Aquincum ist dieser T y p bekannt.5 0 
2. legio I I Italica 
Im Gräberfeld, im Grab 1008 kam ein Ziegel der um der Mitte der 160er Jah re gegründeten Legion, 
die von der Mitte der 70er Jahre des 2. Jahrhunder ts an die Garnison von Noricum (Albing und 
anschließend von Lauricum) war,51 zum Vorschein (Taf. 2,4 = 9). Dieser Typ, wie darauf bereits 
von der f rüheren Forschung hingewiesen wurde, gehört zu den spätesten Produkten der Legion 
und dat ier t in die Periode der Herrschaf t von Valentinian I.52 Die genauere Datierung innerhalb 
A b b . 5. D i e V e r b r e i t u n g d e s T y p s T a f . 2,4 i n P a n n o n i é n u n d i m b e n a c h b a r t e n B a r b a r i c u m 
4 1
 S . SOPRONI ( 1 9 7 4 a ) 1 9 8 — ; A b b . 4 8 , 1 = PI. 
15C, 1; A b b . 4 9 , 1 3 = P l . 1 6 A , 4 . 
4 2 I T P 2 9 . N r . 5 8 d. 
4 3
 E b d . 2 9 , N r . 5 8 e e f b i o p ; SZILÁGYI 11; 8 , A b b . 8. 
44
 H A M P E L 6 2 , T a f . I I I . 2 , 4 ; I T P 29 , N r . 5 8 a b n . 
45
 LÖRINCZ ( 1 9 7 7 ) 50 , K a t . - N r . 3 / 1 9 = I I I . 
" E b d . 5 1 , K a t . - N r . 6 /1 = T y p I I I . 
" S . ARNO. 4 1 . 
" V g l . LÖRINCZ ( 1 9 7 6 a ) 178; 1 8 0 — , K a t . -
N r . 2 / 7 9 , 8 4 - 8 5 , 127 ; 1 9 0 , A b b . 19. 
" I T P 3 1 , N r . 6 4 b ; SZILÁGYI 11; 8, A b b . 3. 
5 0
 I T P 3 1 , N r . 6 4 c . 
5 1
 Z u r L e g i o n s . z u l e t z t G . W I N K L E R : L e g i o I I 
I t a l i c a . J b O Ö M V 116 ( 1 9 7 1 ) 8 5 - , 
5 2
 V g l . e b d . 1 1 9 — m i t w e i t e r e r L i t e r a t u r . 
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dieser Periode wird durch den auf diesem Typ aufscheinenden Personennamen Ursicinus möglich, 
da seine Ziegel (er war der Dux von Pannónia I und Noricum ripense53) im Wach t tu rm von Visegrád-
Kőbánya in hoher Zahl zum Vorschein gekommen sind. Der Turm wurde nach seiner Inschrift im 
Jah re 372 erbaut.54 Mit Hilfe dieser Angabe können die Ziegel von Dux Ursicinus — und der T y p 
selbst — in die erste Hälf te der 70er Jahre des 4. Jahrhunder ts dat ier t werden.55 Dieser Typ ist noch 
in Pannonién, bzw. in dem benachbarten Barbar icum aus Carnuntum5 6 und Podunajské Biskupice 
bekannt (Abb. J).57 
3. Terentius v. p. dux 
Auch von Terentius, der zwischen ?367 —369? Dux von Valeria war,58 kam in dem vorhin erwähnten 
Grab 1008. ein Ziegel ans Tageslicht (Taf. 3,1 = 10). Dieser Typ ist in Valeria vom keinen anderen 
Fundor t her bekannt.59 
4. Frigeridus v. p. dux 
Von Frigeridus, der zwischen ?369/370—373/374 Dux von Valeria war,60 kamen im Gräberfeld drei 
Ziegel zum Vorschein (40, 47 — 48). Das Material gehört zwei Typen an, von denen die Variante 
des einen Typs (Taf. 3,2 = 40) von einem unbekannten Fundort s tammt,6 1 während die des anderen 
(Taf. 3,3 = 47 — 48) im Auxiliarlager von Campona62 und in einem unbekannten Fundort gefunden 
wurden.63 
5. Fl. Senecio 
Im Gräberfeld (Grab 1034-) kam auch von Senecio ein Ziegel zum Vorschein (Taf. 3,4 = 14). 
Obwohl ein Ziegel von Senecio in Intercisa bekannt ist,64 dieser Typ kam jedoch noch nicht einmal 
in Valeria vor.65 Die Datierung kann vorläufig nur aufgrund des Namens erfolgen,66 so können die 
Ziegel von Senecio, auch das Exemplar von Intercisa, etwa in den Jahren zwischen 324 und 375 
entstanden sein. 
6. Luppianus 
I m Gräberfeld sind mehrere Ziegel dieser Person gefunden worden (1, 39, 41 — 42, 49 — 50, 52, 56, 
58). Das Material läßt sich in drei Typen ordnen (Taf. 4,1 = 1, 4 1 - 4 2 , 49 — 50; Taf. 4,2 = 39; 
Taf. 4,3 = 52, 56, 58), von denen die Typen Taf. 4,1 und Taf. 4,3 in Intercisa auch bereits f rüher 
zum Vorschein gekommen sind.67 Die Zeit der Tätigkeit dieser Person in Valeria wird von der 
5 3
 S . A n m . 5 2 , s o w i e G. W I N K L E R : D i e R e i c h s b e -
a m t e n v o n N o r i c u m u n d ihr P e r s o n a l b i s z u m f i n d e 
d e r r ö m i s c h e n H e r r s c h a f t . W i e n 1969. 1 0 7 - ; ; P L R E I . 
V r s i c i n u s 1. 
5 4
 Z u m Z i e g e l m a t e r i a l u n d d e r B a u i n s c h r i f t s . 
SOPRONI ( 1958 ) 5 4 ; S . SOPRONI: B u r g u s - B a u i n s c h r i f t 
v o m J a h r e 3 7 2 a m p a n n o n i s e h e n L i m e s , in: S t u d i e n 
z u d e n M i l i t ä r g r e n z e n R o m s . V o r t r ä g e d e s 6. i n t e r -
n a t i o n a l e n L i m e s k o n g r e s s e s in S ü d d e u t s c h l a n d . K ö l n 
G r a z 1967. 138 — , V g l . n o c h LŐRINCZ ( 1 9 7 6 b ) 103. 
55
 O b w o h l w i r f r ü h e r d i e A m t s z e i t d e s D u x z u 
A n f a n g d e r 3 7 0 e r J a h r e d a t i e r t h a b e n , v g l . B . LŐ-
RINCZ: Z u r D a t i e r u n g d e r S t e m p e l z i e g e l v o n V i n d o -
b o n a . A l b a R e g i a 15 ( 1 9 7 6 ) 2 6 2 , a u f g r u n d d e r A n -
g a b e a u s d e m J a h r e 3 7 2 ist j e d o c h a u c h e i n e D a t i e r u n g 
z w i s c h e n 3 7 2 u n d 3 7 5 m ö g l i c h . 
56
 I T P 37, N r . 4. 
5 7
 P . PÜSPÖKI N A G Y : L i m e s R o m a n u s n a S l o -
v e n s k u . Z b o r n i k F i l o z o f i c k e j F a k u l t y U n i v e r z i t y 
K o m e n s k é h o . H i s t o r i c a 21 ( 1 9 7 0 ) 161 , A b b . 11; 1 6 0 
( m i t e i n e r f a l s c h e n A u f l ö s u n g ) , v g l . d a z u A . MÓCSY: 
P a n n o n i a - F o r s c h u n g 1 9 6 8 — 1 9 7 2 . A c t a A r c h H u n g 2 5 
( 1 9 7 3 ) 3 8 3 , A n m . 1 2 5 . 
58
 LŐRINCZ ( 1 9 7 6 B ) 1 0 4 - , 
59
 V g l . I T P T a f . X X V I I . 4 3 — 4 6 ; T a f . X X V I I I . 4 7 ; 
LŐRINCZ ( 1 9 7 7 ) T y p X X I ; LŐRINCZ T y p e n 
V l t - I X . 
6 0
 LŐRINCZ ( 1 9 7 6 B ) 1 0 1 - , 
81
 V g l . I T P 100 ; T a f . X X V I I I . 5 3 . 
r
'
2 Vgl . I . JÁRDÁNYI-PAULOVICS : N a g y t é t é n y i k u t a -
t á s o k ( F o r s c h u n g e n v o n N a g y t é t é n y ) . R é g F ü z 1 / 3 . 
B u d a p e s t 1957 . 6 2 , N r . 4 4 . 
6 3
 V g l . I T P 1 0 0 ; T a f . X X V I I . 5 2 . 
64
 S . SZILÁGYI 16, A b b . 3 5 ; V Á G Ó - B Ó N A 1 3 8 . 
63
 V g l . LŐRINCZ ( 1 9 7 7 ) T y p X X I I I . 
66
 V g l . d a z u e b d . 2 4 - , 
67
 I T P 1 0 2 , N r . 74 b c = SZILÁGYI 16; 14, A b b . 2 9 ; 
I T P 102, N r . 71 d e = SZILÁGYI 16 ; 14, A b b . 30 . 
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Forschung in die Zeit von Valentinian I. datiert.68 Wenn er der Person entspricht, deren Name 
auch an den Ziegeln von Dux Frigeridus angeführt ist,69 so datieren auch die Ziegel von Luppianus 
aus dem Ende der 60er und dem Anfang der 70er Jahre des 4. Jahrhunder ts . Der Typ der Taf. 4,1 
kam noch außerhalb von Intercisa in folgenden Fundorten zum Vorschein: Wacht turm von 
Szentendre-Hunkadomb;7 0 Aquincum, als Streufund;7 1 Hatvan-Gombospuszta, Militärstation 
(Abb. 6).72 Der Typ Taf. 4,3 ist noch von folgenden Fundorten her bekannt : Castra Constantia, 
Auxiliarlager;73 Wach t tu rm in Csillaghegy;74 Aquincum, Bad des Legionslagers;75 Aquincum, als 
Streufund;7 6 Bâta, als Streufund;77 Hatvan-Gombospuszta, Militärstation;78 unbekannter Fundo r t 
(Abb. 7.).79 Der Typ Taf. 4,2 ist fragmentarisch, nur der Anfang des Stempels ist erhalten geblieben. 
Bei diesem Fragment gibt es eventuell auch die anderen Ergänzungsmöglichkeiten,80 da dieser 
Typ in keinem anderen Fundort vorkam,8 1 aufgrund der beiden anderen Luppianus-Ziegel scheint 
jedoch die Annahme begründet zu sein, daß auch dieser Typ dem Luppianus angehört.82 
7. Maxentius 
Der Ziegel von Maxentius kommt in Intercisa zum ersten Mal zum Vorschein (Taf. 4,4 = 51).83 
Die Ziegel dieser Person stammen ganz gewiß aus dem 4- Jahrhunder t , und zwar aus der Periode 
vor der Herrschaft von Valentinian I.84 Eine Variante des Typs kam in Dunakömlőd (Zádor— 
Imsós) ans Tageslicht.85 
8. Iovinus 
Aus dem Gräberfeld sind mehrere Ziegel dieser Person bekannt (17 20, 46, 57, 59 61, 64). 
Das Material läßt sich in 4 Typen ordnen (Taf. 5,1 = 17 18, 57, 59; Taf. 5,2 = 19, 60; Taf. 
5,3 = 20; Taf. 5,4 = 46), von denen die Typen Taf. 5,2 und 5,3 in Intercisa bereits früher zum 
Vorschein gekommen sind.86 Der T y p Taf. 5,2 kam bereits in Aquincum,87 der Typ Taf. 5,3 in 
unbekannten Fundorten ans Tageslicht.88 Der Typ Taf. 5,1 ist eine Variante der Taf. 5,2;89 während 
der Typ Taf. 5,4 von keinem anderen Fundort bekannt ist.90 Die Ziegel dieser Person werden von 
der Forschung in die Periode der Herrschaft von Valentinian 1 datiert.91 Diese Annahme wird 
auch durch eine stratigraphische Angabe belegt.92 
6 8
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7 0
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7 1
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72
 E b d . 1 0 2 , N r . 74 d ; SOPRONI ( 1 9 7 4 a ) 1 9 8 , 
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7 3
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74
 I T P 1 0 2 , N r . 71 c ; T a f . X X V I I ( h i e r i s t d i e 
B i l d u n t e r s c h r i f t i r r t ü m l i c h e r w e i s e 70) . 
75
 E b d . 102 , N r . 71 b . 
76
 E b d . 102 , N r . 71 f . 
77
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79
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9, Terentianus tribunus 
Im Gräberfeld kam nur ein Ziegel des Tribunus zum Vorschein, u n d zwar in Grab 1101 (43). 
Der Typ des Stückes ist leider nicht bekannt , da der Ziegel verlorengegangen ist. Auch die Ziegel 
des Tribunus datieren, der Forschung zufolge, aus der Zeit der Herrschaf t von Valentinian I.03 
Diese Annahme wird auch durch die Tatsache belegt, daß ein Ziegel des Tribunus in der spätrö-
mischen Festung von Tokod zusammen mit den Ziegeln der Duces Frigeridus und Terentius vor-
gekommen ist.94 
10. Fir minus 
Im Gräberfeld kamen mehrere Ziegel dieser Person ans Tageslicht (16, 21, 24 28, 45).95 Das 
Material läßt sich in drei Typen teilen (Taf. 6,1 = 16, 21, 28, 32; Taf. 6,2 = 24—25, 27, 29 — 31 
34—35, 45; Taf. 6,3 = 36 — 38), von denen früher der Typ Taf. 6,3 in Intercisa vorgekommen ist 
und zwar in der Reten tura des Auxiliarlagers.96 Für die Datierung der Ziegel von Firminus ver-
fügen wir eben von hier über Angaben, da man unter dem Kanal , der aus FIRMINUS-Ziegeln 
erbaut ist, »eine unerkennbare Kleinbronze aus dem 4. Jahrhundert« gefunden hat.97 In Anbetracht 
der starken Abnützung dieser Münze werden die Ziegel von Firminus frühestens um die Jahre 
330—340 erzeugt worden sein,98 es ist natürl ich auch eine spätere Datierung möglich. Die Werkstat t 
von Firminus befand sich, wie darauf bereits von der früheren Forschung hingewiesen wurde, in 
Intercisa.99 Wo sie stehen konnte, ist bereits nicht bekannt,1 0 0 die Tatsache aber, daß solche Ziegel 
nur in Intercisa freigelegt wurden, macht diese Annahme ziemlich wahrscheinlich. 
9 3 1 T P 102; S o p r o n i ( 1 9 5 8 ) 5 4 ; P L R E I . T e r e n -
t i a n u s 2 . 
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f a l s c h 
9 6
 PAULOVICS ( 1 9 3 2 - 3 3 ) 2 1 2 ; 1 5 8 , A b b . 8 5 ; SZI-
LÁGYI 10; 15, A b b . 33 . 
9
' PAULOVICS ( 1 9 3 2 - 3 3 ) 1 5 8 ; 2 1 2 . 
9 8
 G r a b 1 0 9 0 , d a s k e i n e B e i g a b e n e n t h ä l t , b e d e u -
t e t n a t ü r l i c h be i d e r D a t i e r u n g k e i n e H i l f e . A n d e r s 
V Á G Ó — B O N A 1 3 7 . 
9 9
 SZILÁGYI 16; V Á G Ó — B Ó N A 137 . 
1 0 0
 D i e Z i e g e l e i e n b e f a n d e n s i c h n ö r d l i c h d e s 
A u x i l i a r l a g e r s , i n d e r A l t s t a d t ( Ó v á r o s ) , s . Z s . V I S Y : 
I n t e r c i s a . D u n a ú j v á r o s i n der R ö m e r z e i t . B u d a p e s t 
1 9 7 7 . 2 8 , d a e s l i i e r a b e r n o c h k e i n e b e d e u t e n d e n 
G r a b u n g e n d u r c h g e f ü h r t w u r d e n — e s s t e h e n l i i e r 
z u v i e l e G e b ä u d e — , i s t d a s G e b i e t n o c h n i c h t e r -
f o r s c h t . 




Ein in diesem Ort erzeugten Ziegel kam im Gräberfeld ans Tageslicht, aus dem Grab 1102. (Taf. 
5,5 = 44).101 Obwohl die Ziegel von Quadriburgium bereits in Intercisa gefunden wurden,102 war 
von hier dieser T y p noch nicht bekannt gewesen.103 Außer Intercisa kamen solche Ziegel in den 
folgenden Fundorten zum Vorschein: Brigetio, Legionslager;104 Ulcisia Castra/Castra Constantia, 
Auxiliarlager,105 Ulcisia Castra/Castra Constantia, spätrömisches Gräberfeld;100 Aquincum, spät-
römisches Grab (Abb. S);107 unbekannter Fundort.1 0 8 Die Ziegel von Quadriburgium stammen 
zweifelsohne aus dem 4. Jahrhunder t , eine genauere Datierung ist aber wegen Mangel an An-
gaben nicht möglich.1"9 
I I . V E R W E N D U N G D E R Z I E G E L I N D E N G R Ä B E R N 
In diesem Kapi te l werden zwei Fragen behandelt: 1) ob man beim Bau der Gräber gleichalt-
rige Ziegel verwendete, bzw. 2) wieviel Zeit zwischen der Anfertigung und der Verwendung der 
Ziegel zum Grabbau vergangen ist. Die Beantwortung der ersten Frage ist aus dem Grunde wichtig, 
da im Grab 1184- des Gräberfeldes der Ziegel, der bestimmt aus der Zeit von Valentinian I. s t ammt 
(Taf. 4,3 = 52) zusammen mit einem Ziegel der legio II adiutrix (Taf. 1,4 — 53), der den bis 
jetzt vorhandenen Angaben zufolge im allgemeinen vom 4. Jahrhunder t datiert,110 gefunden wurde. 
Aus diesem Grunde stellten wir das Ziegelmaterial der Gräber zusammen, in denen mehrere Ziegel-
stempel vorkamen, bzw. deren Alter verhältnismäßig genau bekannt ist:111 
Intercisa 
1. Grab 1059 — 4 Ziegel aus der Zeit des Valentinians 1 (APIOVINI). K a t . - N r . 17 — 20. 
2. Grab 1090 — 15 gleichaltrige Ziegel aus dem 4. J ah rhunder t (FIRM INVS). Kat . —Nr. 
24—38. 
3. Grab 1098 Ziegel aus der Zeit des Valentinians I (1 FRIGERIDVSVPDVXAPLLVP, 
3 APLVPPIVNOORD). K a t . - N r . 3 9 - 4 2 . 
1 0 1
 D e r Ziege l k a m , w i e a u s d e r d a r a u f b e f i n d -
l i e h e n N u m m e r z u e n t n e h m e n i s t , i m G r a b 1100 . 
a n s T a g e s l i c h t , d a s i s t a b e r e in E r d g r a b , s . VÁGÓ — 
BONA 7 3 ; 75, A b b . 9 0 , s o h a n d e l t e s s i c h b e s t i m m t 
u m e i n e V e r s c h r e i b u n g , u n d er so l l n i c h t a u s d e m 
G r a b 1 1 0 0 . , s o n d e r n 1 1 0 2 s t a m m e n , v g l . e b d . 73 . 
юг j T P | 0 4 ; N l , 8 G (Taf . X X I X ) ; SZILÁGYI 10; 
15, A b b . 32 . 
1 0 3
 S . A n m . 102 . 
1 0 4
 I T P 104, N r . 9 1 a e . 
1 0 5
 N A G Y 2 8 0 ; 2 6 8 , f i g . 4 c . 
1 0 6
 E b d . 104, N r . 9 1 f g . 
1 0 7
 E b d . 104, N r . 9 1 d . 
1 0 8
 E b d . 104, N r . 9 1 be . 
1 0 9
 T . N a g y f a n d i m h u f e i s e n f ö r m i g e n T u r i n d e s 
A u x i l i a r l a g e r s v o n U l c i s i a C a s t r a / C a s t r a C o n s t a n t i a 
d ie Z i e g e l m i t ä h n l i c h e n S t e m p e l n ( N A G Y 2 8 0 ; 2 6 8 , 
f i g . 4 . а — с ; f i g . 5 d ) , e s i s t j e d o c h u n g e w i ß , w a n n 
d e r T u r m e r b a u t w u r d e ( E r w i r d ü b r i g e n s v o n NAGY 
2 8 0 v o n d e r Z e i t D i o k l e t i a n s d a t i e r t , d i e n e u e r e 
F o r s c h u n g d a t i e r t j e d o c h d ie E r r i c h t u n g d i e s e r Tür -
m e i n d i e Z e i t K o n s t a n t i n s I , s i e h e BARKÓCZI 
46; SOPRONI [ 1 9 7 4 b ] 184 . D i e D a t i e r u n g d e s T u r m e s 
n a c h s e i n e r F o r m i s t a b e r u n g e w i ß , v g l . H . v . P E T -
RIKOVITS: F o r t i f i c a t i o n s in t h e N o r t h - W e s t e r n R o m a n 
E m p i r e f r o m t h e t h i r d t o t h e f i f t h C e n t u r i e s A . D . 
J R S 61 [ 1 9 7 1 ] 1 8 4 , d a s w i r d a u c h d u r c h d ie T a t s a c h e 
b e l e g t , d a ß d i e s e r T u r m t y p in l o v i a w ä h r e n d d e r 
H e r r s c h a f t v o n K o n s t a n t i n I . e r b a u t w u r d e ( v g l . 
SOPRONI [ 1 9 7 4 h ] 1 8 4 ) , w ä h r e n d e i n ä h n l i c h e r i n 
I n t e r c i s a w a h r s c h e i n l i c h f r ü h e s t e n s a m E n d e d e r 
H e r r s c h a f t v o n C o n s t a n t i u s I I . b z w . i n der Z e i t v o n 
V a l e n t i n i a n I . e r r i c h t e t w u r d e ( a n d e r s BARKÓCZI 4 6 , 
d i e G r a b u n g s e r g e b n i s s e a u s d e m J a h r e 1971 h a b e n 
j e d o c h s e i n e A u f f a s s u n g v e r ä n d e r t [ d i e P u b l i k a t i o n 
d i e s e r G r a b u n g e n i s t i n V o r b e r e i t u n g ] ) . S o k a n n d a s 
P r o b l e m , w a n n d i e h u f e i s e n f ö r m i g e n T ü r m e d e s 
A u x i l i a r l a g e r s v o n U l c i s i a C a s t r a / C a s t r a C o n s t a n t i a 
e n t s t a n d e n s i n d , v o r l ä u f i g m a n g e l s d e r s t a t i g r a -
p h i s e h e n A n g a b e n n i c h t g e l ö s t w e r d e n ) . — L . N a g y 
d a t i e r t e d ie Quadriburgium-Ziegel e b e n f a l l s v o n d e r 
Z e i t D i o k l e t i a n s ( N A G Y [ 1 9 3 7 ] 1 1 3 — ), d ie D a t i e r u n g 
w u r d e a b e r v o n i h m d u r c h k e i n e A n g a b e n b e l e g t . 
A u f d i e D a t i e r u n g d e r Ziege l k o m m e n w i r n o c h i m 
K a p i t e l I I . z u r ü c k . 
1 1 0
 S i e h e o b e n . 
1 1 1
 B e i m F u n d m a t e r i a l v o n I n t e r c i s a v e r w e n d e t e n 
w i r n i c h t n u r d i e F u n d e a u s d e m S ü d o s t f r i e d h o f , 
s o n d e r n a u c h d i e a l l e r n e u e n A u s g r a b u n g e n . H i e r -
m i t b e d a n k e i ch m i c h bei J o l á n В . H o r v á t h u n d 
I s t v á n B o n a f ü r d i e Ü b e r l i e f e r u n g d e s F u n d m a t e -
r ia l s z u P u b l i k a t i o n s z w e c k e n . 
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4. Grab 1136 — 2 Ziegel aus der Zeit des Valentinians I (FRIGERIDVSVPDVX) . 
K a t . - N r . 47 — 48. 
5. Grab 1226 — 5 Ziegel aus der Zeit des Valentinians I (4 APIOVINI , 1 A P P V P P I V -
NOOR). K a t . - N r . 5 7 - 6 1 . 
6. Grab 1776 — 7 Ziegel aus der Zeit des Valentinians I (5 APIOVINI , 2 APLVPOOR) . 
IM Inv. 73. 59. 1 — 7. 
7. Grab 1841 — 4 gleichaltrige Ziegel aus dem 4. J ah rhunde r t (LEGIIAD). IM Inv. 73. 
64. 1 —4.112 
8. Grab 1994 - 2 gleichzeitige Ziegel aus dem 4. J a h r h u n d e r t (LEGXVTNDMAGMAXEN 
— retr.) IM Inv. 73. 77. 1 — 2.113 
9. Grab 2061 - 4 Ziegel aus der Zeit des Valentinians I (2 APIOVINI , 1 APLVPP1A-
NOORD, 1 APLVPOOR). IM luv. 73. 82. 1 - 4 . 
Aquincum 
10. Ein Grab des Gräberfeldes »Raktárrét« — 3 Ziegel aus der Zeit des Valentinians I 
(1 F R I G E R I D V S V P D V X A P V A L E N , 2 AP VALENTINI).1 1 4 
11. Zwischen der Szentendrei Straße und der Donau, Grab 3. — 3 Ziegel aus der Zeit des 
Valentinians I (APIOVINI).1 1 5 
12. Kenyeres u. 32., Ziegelgrab — 6 Ziegel aus der Zeit des Valentinians I (5 F R I G E R I D -
VSVPDVXAPLLPP, 1 A P L V P P I V N O RD).116 
Tokod 
13. Grab 9. — auf den Ziegeln Stempel aus der Zeit des Valentinians I (LVPICINITRB).1 1 7 
14. Grab 37. — auf den Ziegeln Stempel aus der Zeit des Valentinians I (LVPICINITRB). 1 1 8 
Aus der obigen Zusammenstellung geht klar hervor — und es scheint allgemein gültig 
zu sein, da dies nicht nur f ü r ein Gräberfeld charakteristisch ist — , daß man beim Bau von Ziegel-
gräbern ausschließlich gleichzeitige Ziegel verwendete. So müssen die Ziegel des Taf. 1,4 der 
legio II adiutrix aus der Zeit des Valentinians I datieren. D a im Gräberfeld mehrere Ziegel der 
legio II adiutrix zum Vorschein gekommen sind, die wir zuweilen innerhalb des 4. J a h r h u n d e r t s 
nicht genau datieren können,1 1 9 veröffentlichen wir aus dem Ziegelmaterial der neuesten Gräber-
feld-Ausgrabungen in Intercisa die Ziegel, mi t deren Hilfe die genauere Dat ierung der Ziegel des 
südöstlichen Gräberfeldes möglich wird. Das sind folgende: 
1. Grab 1773 - 1 Ziegel des Typs Taf. 2,l12n und 1 des Typs Taf. 2,2.121 
2. Grab 1815 - 2 Ziegel des Typs I T P Taf. VI. 61.:122 und 1 des Typs Taf. 2,2.123 
3. Grab 1861 — 1 Ziegel des Typs Taf. 1,5Ш und 1 des Typs Taf. 2,J.125 
4. Grab 1893 - 3 Ziegel des Typs Taf. l,4m und 1 des Typs I T P Taf . VI. 61.127 
112
 A l l e g e h ö r e n z u m T y p I T P T a f . V I . 61. 
1 1 3
 S . d a z u n o c h О . Н А Ш , — В . LÖRINCZ: Z i e g e l 
in : V i n d o b o n a . D i e R ö m e r i m W i e n e r R a u m . W i e n 
1977 . 2 8 0 , Z 5 3 - 5 4 . 
114
 HAMPEL 5 6 , T a f . I I . 3; 6 1 ; 62 , T a f . I I I . 1 6 - 1 8 . 
1 , 5
 E b d . 56 , T a f . I I . 5; 76; 62 , T a f . I I I . 19 — 2 0 . 
u e
 L . NAGY: AZ A q u i n c u m i M ú z e u m k u t a t á s a i é s 
g y a r a p o d á s a a z 1 9 2 3 — 1 9 3 5 . é v e k b e n ( = F o r s c h u n -
g e n u n d N e u e r w e r b u n g e n d e s A q u i n c u m - M u s e u m s in 
d e n J a h r e n z w i s c h e n 1 9 2 3 - 1 9 3 5 . ) B p R 12 ( 1 9 3 7 ) 2 6 8 . 
117
 V . LÁNYI : D a s s p ä t r ö m i s c h e G r ä b e r f e l d , in: 
T o k o d . F o r s c h u n g e n in d e r r ö m i s c h e n S i e d l u n g . D i e 
F e s t u n g u n d d a s G r ä b e r f e l d d e r S p ä t z e i t . B u d a p e s t , 
i m D r u c k . 
118
 E b d . 
119
 S. o b e n K a p i t e l I . 
120
 I M I n v . 73. 57 . 1. 
121
 I M I n v . 73 . 57 . 2. 
122
 I M I n v . 73. 63. 1.; 74 . 3. I . 
123
 I M I n v . 73. 63 . 2. 
124
 IM. l u v . 73. 66 . 1. 
125
 I M I n v . 73. 66 . 2. 
126
 I M I n v . 73 . 69. 1 - 2 , 4 . 
127
 I M I n v . 73 . 69 3. 
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TAF. 5 , 5 
A b b . 9 . C h r o n o l o g i e d e r S t e m p e l t y p e n v o m s p ä t r ö m i s c h e n s ü d ö s t l i c h e n G r ä b e r f e l d i n I n t e r c i s a 
5. Grab 1950 - 3 Ziegel des Typs Taf. 2,1Ш und 1 des Typs Taf. 1,4.1W 
6. Grab 2062 - 1 Ziegel des Typs I T P Taf. VI. 61.130 und 1 des Typs Taf. 1,5.131  
Zu den oberen soll auch das Grab in Ulcisia Castra/Castra Constantia gezählt werden: 
7. Grab 1 3 - 1 Ziegel des Typs Taf. 1,4132 und 1 des Typs I T P Taf. VI. 61.133 sowie 2 
Ziegel mit Stempeln Quadriburgium.13i 
Da es oben bewiesen wurde, daß die Typs Taf. 1,4 und Taf. 2,1 auf die Zeit des Valentinians I 
zu datieren sind, sollen aufgrund dieser Tatsache auch die Typs Taf. 2,2, I T P Taf. VI. 61., Taf. 1,5 
und Taf. 2,3 ebenfalls auf diese Periode da t ie r t werden. Dasselbe bezieht sich auch auf den Ziegel 
von Quadriburgium, da er denselben Typ ver t r i t t , der bereits aus dem Grab 1102 aus Tntercisa 
1 2 8
 I M I n v . 7 3 . 7 5 . 1, 3 - 4 . 1 3 2 N A G Y ( 1 9 3 7 ) 1 1 3 ; I T P 2 9 , N r . 5 9 . 
1 2 9
 I M I n v . 7 3 . 7 5 . 2 . 1 3 3 N A G Y ( 1 9 3 7 ) 1 1 3 . 
1 3 0
 I M I n v . 7 4 . 5 . 1. 1 3 4 E b d . ; T T P 104 , N r . 9 1 e f . 
1 3 1
 I M I n v . 7 4 . 5 . 2 . 
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bekannt ist (Taf. 5,5 = 44), und im Grab 13. des spätrömischen Gräberfeldes in Ulcisia Castra/ 
Castra Constantia zusammen mit Ziegeln der legio II adiutrix aus der Zeit des Valentinians I zum 
Vorschein gekommen ist. Aufgrund dieser Feststellungen veranschaulichen wir die Chronologie 
der Ziegelstempel des spätrömischen südöstlichen Gräberfeldes von Intercisa in einer Tabelle 
(Abb. 9).135 
Bereits während der Publikat ion des Gräberfeldes wurde erwähnt, daß die Ziegel nur 
terminus post quem die Gräber datieren können.130 Das s t immt mit den Daten des Tokoder Gräber-
feldes überein, in dem fast ausschließlich beim Bau der Gräber Ziegelstempel aus der Zeit des 
Valentinians I verwendet wurden,137 während der Anfang der Bes ta t tung im Gräberfeld auf das 
Ende des 4. und Anfang des 5. J ah rhunder t s fällt.138 Diese Tatsache im Betracht gezogen, können 
wir es nicht für ausgeschlossen halten, daß die Ziegelstempel aus der Zeit des Valentinians I auch 
im 5. Jahrhunder t beim Grabbau verwendet wurden.139 Diese Dat ierung scheint bei den folgenden 
Gräbern des südöstlichen Gräberfeldes von Intercisa begründet zu sein: 84, 1008, 1059, 1098, 
1101, 1102, 1123, 1136, 1160, 1166, 1184, 1197, 1206, 1226, 1314, 1334, 1354 und 13 5 9.140 Bei der 
Datierung dieser Gräber ist auch der Umstand beachtungswert, daß es in keinem der Gräber eine 
Münze vorgekommen ist.141 
I I I . K A T A L O G 1 4 2 
I. F U N D O R T K A T A L O G 
G r a b . 84 
I, A P L V P P I V N O O R D t e g . L . : 5 5 , 2 c m ; В . : 4 3 , 5 c m ; 
I).: 3,5 cm - Inv. 73. 20 1. Taf. 1,1. Lit.-. 
V Á G Ó — B Ó N A 2 9 . 
G r a b . 88. 
2. L E G I I A D t e g . Lit.: E b d . 30. 
G r a b 114. 
3. L E G I I A D t e g . Lit.: E b d . 34. 
G r a b 116. 
4. L E G I I A D t e g . Lit.: E b d . 34. 
G r a b 163. 
5. L E G I I A D t e g . Lit.: E b d . 40 . 
G r a b 167. 
6. L E G I I A D t e g . LH.: E b d . 4 L 
G r a b 172. 
7. L E G I I A D t e g . Lit.: E b d . 41. 
135
 S . n o c h K a p i t e l 1. 
1 3 0
 V Á G Ó — B Ó N A 1 3 8 . 
137
 S . d a z u LŐRINCZ. 
1 3 3
 V . LÁNYI : D a s s p ä t r ö m i s c h e G r ä b e r f e l d , in: 
T o k o d . F o r s c h u n g e n i n d e r r ö m i s c h e n S i e d l u n g . D i e 
F e s t u n g u n d d a s G r ä b e r f e l d d e r S p ä t z e i t . B u d a p e s t , 
i m D r u c k . 
139
 N a c h VÁGÓ—BÓNA 1 3 8 w u r d e n s i e i m l e t z t e n 
V i e r t e l d e s 4. J a h r h u n d e r t s v e r w e n d e t . 
1 4 0
 L a u t VÁGÓ—BÓNA 138 b e z i e h t s i c h d a s s e l b e 
a u c h a u f d i e G r ä b e r 1 0 3 4 u n d 1173 ( l e t z t e r e G r a b -
n u m m e r i s t f a l s c h , r i c h t i g i s t : 1172, v g l . e b d . 91 — ). 
d i e D a t i e r u n g d i e s e r Z i e g e l i s t j e d o c h i n n e r h a l b d e s 
4. J a h r h u n d e r t s v o r l ä u f i g u n g e w i ß , s . o b e n . 
141
 D e r ü b e r w i e g e n d e T e i l d i e s e r G r ä b e r w u r d e 
g e s t ö r t b z w . g e p l ü n d e r t , e s 1 k a m e n j e d o c h a u c h in 
G r a b 9 6 0 . 
8. L E G I I A D t e g . Lit.: E b d . 5 1 . 
G r a b 1008. 
+ 9. J R S I C D V C L E G I I I T A L P F t e g . ( ? ) D . : 4 4 , 5 c m . 
I n v . 73 . 2 8 . I. Taf. 2,4. Lit.: E b d . 5 4 ; 
LŐRINCZ ( 1 9 7 6 b ) 104, A n m . 44 . 
+ 10. T E R E N T I . . V . D V X t e g . L . : 4 6 , 7 c m ; В . : 3 6 , 5 — 
3 7 , 3 c m ; D . : 2 , 5 c m - I n v . 73. 28 . 2. Taf. 3,1 
Lit.: V Á G Ó — B Ó N A 5 4 . 
11. L E G I I A D t e g . Lit.: E b d . 54 . 
G r a b 1012 . 
+ 12. L E G I I A D t e g . В . : 4 3 c m ; D . : 2 ,7 — 3 c m - I n v . 
73. 2 9 . Д . Taf. 1,1. Lit.: E b d . 54 . 
G r a b 1014 . 
+ 13. L E G I I A D t è g . Lit.: E b d . 5 5 . 
G r a h 1034. 
+ 14. F L Z E N E C I O . L r e t r . S; l a t e r L . : 3 3 , 5 c m ; В . : 
22-,5 c m ; D . : 5 , 5 c m I n v . 73 . 3 0 1. Taf. 3,4. 
Lit.: E b d . 5 9 . 
G r a b 1035 . 
• 15. — t e g . Lit.: E b d . 59 , v g l . n o c h 137. 
G r a b 1045 . 
+ 10. F I R M I N V S l a t e r В . : 3 0 c m ; D . : 5 , 8 e m — I n v . 
73. 31. 1. Taj. 6,1. LU.: E b d . 61 . 
d e n - U n g e s t ö r t e n G r ä b e r k e i n e M ü n z e n a n s T a g e s -
l i c h t , s . G r ä b e r 8 4 , 1 0 0 8 , 1 1 6 0 u n d 1354. 
112
 D i e Z iege l , d i e i m K a t a l o g a n g e f ü h r t s i n d , 
g e h ö r e n z u m M a t e r i a l d e s I n t e r c i s a - M u s o u m s ( D u n a -
ú j v á r o s ) , • a u s d i e s e m G r u n d e w u r d e b e i d e r I n v e n -
t a r n u m m e r der N a m e d e s M u s e u m s n i c h t a n g e f ü h r t . 
I c h h a b e n u r d i e S t ü c k e , d i e m i t » + « m a r k i e r t s i n d , 
g e s e h e n . D a s Z e i c h e n ( a n d e n b e i d e n E n d e n d e s 
S t ü c k e s , s t e h t f ü r d e n f r a g m e n t a r i s c h e n C h a r a k t e r 
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D. GÁSPÁR 
E I N S P Ä T R Ö M I S C H E R K Ä S T C H E N B E S C H L A G - F U N D V O N F E N É K P U S Z T A 
Der Beschlag kam 1973 in Gebäude 11, und zwar in der Schicht der Verwüstung aus dem 
J a h r 455 zum Vorschein.1 Im Gebäude selbst waren Spuren von Plünderung erkennbar. Hierauf 
darf vermutlich zurückgeführt werden, daß die auseinandergebrochenen Teile des Beschlags 20 cm 
ausseinander lagen. In der Nähe des Beschlags wurden auch andere Objekte gefunden: eine sil-
berne, pferdförmige Fibel (Abb. 1), eine eiserne Pfeilspitze (Abb. 2), eine kreisförmige, in der 
Mitte durchbohrte bronzene P la t t e (Abb. 3),ein Nagelkopf aus Bronze, mit Spuren eines Eisenstiftes 
auf der Rückseite (Abb. 4) und schließlich ein walzenförmiger aus einer Platte gebogener bron-
zener Gegenstand (Abb.5). Das Kästchen selbst ist nicht gefunden worden, wohl aber doch vor-
handen gewesen; für diesen Fall räumt K. Sági die These ein, daß alle Gegenstände einst in dem 
Kästchen waren. Auf die Fundobjekte kommen wir später zurück, vorerst wenden wir uns dem 
Kästchenbeschlag zu. 
Die Maße der bronzenen Platte sind 23x10 ,4 cm (Abb. 6.). Das figurale Feld ist mit 
einem Flechtband und darin mit Perlen gerandet, auf dem unteren und oberen Rand des Bleches 
ist je ein Bronzestreifen angebracht, um das Blech mit Nägel zu verstärken. Wir sehen den von links 
nach rechts bewegende Thiasos. Die erste Figur ist eine mit Chiton und dünnem Mantel bekleidete 
Frauengestalt , die eine Lyra in der Hand hält. Als nächstes überspringt ein Satyr, bekleidet mit 
einem Tierfell, einen Obstkorb. In der linken Hand hält er die Syrinx, in der rechten das Pedum. 
Die dritte Figur ist ein junger Mann mit einem Blasinstrument. E r trägt kurzen Leibrock und auf 
dem rechten Arm einen Umhang. In der linken Hand hält er vielleicht einen Palmzweig.2 Auf den 
Jüngling s tütz t sich der betrunkene Silenos. Silenos trägt ebenfalls nur einen Leibrock: in der 
Rechten hält er einen Krug. Ihm folgt eine F rau mit Chiton und Mantel bekleidet. Sie häl t die 
eymbala. Sie blickt nach hinten, wie die Frauengestalt an der Spitze des Zuges. Die sechste Figur 
ist Pan, er schwingt das Pedum. Über die Schultern ist das Tierfell geworfen, das unter dem Kinn 
zusammengeknotet ist. Der folgende Panther gehörte sicherlich zum Bacchus. Von dem Tier sind 
die Vorderpfoten und der Kopf noch zu sehen, hier wurde die Platte abgeschnitten. Dies wird 
bestätigt durch die Nagellöcher, die hier nicht nur in dem für sie gedachten Streifen, d.h. am 
Rande der Platte anzutreffen sind, sondern auch mitten in den figürlichen Bildern. Die Fragmen-
tierung des Beschlages und dessen ungewöhnliche Applizierung3 sprechen auch für sekundäre Ver-
wendung. Die Brandschicht aus dem Jahre 445 liefert für die Herstellungszeit nur den terminus 
ante quem. 
Auf dem verlorengegangenen Blechteil war vermutlich der auf einem Panther reitende 
Dionysos zu sehen (Abb. 7). Die Ergänzung beruht auf folgenden Beobachtungen: Der Panther hält 
die Vorderpfoten parallel zu einander und senkrecht. Dies weist darauf hin, daß das Tier entweder 
1
 F ü r die Überlassung des F u n d e s fü r Publ ikat ion 
u n d die Daten möch te ich H e r r n Direktor K. Sági 
meinen herzlichen Dank aussprechen. 
2
 Die B e s t i m m u n g u n t e r n a h m M. Füzes Frech, 
wofür ich i h m Dank sage. 
3
 Der zur F ix ie rung bes t immte Streifen ist bei zahl-
reichen Kästchenbeschlägen zu beobachten. 
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Abb. l. Vorderseite einer si lbernen pferdförmigen Fibel und die Rücksei te 
Abb. 2. Eiserne Pfeilspitze 
Abb. Ii. Kreisförmige Bronzeplat te 
Abb. 4. Nagelkopf von oben und die Rückseite 
Abb. 5. Zylindrischer bronzener Gegenstand 
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Abb. 7. Zeichnung und Ergänzung des Beschlags 
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Abb. 8. Ausschni t t des Beschlags, m i t lyra 
Abb. 9. Die Trompe te wird nach der Darstellungsweise des Beschlags z u m Mund gehoben 
Abb. 10. Detail des Beschlags: das Gesicht von Silenos und der Trompeter 
s teht oder sitzt, jedoch auf keinem Fall sich vorwärtsbewegt, wie dies auf einem anderen Käst -
chenbeschlag zu sehen ist.4 Der schreitende Panther streckt die Vorderpfoten nach vorn, er setzt 
sie nicht neben-, sondern hintereinander, was für eine gelungene Komposition spricht. Als deren 
Grundprinzip dürf ten die ruhigen Bewegungen der gleich proportionierten Gestalten des Thiasos 
ohne Überschneidungen, bei maximaler Raumausnutzung dienen. Die Kompositionsweise ermög-
lichte die spezifische Darstellung der Dionysosfigur. E r konnte nicht auf einen Biga stehend 
abgebildet werden, wie bei dem genannten Kästchenbeschlag,5 da er als Gott des Thiasos propor-
tional hät te verkleinert werden müssen; und auch wäre ganze Szene viel unruhiger geworden. Ein 
weiterer Kästchenbeschlag6 und Sarkophage7 sind Beispiele für den reitenden Dionysos. Die Pro-
portionen der Figuren würden auch keine andere Ergänzung zulassen.8 
4
 B U S C H H A U S E N N O . A 1 0 3 , T a t . A 1 0 2 . ; G Á S P Á R 
No. 25. Abb. 62. 
5
 S . Anm. 4. 
C
 B U S C H H A U S E N N O . A 7 4 ; G Á S P Á R N O . 4 4 b . 
7
 MATZ passim. Die E r g ä n z u n g erfolgte aufgrund 
der Taf . 60. Nr. 52 (Dresden). 
8
 Die möglichen Ergänzungsvar ia t ionen sind in 
F o r m von Zeichnungen vorhanden, u n t e r ihnen ent-
spricht den Maßen nach nu r die hier veröffent l ichte 
Var iante . Diese und die übrigen Zeichnungen meines 
Aufsatzes s t ammen von Frau G. Szathmáry, die Fo tos 
von IJ. Sugár. I ch bedanke mich auch bei Herrn E. 
Egyed f ü r Hinweise f ü r die Ergänzung des Beschlags. 
Л''la Arrhaenlngica Acadeiniae Scientiarum Hungaricae 31, U/79 
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IV. Fenékpuszta 
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A b b . 11. B l a s i n s t r u m e n t m i t Zungenpfe i fe 
Abb . 12. B l a s in s t rumen t m i t Lab ia lp fe i f e (Lippenpf . ) 
A b b . 13. Becken 
Betrachten wir die Details der Darstellungen genauer. 
Unter den sorgfältig gezeichneten Saiten der Lyra9 fällt eine willkürliche Ausbuchtung 
(zwischen den Saiten 5 und 6) auf. Die Zeigefinger der Spielerin schlägt die letzte Saite, der Daumen 
die vierte (Abb. 8), es bleibt also keine Möglichkeit, die Ausbuchtung durch den Spiel zu inter-
pretieren. Ähnliche zeichnerische bzw. technische Mißverständnissejsind auch bei der Gestalt mit 
der Trompete zu bemerken. Die Tatsache, daß nur die Unterlippe des Spielers das Ins t rument 
berührt (Abb. 9, 10), erweckt den Anschein, als gehöre ein Teil der Lippe bereits zum Ins t rument . 
Das Mißverständnis ist auf der Abbildung 7 zu sehen. Für das Thema sind zwei voneinander 
abweichende Darstellungen bekannt. Auf dem einen Bild wird das Mundstück der Trompete vom 
Spieler in den Mund genommen (Abb. I I ) , 1 0 auf dem anderen wird das Mundstück mit den Lippen 
nur berührt (Abb. 12),11 Letzteres ist auf dem Kästchenbeschlag zu sehen.12 Die Fehlinterpretation 
liegt darin, daß der Meister den Jüngling das Ins t rument nur mit der unteren und nicht aber mit 
beiden Lippen berühren ließ. 
Bei der cymbala füllt die unnatürliche Haltung auf. »Die xv/ußxkx waren zwei teller- oder 
tassenförmige kleine Schalen—meist aus Bronze. Sie wurden VERTIKAL gehalten und durch seitliche 
oder schrägseitliche Bewegung der Arme gegeneinander geschlagen«13 (Abb. 13).14 
Als letzter Mißgriff soll der fehlende rechte Unterschenkel des Bans genannt werden, oder 
der rechte, rückwärtsgebogene Unterschenkel wird vom Panther verdeckt. 
Zu den Besonderheiten des Beschlages gehört das Perlband als Rahmen . Es ist ein Unikum. 
Zwei sinusförmig verlaufende Bänder umschlingen die Perlen, besonders gut sichtbar auf Abbildung 
10 und stehen im Gegensatz zur üblichen Darstellungsweise. 
Im Antli tz des Silenos treten Augenbrau und Mund stärker hervor, als bei den übrigen 
Gesichtern (s. Abb. 10), dadurch sitzen die Augen zu tief und wirkt der Mund unnatürlich groß, als 
ob der Künstler eine Maske darstellen wollte, war doch diese von dem Dionysos-Kult nicht fremd, 
nämlich in der Darstellung seines Mysteriums den Silenos begleitend.15 
9
 M. KLAR s c h r e i b t in seiner S t u d i e : »In r ö m i s c h e r 
Zei t werden die Begr i f fe lyra u n d cithara s y n o n y m 
gebrauch t . Die K i t h a r a bes tand a u s einem R e s o n a n z -
körper mi t zwei J o c h a r m e n , die oben d u r c h e inen 
Querba lken v e r b u n d e n waren. Die Sai ten w u r d e n v o m 
Resonanzkörpe r z u m Querba lken gespann t , a n wel-
chem sich S t i m m w i r b e l be fanden . Sie wurden e n t w e -
de r gezupf t ode r m i t dem P i e k t r u m gespielt.« (324.) 
10
 Die Ze i chnung wurde a u f g r u n d der A b b . 36 v o n 
F L E I S C H H A U E R ange fe r t i g t , sie ist die V e g r ö ß e r u n g 
eines Deta i l s . 
11
 Die Ze ichnung is t e in A b s c h n i t t a u s A b b . 30. 
b e i F L E I S C H H A U E R . 
1 2
 F L E I S C H H A U E R S . 6 2 . 
1 3
 F L E I S C H H A U E R S . 8 2 . 
14
 Die Ze ichnung ist ein A b s c h n i t t aus A b b . 45. bei 
F L E I S C H H A U E R . 
15
 F E R G U S O N 1 0 2 - 1 0 4 . P i s 6 1 , 6 2 . 
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Abb . 14. Metopen au f dem Kästchenbeschlag von Kisá rpás 
Abb. 15. Käs tchenbeschlag von Kisárpás m i t durch laufendem Thiasos 
Die Untersuchung dieser• beiden Merkmale füh r t zu einer anderen Frage, und zwar: 
Welchen Platz nimmt dieser Kästchenbeschlag unter den übrigen Beschlägen mit bacchischen 
Gestalten, bzw. mit Thiasos-Darstellungen ein? 
Unter den bisher gefundenen Kästchenbeschlägen stellen 11 bacchische Szenen dar . Sie 
s tammen alle aus Pannonién. Siehe Tabelle ! 
Zuerst fällt der zusammenhängende Thiasos als Kompositionsprinzip auf. Er ist das hier 
zu behandelnde Stück ausgenommen, auf drei weiteren Beschlägen zu sehen.10 Letzteren ist es 
gemeinsam, daß zwischen den bacchischen Figuren — als teilendes Element — eine Weinranke 
verläuft . Diese jedoch fehlt auf dem neuen Beschlag. Das halte ich fü r ein wesentliches Merkmal, 
da der Verzicht gerade auf solches Motiv von viel besserer Kompositionskunst zeugt; denn es ist 
viel schwieriger, alle Teilnehmer des Thiasos als Gruppe miteinander zu verbinden, als mit Hilfe 
einer Weinranke einzelne Kompart imente mit Figuren zu schaffen. Gleich zu Beginn können wir 
also feststellen, daß wir mit einem ziemlich singulären Kästchenbeschlag zu tun haben. Abgesehen 
von dieser Tatsache weisen die winzigen Details gewisse Ähnlichkeiten mit analogen Beschläge auf. 
Die Bewegung des Jünglings mit einer Syrinx in der Hand auf einem der Beschläge von Kisárpás17  
ist identisch mit jener der ikonographisch entsprechenden Figur unseres Beschlags. Auf dem 
zweiten Beschlag von Kisárpás18 ist das Gesicht der Silenos ähnlich modelliert. Auch hier also 
10
 B U S C H H A U S E N N O . A 4 4 , A 4 6 , A 4 8 . ; G Á S P Á R 17 B U S C H H A U S E N N O . A 4 6 . ; G Á S P Á R N O . 5 0 . 
N o . 4 6 , 5 0 . 1 8 B U S C H H A U S E N N O . A 2 1 . ; G Á S P Á R N O . 4 9 . 
6 * Actu Archaeoloyica AcadeniiaeScienliarum Huntjaricae 31, 1!>70 
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Abb. 16. Der verlorengegangene Kästchenbeschlag von Fenékpusz ta 
Abb. I 7. Kästchenbeschlag von Fenékpusz ta 
muß mit Möglichkeit der Darstellung einer Maske gerechnet werden. Weitere Ähnlichkeiten sind 
k a u m zu erkennen. Wenn man die übrigen Beschläge miteinander vergleicht, erkennt man auch 
hier nur wenige Parallelen. Z. B. die Bandverzierung einer der P la t ten von Kisárpás19 (nähmlich 
Oval, die durch vertikalen Linien voneinander getrennt werden), ähnel t sehr der Randverzierung 
der beiden Beschläge von Fenékpuszta. Ein Unterschied besteht jedoch darin, daß bei der P la t t e 
von Kisárpás auch die Oberfläche der Ovalform selbst verziert ist, im Gegensatz zu denen von 
Fenékpuszta (Abb. 14- I 7). Dieselben Beschläge weisen als Gemeinsamkeit auf, daß einige Details 
des Thiasos mißverstanden wurden. Der Meister des Beschlages von Kisárpás wollte aller Wahr-
scheinlichkeit nach den betrunkenen Hercules darstellen, den zwei Jünglingen an den Beinen zu 
halten versuchen. Eine qualitätvolle Gestaltung des Bildes mit eindeutiger Ikonographie sieht 
man auf der silbernen Plat te von Mildenhall.20 Auf den in Pannonién gefundenen Beschlägen 
hängt das Löwenfell über dem Arm des vor den drei Figuren stehenden Jünglings mit Blasinstru-
ment . Auf der Plat te von Fenékpuszta2 1 wurde die Cista mystica mit den Kantharos verwechselt; 
aus letzterem wächst im allgemeinen eine Weinranke hervor. Trotz der Ähnlichkeiten soll der 
Unterschied festgestellt werden, daß die Ausführung beider Beschläge von Fenékpuszta von viel 
schlechterer Quali tät ist, als die von Kisárpás. Letztere sind jedoch viel schlechter als der neue 
l s
 S. Anm. L7. 
2 0
 T O Y N B E E 1 6 9 - 1 7 1 . T a f . 1 1 7 , K a t N r . 1 0 6 . 
A. F U R T W Ä N G L E R beschreibt die Regeln der Darstel-
lung der Szene: In den Thiasos gelangte Herkules im 
3. J a h r h u n d e r t v. u. '/•• Er ist be t runken , von einem 
Satyr oder einem Eros auf den Beinen gehalten da r -
gestellt. E r neigt sich vor der Bet runkenhei t nach 
vorn, während er das Kleid von einer N y m p h a her-
unterzehr t . (1. 2 2 4 9 - 2 2 5 0 ) . 
2 1
 B U S C H H A U S E N N O . A 4 8 . 
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Abb. 18. Kästchenbeschlag von Felcsút 
Beschlag von Fenékpuszta, der eben durch Schönheit und Qualität der Ausführung herausragt. 
Auf diesem neuen Beschlag sind keine Mißverständnisse zu finden. Zu den Charakteristika dieses 
Thiasos gehört, daß hier ursprünglich auch die Figur von Dionysos dargestellt wurde.22 D.h. der 
Meister kannte die Bedeutung des Thiasos; er war also fähig, den Zug noch adäquat zu kom-
ponieren. 
Nach den Unterschieden sehen wir die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Be-
schlägen. Die neue Plat te weist mit den beiden Beschlägen von Kisárpás solche Gemeinsamkeiten 
auf; daß fü r den Meister der Platten von Kisárpás unsere Platte als Vorbild — jedoch freilich 
nicht als einziges Vorbild — gedient haben könnte. Somit nehme ich an, daß der neue Beschlag 
früher entstanden ist. Wie weit liegen jedoch Muster und Nachbildung zeitlich auseinander ? 
Die beiden Beschläge aus Kisárpás wurden in der Gesellschaft von Münzen des Valen-
tinian I. gefunden,23 sie s tammen also spätestens aus der Zeit des Valentinian. Auch im Kästchen 
von Felcsút lag eine Münze von Valentinian.24 Die Ausbesserungen an den Blechen von Felcsút 
weisen jedoch auf eine längere Verwendung des Kästchers hin, der Beschlag muß also in einer 
früheren Periode angefertigt worden sein. Einer der Beschläge von Fenékpuszta kann ohne nähere 
Bestimmung in das 4. Jahrhunder t datiert werden,25 der andere — eben der Vergleich mit dem von 
Kisárpás läßt darauf schließen20 — s tammt ebenfalls aus dem 4. Jahrhunder t . Under den bisher 
2 2
 H U S C H H A U S E N beschreibt die dr i t te ( íestal t des 
Beschlages A 21 als Dionysos (S. 54). Ich bin jedoch 
der Meinung, d a ß es sich hier u m Silènes handel t , d a 
hier ein älterer Mann dargestell t wird. Dionysos er-
seheint dagegen immer als junger Mann, mit e twas 
weiblichen Gesichtszügen, sowohl als Dionysos auf 
den Sarkophage (MATZ passim), als auch in der villa 
Mysterii (STENICO Abb. 70 75). Auch auf den Be-
schlägen À 1 0 3 oder A 7 4 von B U S C H H A U S E N ist er als 
Jüngl ing dargestell t . 
2 3
 B U S C H H A U S E N S . 5 2 , 9(I. 
2 4
 B U S C H H A U S E N S . 0 0 . ; G Á S P Á R S . 2 1 . 
2> B U S C H H A U S E N S . 9 2 . 
2 0
 B U S C H H A U S E N S . 1 0 0 . 
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Abb. 20. Käs tchenbeschlag von D u n a ú j v á r o s 
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Abb. 21. Spinnrocken-Typen nach Forbes 
unerwähnten Beschlägen ist der Beschlag Buschhausen Nr. A 80 mi t dem von Felcsút verwandt,27 
die übrigen weisen jedoch zu keinem Beziehungen auf; aufgrund der Fundumstände werden sie 
von Buschhausen in das erste Viertel des 4. Jahrhundert ,2 8 bzw. auf die Periode zwischen 337 — 361 
datiert.29 Biese Datierung erweckt jedoch Zweifel, ob nämlich der Zeitansatz des Fundes auch fü r 
den Beschlag gilt, oder ob er nur als terminus ante quem anzusehen ist, dürfen doch die sekundäre 
Verwendung und die sicherlich längere Gebrauch als Fundumstände gesichert angesehen werden. 
Der hier erörterte Beschlag ist natürlich spätrömisch,30 und man darf spätestens in die 
Regierungszeit des Valentinian I. dat ier t werden. Vor der Datierung möge jedoch der Ort der Werk-
s ta t t erörtert werden. 
Für diese gesichert ist Pannonién. Der Beschlag weist nämlich — trotz der guten Aus-
führung — keine ausgeprägten Stilmerkmale auf welche auf einem anderen Territorium charak-
teristisch sind. 
Innerhalb von Pannonién gehört er zu jenem Kreis, zu dem auch die beiden Beschläge 
von Kisárpás und die beiden von Fenékpuszta gehören. Der quali tat ive Unterschied darf einzig 
den Fähigkeiten des Meisters zugeschieben werden. Da es in der Goldschmiedearbeit zwei Phasen 
gibt3 1 — der Entwurf des Models und die Prägung des Bleches über dem Model — genügt es, wenn 
es nur im ersteren, also in der Komposition Unterschiede gibt. Der Verfasser des neuen Beschlages 
von Fenékpuszta besaß eine genügende Kenntnis der klassischen Mythologie. In dem nach Glauben 
gespaltenen Reich vertraten also Auftraggeber und Künstler ebenfalls die »heidnische« Seite. Die 
von diesem Meister konzipierten Motive sind vermutlich von einem anderen weniger qualität-
vollen Meister kopiert worden. Daraus ergeben sich die Ähnlichkeiten. Der kopierende Meister ha t 
jedoch den Gegenstand nicht recht verstanden, daraus ergeben sich die Ungenauigkeiten. 
Zusammenfassend kann man feststellen, daß der einen vollständigen und logisch auf -
gebauten Thiasos darstellende Archetypus zwischen 303 — 364 in Pannonién hergestellt worden 
sein kann : er diente wiederum zu einem späteren Zei tpunkt als Vorlage für den Model der Beschläge 
von Kisárpás. 
27
 Darauf mach te berei ts BUSCHHAUSEN aufmerk-
sam (S. 154). 
2 8
 B U S C H H A U S E N S . 1 4 8 . 
29
 Aufg rund der Münzen von Constant ius 11. wer-
den sie von B U S C H H A U S E N (S. 1 0 8 ) auf diese Periode 
da t ie r t . 
30
 Hier bedanke ich mich bei L. Castiglione f ü r die 
Gespräche, wobei er den spä tan t iken Charakter des 
Beschlags immer wieder betonte. 
31
 Ich bedanke mich bei dem Goldschmied Á. Csé-
pdny f ü r den Hinweis und fü r die Bereitwilligkeit 
seine Gutach tung d e m Aufsatz zufügen zu dürfen. 
6 Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 31, 1979 
3 2 6 D. GÁSPÁR 
Wenden wir uns jetzt den Objekten zu, die zusammen mit dem Beschlag aufgefunden 
worden sind. 
Der Nagelkopf wurde bei Kästchenbeschlägen als Bedeckung fü r die Nägel verwendet. Nur 
bei denen mit geometrischer Verzierung waren sie größer. Sie waren nämlich selbst Verzierung, 
d. h. sie lagen inmitten von konzentrischen Kreisen.32 Bei den Beschlägen mit figürlichen Bildern 
ist der Durchmesser des Nagelkopfes durchwegs klein.33 Daraus folgt, daß der hier besprochene 
Nagelkopf nicht zu dem hier publizierten Kästchenbeschlag gehört haben darf, mit anderen Worten, 
daß sich im Gebäude vor der Plünderung auch andere Kästchenbeschläge befinden haben. 
Der auf Abb. 3 gegebene bronzene Gegenstand gehörte zu dem auf der Abb. 5 veröffent-
lichten Objekt.34 Solche eigenartige bronzene Gegenstände sind auf dem Territorium von Panno-
nién aus Brigetio35 und aus Gorsium36 bekannt . Unter den Bronzegegenständer von Gorsium37 
gibt es einen einzigen bronzenen Ring, der mit jenem auf der Abbildung 3 ähnlich ist. 
Von L. Barköczi wird dieser Fund als ein »spindelartiger bronzener Gegenstand« beschrie-
ben.38 E. B. Thomas definiert ihn als »Spindelrest«.39 L. Szolnoky, einer der besten Kenner dieses 
Arbeitsgeräts schreibt, daß man im Alter tum über Spinngeräte bis auf eine Kunkel über keine 
Angaben verfügt.40 Die von ihm angeführten mittelalterlichen bzw. heute noch verwendeten 
bäuerlichen Spinnrocken weichen weitgehend von diesem römischen Gegenstand ab (Abb. 21).41  
Forbes veröffentlicht alle Spinnrocken-Typen vom Neolithikum bis zur Römerzeit. Das unter-
suchte Objekt gehört zu keinem der angeführten Typen, und verfügt über solche Teile, die beim 
Spinnen eventuell auch störend sein könnten. Ich möchte daher diesen Gegenstand nicht für einen 
Spinnrocken ansehen. Die Beantwortung der Frage, wozu er aber dienen konnte, bleibt der wei-
teren archäologischen Forschung überlassen. 
A N H A N G 
Á . C S É P Á N Y 
Gutachtung über den römischen Kästchenbeschlag, der 1973 bei der Ausgrabung unter 
Leitung von Direktor Dr. K. Sági in Fenékpuszta gefunden worden ist. 
Es berücksichtigt nur die handwerkliche und schmiedetechnische Probleme dieses bron-
zenen Beschlages. Das Material des Beschlags ist Bronze. Die ursprüngliche Stärke der Plat te 
kann heute wegen der starken Korrosion der Oberfläche authentisch nicht mehr best immt werden. 
Es steht jedoch außer Zeifel, daß die ursprüngliche Dicke etwa zwischen 0,15 und 0,2 mm lag. 
Die sogleich entstandene Frage, warum diese figurai verzierte P la t t e von erheblichem Ausmaß 
so dünn war — sollte sie doch nicht nur der Verzierung, sondern auch der Stabilität und dem 
Schutz des Kästchens dienen — ist nicht nur mit der Ausführung zu beatworten. Es soll in erster 
Linie betont werden, daß es sich hier n icht um eine einmalige Handwerksarbeit in Treibtechnik 
handelt , obwohl sie aufgrund der Quali tät zu solchen eine verblüffende Ähnlichkeit hat , sondern 
um ein Massenprodukt, das in Preßtechnik ausgeführt worden ist, das also einst sicherlich in 
sehr vielen Repliken bestanden hat . Das Ausmaß beträgt 239,2 cm2. Das erklärt, warum die 
3 2
 R A D N Ó T I 3 6 . N o . 8 2 . A b b . 7 3 . 
3 3
 7 . В . B U S C H H A U S E N N O . A 1 0 3 ; G Á S P Á R N O . 2 5 . 
34
 Der Grabungslei ter ist derselben A n n a h m e . Ich 
betone dies deshalb, weil auch die Möglichkeit auf-
geworfen wurde, ob dieser bronzene Gegenstand nicht 
eine Unter lage fü r einen Vorstecknadel war. E in solche 
Unter lage wäre aber n ich t so schön ausgefo rmt und 
der Durchmesser des mi t t le ren Loches wäre a u c h viel 
w i n z i g e r , S . z . B . R A D N Ó T I N r . 4 4 . T a f . L I , 3 . 
3 5
 B A R K Ó C Z I S . 9 5 - 1 1 9 . 
3 6 T H O M A S S . 7 9 - 1 5 2 , T a f . X X I - L V I . 
3 7
 T H O M A S T a f . X X X V I I I , 12 . 
3 8
 B A R K Ó C Z I S . 1 0 2 . 
3 9
 T H O M A S S . 1 3 3 . 
4 0
 S Z O L N O K Y S . 5 . 
4 1
 F O R B E S S . 1 5 1 — 1 7 4 . A b b . 11 
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Plat te so dünn ist; denn eine, um einige Millimeter dickere Platte zu prägen hätte eine wesentlich 
größere Energieanwendung gekostet. 
Das Material der Preß- bzw. Prägenegative (sog. Stanzen) dür f te sich mit Sicherheit nur 
festgestellt werden, wenn man mehrere Prägungen erhalten hätte. Im allgemeinen wurde für die,se 
Zwecke Bronze mit hoher Antimonlegierung verwendet. Dieses Material weist eine große Festig-
keit auf und war damals verhältnismäßig leicht zu beschaffen. Als weiteres Material für den Prä-
gestempel wurde Eisen verwendet. Das war bei den Römern ein weitaus schwerer zu bearbeiten-
des, kostspieliges und deshalb lediglich in großen Serien verwendetes Material. Festigkeit läßt 
sich auch durch die Technik erklären. Die aufgeweichte Bronzeplatte wurde zwischen die zwei 
Prägebocken gelegt, durch Zusammenpressen der beiden Backen ents tand das Relief im Beschlag. 
Während des Vorgangs machte die dünne Pla t te eine große plastische Veränderung durch, wo-
durch in ihr große Spannungen ents tanden, und ihre Festigkeit die ursprüngliche um das Mehr-
fache über t raf . So war die Platte, t rotz ihrer geringen Stärke, geeignet, das Kästchen zu festigen 
und sogar zu verzieren. 
Wir können eindeutig erklären, daß der vorgeführte Beschlag eine Bronzepressung von 
einem außerordentlich hoher Plastizität ist, die für das ausgezeichnete technische Können ihres 
Meisters ein hervorragendes Zeugnis ist. 
A B K Ü R Z U N G E N 
B A R K Ó C Z I L . B A R K Ó C Z I : Adatok Brigetio későrómai tör ténetéhez. Fo lArch 2 3 1 9 6 1 / 9 5 — 1 1 5 . 
B U S C H H A U S E N H . B U S C H H A U S E N : Die spätrömischen Metallscrinia u n d frühchris t l ichen Rel iquiare . 
I . Teil: Katalog. Wiener Byzantinist ische Studien Band I X . Wien 1971. 
F E R G U S O N .1. F E R G U S O N : The Rel igions of the R o m a n Empire . London 1970. 
F L E I S C H H A U E R G. F L E I S C H H A U E R : E t r u r i e n und Rom. in: Musikgeschichte in Bildern, vrsg. v. H . B E S -
S E L E R u n d M. S C H N E I D E R . Band I I . Musik des Al te r tums. Lieferung 5 . Leipzig, o. J . 
F O R B E S R. J . F O R B E S : Studies in Ancient Technology. Vol. I V . Leiden 1 9 6 2 . 2 
FURTWÄNGLER: Herakles, in : W . H. ROSCHER: Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. Hildes-
heim 1965. 
G Á S P Á R D. G Á S P Á R : Spätrömische Kästchenbeschläge in Pannonién . Ac ta Universi tat is de At t i l a 
József Nomina tae A c t a A n t i q u a et Archaeologica. Tom XV. Szeged 1971. 
KLAR M. KLAR: Musik ins t rumente der Römerzei t in Bonn. B J b 171 (1971) 
MATZ F. MATZ: Die Dionysischen Sarkophage. I. Teil. Berlin 1968. 
R A D N Ó T I A . R A D N Ó T I : Möbel- u n d Kästchenbeschläge, Schlösser u n d Schlüssel, in : In terc isa I I . 
Geschichte der S tad t in der Römerzei t . Budapes t 1957. A r c h H u n g 36. 
STENICO A. STENICO: Die Malerei im Al te r tum I I . R o m und E t ru r i en . Gütersloh 1963. 
S Z O L N O K Y L. S Z O L N O K Y : A Z Országos Néprajzi Múzeum guzsa lygyűj teménye I. (Die Spinnrocken-
sammlung des E thnograph i schen Museums in Budapest ) B u d a p e s t 1951. 
T H O M A S E. B. T H O M A S : Die römerzeit l iche Villa von Tác-Fövenypusz ta . Ac taArchHung 6 (1955) 
79—152. 
T O Y N B E E J . M. C. T O Y N B E E : A r t in R o m a n Britain. London 1962. 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 31,1979 

A T T I L A KISS 
E I N V E R S U C H D I E F U N D E U N D D A S S I E D L U N G S G E B I E T D E R 
O S T G O T E N I N P A N N O N I É N Z W I S C H E N 4 5 6 4 7 1 Z U B E S T I M M E N 
Unter den vielen Charakteristika, die zur Bestimmung eines lebendigen Ethnos in Be-
tracht kommen, wird man vor allem wohl die Sprache und das Bewußtsein der Zusammenge-
hörigkeit berücksichtigen müssen. Auch jene Völker, die einst gelebt hat ten, und die in schrift-
lichen Quellen erwähnt werden, wurden meistens auf dieser Grundlage best immt. Dagegen bau t 
die Archäologie vorwiegend auf die Einheiten der materiellen Kultur , und sie kann nur selten 
auch die geistige Kultur sowie die Denkmäler der Sprache in Betracht ziehen. Doch die schrift-
lichen Quellen erwähnen nicht alle historischen Völkerschaften, und auch in den Fällen derjenigen 
Völker, die sie erwähnen, sind ihre Angaben häufig wortkarg, dunkel, ja manchmal auch ungenau. 
Eine grundlegende Aufgabe der archäologischen Forschung besteht darin, die charakteristische 
archäologische Kul tur jener Völker zu bestimmen, die in den schriftlichen Quellen genannt werden. 
Damit will man teils unsere Kenntnisse über die einzelnen Völker bereichern, teils aber kon-
trolliert sich auch die Archäologie auf dem Wege der Lösung dieses Problems, das immer wieder 
gestellt wird. Man kann nämlich das Zuschreiben irgendeiner archäologischen Kul tur einer ethni-
schen Gemeinschaft nur dann als erwiesen gelten lassen, wenn die Geschichte jener Völker, Ge-
meinschaften und Gruppen, die in den schriftlichen Quellen genannt werden, sich auch aufgrund 
ihrer archäologischen Funde verfolgen läßt. 
* * * 
Es gab in Pannonién zwei völkerwanderungszeitliche Völker, deren Geschichte in ihrer 
letzten Phase ähnlich war. Die Ostgoten lebten in Pannonién nach den schriftlichen Quellen zwi-
schen 456 — 471 und sie zogen nach kurzem Aufenthalt auf dem Balkan i. J . 489 nach Italien, wo 
ihr Staat politisch i. J . 553 zugrunde ging, danach wurden sie in die italische Bevölkerung assi-
miliert. Die Langobarden lebten zwischen 526—568 in Pannonién, und sie wurden hundert J ah re 
nach ihrem Zug nach Italien, dort i. J . 774 politisch vernichtet; sie wurden in die spätant ike 
italische Bevölkerung assimiliert. 
Es ist im Falle der Langobarden das Verfolgen der bekannten historischen Ereignisse mit 
archäologischen Methoden, das heißt die Bestimmung ihrer Funde in Pannonién, sowie die Ver-
bindung der pannonischen und der italischen Funde der Langobarden miteinander, in der Epoche 
von 1956 bis 1976 schon vollzogen worden.1 
Man kennt den pannonischen Aufenthal t der Ostgoten aus schriftlichen Quellen, doch 
ist dieselbe archäologisch noch nicht geklärt worden. Dir Siedlungsgebiet in Pannonién wurde 
von archäologischer Seite her durch 1. Bona in seinem im Jahre 1964 veröffentlichten Werk, 
allerdings ohne das Namhaf tmachen der Fundorte, bzw. ohne das genaue Aufzählen der Funde 
skizziert.2 Doch hat derselbe in seiner im Jah re 1971 veröffentlichten Zusammenfassung die 
1
 B O N A (1956).; W E R N E S (1962).; K i s s - N E M E S - 2 B O N A (1964) 7 8 - 7 9 . 
K É R I ( 1 9 6 4 ) . ; S Á G I ( 1 9 6 4 ) . ; H E S S E N ( 1 9 6 8 ) . ; B O N A 
(1971b) . ; BONA (1974) . ; BONA (1976) . 
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eigenen früheren Ergehnisse für irrtümlich erklärt , indem er die Chronologie der Fundorte, die 
er früher auf die Epoche zwischen 456 und 471 datieren wollte, auf die Zeit nach 504 verlegte; 
der einzige Fund aus der Epoche 456 — 471 wäre — nach dieser seiner späteren Ansicht — der 
Streufund aus dem Fürstengrab von Németkér.3 
Einen wichtigen Schritt vorwärts bedeutet in dieser Phase der Forschung die Mono-
graphie von V. Bierbrauer über das Fundmater ia l der Ostgoten in Italien;4 denn das Sammeln 
und Veröffentlichen dieses Fundmaterials bietet ja eine Grundlage für den Vergleich der ostgo-
tischen Funde aus Pannonién. 
Es ist eine äußerst heikle Frage für die frühmittelalterliche archäologische Forschung 
überall in Europa das ethnische Bestimmen der einzelnen germanischen Völker bis zum Ent-
stehen der Zivilisationen der sog. »Reihengräberfelder« am Ende des 5. Jahrhunder ts . Denn es 
entstanden eben mit dem Zustandekommen der Reihengräberfelder-Zivilisationen massenhaft 
auch jene Sippen-Gräberfelder ( ?), in denen das Prinzip »ein Volk« = »eine archäologische 
Kultur« mehr zur Geltung kommt; das heißt: mit dem massenhaften Herstellen gewisser Fund-
gegenstände schien je eine größere Gemeinschaft eine einheitliche archäologische Kultur aufzu-
nehmen. 
Versucht man die pannonischen Funde der Ostgoten und ihr hiesiges Siedlungsgebiet zu 
bestimmen, so hat man die folgenden Schwierigkeiten zu überwinden. (Um das Ausmaß der 
Schwierigkeiten greifbar zu machen, bedienen wir uns des Vergleichs mit den Langobarden, die 
100 Jahre später hier gelebt hatten.) 
1. Der pannonische Aufenthalt der Langobarden erstreckte sich auf eine Zeitspanne von 
42 Jahren, während die Ostgoten nur 15 Jahre in Pannonién verbracht hatten; der hiesige Aufent-
halt der Langobarden macht also anderthalb Generationen aus, während die »ostgotische Zeit 
Pannoniens« nur eine halbe Generation umfaß t . Hätten also beide Völker dieselbe Bevölkerungs-
zahl besessen, so hätten die Ostgoten hier nur so viele ihrer Toten begraben können, die etwa nur 
ein Drittel der Anzahl der langobardischen Toten erreichen würden. (Das zahlenmäßige Ver-
hältnis ist jedoch — vom Gesichtspunkt der Archäologie aus gesehen — höchstwahrscheinlich 
noch ungünstiger.) Ebenso s teht es auch um das archäologische Kontroll-Material aus Italien. 
Auch dort haben die Ostgoten die Zeitspanne von etwa zwei Generationen, während die Lango-
barden dieselbe von drei Generationen verbracht ; wir meinen diesmal natürlich jene Zeitspanne, 
die diese Völker dort als privilegierte Minderheit der eroberten Mehrheit der dortigen spätant iken, 
italischen Bevölkerung, und unter dieser verbrachten. 
3
 B O N A ( 1 9 7 1 a ) 2 8 0 . 
4
 B I E R B R A U E R ( 1 9 7 5 ) . Der B a n d enthä l t jedoch 
nicht nu r die ostgotischen F u n d e aus der Per iode 
4 8 9 / 4 9 3 — 5 5 3 , sondern auch f rühere . Nur die obere 
zeitlilche Grenze der in diesen Band aufgenommenen 
Funde scheint gesichert und abgeschlossen zu sein. 
Man sieht nämlich einen deut l ichen und scharfen 
Unterschied zwischen den F u n d e n der Langobarden 
und ihrer Verbünde ten einerseits, die die Macht der 
Ostgoten abgelöst ha t t en , und den Funden der Ostgo-
ten andrerseits. Doch scheint die Scheidung jener 
Funde, die aus der Periode vor 4 8 9 / 4 9 3 en t s t ammen , 
von den ostgotischen Funden keineswegs endgül t ig 
gelöst zu sein. Dies folgt teils aus der N a t u r der 
Erscheinungen selbst, und teils auch aus Bierbrauers 
archäologischen Überlegungen. Die Ostgermanen jener 
Periode, die d e m italischen Zeital ter der Ostgoten 
vorangeht , z. B. diejenigen der Odoacker-Epoche 
(476 — 493), sind in ihrer Mehrhei t von der Donau-
Gegend nach Italien gekommen; ihre Funde un te r -
scheiden sich also theoretisch nicht allzu sehr von den 
ostgotischen Funden . E s ist sehr wahrscheinlich, d a ß 
die Träger dieser Fundgegens tände zum Teil die 
Mach tübe rnahme der Ostgoten überlebt h a t t e n ; zum 
Teil sind sie auch nach 4 8 9 / 4 9 3 gestorben, und so 
kamen ihre Fundgegens tände schon in der ostgoti-
schen Per iode in die Erde; diese sind also mi t den 
ostgotischen Funden auch gleichaltrig. Andrersei ts ist 
die archäologische Überlegung von V. Bierbrauer auch 
sehr problemat isch , wenn näml ich von ihm der Schatz 
von Reggio Emilia, der zusammen mi t 60 Stück 
solchen solidi gefunden wurde , die auf die Periode 
zwischen 4 5 0 4 7 6 / 4 9 1 (!) d a t i e r t werden, und auch 
die damit parallelen Funde (vgl. Desana, Domagnano , 
Torriano etc.), auf die Epoche nach 489 — 493 gesetzt 
werden. W u r d e der Sehatz aus historischen Gründen 
versteckt (wie bei allen sollen Hor t funden , kann auch 
in diesem Fall der «nichthistorische» Grund n ich t aus-
geschlossen werden !), so k o m m e n eben die Kriegs-
ereignisse im Zusammenhang mi t dem Erscheinen der 
Ostgoton als «historische Gründe» am meisten in 
Bet racht . Ein Hinweis da rauf könn te auch der Ab-
schluß der Münzen mit der Odoacker-Epoche sein. In 
diesem Fall m ü ß t e m a n die F u n d g r u p p e auf die 
Odoacker-Epoche vor der ostgotischen He r r s cha f t da-
tieren. (Ansicht von I. Bona, mi r brieflich mitgetei l t . ) 
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2. Die Langobarden kamen nach Pannonién im Zeitalter der sog. Reihengräberfeld-
Zivilisation; das heißt: sie bestatteten ihre Toten in gemeinsamen Gräberfeldern, mögen diese 
Gräberfelder Sippeneinheiten, oder Siedlungseinheiten angehört haben. Die Ostgoten hat ten 
dagegen ihre Toten in kleinen Familien-Gräberfeldern beerdigt; so war es der Fall mindestens in 
Italien. Dadurch wird aber sowohl in Italien, wie auch in Pannonién das Auffinden von derar-
tigen Gräberfeldern außerordentlich erschwert; bzw. diese kleinen Familien-Gräberfelder fallen 
der völligen Verwüstung leichter anheim. 
3. Es wird in den langobardischen Gräbern das Leben der lebenden Gemeinschaften 
weitgehend widerspiegelt. Hier wurden nämlich sowohl die männlichen und weiblichen Toten, 
wie auch die Kinder in voller Tracht beigesetzt. Man findet hier in den Gräbern der Männer außer 
der Kleidung, je nach dem gesellschaftlichen Stand des Beigesetzten, auch seine Waffen. Auch 
die neben die Toten gestellten, Speise und Getränke enthaltenden Keramiken stellen gelegent-
lich ein wichtiges, archäologisches Quellenmaterial dar. Doch es gibt in den ostgotischen Gräbern 
Italiens gar kein Fundmaterial, das für Männer bezeichnend sein könnte (Kleindungsstücke oder 
Waffen) ; ferner es gibt daselbst in den Gräbern von Männern, Frauen oder Kindern gar keine Kera-
mik. 
4. Die archäologische Kul tur der Langobarden besitzt sowohl in Pannonién wie auch in 
Italien — wie überhaupt die archäologischen Kulturen des 6. Jahrhunder ts — solche Formen, 
die für das Volk kennzeichnend sind (charakteristische Gegenstandstypen und Bestattungsriten). 
Dagegen unterscheidet sich das ostgotische archäologische Material kaum von den Fundstoff der 
übrigen archäologischen Kulturen des Karpatenbeckens im 5. Jahrhundert. Auch in Italien konnte 
man die ostgotischen Denkmäler nur deswegen ausscheiden, weil man dort die Funde einer »bar-
barischen« Minderheit in einem gewissen Zeitalter (48Ü — 553) von den Gräbern jener spätantiken 
italischen Bevölkerung, die so gut wie vollkommen ohne Beigaben sich bestat ten ließ, verhält-
nismäßig leicht trennen konnte. 
5. Die Langobarden siedelten von Pannonién unmittelbar nach Italien über; dagegen 
lebten die Ostgoten, nachdem sie Pannonién verlassen hatten, erst beinahe noch volle zwanzig Jahre 
auf dem Balkan. Der unmittelbare Vergleich ihres Fundmaterials, einerseits aus Pannonién und 
andrerseits aus Italien, wird also durch jene halbe Generation Zeitspanne, die sie auf dem Balkan 
verbracht hat ten, erschwert, nachdem ihr Fundmater ia l vom Balkan durch die Forschung noch 
nicht bestimmt wurde. Es folgt aus dem, was eben gesagt wurde, daß das Bestimmen des panno-
nischen Materials der Ostgoten und ihres hiesigen Siedlungsgebietes nur ein Versuch mit großen 
Fehler-Möglichkeiten sein kann. 
* * * 
Man kann beim Versuch, um das ostgotische Fundmaterial und Siedlungsgebiet zu be-
st immen — nachdem das gesamte Fundmaterial aus dem 5. Jahrhunder t im Karpaten hecken 
in der gegenwärtigen Phase der Forschung noch ziemlich einheitlich aussieht — nicht auf die 
»klassische Art und Weise« beginnen, indem man nämlich den Ausgang von den archäologischen 
Funden bzw. von jenen archäologischen Kul turen nimmt, die von den Einheiten der Funde 
umschrieben werden,5 sondern man muß von der glücklich erhaltenen historischen Angabe aus-
gehen, und in umgekehrter Richtung fortschreiten, d. h. man soll vom Siedlungsgebiet her zu 
dem Fundmaterial vorwärts dringen. 
Das Umgrenzen der ostgotischen Denkmäler und ihres Siedlungsgebietes in Pannonién 
ist eine Aufgabe, die aufgrund unserer gegenwärtigen Kenntnisse sich in zwei Schritten lösen 
läßt. 
5
 Z . B . L a n g o b a r d e n : B O N A (1950).; W E R N E R F r ü b - A w a r e n : B O N A (1968); l a n d n a h m e n d e U n g a r n : 
(1962).; L a n g o b a r d e n und Gépidén: B Ó N A (1970).; K i s s (1978). 
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a. Man soll jene Gebiete im Karpatenbecken, und innerhalb dessen in Pannonién, auf 
denen Ostgoten gelebt haben mögen, aufgrund von Jordanes und seiner neuzeitlichen histori-
schen Kommentare bestimmen. 
b. Man soll von den Funden des 5. Jahrhunderts , die auf diesem Gebiet zum Vorschein 
kamen, diejenigen, die als ostgotisch gelten dürfen, aufgrund eines Vergleichs mit dem ähnlichen 
italischen Material ausscheiden. 
a. A. Alföldi ha t das Siedlungsgebiet der Ostgoten in Pannonién zwischen dem Platten-
see und Sirmium gesucht, indem er die diesbezüglichen Angaben des Eugippius,6 Jordanes,7 und 
Gassiodorus8 berücksichtigt ha t te . E r glaubte, daß der Wasser-Name 'Aqua Nigra', der nur bei 
Jordanes vorkommt, entweder jenen Fluß »Feketeviz« ( = Schwarzes Wasser) bezeichnet, der 
vom Norden her in die Drau einmündet, oder er könnte Name jenes Karasica sein, der vom Süden 
her denselben Fluß erreicht, oder auch er könnte jener andere Karasica sein, der von der rechten 
Seite her in die Donau einmündet; Scarniunga wäre dagegen Name eines Flußes, der irgendwo 
in den unteren Lauf der Save einmündet.9 L. Várady umgrenzte zuletzt das pannonische Sied-
lungsgebiet der Ostgoten — indem er die Ergebnisse von A. Alföldi übernahm und gegen die 
Ansichten von W. Ensslin und L. Schmidt Stellung nahm — folgendermaßen: »Theodemirs Sied-
lungsgebiet erstreckte sich vom südwestlichen Ende des Pelso nach Süden zu über den mittleren 
Teil des ungarischen Komi ta t s Somogy bis zur Drau. Diesem schloß sich Widemirs Gebiet von 
beiden Ufern der Drau südwärts bis zum Karasica-Tal an, dessen benachbarter Landstrich sich 
bis zum Fluß Jaricina mit Einschluß des Umkreises von Sirmium in Walamirs Händen befand.«10 
Akzeptiert man nun die Ansichten von A. Alföldi und L. Várady so ist nach ihrer Be-
st immung als ostgotische Siedlung das Gebiet zwischen dem Plattensee und Sremska Mitrovica 
anzusehen; aber genauer könnte man die Grenzen nicht angeben. Im Sinne dieser Vermutungen 
nehme ich theoretisch und nur annähernd die folgenden Grenzen an: vom nordöstlichsten Punkt 
des Plattensees nach Osten zu bis zur Donau in der Nähe von Dunaújváros, und vom südwest-
lichsten Punkt des Plattensees nach Süden zu über Nagykanizsa bis zur Drau. Sonst könnte die 
Grenze die Donau-Linie bis Sremska Mitrovica gewesen sein, bzw. sie könnte sich über Bilo vrh 
und über die nördlichen Abhänge des Papuk-Gebirges bis zur Save-Linie, und dann der Save 
entlang bis Sirmium dahinziehen. (Abb. 1) Doch ich vermute diese theoretische Grenze aufgrund 
des Pannonien-Begriffes des 5. Jahrhunderts , wie er bei Jordanes gegeben ist (Jordanes c. 264),11  
bis zum Rand der Provinz Pannónia, bis zum Zusammenfließen der Save und der Donau. 
b. Bevor wir jedoch jene Fundor te und Funde von dem so umgrenzten Gebiet aufzählten, 
die für die Ostgoten des 5. Jahrhunder t s in Betracht kommen, wollen wir hier noch einiges darüber 
sagen, was für Kriterien die Auswahl dieser Funde ermöglichen, bzw. was für theoretische Pro-
bleme anläßlich dieser Auswahl berücksichtigt werden müssen. 
1. Es ist nicht bekannt, ob in der Zeit vor der Ankunf t der Ostgoten nach Pannonién, 
also in der Zeit vor 456, und ob auch nach ihrem Fortgehen von hier nicht auch irgendeine andere 
germanische Bevölkerung auf jenem Gebiet gelebt hat, das oben umgrenzt wurde; die materielle 
ü
 N a c h Eugippius lebten die Ostgoten in Pannón ia 
Infer ior (Vita S. Severini е. V.). Die Verläßlichkeit 
seines Wortgebrauchs geht auch da raus hervor , (.laß 
er a n einer anderen Stelle Nor icum Ripense in der 
Nachbar scha f t von P a n n ó n i a Superior e rwähn t (Epist . 
Eugippi i 8, 10). 
' Nach Jordanes setzte der junge Theoderioh -
ohne das Mitwissen seines Vaters — m i t 6000 Mann 
über die Donau, griff Babai , den König der Sarmaten 
an, er überraschte und tö te te ihn. D a n n besetzte er die 
S t ad t Singidunum, die f rüher von den Sa rma ten ge-
n o m m e n war; doch Theoderich h a t die S tad t den 
R ö m e r n nicht zurückgegeben, sondern er behielt sie 
un te r der eigenen Macht . (Getiea, c. 282.) E r konn te 
dies nach A. Alföldi nu r deswegen fer t igbringen, weil 
die S t a d t den ostgotischen Gebieten nahe gelegen war. 
( A L F Ö L D I (1926) 103.) 
8
 N a c h einem E r l a ß von Theoderich d e m Großen 
war e inst Pannón ia Sirmiensis Wohnsi tz der Ostgoten: 
«ad Sirmiensem Pannon iam, quondam sedem Gotho-
rum» (Cassiodorii Senatoris : Variac, I I I . 23,2.) 
9
 A L F Ö L D I ( 1 9 2 6 ) I I . 1 0 1 1 0 3 . 
1 0
 VÁRADY (1969) 336 . 
11
 Io rdanis , Getiea 264: M O M M S E N (1882); B O K O R 
(1904); MARTENS (1884). 
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Abb. I. Die vorausgesetzten ostgotischen F u n d o r t e in Pannon ién (456 — 471) 
Kul tur einer solchen germanischen Bevölkerung, und auch ihr Bestat tungsri tus ließe sich von 
denjenigen der Ostgoten vermutlich nicht leicht unterscheiden; und nachdem die »ostgotische 
Periode« sowieso sehr kurz war, könnte man das Material einer solchen germanischen Bevölkerung 
auch aufgrund der Datierung nicht leicht ausscheiden. 
2. Die Datierung des Fundmaterials aus dem 5. Jahrhunder t ist noch nicht genau und 
endgültig. Der pannonische Aufenthalt der Ostgoten, die 16 Jah re nach der hunnischen Periode, 
fallen auf das mittlere Drittel des 5. Jahrhunderts . Die älteren Jahrgänge waren also noch wäh-
rend der Hunnenzeit geboren, und sie wurden während derselben Periode zu Erwachsenen; diese 
Generationen mögen also in den Trachtgegenständen Träger einer hunnenzeitlichen Kultur gewe-
sen sein, auch wenn man die doppelte Chronologie, d. h. also wenn man die Differenz der Her-
stellungszeit der betreffenden Gegenstände und jener anderen Zeit, in der dieselben unter die Erde 
kamen, auf eine sehr kurze Zeitspanne bemessen wollte. 
3. Man d a r f a u c h nicht aus dem Auge verlieren, daß im 5. Jahrhunder t die Germanen auf 
den Donau-Gebieten dieselbe oder mindestens einander sehr ähnliche materielle Kul tu r besaßen; 
es ist also nicht sehr wahrscheinlich, daß die Ostgoten in Pannonién spezielle, nur für sie selbst 
bezeichnende Schmucksachen besessen hätten. Mit anderen Worten: ihre Schmucksachen dürfen 
nur insofern als »ostgotisch« gelten, daß sie im Besitz dieses Volkes waren. Diese Schmucksachen 
wurden erst dann für die Ostgoten charakteristisch, als ihre Besitzer das Karpatenbecken bzw. 
Pannonién verließen, sich von dem Block der ostgermanischen Völker getrennt hat ten. 
4. Die Ostgoten verbrachten eine halbe Generation Zeit in Pannonién, eine andere halbe 
Generation Zeit auf dem Balkan und zwei Generationen Zeitspanne in Italien. Man muß eben 
wegen des nur auf eine halbe Generation Zeitspanne erstreckenden Aufenthaltes in Pannonién 
die oben schon erwähnte doppelte Chronologie bzw. ihre ferneren Konsequenzen weitgehend 
berücksichtigen: 
a. In Pannonién wurden solche bestat tet , die hunnenzeitliche Tracht bzw. hunnenzeit-
liche Schmucksachen der Periode vor 456 getragen hat ten. Man darf damit rechnen, daß die 
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Angehörigen dieser ältesten Generation nicht mehr oder mindestens nicht mehr alle nach Italien 
gekommen waren: sie sind wohl noch in Pannonién oder auf dem Balkan gestorben; Funden dieser 
Generation wird man in Italien kaum mehr begegnen können. 
b. Doch es mögen in Pannonién solche besta t te t worden sein, die schon Schmucksachen 
der Periode nach der Hunnenzeit getragen hatten, wenn es überhaupt Schmucksachen gab, die 
man als für diese Periode bezeichnend ansehen darf. 
c. Die Angehörigen der jüngsten Generation wurden noch in Pannonién zu Erwachsenen, 
doch wurden diese zum Teil schon in Italien als »Einwanderer« bes ta t te t . 
Es folgt aus dem, was oben gesagt wurde, daß das Material, das in den Punkten a. und c. 
angedeutet wurde, nicht mehr übereinstimmen muß. Vergleicht man die Funde, so darf man eine 
derartige Übereinstimmung auch nicht mehr erwarten. 
5. Vergleicht man die Funde aus Italien und aus Pannonién, und sucht man nach Paralle-
len, so darf man nicht vergessen, daß verhältnismäßig wertvolle Schmucksachen verglichen wer-
den, bei denen kleinere, stilare Abweichungen natürlich sind, denn es handelt sich ja nicht um 
billige Gegenstände, die serienweise erzeugt wurden, sondern um solche die man auf individuelle 
Bestellung hergestellt hat, wobei die Goldschmiede gewisse Unterschiede auch erstrebt haben 
mögen. Daraus folgt, daß man die Grenzen der Analogien, wenn man italische und pannonische 
Funde vergleicht, bis zu einem gewissen Grade erweitern soll. 
Ich bin nun der Ansicht, daß — unter Beachtung der obigen Schwierigkeiten bzw. Hin-
dernisse — die in der Tabelle 1. angegebenen Fundorte als pannonischen ostgotische Fundorte in 
Betracht kommen.12 
Offenbar enthäl t diese Tabelle — von dem Gesichtspunkt der Ostgoten aus betrachtet — 
manche irrtümliche Angaben. Selbst wenn wir vermocht hätten, die Funde, die auf den aller-
ersten Anfang oder auf das Ende des 5. Jahrhunder t s zu datieren sind, aus diesem Rahmen fort-
zulassen, auch so kann infolge der Datierungsunsicherheiten des Fundmaterials, und infolge des 
kurzen, nur 15 J ah re währenden pannonischen Aufenthaltes der Ostgoten, auch theoretisch mit 
großer Wahrscheinlichkeit nur etwa 3 0 % des hier zusammengestellten Materials wirklich als 
ostgotisch gelten. 
Auch typologiscli ist das hier zusammengestellte Material lange nicht einheitlich. Dies 
läßt sich teils auf chronologische Unsicherheiten zurückführen; aber es kann auch eine objektive 
Erscheinung sein, die aus der doppelten Chronologie folgt. Es wurden nämlich in den gegebenen 
15 Jahren von den Ostgoten — selbst wenn sie nicht in demselben Prozentsatz ablebten — Toten 
aus den 60-er, 20 —30-er Jahrgängen und auch von den Kindern in Pannonién bestattet . Und 
zum Schluß, aber nicht in letzter Reihe mag diese Mehrschichtigkeit (man denke z. B. an die 
Fibeltypen) auch aus dem Streufund Charakter der Gegenstände folgen. 
Ausgrabungen und theoretische Forschungen in der Zukunf t mögen zum Ergebnis führen, 
daß obwohl die Anzahl der pannonischen Fundorte aus dem 5. Jah rhunder t vielleicht zunehmen 
wird, die Anzahl der ostgotischen Fundor te — eben weil man genauere Kriterien wird anwenden 
können — eventuell auch kleiner werden kann. 
12
 Es war in J e n 1. Tabelle — innerhalb des um-
grenzten Gebietes — das einzige Kr i t e r ium f ü r das 
Einre ihen der F u n d o r t e das Fundmate r i a l selbst. 
Natür l ich habe ich bei der Feststel lung des R a h m e n s 
ilie allgemeinen Charakter i s t ika der ostgotischen Fun-
de aus Italien weitgehend berücksicht igt . Die Ta t -
sache, daß die F u n d e noch n ich t veröffent l icht wur-
den, bzw. daß die F u n d u m s t ä n d e nu r m a n g e l h a f t 
bekann t sind. (z. B. Hács-Béndekj iusz ta , Mözs-Sand-
grube), ha t mich dazu bewegt, daß selbst wo Keramik 
vorhanden war — was im allgemein als ein Grund 
dagegen gelten d ü r f t e — wenn die übr igen Gegen-
s t ands typen dieselben waren, auch solche F u n d o r t e 
in die Tabelle a u f n a h m , wie Hács — Béndekpusz ta und 
Mözs—Sandgrube. E s ist eine pa radoxe Tatsache, d a ß 
obwohl die berücksicht igten F u n d t y p e n hier am zahl-
reichsten vo rkommen , dennoch fragl ich bleibt, ob 
auch das Gräberfeld Hács —Béndekpusz ta h ierher 
gehör t . Beachtet m a n nämlich auch jene Gräber, die 
zugrunde gegangen sind, so gab es in diesem Gräber-
feld mindestens 30 Gräber . Und diese Anzahl ist zu 
hoch, wenn man d a r a n denkt , d a ß die Ostgoten nu r 
15 J a h r e hier ve rbrach t ha t ten . 
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1. B a r a n y a , K o m i t a t ( ?) 
2. B á t a s z é k (1896) 
3. Béli M a n a s t i r (1953) 
4. B e o g r a d (1911) 
5. B e o g r a d — Z e m u n ( 1 8 6 8 ) 
6. B e o g r a d — Z e m u n K a p e l l a (1956) 
7. D o m b ó v á r (1900) 
8. D ö b r ö k ö z (1878) 
9. F a d d — A r a n y J . S t r . 
10. F e l s ő n y é k 
11. G y u g y (1961) 
12. H á c s — B é n d e k p u s z t a 
13. H a r k á n y , U m g e b u n g (1970) 
14. I lók (1883) 
15. K e s z t h e l y , U m g e b u n g 
16. Kővágószö l lő s (1974) 
17. Mezőszi las 
18. Miszla (1922) 
19. M o h á c s — J e r n e i W e g ( 1949) 
20. Mözs — S a n d g r u b e 
21. N a g y d o r o g 
22. N a g y k a n i z s a (1894) 
23. N é m e t k é r (1952) 
24. NeSt in (1908) 
25. N o v i B a n o v c i — P u r g e r 
26. P é c s — B a s a m a l o m (1939) 
27. Péc s — M ó r a F . S t r . (1963) 
28. R a k o v a c (1909) 
29. R e g ö l y (1922) 
30. S i m o n t o r n y a (1882) 
31. Sr. Mi t rov ica - - P u s k i n o v a S t r . (1959) 
32. S z e k s z á r d — P a l á n k 
33. S z e k s z á r d — P o r k o l á b v ö l g y (1898) 
34. Sz ige tvá r (1905) 
35. S z i l á g y — A r a n y o l d a l (1938) 
36. I T o l n a 
37. T o l n a , K o m i t a t (1933) 
38. Zics (1907) 
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Nachdem all dies vorausgeschickt wurde, man kann aufgrund der K a r t e der Fundor te 
folgendes feststellen (Abb. 1.). Abgesehen von den beiden Fundor ten von Keszthely und Nagy-
kanizsa, die sich am Rande jenes Gebietes befinden, die aufgrund von Jordanes durch Alföldi 
und Varady als Siedlungsgebiet der Ostgoten vermutet wurde, und die beide (Keszthely und 
Nagykanizsa) nur darum hier beachtet wurden, gruppieren sich alle übrigen Fundorte in drei 
Flecken: I. zwischen Plattensee — Donau und Mecsek-Gebirge; II . in Mecsek — Donau und Drau 
Zwischengebiet, und I I I . zwischen Donau und Save, genauer in der östlichen Hä l f t e von Syrmien. 
Es lassen sich, was die Verbreitung der archäologischen Fundor te betrifft , die folgenden beachtens-
werten Tatsachen feststellen: 
a. Obwohl die Grenze theoretisch in der Linie Keszthely— Nagykanizsa verläuft , es gibt —-
abgesehen von den beiden Grenz-Fundorten (Nagykanizsa, Keszthely) — gar keinen Fundor t 
mehr westlich von der Linie Hács Béndekpuszta — Szigetvár. 
b. Auf einer Wasserkarte trennen sich die Flecken I. und II. nicht so scharf voneinander, 
wie die Umgrenzung der Fundor te dies zeigt; doch zeigt eine orographische K a r t e sogleich, daß 
zwischen den beiden Blocken sich das nicht leicht passierbare waldige Mecsek-Gebirge dahinzieht. 
c. Man begegnet auf Syrmiens Gebiet nur in der östlichen Hälf te einigen Fundorten, 
obwohl theoretisch die Grenze sich viel westlicher dahinzog. Man kann in den Fällen der Beob-
achtungen — nach den obigen Punkten a. und c. — nicht entscheiden, ob die dargestellten Er-
scheinungen auf historische Gründe zurückzuführen sind, oder ob man sie bloß mit dem heutigen 
Stand der Forschung erklären soll. 
Doch ermöglicht jene Lage, die die K a r t e 1. zeigt — obwohl ihre grundlegenden Daten 
nur durch eine moderne Interpretat ion der Jordanes-Angaben gesichert werden — auch eine bes-
sere Approximation, was Größe und Gliederung des ostgotischen Siedlungsgebietes betreffen, als 
eine bloß theoretisch-historische Interpretat ion der geschichtlichen Angabe. 
Denn Jordanes schreibt ja über das Siedlungsgebiet der Ostgoten folgendes: »in Pannónia 
suli rege Valamir eiusque germani Thiudimer et Videmir morabantur , quamvis divisa loca, con-
silia tarnen unita, nam Valamer inter Scarniungam et Aqua nigra fluvios, Thiudimer iuxta lacum 
Pelsois, Vidimer inter utrosque manebant.«13 
Die archäologischen Angaben ergeben also die folgenden drei Blocke: I. das Siedlungs-
gebiet des Königs Thiudimer (Plattensee — Donau — Mecsek: »iuxta lacum Pelsois«); I I I . das-
jenige des Hauptkönigs Valamer (Donau — Save Zwischenstromgebiet, die östliche Hälf te Syr-
miens, die Umgebung der einstigen Kaiserstadt Sirmium: »inter Scarniungam et Aqua nigra 
fluvios«); II. und schließlich des Siedlungsgebiet des Videmir (Mecsek—Donau—Drau: — »inter 
utrosque«). 
Ich erachte den obigen Versuch — möge er auch noch so erfolgreich aussehen — nur für 
eine Arbeitshypothese. Denn das ostgotische Fundmaterial aus Pannonién ist ja weder chronolo-
gisch, noch nach seinen Gegenstandstypen, noch auch nach seiner gebietsmäßigen Verbreitung 
genau bestimmt. Man kann dem vorliegenden Versuch um das ostgotische Siedlungsgebiet zu 
bestimmen, selbstverständlich nur dann beipflichten, wenn der Ausgangspunkt, d. h. jene ziem-
lich ungenaue und rohe Interpretat ion der Jordanes-Angaben, die A. Alföldi und L. Várady 
vorgeschlagen ha t ten , sich auch im Lichte der künftigen historischen und archäologischen For-
schungen als zuverlässig erweist. 
13
 Iordanis, Get ica 2 6 8 : M O M M S E N ( 1 8 8 2 ) ; das 
heißt : »die in Pannon i én unter d e m König W a l a m i r 
und seinen Brüde rn Thiudimir u n d Widimir wohnten , 
wenn auch örtlich ge t rennt , so doch einig im Sinn — 
es saß nämlich Walamir zwischen den Flüssen Skar-
niunga und Aqua-nigra, Th iud imi r am See Pelsois, 
Widimir zwischen den beiden andern.« M A R T E N S 
( 1 8 8 4 ) , B O K O R ( 1 9 0 4 ) . 
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Man kann also in Siid-Pannonien eigentlich von keinen sicheren ostgotischen Fundgegen-
ständen nur von solchen sprechen, die innerhalb jener Gebietsgrenzen zum Vorschein kamen, die 
man nach Jordanes bestimmt hat . Hier darf man die Gräberfelder jener Ostgoten vermuten, 
die die allgemein übliche Tracht des Zeitalters hat ten, und sich nach dem allgemein üblichen 
Ritus des Zeitalters bestatten ließen.14 
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E L E M E N T S H O N G R O I S D A N S L E S T R O U V A I L L E S A R C H É O L O G I Q U E S 
A U N O R D D E S K A R P A T E S 
L'archéologie est une science abondant en événements imprévus. J . Pasternak, dans son 
« Archéologie île l 'Ukraine » en 1932 a constaté que sur les territoires étudiés par lui il n 'y avai t 
aucune trace de la marche des Hongrois vers le Sud-Ouest1. E n 1936 il a découvert à Krylos près 
de Halicz deux tumulus avec des tombes hongroises.2 Quarante ans plus tard à Przemysl, dans le 
quart ier Zasanie, lors de la construction d 'une maison on a t rouvé une nécropole dont le mobilier 
ressembla à celui des nécropoles hongroises de l'époque de la conquête. Parmi d 'autres objets 
on y t rouva deux sépultures d 'hommes avec le crâne et les ossements de cheval:3 elles ressem-
blaient au type IV des sépultures hongroises avec cheval, distinguées par Cs. Bálint.4 J e crois 
utile d 'at t i rer l 'a t tention du lecteur hongrois à une autre tombe trouvée à la frontière polono-
ukrainienne le mobilier de laquelle semble contenir plusieurs éléments hongrois de la période de 
la conquête du pays. 
En 1962, à Sudova Visnia, village du département de Lvov en Union Soviétique (fig. 1) 
situé au bord de la rivière Visnia, aff luent de gauche du San, éloigné de 20 km à l 'Est de Prze-
mysl, on a trouvé une tombe solitaire richement équipée d 'une femme.5 Elle était située sur 
« l 'uroczysko Deberki » à l 'Ouest de la ville, sur la haute rive de Visnia, qui dans cet endroit 
forme une sorte de péninsule, bordée de l 'Est par un ravin profond d 'un petit ruisseau sans nom 
alors que de l 'Ouest par un escarpement qui le séparait d 'une éminence où se t rouve l'enceinte 
fortifiée du haut Moyen Age, érigée sur « les uroczyska Zamczysko et Waly » (fig. 2). 
La tombe, dégagée pendant le prélèvement de l'argile de l 'escarpement de la pente, se 
t rouvai t dans un creux rectangulaire (à peine visible à la surface) de dimensions 2X1,5 m, dont 
les côtés longs étaient orientés de l 'Es t à l'Ouest, profond de 0,6 à 0,7 m au-dessous du niveau du 
sol vierge, couvert probablement d 'un tumulus. Les bords du creux portaient les traces d 'un 
revêtement de bois. Au fond du creux se trouvait le squelette redressé d 'une personne adulte5 
orienté la tête vers l'Ouest, les bras allongés le long du corps, pourvu de nombreuses parures. 
Des deux côtés du crâne on a trouvé des fragments de fil d 'argent et de petites boules 
(trois de chaque côté), probablement les restes de boucles d'oreilles abîmées (1,2). Au-dessous 
de la mâchoire inférieure il y avait sept petites perles doubles (3 — 9), une triple (10) et quatre 
simples (11 —14), en verre bleu foncé jaune, brun foncé et blanchâtre e t quatre perles en pierres fines 
(15- 18). Sur les vertèbres du cou e t les côtés du squelette il y avai t en plus: trois grandes perles 
d ' a rgent ornées de granulation et de bosses (19—21), sept pendentifs d 'argent à motif de feuillage 
(22 — 28), un fragment de plaque de bronze ronde décorée d 'un ornement végétal (29), huit perles 
d ' ambre (30 — 37), six perles en pâte de verre foncée, ornée de fils et de points plus clairs (40 — 45), 
1
 J . PASTERNAK: Kurze Archäologie der west-uk-
rainischen Länder. Lwóvv 1932, 74. 
2
 P A S T E R N A K 2 9 7 - 3 0 3 , table. C X X X I V 
C X X X V I I . 
3
 K O P E R S K I P A R C Z E S K I 151 199 . 
4
 R A T I C ( 1 9 7 1 ) 1 6 2 1 6 8 . 
5
 Le médecin local l 'a déterminé comme squelette 
d 'une femme mor te à l 'âge de 45 à 50 ans. 
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et dix coquilles kauri à petits trous perforés (46 — 55), Il manque pour tan t de renseignements 
concernant la disposition détaillée de ces objets. 
A la hauteur de la taille, dans les parties inférieures des côtés on a trouvé encore une clo-
chette de bronze (56) et cinq petits boutons à oreillons (57 — 61), ainsi qu 'une plus grande (62) et 
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15 petites (63—77) plaques-rosettes en argent aussi. Un bracelet d'argen ttressé (78) a été placé 
sur l 'avant-bras gauche de squelette, et auprès des ossements de la main il y avait une bague en 
argent à chaton d 'ambre (79). Enfin, près des pieds de la défunte on a t rouvé des f ragments de 
cuir et cinq ferrets-rosettes en bronze (80—84) dont trois avec un trou au milieu et 28 ferrets 
triangulaires de bronze (85 —112). En plus, dans la même tombe il y avait un objet en argent dont 
la destination reste indéterminée (113). 
L'analyse des objets énumérés permet de constater: 
1. Boucles d'oreilles en argent (1,2). Leur mauvais é tat de conservation (fragments de fils 
d 'argent tordu, 6 perles à oreillons) (fig. 3,1), rend difficile la reconstruction de ces parures. La 
courbe caractéristique de l 'arc avec une branche latérale, ainsi que la façon de joindre les perles 
semblent indiquer qu'il s'agit là des f ragments de deux boucles d'oreilles à pendentifs composés 
de trois ou quatre perles, caractéristiques de la culture hongroise de la période de la conquête du 
pays, trouvées dans les tombes de femmes, riches en mobilier funéraire, situées dans le bassin des 
Karpates, p. ex. une boucle d'oreille de Sóshartyán, comitat Nógrád.® Ces boucles d'oreilles pro-
venant de boucles d'oreilles à pendentifs de perles en verre seraient apportées dans le bassin des 
Karpates par les Hongrois de la région de la Russie méridionale où fleurissait la culture de Sal-
tovo-Majaki. Nous connaissons des exemplaires analogues provenant (de la Volga moyenne) du 
cimetière de Tankeevka, arr. Kouybichev, Tatarie R. S. S. A. (de la tombe n° 30, datée du X e 
siècle7). Il est difficile d'exclure d 'autres modes de reconstruction des boucles d'oreilles en question.8 
2. Pendentifs à motif de feuillage en argent (22—28) à oreillons courbés à l 'intérieur, dont 
trois sont évidés au milieu (fig. 3,15): dimensions: 2 x 3 cm. Des pendentifs pareils ne sont connus 
parmi les matériaux du hau t Moyen Age dans les pays des Slaves occidentaux et orientaux. On 
en trouve par contre deux variations dans le bassin des Karpates dans les tombes de femmes 
hongroises de la période de la conquête du pays. La première est représentée par de grands pen-
dentifs à motif de feuillage (dimensions montant jusqu'à 1 0 x 8 cm) avec le milieu évidé et orne-
ments: on la trouve en exemplaires séparés dans de riches sépultures comprenant aussi des osse-
ments de cheval (Batta, comitat Pest,9 Banatsko Arandjelovo en Vojvodine (autrefois Oroszlá-
mos),10 Gyömöre, comitat Győr-Sopron, tombe A,11 Piliny, comitat Nógrád, tombe n° 2,12 Tisza-
eszlár-Vörösmarty út, comitat Szabolcs-Szatmár, tombe n° З13). La seconde variation comprend 
de petits pendentifs à motifs de feuillage (dimensions moyennes 3 x 3 , 5 cm) avec le milieu évidé 
et un oreillon recourbé à l'intérieur. Ces pendentifs, analogues aux exemplaires de Sudova Vis-
nia, étaient trouvés de 1 à 4 (souvent at tachés à une chaînette d'argent) dans les tombes de 
femmes hongroises (plutôt sans ossements de cheval) à Chotin, dép. Komarno (Slovaquie), tom-
be n° 300,14 Gödöllő, comitat Pest,15 Kunszentmárton, comitat Szolnok,16 Solt, comitat Bács-
6
 D I E N E S (1972) 99, fig. 44. 10 F E T T I C H 84, pl. L X I X 1. 
' E . П. Казаков: О некоторых венгерских аналогиях 11 S Z Ő K E 1 7 , pl. I I 2 ; F E H É R — É R Y — K R A L O -
в вещевом материале танкеевского могильника (в:) V Á N S Z K Y 38, (пг 344). 
Проблемы археологии и древней истории Угров.
 12
 D an s la tombe n° 2 avec les os de cheval et dif-
Москва 1972. 166. рис. 2, 12. fé rentes parures on t r o u v a aussi deux monnaies 
K A L I K O V A ( 1 9 7 2 ) 1 4 9 . Hugues de Provence ( 9 2 6 — 9 4 5 ) . Dans les au t re s tom-
E . A . K A L I K O V A —E. P . K A Z A K O V : Le cimetière de bes du même cimetière on t r o u v a aussi 4 monnaies de 
Tankeevka , (dans) Les anciens hongrois et les e thnies Bérenger I " (888 — 915); F E T T I C H 84, pl. L X I X 3; 
vois ines à l ' E s t , B u d a p e s t 1977. 64, pl. X L V 4,6. E t F E H É R - ÉRY—KRALOVÁNSZKY 61 — 62 ( n r 817) . 
aussi dans le cimetière Agac-Kala de Dagestan da t é 13 Ce pendent if f u t t rouvé près du crâne de la 
du I X e siècle. К. Ф. Смирнов: Археологические ис- dé fun te . Du deuxième res ta seulement la roset te . Les 
следования в Дагестане в 1948— 1950 годах. КСИИМК dimensions du pendent i f : 5 , 1 x 4 , 8 c m ; C S A L L Á N Y 
45 (1952) 9 3 - 9 5 , рис. 39, 6. (1970) 2 6 8 - 2 7 7 , fig. 11, pl . X X X I V 24. 
8
 Les pendent i f s de Kiev e t de S ta ra Riazan , cités 14 D a n s cet te tombe on a t rouvé deux chaînet tes , 
par О. O. Ra t i c , sont ornés de manière dif férente et La première ava i t 3 pendent i fs , la deuxième seule-
ne cons t i tuent aucune analogie des objets d ' a r t de m e n t un; T O C I K 31, pl. X I X 21. 
Sudova Viénia. 15 F E T T I C H 84, pl. L X X I 1 — 4; F E H É R — É R Y — 
R A T I C ( 1 9 7 1 ) 1 6 5 , f i g . 1 8 , 1 9 ; K A R G E R 1 7 1 , f i g . K R A L O V Á N S Z K Y 3 8 , ( n r 3 4 0 ) . 
X I V . ; M O N G A Y T 1 7 9 , f i g . 1 3 8 , 2 . 1 6 F E H É R - É R Y - K R A L O V Á N S Z K Y 5 1 , ( n r 6 0 8 / 3 ) ; 
9
 F E T T I C H 8 4 , p l . L X I X 4 . D I E N E S 1 9 7 2 . 1 0 0 — 1 0 1 , f i g . 5 4 . 
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Kiskun,1 7 Sóshar tyán—Hosszúte tő , comitat Nógrád, tombe n° 30,18 Szentes-Szent László I, comi ta t 
Csongrád,19 da tés t a n t de la première que de la seconde moitié du X e siècle.20 
Des pendent i f s pareils a u x exemplaires présentés ci-dessus mais don t le centre n 'es t pas 
creux, sont également t rouvés dans le cimetière de la région de Kama , et su r tou t au cimetière de 
Bolche Tigany, a r r . Alekseyev, Tatar ie R. S. S. A., da t é de la fin du VIITe e t de la première 
moitié du IX e siècle. E. A. Khal ikova, qui l 'a découvert l ' a t t r ibue à la populat ion primitive hon-
groise.21 J e connais également» deux pendent i fs en argent avec le milieu évidé, employés comme 
décoration d 'un riche harnais, t rouvé au bord de la Volga dans la tombe d ' un nomade des X e — X I e 
siècles (Bykovo ar r . Volgograd, tumulus 16, t ombe 922), et aussi certaines analogies des environs 
de Minousinsk (Sibérie).23 
3. Grandes perles en argent (19 — 21) avec de peti tes bosses et granulat ion, dont deux 
(fig. 3, 11, 12), son t de dimensions: 2 , 5 x 2 x 1 , 8 cm et 2 , 4 x 1 , 7 x 1 , 7 cm, sont ornées de tr iangles 
composés de bosses et de grains de granulat ion, disposés symétr iquement sur les deux hémi-
sphères de la perle. La troisième (fig. 3, 12), de dimensions 2,3 X 1,8 X 1,8 cm, est décorée de bosses 
encadrées de losanges formés de deux rangées de grains de granulat ion. 
Les perles en argent ornées de bosses fon t par t ie du premier groupe de décorations établi 
p a r R. Jakimowicz e t a t t r ibué a u x Slaves Occidentaux.2 4 Les perles ornées de bosses en triangles, 
apparaissent en masse dans les dépôts de monnaies en argent qu 'on t rouve en P e t i t e Pologne, en 
Pologne Centrale, en Masovie, en Grande Pologne, en Poméranie , dans les provinces de l 'Elbe ,25 e t 
parfois aussi dans les cimetières (Petite Pologne, Pologne Centrale, Masovie)26, il f a u t y a jouter une 
trouvaille p rovenan t d 'une enceinte fortifiée,27 da tée de la période fin du I X e — fin flu X I e 
siècle.28 Sporadiquement , p robablement comme produi ts importés, les perles en argent ornées de 
17
 F E T T I C H 8 4 , p l . L X X I 1 1 1 2 ; F E H É R É R Y -
K R A L O V Á N S Z K Y 6 6 ( n r 8 9 8 ) . 
18
 F O D O R 3 2 — 4 0 , f i g . 3 , 6 . 
19
 M. SZÉLL: X I . századi t eme tők Szentes környé-
kén, FolArch 3 — 4 (1941) 2 3 1 - 2 5 5 . 
20
 Dans la t o m b e de Gödöllő on a t rouvé une mon-
naie anglosaxonne Aethels tan (925 — 941), tandis que 
d a n s la tombe de Sóshar tyán — Hosszúte tő la mon-
naie de l 'empereur Louis le Pieux (814 — 840). I . Fodor 
da t e cette tombe de la fin de X e siècle. Voir notes 15, 
18. 
21
 KhALiKOVA (1976) 1 6 5 - 1 6 6 , 176, fig. 3, 4, 7, 8. 
22
 FEDOROV—DAVYDOV 63 — 64, f i g . 11; К . Ф . Смир-
нов: Быковские курганы, МИА 78, Москва (1955) 215. 
23 R e t t i c h pl. X X 1 — 6. 
2 4
 J A K I M O W I C Z 1 1 4 - 1 1 5 , p l . X I V , X V . 
25
 En général 50 trouvailles: les perles d ' a rgen t 
avec les bosses sont p lus f réquentes en Grande Pologne 
e t en Pologne Centrale; KOSTRZEWSKI 147— 183; 
complétée par les données p rovenan t du catalogue des 
t résors d 'argents; S L A S K I — T A B A C Z Y N S K I ; T . i R . K I E R -
S N O W S C Y : Wczesnosredniowieczne ska rby srebrne z 
Pomorza . Warszawa — Wroclaw 1959; R . KIER-
SNOWSKI: Wczesnosredniowieczne ska rby srebrne z 
Polabia. Wroclaw — Warszawa— Krakow 1964; A. 
G U P I E N I E C T . i R . K I E R S N O W C Y : Wczesnosrednio-
wieczne skarby s rebrne z Polski Srodkowej , Mazowsza 
i Podlasia. Wroclaw —Warszawa-Krakow 1965; M. 
H A I S I G — R . K I E R S N O W S K I — J . R E Y M A N : W c z e s n o s -
redniowieczne s k a r b y srebrne z Malopolski, Slaska, 
W a r m i i i Mazur. Wroc law — Warszawa — Krakow 1966. 
29
 E n général 8 perles proviennent de 4 cimetières: 
L. RAUHUT: Wczesnosredniowieczne omentarzysko 
szkieletowe z przelomu X I — X I I wieku w Nieporçeie 
W i a d A 1 8 ( 1 9 5 1 ) 3 2 3 - 3 4 4 , pl. X X X I X X X I V ; 
T. TREBACZKIEWICZ: Cmentarzysko wczesnosrednio-
wieczne we wsi Psary, pow. P io t rków Trybunalsk i . 
P race i Mater ialy Muzeum Areheologicznego i Et.no-
graficznego w Lodzi 9 ( 1 9 6 3 ) 1 4 3 , pl . X I I . ; A B R A M O -
WICZ — N A D O L S K I — P O K L E W S K I 8 2 — 8 3 , p l . L X I 1 3 , 5 , 
C I L 2 ; K O S T R Z E W S K I 1 8 2 ; Z O L L — A D A M I K O W A I I . 8 6 . 
27
 J . KAMINSKA: Gród w Czerchowie w swietle 
wykopalisk, PrzeglqdArch 9 ( 1 9 5 0 - 1 9 5 3 ) 412 - 413, 
fig. 12. 
28
 Les plus anciennes trouvail les proviennent : du 
trésor de Czechów—Lublin, da t é p a r des monna ies 
arabes de 890 environ (dont 43,3 % da t en t de I S O -
SIS), de Zawada Lanckoronska dép. Tarnów de la fin 
du IXE d é b u t d u XE siècle et du t résor de Gwiazdowo 
dép. Poznan da té d ' une maniè re générale d u IXE 
siècle. Les plus récentes t rouvail les sont des perles du 
trésor du Sluszków dép. Kalisz, enfoui après 1095. Les 
perles t rouvées en Poméranie et d a n s les provinces de 
l 'E lbe d a t e n t du X I E siècle. A. C Z A P K I E W I O Z — T . L E -
W I C K I — S . N O S E K — M . O P O Z D A — C Z A P K I E W I O Z : Ska rb 
d ihermów arabskich z Czechowa. Wroclaw —Warsza-
w a 1957, 2 3 6 — 237, p l . X I X ; R . JAMKA: W c z e s n o h i s -
t.oryczny s k a r b znaleziony n a grodzisku w Zawadzie 
Lanckoronskiej . WiadA 13 (1934) 97, pl. X I V ; M. 
ZEYLANDOWA: О pochodzeniu n iektórych ozdób ze 
skarbu w Zawadzie Lanckoronskie j , pow. Brzesko. 
SprawA 9 (1960) 1 0 3 - 1 0 4 ; SLASKI-TABACZYÚSKI 
2 3 — 2 4 ; M . D E K Ó W N A — J . R E Y M A N - S . S U C H O D O L S K I : 
Wczesnosredniowieczny skarb z Zalesia powiat Slupca. 
I L Wroclaw—Warszawa— Krakow—Gdansk 1974, 
1 0 8 - 1 0 9 . 
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bosses apparaissent sur les territoires de la Scandinavie,29 de la Russie septentrionale et méridio-
nale,30 et aussi en Bohême 31 et en Moravie.32 
Je n'ai pas trouvé d'analogie directe à la perle ayan t des bosses situées au centre. Les 
perles qui lui ressemblent un peu sont ornées de bosses, de filigrane et de granulation e t pro-
viennent de la tombe dite de la princesse (n° 106 b) au cimetière de Stara Kourim en Bohême, 
da tan t de 900 à 930.33 
Dans les ouvrages polonais on prend en général les perles à bosses pour un produit local,34 
crée peut-être sous l ' influence de l'Asie Central, comme on pourrait le supposer pour les avoir 
trouvées pour la première fois dans les dépôts comprenant des monnaies arabes, de même que la 
présence d 'une perle à bosses (mais sans granulation) dans le dépôt de Sajram-Su, arr. Tchimkent 
en Turkestan suggère, que les monnaies da tent de la seconde moitié du XI e siècle.35 
4. Perles de pierres fines (15—18) bleuâtres et vert foncé (fig. 3, 8, 9) n 'ont pas été malheu-
reusement décrites plus précisément par 0 . 0 Rat ic . Il semble impossible de les décrire sans déter-
miner la matière première dont elles sont faites. Il fau t seulement signaler que la grande perle 
cannelée (fig. 3, 8) ressemble beaucoup aux perles de verre en forme de melon, répandues dans 
le haut Moyen Age en Scandinavie, en Russie, dans les provinces slaves occidentales et dans le 
bassin des Karpates.3 6 
5. Perles d'ambre (30—37). De 8 perles d 'ambre trouvées dans une tombe de Sudova 
Visnia (fig. 3, 6), trois ont la forme d'un parallélépipède à coupe hexagonale, deux sont cylin-
driques, deux sphériques et une est piriforme: elles représentent donc les formes les plus fré-
quentes. Leur couleur n 'est pas à deviner. Les perles en ambre de ce genre se t rouvent en grandes 
quanti tés dans les provinces slaves occidentales et orientales (la période de la plus intense produc-
tion des ateliers baltiques et de leur participation au grand commerce eut lieu au X e siècle37) 
mais elles ne sont pas connues dans le bassin des Karpates . 
6. Perles en verre (2—14; 38 — 39; 40 — 45) trouvées dans la tombe étudiée en nombre de 
20 peuvent être divisées en trois groupes principaux: 
A) les petites perles sphériques, faites d 'un tuyau étiré en verre, séparées (4 pièces; fig. 
3, 4, 5) ou doubles (7 pièces; fig. 3, 4, 5) et triples segmentaires (1 pièce; fig. 3,4), bleu foncé, jaunes, 
brun foncé et blanchâtres. Ces perles se trouvent dans le Bas-Rhin du Ve au X e siècles.38 Au VII I e 
siècle elles apparaissent en Scandinavie,39 en Allemagne40 et en Autriche, ainsi qu'en Karantanie , 
29
 Dans ln trésor de Fölhangen (Gotland) et Ars tad 
(Norge). Au même groupe a p p a r t i e n t la perle, pro-
venan t d 'une t o m b e de Wisk iau ten dans la Prusse 
Orientale. K O S T R Z E W S K I 1 8 1 1 8 4 . 
30
 En général on a t rouvé (i perles p rovenan t de 
t u m u l u s n° 15 do Wczorajsze (ancien distr . Skwirski, 
gub. Kiev) et du cimetière de t u m u l u s de Zytotnierz 
en Ukraine , et aussi du trésor de Denis, distr. Pe-
re js lav (Ukraine) enfoui après 1026 et de Detèan 
dis t r . Kopylsky (Russie) enfoui après 1050. R. JAKI-
MOWICZ: Szlak wyprawy ki jowskiej Boleslawa Chrob-
rego w swietle archeologii. Rocznik Wolynski 3 (1933) 
62—63, pl. 11 2; С. С. Гамченко: Житомирский мо-
гильник, Житомир 1888, табл. X I X 12, 34. 
K O R Z U H I N A 85, fig. V I I I 10—11; V. M . P O T I N : 
Dëgsiansky poklad ä éesko-ruské s tyky , v X I stoleti. 
Moravské numizmat ické zp rávy 5(1959) 5—7. 
Б. A. Рыбаков: Ремесло древней Руси, Москва —Ле-
нинград 1948, 89. 
31
 Une perle p rovenan t du c imet ière de Sedlee près 
de K u t n a Hora ; S O L L E 167, pl. 44 b, 4. 
32
 Une perle p rovenan t du cimetière de Vicemilice 
da t é du X I e et du débu t du X I I e siècle, de la tombe 
n" 92, ou elle f u t t rouvée avec u n denier d 'E t i enne de 
Hongrie (997—1038). V. SIKULOVA: Moravska pohre-
bistë mladëi dobv hradiëtni. Pravëk vychodni Mo-
r a v y l (1958) 139, pl. 14 : 12. 
3 3
 S O L L E 2 2 6 - 2 6 7 , p l . 4 0 a . 
3 4
 J A K I M O W I C Z 1 2 2 ; K O S T R Z E W S K I 1 8 3 1 8 4 . 
3 5
 D E K Ô W N A — R E Y M A N — S U C H O D O L S K I 1 0 8 1 0 9 , 
136- 137; В. В. Лунин: К топографии и описанию 
древных монетных кладов у отдельных монетных на-
ходок на территории Узбекистана (в:) Исторя матери-
альной культуры Узбекистана VIII . Ташкент 1969, 180. 
3 6
 D E K Ó W N A 2 8 9 - 2 9 7 ; L 'vova 10 (1968) 
37
 J . WOJTASIK: Znaleziska bursz tynowe ze s tano-
wiska nr 4 n a Wolinie. Materialy Zachodnio—Pomor-
skie 3 (1957) 1 4 6 - 1 5 2 . 
38
 E . SALIN: L a civilisation mérovingienne. I . Par is 
1950, 1 4 3 - 151, 2 8 2 - 2 8 4 ; A. STROH: Die Reiehen-
gräber der karolingisch-ottonischen Zeit in der Ober-
pfalz. K a i m ü n z 1954; J . WERNER: Münzdat ier te aus t r -
asische G r a b f u n d e . Berlin —Leipzig 1935, pl. 5, 8, 
10, 14; 2AK 1 6 1 - 1 7 3 . 
39
 H . ABRMAN: Schweden u n d das Karol ingische 
Reich. S tockholm 1937, 35, 7 2 - 7 3 ; H . A B R M A N -
BIRKA I : Die Gräber . S tockholm-Uppsa la 1940. 
4 0
 Z A K 1 7 0 ; L ' V O V A 8 9 . 
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en Istrie, en Bosnie, en Pannonié, en Slovaquie41 et en Pologne.42 En Bohême et en Moravie elles 
sont datées des IX e et X e siècles.43. En Russie elles apparaissent en masse aux VIII e (dans les plus 
anciennes couches de l 'enceinte fortifiée Stara Ladoga), IX e et Xe siècles.44 Elles sont également 
connues dans les cimetières de la culture Saltovo-Mayaki.45 Les perles segmenta tes ont été pro-
duites dans les ateliers byzantins et en Asie Centrale (et peut-être aussi à Stara Ladoga et sur 
Fig. 5. La garde de sabre de type hongrois t rouvée au r e m p a r t de l 'enceinte Sudova Visnia 
l'île de Wolin). L'espace de temps où ces produits existaient n 'a pas été jusqu 'à présent fixé.46 
Au XI e siècle ils cessent d 'appara î t re en masse sur les territoires cités.47 
B) les perles cylindriques (46 — 47) brun sombre, blanchâtres, jaunâtres, ornées de fil de 
verre (fig. 4, 8). A la fin du VII e et au début du VIII e siècle ces perles apparaissent sporadique-
ment en Pologne,48 plus t a rd en Moravie49 et en Russie dans les plus anciennes couches de Stara 
Ladoga du VI I Ie et de la première moitié du IX e siècle.50 Nous connaissons leurs existence dans la 
Pannonié grâce aux mobiliers des cimetières de la culture de Keszthely,51 et aussi de la période 
de la conquête du pays (Kecskemét I, comitat Pest, Tiszaeszlár-Bashalom II comitat Szabolcs-
Szatmár).52 Les perles faites selon la technique d'enroulage furent d 'abord produites au Proche 
Orient, ensuite dans de nombreux ateliers sur tout à Byzance et en Russie kievienne.53 
C) les grandes perles en verre opaque (40—45) ornées de lignes claires et de « mailles » de 
mosaïque blanches, vertes, et rouges (fig. 3, 7). Des perles pareilles existent en Europe Orientale 
(Caucase, provinces inférieures et centrales de la Volga) au IX e siècle.54 Elles apparaissent en 
masse en Russie (Stara Ladoga, Novgorod, les tumulus de Gniezdovo, Kiev),55 et aussi dans les 
provinces slaves occidentales.56 En Hongrie pendant la période de la conquête du pays, on les 
trouve aussi bien dans les cimetières en rangée, p. ex. Bielo Brdo ou Piliny-Sirmányhegy, comitat 
Nógrád,57 que dans les tombes de femmes richement équipées, p. ex. Bashalom, comitat Szabolcs, 
tombe « h » da ten t environ du milieu du X e siècle,58 Tiszaeszlár-Vörösmarty út, comitat Szabolcs, 
tombes 1,2 et 3 59ou Cervenik, arr. Trnov, tombe 4 (Slovaquie).60 
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Malgré une abondante l i t térature concernant ce sujet, il est difficile de fixer une chronolo-
gie plus précise des groupes de perles en verre présentées ci-dessus. D'après M. Dekówna6 1 les 
perles faites d 'un tuyau de verre sont trouvées en masse sur les territoires mentionnés depuis le 
VI IIe au Xe siècles. Les perles en verre opaque n'apparaissent qu 'au X e siècle, et en plus grand 
nombre dans sa seconde moité. Le fait, que les perles de types décrits se t rouvent dans la même 
sépulture, permet de les dater du X e siècle. La prépondérance des perles segmentaires indiquerai t 
p lutôt la période proche du milieu de ce siècle. Parmi les endroits de ma connaissance, où ces 
trois types de perles apparaissent ensemble, il f au t citer la tombe de femme de Tiszaeszlár-Bas-
halom II,62 notée ci-dessus. 
7. Coquilles kauri (46 — 55). Dix petites coquilles kauri avec trous perforés (fig. 4, 2), 
appar tenan t à l'espèce de Cypranes moneta, faisaient sans doute partie d 'un collier. Elles étaient 
pêchées dans l'Océan Indien, et aussi dans le Golfe Persique et dans la Mer Rouge; elles étaient 
apportées en Europe déjà dans l 'antiquité.03 Dans le haut Moyen Age on les trouve aussi bien 
dans les provinces slaves du Sud, de l'Ouest et de l 'Est (surtout dans sa région sud) que dans le 
bassin des Karpates.6 4 Les coquilles kauri existent également dans les cimetières des nomades du 
Moyen Âge, et sur tout dans les cimetières at tr ibués au Czornyje Klobuki de la fin du XI e et du 
X I I e siècles, p. ex. Gorochovatka, tumulus 284.65 
On constate la présence d 'un grand nombre de coquilles kauri dans la culture de Bjelo 
Brdo, et surtout dans ses phases ancienne (975—1025) et centrale (1025 —1075),66 signalées pa r Z. 
Vána. Les coquilles kauri font également partie des mobiliers des tombes de femmes hongroises 
richement équipées,67 à côté des perles en verre avec lesquelles elles formaient des colliers ou des 
boucles pour orner les nattes. 
Les coquilles kauri arrivèrent de la Mer Noire au bassin des Karpates et en Bohème par 
la route du Danube, tandis que celles du Nord et les monnaies arabes vinrent par la Baltique dans 
les provinces slaves occidentales. Sur ces derniers territoires la coquille kauri ne s'est jamais mon-
trée en grandes quantités.68 Le site le plus proche de Sudova Visnia, où l'on a trouvé la coquille 
Cyprea moneta dans le haut Moyen Âge, est une tombe du X I e siècle provenant d 'un cimetière 
détrui t à Chelm Lubelski (Pologne); il y en avait seize pièces à côté des perles en pâte de verre, 
une clochette de bronze et des arceaux temporaux en forme de « S ».°9 0. 0. Rat i с signale aussi une 
trouvaille de l'enceinte fortifiée Wolyn.70 
8. Disque en bronze (29) orné d 'un dessin de feuillage en relief (feuilles ?, pétales ?) et 
d 'une rangée de perles sur le pourtour , conservé en fragments (fig. 3,3), ses dimensions manquent . 
Dans ce cas-là on doit se contenter d 'une constatation générale, notamment qu'il n 'a pas d'équi-
valent dans les matériaux slaves. Les disques pareils à celui-ci, exécutés en argent et en bronze, 
sont une parure caractéristique des femmes hongroises de couches supérieures de la période de 
la conquête du pays.71 L 'ornement végétal encadré de perles a été aussi trouvé, p. ex. sur les dis-
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l ' A c a d é m i e Polonaise des Sciences à Varsov ie de son 
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précisée. DIENES (1976) 106, f ig. 6. 
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259. 
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Археология СССР, Свод археологических источников, 
вып. E l —19. Москва 1973, табл. 28. 
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106, fig. 6. 
"
8
 SLÁMA ( 1 9 6 3 ) 2 5 8 - 2 5 9 . 
0 9
 Z O L L A D A M I K O W A I I . 9 5 , 1 4 0 1 4 1 , 1 6 2 . f i g . 
27 i. 
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ques des tombes de Derecske-Földesi út, comitat Hajdú-Bihar,7 2 Tiszabercel-Ráctemető, comitat 
Szal«>lcs, tombe, n° 473 ou Tiszaeszlár ])ióskert, comitat Szabolcs.74 Selon D. Csallány ces disques 
constituaient la parure des nattes.75 
9. Plaque ronde à motif de rosette estampé (62), diam. 3 cm, exécutée en fine tôle d'argent, 
à bords relevés ornés d'imitation d'entrelacs (fig. 4,6). Les analogies dans les matériaux slaves 
manquent . Dans le bassin des Karpa tes les plaques de ce type, d 'une à plusieurs, sont trouvées 
dans les tombes des notables hongrois de la période de la conquête du pays p. ex. à Orosháza-
Pusztai tanya, comitat Békés tombe n° 2,70 Tiszaeszlár Vörösmarty út , comitat Szabolcs, tombe 
n° 2,77 Vozokany dép. Galanta (CSRR) tombe n° 2/41.78 Parfois on les rencontre aussi dans les 
cimetières en rangée.75 Dans le costume hongrois on utilisait ces plaques de différentes manières 
(le plus souvent comme parures d 'un cafetan). L'absence du plan de la tombe de Sudova Visnia 
et de l 'indication plus précise de l 'endroit où elles furent trouvées ne permet pas de déterminer 
exactement leur fonction. 
10. Petite disques en forme de rosette (63 — 77), diam. 1,5 cm, à ornement de perles estempé 
dans la tôle d 'argent et à bords relevés (fig. 4,9). Les peti ts disques-rosettes de même que les 
grands ne sont trouvés que dans les tombes du bassin des Karpates de la période de la conquête 
du pays, mais ils sont plus fréquents que les précédents. Ils étaient un élément constitutif du cos-
tume hongrois: on les trouva t an t dans les cimetières en rangée,80 que dans les tombes des no-
bles, riches en mobilier funéraire.81 
11. Bracelet en argent tressé (78) de deux fils amincis à leurs bouts, dont l 'un forme une 
boucle par laquelle on passe l 'autre et l 'enroule autour du premier (fig. 4,1). Diamètre du bracelet: 
6 cm, épaisseur du fil d 'argent: 0,2—0,4 cm. Nous connaissons ce genre de bracelets des terri-
toires de la Scandinavie (IIIe groupe de parures selon R. Jakimovicz82) et de la Russie (IVe groupe 
de parures 1t. Jakimowicz83), p. ex. à Kiev de la propriété de Sikorski da tan t des X e et X e /XI e 
siècles,84 ou de Waskowo, l 'ancienne prov. de Pskov, des XI e et XI e /XI I e siècles.85 Les bracelets 
tressés de fils métalliques apparaissent également aux Xe et XI e siècles dans le bassin des Karpa-
tes; ils diffèrent pour tan t de l 'exemplaire de Sudova Visnia tant par leurs bouts non amincis 
que par la forme différente des extrémités modelées en boucles soit ouvertes soit at tachées l 'une 
à l 'autre, en spirales ou en têtes d'animaux.8 6 
12. Bague en argent à chaton d'ambre (79) (diamètre du chaton 2 cm) dans une monture 
à quatre bossettes. Le bandeau de la bague est plat, large de 0,6 cm et orné de deux tresses en 
filigrane (fig. 4Д2). Les bagues de ce genre sont caractéristiques de la culture Saltovo-Mayaki,87 
d'où elles se sont répandues parmi les peuples nomades, comme les Hongrois conquérants88 ou les 
nomades du Moyen Age habi tant les steppes de la Mer Noire aux XI e —XIV e siècles.89 On les 
trouve également dans les cimetières at tr ibués aux Hongrois de la K a m a de la fin du VIII e et de 
ja première moitié du IX e siècle (Bolche Tigany, Tatarie R. S. S. A.)90 et aux Bulgares du bord de 
7 2
 C S A L L Á N Y ( 1 9 5 9 ) 2 9 3 . f i g . 1 1 , 1 l a ; 1 3 , 
7 3
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DIENES (1972) f i g . 38 . 
7 4
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Dmitr ievsk da té de la f in d u VI I I e et de la première 
moitié d u I X e siècle. С. A. Плетнева: От кочевий к го-
родам, Салтово маяцкая культура, МИА 142/1967/ 
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Krylos près de Halicz. P A S T E R N A K 2 9 9 , pl. C X X X V 6. 
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 Le t ype I I d ' après G. F E D O R O V D A V Y D O V , qui 
d 'ai l leurs énumère à peine 9 exemplaires de ces bagues. 
F E D O R O V — D A V Y D O V 4 1 , f i g . 6 , 2 , I L 
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 KIIALIKOVA (1976) 167, f ig . 3 ,13 ; 5 ,9 ; 6 ,26 . 
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la Volga du X e siècle (Tankiewka, Tatarie R. S. S. A.).91 Sporadiquement, les bagues à bossettes 
apparaissent en Russie92, p. ex. dans le trésor d 'Ivachniki, une localité dans l'ancienne prov. de 
Pol tava du IX e et du début du X e siècles.93 
Par leur forme les bagues hongroises du bassin des Karpates9 4 consti tuent la plus proche 
analogie de l 'exemplaire de Sudova Visnia, elles furent trouvées dans les tombes de femmes 
nobles, datées du X e siècle.95 Ces bagues faites en argent, en argent doré ou en or, avaient des 
chatons en pâte de verre ou en pierre fines, et même rarement en gemmes antiques et en rubis.90 
Je n'ai pas trouvé dans les ouvrages hongrois à mentionner une bague de ce type à chaton d 'ambre. 
La décoration en filigrane, utilisée dans les bagues d 'or de Szakony, comitat Sopron97 et Bodrog-
vécs, comitat Zemplén,98 est aussi rare. 
13. Clochette en tôle de bronze (56) en forme de double cône, pourvue d 'un anneau à accro-
cher en haut et découpée en bas (fig. 4,5). Ces clochettes furent apportées en Europe parles peuples 
des steppes et aux X e —XIV e siècles se répandirent en Scandinavie, chez les habitants des pays 
baltes, et aussi dans tous les pays slaves.99 En Pologne les clochettes en bronze ne sont pas très 
nombreuses, et existent depuis la fin du X e jusqu'au X I I e siècle inclus.100 On les trouve en grande 
nombre dans le bassin des Karpa tes à l 'époque de la conquête du pays dans les tombes de femmes 
et d 'enfants surtout dans les grands cimetières en rangée.101 La trouvaille située le plus près de 
Sudova Visnia est une clochette de la tombe, déjà mentionnée, des X e —XI e siècles de Chelm 
Lubelski.102 
14. Petits boutons ronds de bronze (57 — 61) avec oreillons et entailles décoratives sur la 
bulbe (fig. 4,5). Les boutons pareils apparaissent en grand nombre à part i r des I X e — X e siècles 
dans les provinces slaves orientales, surtout sur le territoire de Poljane de Kiev,1 0 3 et aussi dans le 
bassin des Karpates pendan t la période de la conquête du pays;104 ils ne sont pas pou r t an t un 
matériel qui date bien. Les trouvailles situées le plus près de notre tombe se trouvent à Sudova 
Visnia I et à Plisnievsko, dép. Lvov, URSS1 0 5 et aussi à Grédek Nadbuzny, site 1A, dép. Hru-
bieszów106 et à Chelm Lubelski dans la tombe citée ci-dessus.107 
15. Appliques foliformes en argent (85 — 112) avec deux rivets de fixation, dimensions 
1 , 5 x 1 , 2 x 1 , 2 cm (fig. 4,11), deux appliques-rosettes en argent (80 — 81), diamètre 1 cm, avec 
trois rivets (82—84), bosses ou orifice au milieu (fig. 4,4,7) et un petit morceau de cuir doivent 
être pris pour les restes de chaussures décorées.108 Des appliques de chaussures analogues sont 
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trouvées exclusivement dans les tombes des femmes hongroises de la période de la conquête du 
pays e t ont la forme de bossettes semicirculaires, de rosettes et de plaques triangulaires ou carrées, 
ornées de motif de feuilles.109 Pa rmi les 43 ensembles présentés par D. Csallány, les plus fréquentes 
sont les appliques semicirculaires. Les appliques foliformes sont beaucoup plus rares et nous en 
connaissons seulement quatre: à Tiszaeszlár-Vörösmarty út , tombe n° 1, Kenézlő, comitat Szabolcs, 
tombe n° 49, Balkány, comitat Szabolcs110 et à Tarcal comitat Zemplén111. Les exemplaires de la 
tombe de Rakamaz-Gyepiföld, comitat Szabolcs sont les plus proches des plaques en forme de 
rosettes: on y a t r o u v é aussi bien les rosettes à bosses vides que les rosettes à orifice rempli de pâte 
en verre bleu.112 E n nous basant sur les trouvailles mentionnées ci-dessus, nous pouvons prendre 
les 29 plaques foliformes de Sudova Visnia pour les appliques des bords extérieures du dessus 
de la chaussure (15 pièces pour une chaussure), les plaques à rosettes seraient rangées au milieu 
(3 pièces pour une chaussure, d o n t ne sont conservées que 5). Le nombre d'appliques 15 -+- 3 
pour une chaussure correspondrait à la fois au nombre de parures trouvées dans les tombes men-
tionnées ci-dessus. 
16. Un objet hexagonal en argent (116) de dimensions 0 , 8 x 0 , 6 x 0 , 5 cm ne peut pas être 
analysé faute de description et de dessin. 0.0. Ra t ic l'a pris pour un dé.113 
En récapitulant nos observations, nous devons constater que parmi les 15 catégories 
d 'obje ts spécifiées dans le mobilier de la tombe de Sudova Visnia, sept: à savoir boucles d'oreil-
les à pendentifs sphériques, pendentifs à motifs de feuillage, plaques à ornement végétal, grandes 
et petites plaques à rosettes, bague à monture de bossettes et appliques de chaussures décorées 
da ten t de la courte période de la conquête du pays parles Hongrois, c'est-à-dire de la fin du IX e 
siècle, jusqu'à la f in du Xe. Les perles d 'argent à petites bosses apparaissent depuis la fin du IX e 
jusqu 'à la fin du X I e siècle, et les bracelets tressés de fils d 'argent à bouts amincis aux X e et XI e 
siècles. Les perles en verre de type segmentaire et les perles en pâte opaque s'en rencontrent en-
semble vers le milieu du Xe siècle, comme on 1' a déjà constaté. La présence des cinq autres caté-
gories d'objets, comme perles en pierres fines e t en ambre, coquilles kauri, clochettes et boutons 
de bronze, s'étend sur la période très prolongée. 
La datation de la tombe de Sudova Visnia doit être limitée au X e siècle. La fin du IX e 
siècle peut être exclue, puisque les bracelets tressés en fil métallique se sont répandus plus tard . 
Il semble précoce de préciser davantage cette datation et de la limiter jusqu'au milieu du X e 
siècle à partir de l 'analyse de la fréquence des perles en verre, d 'au tant plus que la chronologie 
détaillée de tous les objets n 'a pas encore été étudiée. 
Dans l 'analyse de la provenance des objets de la tombe de Sudova Visnia la première 
place est occupée p a r le groupe de sept catégories de parures hongroises de la période de la con-
quête du pays qui, à part de la bague à monture à bossettes de type de Saltovo, n'apparaissent pas 
en dehors du bassin des Karpates et ne sont pas utilisées dans les provinces slaves. Les parures 
portées tant par les Hongrois que par les Slaves forment le second groupe d'objets, ce sont: les 
coquilles kauri, les boutons de bronze et dans une certaine mesure les bracelets en argent tressé, 
et aussi les parures trouvées sur tou t le territoire de l 'Europe Centrale et Orientale, comme: les 
perles en pierres fines, en verre ou en ambre e t les clochettes. Les perles d 'argent à bossettes sont 
les seules parures typiquement slaves (tout à fa i t inconnues dans le bassin des Karpates) , qui 
n'apparaissent que sur les territoires habités par les tribus des Slaves occidentaux. 
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S'il s'agit du rite funéraire, la position de la dé fun te couchée dans la fosse tombale revêtue 
de bois, allongée et orientée vers l'Ouest, correspondrait aux coutumes sépulcrales aussi bien des 
Slaves de l'Ouest que de ceux de l 'Est. La construction des tumulus est aussi très fréquente en 
Russie aux X e —XI e siècles, et les tribus des Slaves occidentaux habi tant la Petite Pologne la con-
naissaient aussi.114 Pour t an t aussi bien en Petite Pologne que sur les territoires des Slaves orien-
taux avoisinante, ce sont des tumulus à sépultures au niveau primitif ou dans le remblai,115 et non 
pas comme à Sudova Visnia dans une cavité enfoncée dans le sol intact . Les sépultures dans les 
cavités sous les tumulus se trouvent plus à l 'Est dans le bassin du Dniepr et sont attribuées 
surtout aux Poljane de Kiev.116 
La richesse du mobilier funéraire contraste avec les coutumes funéraires des tribus in-
stallées en Petite Pologne et des tribus des provinces slaves orientales avoisinantes. Dans le cas 
de la tombe qui nous intéresse, le mobilier est composé de 34 objets (en comptant 45 perles et 
coquilles kauri comme éléments de 2 ou, au plus, de 3 objets117, et toutes les 34 ferrures des chaus-
sures comme 2 objets), tandis que les plus riches tombes de femmes de la Petite Pologne en con-
tiennent 11 ou tout au plus 16,118 et les sépultures à tumulus de la t roupe princière de Podhorce-
Plisnievsko dép. de Lvov (URSS) du XI e siècle n'en on t que de 12 à 18.nö. La moyenne poul-
ies tombes à inhumation du X e au XI I e siècles sur le territoire de la Pologne constitue de 1,0 à 
2,8,120 et le mobilier funéraire des tumulus de Drevljane est encore plus pauvre.121 
Par contre, il y a une ressemblance nette entre les trouvailles de Sudova Visnia et les 
coutumes sépulcrales hongroises. Ce qui y est typique c 'est la sépulture en position allongée, les 
bras allongés le long du corps, la tête tournée du côté ouest, le squelette placé dans une cavité 
tombale creusée dans le sol intact, et aussi un très riche équipement en parures122 portées par les 
femmes représentant les couches moyennes sociales et supérieures de la période de la conquête 
du pays. Le nombre des objets trouvés dans une tombe varie de quelques uns à plusieurs dizaines, 
p. ex. Sóshartyán-Hosszútető, tombe 50—19,123 Bashalom, tombe « h » — 24,124 tombe d 'un 
prince de Zemplin, dép. Trebisov (CSRR) — 427125 d 'après les mêmes critères de calcul. La dispo-
sition du mobilier funéraire est, elle aussi pareille.126 Les tombes hongroises ne possèdent pas en 
principe de tumulus. On les trouve seulement au-dessus des cavités tombales des cimetières de 
Streda nad Bodrogom, dép. Trebisov (CSRR)127 et de Krylos près de Halicz,128 donc dans les sites 
situés relativement près de Sudova Visnia. 
Les données présentées ci-dessus nous permettent d'avancer une hypothèse, que la femme 
ensevelie au X e siècle à « l 'uroczysko Deberki » à Sudova Visnia, don t le costume e t aussi la 
façon de la construction de sa tombe comprennent de nombreux éléments de la civilisation des 
Hongrois de la période de la conquête du pays, était une Hongroise ou qu'elle était en relations 
étroites avec l 'Etat des Arpades. 
Une interprétation historique de ce phénomène est-elle possible? 
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Comme on l 'a déjà mentionné « l 'uroczysko Deberki » se trouve sur le hau t bord de la 
rivière Visnia, au pied d 'un grand Castrum entouré d ' un seul rempart,1 2 9 comme il en existait au 
X e et au début du XI e siècles.130 Il faut noter que parmi de nombreux objets d 'équipement mi-
litaire trouvés dans un Castrum, dont l ' inventaire est typiquement slave, il y a une garde de 
sabre de type hongrois avec les petites boules aux bouts (fig. 5)131 et le mots analogue trouvé à 
Przemysl.132 
Le Castrum de Sudova Visnia, situé dans le bassin du San, é ta i t sans doute au X e siècle un des 
centres de la t r ibu Lçdzianie (Lenzanenoi) appelée probablement aussi Dulèbos,133 don t les demeures 
étaient installées sur les territoires situés à l 'Est de la Vistule et s 'étendaient jusqu'au bassin du 
Dniestr. Là ils avoisinaient la région occupée par les Pétchénègues, dont ils n 'é ta ient séparés que 
par la forêt marécageuse, encore au XIV e siècle appelée « Silva Pieczyngarum ». Au Xe siècle les 
Lçdzianie et les Wiálanie, appelés peut-être autrefois Croates, e t qui formaient une union avec 
les tribus voisines de l'Ouest, étaient liés en une grande unité territoriale; la province, dans les 
sources écrites appelée « Cracoua civitas » du t a t te indre les rivières Bug du Sud et Styr. E n 981 
Vladimir de Kiev entreprit une expédition contre les Lachy, occupa deux castra: Czerwien i 
Przemysl, et sans doute aussi la partie du territoire des Lçdzianie qui nous intéresse. 
Les tombes dites « hongroises », trouvées sur le territoire des Lçdzianie, pourraient être 
liées à la migration des Hongrois venant des steppes de la Mer Noire à travers les cols des Karpa tes 
jusqu'au bassin du Danube à la fin du IX e siècle. Une assez grande diversité du rite et du mobi-
lier funéraire des tombes mentionnées s'opposa à leur datation de la même époque, à savoir ex-
clusivement de la fin du IX e et du début du X e siècles, il est aussi difficile ele les prendre pour 
une trace des expéditions guerrières des Hongrois vers le Norel organisées dans la première moitié 
du X e siècle, j). ex. la tombe de Czechowiee au bord de la Vistule supérieure.134 L a tombe de Sudova 
Visnia semble être postériure aux autres, et son mobilier funéraire ne comprend pas d'ossements 
de cheval. Un ensemble homogène de parures hongroises dans l ' inventaire de la tombe étudiée 
semble réfuter la supposition qu'elles s y sont trouvées en résultat des influences réciproques de 
l'orfèvrerie russe et hongroise, comme il était pour les trouvailles de Kiev ou de Cernigov.135 
L'hypothèse, qui para î t plus vraisemblable, suggère que la tombe de Sudova Visnia est une 
trace de quelques contacts personnels entre les Hongrois et les Lçdzianie, que confirme l'emploi 
par les Hongrois du nom Lçdzianie — Lengyel par rapport à toutes les tribus polonaises.136 
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1977 arbeiteten wir vier Wochen lang mit der selben Mitarbeiterzahl wie im vorigen 
Jahr . 1 Unsere Tätigkeit beschränkte sich auf die nördliche Hälf te der Grabungstelle F, obwohl 
wir auch an anderen Punkten der Siedlung mit Beobachtung der im Dorf ausgehobenen Kanali-
sationsgräben (Kossuth Lajos-Straße, Somogyi Bela-Straße, die Wiese am Fluß Zala), Daten 
sammelten. (Abb. 1). 
Auf der nördlichen Hälf te der Grabungstelle F haben wir neben den im vergangenen J a h r 
erschlossenen Flächen weiter auf einer Fläche von 300 m2 das Niveau des IV. Jh . freigelegt. Wir 
konnten in diesem Jahr die Niveaus des II . J h . auf keinem erwähnungswerten Raum studieren, 
dagegen ist es uns gelungen, das früheste Niveau aus dem I. Jh . auf einer beinahe zusammen-
hängenden Fläche von 60 m2 freizulegen. 
Zwei Objekte des IV. Jh.-Niveaus sind das Steingebäude und die Haupts t raße. 
Ergebnisse der Freilegung des Steingebäudes sind: 
Vom Raum 1. war uns bisher nur seine Breite bekannt . Nun fanden wir seine östliche 
Ecke und konnten die Länge der SO-Mauer abmessen. Sie beträgt 24 m. Wenn wir annehmen, 
daß dieser Saal viereckig war, dann betragen seine Maße 12 X 24 m. Er ist lang und auch genügend 
breit dazu, dami t sein Plafond irgendwie geteilt oder von Säulen gehalten werde (Abb. 2). Die 
diesjährige Ausgrabung hat drei solche Sandsteinfundamente aufgedeckt, aus welchen wir auf 
Tragsäulen schließen können. Unter ihnen ist jenes am besten erhalten ( 6 6 x 6 3 x 6 9 x 6 0 cm), 
dessen Mitte von der NW-Wand 4 m und von der SW-Wand 11 m entfernt ist. Ihre Orientierung 
richtet sich nach der des Gebäudes. Seine Seitenwände sind 10 cm dick und in ihrem gegenwär-
tigen Zustand 20—25 cm hoch. Sie umfangen einen Raum von quadratischer Form und mit den 
Maßen 41 x 4 3 cm. Der Grund des Kastens ist ebenfalls aus Sandstein. Er konnte entweder Rest 
einer aus gehauenen Steinen gebäuten Säule oder ein, eine Holzsäule einfassender Sockel sein 
(Abb. 3). Dazu ist zu bemerken, daß er in den Terrazzoboden eingesenkt ist, und das Material 
des Bodens nicht an seine W a n d geschmiert wurde. Die beiden anderen Objekte dürften ebenfalls 
solche Sandsteinsockel gewesen sein, es ist aber von ihnen viel weniger erhalten geblieben als vom 
ersten. Auf ihre ursprüngliche Funktion können wir nur aus ihrem Material, teils aus ihren Maßen 
und hauptsächlich aus ihrer Anordnung schließen. Von den drei Sandstein-Bruchstücken befinden 
sich die ersten zwei 4 m von der NW-Wand entfernt , das heißt entlang einer der Linien, welche 
den 12 m breiten Saal in drei gleiche Teile gliederten, auch voneinander 4 m entfernt . Das dri t te 
1
 Über die bisherigen Forschungen sieh R F Z 1973, 
K F Z 1974, K F Z 1975. Die Veröffent l ichung der Aus-
grabung im J . 1976 ist im Druck . Auch i. J . 1977 h a t 
die Forschungen A. Mócsy ge füh r t . Mitarbeiter waren 
M. Szilágyi und die Verfasser der vorliegenden Publi-
kation, ferner die S tudenten des Archäologischen 
Lehrstuhls der Univers i tä t Budapes t (KLTE) . Wir 
sprechen hier unseren Dank d e m Ra t des K o m i t a t s 
Zala, dem Museum von Göcsej, sowie persönlich Mu-
seumdirektor J . Németh, und Direktor der Schule 
Dr. G. Agg aus. 
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Abb. 3. Säu l en fuß fundamen t aus R a u m J. 
Abb. 4. Der K a n a l bei der N W -Wand des R a u m e s I. 
(am meisten unvollständige) ist von der NW-Mauer 8 m entfernt, das heißt, sie liegt an der zwei-
ten, den Saal in drei Teile gliedernden Linie. Das zweite und drit te Säulefußbruchstück ist von 
der SW-Mauer gleichermaßen 7 m entfernt . 
Aufgrund der bisher gewonnenen Angaben hät ten wir auf der bereits aufgedeckten Fläche 
mindestens noch eine Säulenbasis finden sollen (an der Parallele 8 in von der NW-Wand entfernt) , 
an dessen angenommener Stelle ist eine große runde neuzeitliche Eingrabung. In den noch uner-
schlossenen Teilen des Raumes können weitere Säulenpostamente sein. Unserer gegenwärtigen 
Annahme gemäß wurde der längs der den Saal in NO-SW-Richtung in zwei ungleiche Häl f te 
( 2 : 1 ) teilenden Linie in einer Entfernung von 4 m von Säulen gehalten. 
Der Fußboden ist mit auf großen Flächen wohl erhaltenem Terrazzo bedeckt, an anderen 
Stellen ist nur der Kieselgrund geblieben. E r ist mehrfach von neuzeitlichen Grabungen durch-
schnitten. Längs der NW-Mauer wurden in einem 4—5 breiten Streifen, besonders in den Profilen 
C/Xl und D/XI auch Bruchstücke von auf den Boden gefallener zerbröckelter Wandmalerei 
gefunden. Auch einige Stuck-Bruchstücke waren darunter . 
Ein großer Teil des Raumes IL wurde bereits im vergangenen J a h r aufgedeckt. Heuer 
haben wir durch die Freilegung des Sektors A/XI neue Angaben gewonnen, obwohl uns die Maße 
des Raumes immer noch nicht bekannt sind. Sein Fußboden ist mit 2 4 x 2 4 cm Ziegeln ausgelegt 
und mit Terrazzo geglättert . Letzterer ist am besten längs der Wände erhalten. Das Fußboden-
niveau gleicht praktisch dem des Raumes I. 
Unter dem Fußboden wird der R a u m IL. von einer Ziegelmauer in NW-Richtung in zwei 
Teile geteilt. NO-lich von flieser Mauer ist das Hypocaustum, von dessen Säulen in diesem Jahr 
weitere zum Tageslicht kamen, in viel regelmäßigerer Ordnung als die früheren (diese Stelle war 
nämlich unberührt) . Südwestlich von der Wand ist der Fußboden erhalten, in ihm ver läuf t ein 
Heizkanal in NO-SW-Richtung, welcher von der O-Ecke des Raumes 3,90 m entfernt , die die 
Räume II. und IX. voneinander trennende Mauer schneidet. (Abb. 5, 6 und 7). Diese Heizanlage 
war ein Ziegelbau, wohl mit Scheingewölbe gedeckt, 55 cm breit, und auch an der Schnittstelle 
mit der Mauer sorgfältig ausgebaut. Auf der W-Seite des Heizungskanals haben wir auf einer 
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Abb. (i. Heizkanal und Säulen des H y p o c a u s t u m 
Abb. 7. Heizkanal und Säulen des Hypocaus tum 
Fläche von 1 m2 schwach erhaltenen Fußboden entfernt und unter einer etwa 80 cm dicken, mit 
Ziegelschutt vermischten Schicht auf dem gleichen Niveau mit dem Hypocaustum einen mit 
seinem Boden zusammenhängenden Terrazzofußboden gefunden. Dieser Fußboden existiert 
wahrscheinlich auf der ganzen Fläche des Raumes und wir müssen die über ihm liegende Füllerde 
als Aufschüttung qualifizieren. 
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Über den Raum VI. können wir nicht viel sagen: Uns ist nur seine S-Ecke bekannt , da 
sein übriger Teil außerhalb der Arbeitstelle E liegt. Auf diesem kleinen Stück ist ein guter Terrazzo 
der sich auch an der Wand fortsetzt , zumindest bis zu der gegenwärtig beobachtbaren Höhe 
(50—70 cm) unten 5—7 cm, etwas höher 3 — 4 cm dick (Abb. 8). Der aus dem R a u m I. bekannte 
Heizungskanal gelangt, unter der Mauer durchgeführt , in den Raum VIT. und läuf t unter dessen 
Fußboden weiter. 
Die die Räume VIII . und IX. voneinander t rennende Mauer betreffend haben wir die 
Beobachtung gemacht, daß sie nicht mit der SO-Mauer des Raumes II . zusammengebaut ist, an 
welche sie sich rechtwinkelig anschließt. Interessant ist auch, daß sie in ihrem gegenwärtigen 
Zustand um 50 cm niedriger ist als jene, sogar in beiden Treffepunkten. Darum glauben wir nicht, 
daß diese Mauer tiefer hinabgeglitten hätte, als die SW-Mauer des Raumes .11. Hierauf weist auch, 
d a ß diese Wand eine glatt verarbeitete Oberfläche hat. Also müssen wir daran denken, daß ihr 
oberer Teil entweder aus anderem Baumaterial (Ziegel, gehauener Stein) errichtet war oder, daß 
es einen oberen Teil gar nicht gab und an ihrer Stelle eventuelle Säulen standen. Letztere Annahme 
bestätigende eindeutige Spuren haben wir an der Mauer nicht gefunden. 
Von den diesjährigen Grabungen hatten wir erwartet , die Mauer zwischen den Räumen 
V I . u n d X.zu finden. Dies ist nicht gelungen. Vom Raum X. konnten wir klären, daß er neben seinen 
schon bekannten XW- und SO-Mauern auch von der NO-Seite mit einer Steinmauer abgegrenzt 
ist (siehe Abb. 2). Diese Mauer s teht in einer Geraden mit der R a u m I. von NO her abgrenzenden 
Mauer. Von hier beginnend verläuft der Raum T. in SW-Richtung bis ans Ende neben dem R a u m 
X. Dies ist ein etwa 4 m breiter und 24 m langer Gang. Er ha t einen Terrazzofußboden von nicht 
allzu guter Qualität, der mehrmals erneuert worden ist, und um 50 cm niedriger liegt als der Fuß-
boden des Raumes I. Wir haben hier auch farbige Wandbewurfstücke gefunden. In der Nähe 
des SW-Endes wurden solche Wandbewurfstücke gefunden, die wohl von Rand einer Öffnung 
(Türe, Fenster) abgebrochen sind. 
Unsere Angabe betreffend der Länge des Raumes X. ist darum nicht genau, weil wir -
wie bereits erwähnt — die die vom Raum VI trennende SW-Wand nicht gefunden haben. Diese 
Mauer fassen wir als eine Verlängerung der SW-Mauer des Raumes I. auf. Bei dieser Linie ver-
schwindet nämlich plötzlich der bisher wenigstens fragmentarisch vorhandene Terrazzoboden. 
Auf dem SW von der Linie liegenden Teil sind die bisher bekannten oberen 100 cm der Strati-
graphie völlig verschieden von der im nördlich von der Linie liegenden Teil beobachteten. Dieses 
Problem kann nur die gänzliche Erschließung des Sektors D/VI 11 lösen. 
Abb. 8. S-Ecke des R a u m e s V I I . m i t terrazzobekleideten Wandte i l 
Abb. 9. Die in der N-Ecke des Raumes X . aufgedeckte Grube, bzw. ihr Schni t t 
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Abb. 10. Das in N-Teil des R a u m e s X . ge fundene aus Ziegeln gebau te Grab 








Abb . 12. Aufsichtsbild des Grabes. I. I n abgedecktem Zustand, I I . im offenen Zus tand, I I I . leer 
In der N-Ecke des Raumes X. haben wir eine Grube gefunden, in die sich der Terrazzo-
fußboden nicht nur hinabneigt, sondern sich auf dem Grubenboden fortsetzt . Sein tiefster Punkt 
liegt um 40 cm tiefer als der Fußboden. Von NO und N W wird die Grube von Wänden des Raumes 
X. begrenzt, ihr Durchmesser beträgt etwa 1 70 cm. Sie war mit Erde ausgefüllt, die ganz unten 
mit Holzkohle weiter oben mit Kiesel vermischt war. Auf dem Niveau des Fußbodens war die 
Oberschicht mit kleinen Ziegelbröckeln abgeglättet, jedoch kein Terrazzoboden darübergezogen 
(Abb. 9). Über der Glättung ist der Fleck einer späteren (neuzeitlichen?) kleineren, aber ihrer 
Lage und Form nach ähnlichen Grube in der N-Wand des Sektors G/XI zu sehen. Diese Profil-
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wand macht vorläufig einen großen Teil der Grube der Beobachtung unzugänglich. In der näch-
sten Saison wird sie voll und ganz aufgedeckt. 
Südwestlich von der obenerwähnten Grube, beim Ansatz der NW-Wand des Raumes 
X., halb unter der N-Wand des Sektors G/XI sind wir auf ein Ziegel-Grab gestoßen (Abb. 10, 11. 
und 12). Das Grab ist 101 cm lang, 40 cm breit. Seine Seite war aus scharfkant gestellten Bruch-
stücken von Bauziegeln, die Decke aus zwei Reihen Ziegeln 45 ,5x31 cm,resp. 44 ,5x31 cm groß, 
5 cm dick zusammengestellt . Das Grab wurde in den Terrazzoboden in der Weise eingegraben, 
daß es aus ihm in einer Hohe von 12 cm hervorragt. Sein Grund ruht auf der Wandseite auf einer 
Ziegelreihe, die in die W a n d eingefügt aus ihr in SO-Richtung heraustri t t . Das Grab ha t die 
Schuttschicht des Gebäudes nicht durchbrochen, sein Erdreich war stark mit Kies durchsetzt . 
Ein Kinderskelett lag darin, mit dem Kopf am SW-Ende liegend, ohne jegliche Beigabe. 
Eines der Probleme, die sich an den Raum VI. knüpfen, nämlich das mit der gemein-
samen Grenze mit Raum X. bezügliche, haben wir bereits oben berührt . Eine zweite im vorigen 
Jah r unbeantwortet gebliebene Frage, ob seine südwestliche, 150 cm dicke Mauer in einer Tour 
bis zu dieser Breite aufgezogen wurde, oder ob es hier zwei Perioden gab. Wir haben schon f rüher 
festgestellt, daß die Fundamentierung dieser Mauer an der südwestlichen Seite gemessen 98,52 m 
(d. h. von der oberen P la t t e der Sandstein-Überbrückung gemessen in einer Tiefe von 120 cm) 
ist.2 In diesem J a h r konnten wir die Tiefe der Fundamentierung auch an der NO-Seite abmessen. 
Hier wurde beinahe um einen halben Meter tiefer fundament ier t : in einer Tiefe von 98,07 cm. 
Dies bestätigt unsere f rüheren Hypothesen: Die SW-Mauer des Raumes VI. ist mindestens in 
zwei Perioden erbaut worden, ursprünglich fiel sie mit der Fortsetzung der SW-Mauer des Rau-
mes IV. zusammen und war die SW-Mauer des ganzen Gebäudes gewesen. 
Da die gemeinsame Mauer der Räume I. und X. jenen Punk t übertr i t t , wo sich die NO-
Grenze dieser beiden Räume befindet, können wir feststellen, daß das Gebäude sich auch in diese 
Richtung weiter fortsetzt. Der in NO-Richtung weiter verlaufende Mauerabschnitt ist nur 60 cm 
dick (zwischen den Räumen I. und X. 90 cm). Dieser Unterschied ist nur auf der NW-Seite der 
Mauer sichtbar. Hier ist von der Mauerkreuzung gegen NW ein Einsprung von 30 cm. 
In der Veröffentlichung der Grabung 1976 haben wir den Weg des sich durch mehrere 
Räume ziehenden Kanals vom gewölbten Kanal durch die Räume VI., IV., VI11 bis zum R a u m 
I. verfolgt. Im laufenden J ah re haben wir jenen Abschnit t aufgedeckt, der in Raum I. ist (siehe 
Abb. 2). Hier verläuft der Kana l von der Schwelle des Raumes VIII . in Richtung NNO geradeaus 
zur Ecke des Raumes VII. Bevor er die Mauer erreicht, wendet er nach NW um in möglichst 
weitem Winkel die gemeinsame Mauer der Räume I. und VII . schneiden zu können. Dies ist der 
einzige Schni t tpunkt an der Erschließung des Gebäudes, welcher von neuzeitlichen Grabungen 
nicht verdorben wurde. Auch die Sandsteinquadern, welche heim Durchbruch der Mauer Seiten-
wände, Boden und Decke gebildet haben, wurden nicht entfernt (Abb. 4). Die Deckplatte konn-
ten wir sogar abmessen: 9 5 x 3 0 x 9 0 cm. Bevor der Kana l unter die Mauer schlüpft , ist er von 
einer etwa 6 5 x 4 0 cm großen, 8 cm dicken Steinplatte bedeckt, die aus ihrer ursprünglichen Lage 
gekippt ist. Diese Platte ist unter dem Schutz der Mauer erhalten geblieben und die Annahme 
liegt nah, daß ebensolche den Kanal im Raum I. bedeckt haben. Dies war aber nicht die einzige 
Möglichkeit, denn im Raum VII . haben wir unter dem fast unberührten Terrazzoboden umsonst 
kanaldeckende Steinplatten gesucht. 
Der obige Teil unserer Beschreibung bezieht sich auf das im IL Jahrhunder t bewohnte 
Niveau des Steingebäudes. Dies ist die II. Periode der Benützung des Steingebäudes und die 6. 
Periode der Zeitordnung der Grabungstelle F. Aus der I. Periode der Benützung des Steinge-
2
 Gemessen a n d nivelliert wurde die Ausgrabung hen-Aiigaben beziehen sieh auf den von ihm angege-
J . 1977 durch Ingenieur P . F a r k a s . Alle unseren Hö- benen F i x - l ' u n k t (100,00 m). 
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bäudes (5. Periode der Zeitordnung der Arbeitstelle F) konnten wir in der Saison 1977 wenig 
Daten gewinnen. Es sind folgende: 
Bei der O-Ecke des Raumes I. im für die Aufdeckung der Mauerkreuzung gegrabenen 
Sektor (G/XJI) sind wir unter den Terrazzoboden gelangt und etwa einen halben Meter tiefer auf 
die Spuren eines weiteren Terrazzobodens gestoßen. Das ist das selbe Niveau, dessen brüchigen 
Boden wir bei der Aufdeckung der Räume I I I . und IV. gefunden hat ten. Er wurde in der ersten 
Hälfte des IV. Jahrhunder t s in der I. Periode des Steingebäudes benützt . 
Unter dem aufgeschütteten SW-Teil des Raumes II . haben wir Terrazzoboden gefunden. 
Dieser konnte ebenso wie das Bodenniveau zur 1. Periode des Steingebäudes gehören. Die Annahme, 
daß Raum II . auch zu einer Zeit in Benützung war, als ihn das Hypocaus tum und seine Säulen 
es ganz ausfüllten, dürf te richtig sein, vermehrt aber nur die Phasen der II . Periode des Steinge-
bäudes und schließt die das Fußbodenniveau der 1. Periode betreffenden Beobachtungen nicht aus. 
Mit R a u m X. haben wir uns bereits oben ausführlicher beschäftigt. Von einem charakte-
ristischen Moment möchten wir aber hier sprechen: sein Terrazzoboden liegt um 50 60 cm tiefer 
als die des Niveaus der 11. Periode, also in der Niveauschicht der I. Periode. Wir fügen noch hinzu, 
daß an der NW-Wand, in der eine Ziegelreihe ist, der Terrazzofußboden sich auf diese Ziegelreihe 
s tützt . Die Fußbodenniveaus der J. Periode sind immer durch eine in die Wand eingefügte Ziegel-
reihe gekennzeichnet.3 So ist es in den Räumen III . , IV., I., II. Wie steht es um den sich in der 
gleichen Lage befindlichen Terrazzoboden des Raumes X. ? 
Wir versuchen das Alter dieses Raumes mit Hilfe der Chronologie seiner Wände zu be-
stimmen. Wir müssen die Räume X. und XI . zusammen untersuchen, da wir keine Beweise für 
ihre Trennbarkeit besitzen. 
Die NW-Mauer dieses langen (X.—VI.) Raumes existierte bereits in der I. Periode als 
SO-Mauer der Räume I., III. , IV. Die Anschlüsse der NO-Mauer sind noch unter der Erde. Die 
SW-Mauer ist ebenso alt wie die NW-liehe, da sie mit jener zusammengebaut ist. Eine Ziegelreihe 
gibt es in ihr zwar nicht, da sie in ihrer gegenwärtigen Form niedriger ist als das Niveau der Ziegel-
reihe. Wir können zwischen der SO-Mauer und dieser Mauer keinen Vergleich ziehen, da uns 
NO-Anschluß noch nicht bekannt ist, am SW-Ende aber beim Bau des Kanals der ursprüngliche 
Mauerschluß vernichtet wurde. Darum müssen wir zur Datierung der SO-Mauer auch den Straßen-
schnitt betrachten (Abb. 13). 
Im F / I X — G/VlII Sektor können wir auf dem SW-Profil des zu dieser Mauer senkrecht 
gezogenen Forschungsgrabens sehen, daß unmittelbar neben der Steinmauer eine Eingrabung ist, 
welche aufgefüllt wurde. Die Auffüllung ist kiesiger, mit Ziegelbruch vermengter Bauschutt , 
wobei das erste Niveau — eine Mörtelschicht — zur III . Schicht des Straßenkieses gehört. Darüber 
ist noch eine weitere (IV.) Straßenschnicht, welche bis zur Mauer reicht. Aus der Richtung der 
Schichten der Auffüllung können wir darauf schließen, daß zur Zeit, als sie vollzogen wurde, die 
Mauer bereits s tand. Dies bedeutet , daß die SW-Mauer des Raumes X, — VI. jedenfalls früher ent-
standen ist als das IV. Straßenniveau. Da wir das Straßenniveau IV. früher an die 11. Periode des 
Gebäudes geknüpf t haben,4 datieren wir die erwähnte Mauer mit der 1. Periode. 
Unsere bisherige Analyse zeigt, daß die den langen Raum X—VI bildenden Mauern 
bereits in der 1. Periode der Benützung des Geländes da waren. Das dazugehörige Fußboden-
niveau kennen wir aber nur aus Raum X.; im Raum VI. gibt es keinen Terrazzoboden, aber in 
den hier beobachteten Schnit ten haben wir seine Spuren gefunden: in der W-Hälf te unseres mit 
»a« bezeichneten Schnittes haben wir, in Berührung mit der Ziegelreihe, ein größeres Terrazzo-
fragment gefunden, welches der Richtung des Eingrabung des Kanals folgend, abfallend in der 
3sieh R F Z 1975. A c t a A r o h H u n g 29 (1977) 212. 
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Sektoren wand sich zeigte.5 In der darüber liegenden gemischten Erde gab es auch gefärbte Mörtel-
stücke. In unserem mit »b« bezeichneten Schnitt haben wir über der Schicht aus dem II. Jh . 
einen brüchigen Terrazzostreifen gefunden, der sich um 40 — 50 cm tiefer als die Ziegelreihe waag-
recht hinzieht und dessen O-Rand, der die SO-Mauer erreicht, sich steil nach oben hin wendet.0 
Dieser Terrazzostreifen ist vermutlich der eingesunkene Rest des sich dem Rand der Ziegelreihe 
anschließenden Terrazzobodens. Der mit »c« bezeichnete Schnitt ist sehr kurz und auf seinem 
wichtigsten Teil von späterer Eingrahung verdorben. Elemente, die als Terrazzoboden betrachtet 
werden können, gibt es hier nicht, aber ein bei der Ziegelreihe beginnender, abfallender Mörtel-
streifen weist ebenfalls darauf hin, daß sich hier ebenfalls einer — ursprünglich mit der Ziegel-
reihe auf gleicher Höhe befindliche — Fußboden befand, welche eingesunken, zugrunde gegangen 
ist und nicht mehr ausgebessert wurde. Im Raum X. verfügen wir noch über keine Stratigraphie. 
Am tiefsten haben wir in Sektor D/VI LI gegraben, 50 cm unter die Ziegelreihe. Auch hier finden 
wir ein eingesunkenes, zerbröckeltes Bodenniveau, doch ist darüber eine mehrschichtige Boden-
erneuerung. Dadurch wurde der Terrazzoboden auf gleichem Niveau mit der Ziegelreihe oder 
nur um einige Zentimeter höher. 
Aus all diesen Angaben können wir folgern: der lange Raum (X. — VI.) existierte bereits 
in der I. Periode, hier gab es einen Terrazzoboden und vielleicht auch gefärbte Wände. Das Fuß-
bodenniveau war mit der Ziegelreihe in gleicher Höhe. In der 11. Periode wurde das Bodenniveau 
nicht gleich der in anderen Räumen gesehenen Weise gehoben, nur im NO-Zweidrittel des Raumes 
(X.) wurde der Terrazzoboden erneuert. Durch den SW-Teil wurde ein Kanal geführt , über ihm 
wurde jedoch das Bodenniveau nicht wieder hergestellt, nur der gelbe Lehmhoden abgeglättet. 
Zwischen dem so entstandenen Vorraum (VI.) und dem Raum X. gab es wahrscheinlich eine 
trennende Wand, und vielleicht auch eine Türe. Außerdem gab es von hier aus eine Türe in den 
Raum IV. und vielleicht auch in SW-Richtung ins Freie.7 
Das andere Objekt , das gleichzeitig mit dem Gebäude des IV. Jh . fortlaufend benützt 
wurde, ist die Haupts t raße . Mit ihr werden wir uns im weiteren noch ausführlicher beschäftigen. 
Hier wollen wir nur die Datierung der zum Gebäude gehörenden Niveaus behandeln. 
Entsprechend den Erfahrungen der vergangenen J ah re wird das Gebäude und die Haupt-
straße durch viele Münzen datiert (Abb. 15). Während der diesjährigen Grabungen konnten wir 
die Fundmünzen der beiden Perioden des Steingebäudes nicht voneinander scheiden, da wir 
eine Fläche, die nach der I. Periode abgeschlossen wäre, nicht in maßgeblicher Größe erschlossen 
haben. Darum datieren wir unsere Münzen auf die II . Periode. In verschiedenen Räumen des 
Gebäudes haben wir 16 Münzen gefunden, die aus der Zeit 319 — 375 stammen. Zwei Drittel der 
Münzen wurden in der zweiten Häl f te des Jahrhunder t s geprägt, ebenso auch die drei auf der 
Straße gefundenen Münzen (eine von ihnen läßt sich nur allgemein auf das IV. J h . datieren). 
Auch die spätest dat ier te Münzen wurden auf der Haupts t raße gefunden.8 
Schon bei den früheren Ausgrabungen ist im Zusammenhang mit einigen aus Stein ge-
bauten Objekten die Frage aufgetaucht, ob sie aus f rüherer Zeit als das IV. Jh. s tammen, bzw. 
ob sie nicht auch eventuell frühere Perioden haben. So war es beim gewölbten Kanal in den Sek-
toren B/VI —V, A/V und bei dem »Pfeiler-Rest« im Sektor A/VIJ1. 
Über den gewölbten Kanal konnten wir nach der Untersuchung der um ihn stehenden 
Mauern soviel feststellen, daß er früher als jene entstände ist und nicht für die Zwecke des Ge-
bäudes gebaut werden konnte.9 Wahrscheinlich wuide er auch im IV. J h . umgebaut, doch konnte 
es auch frühere Perioden geben. Ein 8 m-Abschnitt des Kanals ist uns bekannt, doch ist es uns 
6
 sieh KFZ 1975. A c t a A r c h H u n g 29 (1977) 216. 
0
 sieh KFZ 1976. A c t a A r c h H u n g 30 (1978) 364. 
Abb. 26. 
' s i e h KFZ 1976. A c t aA rch H u n g 30 (1978) 360. 
Abb. 17. 
"s ieh u n t e n : Münzen - Nr . 29 ( 3 8 3 - 388 ?) 
9
 sieh K F Z 1976. A c t aA rch H u n g 30 (1978) 358 
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bisher nicht gelungen, weitere Abschnitte zu f inden. Zwischen dem schon bekannten Abschnit t 
und der Haupts t raße zieht sich eine im IV. Jh . e rbau te Mauer, so daß die Umhau ten am K a n a l 
und andererseits auf dem Weg nicht beobachtet werden konnten. Die Fläche —C/ I I I wurde nach 
der vermutlichen Richtung der Fortsetzung des Kana l s gezogen, wo wir eine in anscheinend ent-
sprechende Richtung laufende Wand gefunden haben, (SW—C/I 11) seine Fortsetzung. Die 
Haupts t raße und neben ihr die Mauer haben wir auch gefunden, den Kanal aber nicht. In NO-
Richtung wird die Linie von einem Mauerabschnitt , bestimmt aus dem IV. Jh . , gekreuzt, so daß 
hier der Kanal notwendigerweise gestört wurde. Wenn unsere konstruierte Spurlinie richtig 
ist, müßte die Fortsetzung des Kanals unter der Haupts taße verlaufen. Davon können wir uns 
aber nur überzeugen, wenn wir den Weg durchschneiden. 
In einem Suchsgraben, der im Sektor F ( I X — G)VIII in NO-SW—Richtung gezogen 
wurde, fanden wir auch beim Einschnit t in das äl teste Straßenniveau zwei zueinander parallele 
Mauern. Diese Mauern (siehe Abb. 13) 50—55 cm breit, wurden aus Raseneisenerz in stark 
mit Kies vermengten Mörtel gelegt. Zwischen den Mauern fanden wir in der untersten Schicht 
zwei Nerva-Münzen. Die Bauar t dieser Mauern, ihre Dicke, die Daten ihres Niveaus und auch 
ihre Richtung weisen darauf hin, daß hier die Fortsetzung des gewölbten Kanals ist. Die einzige 
Angabe, das dieser Schlußfolgerung widerspricht, ist, daß die innere Breite des Kanals im Sektor 
B/VI 110 cm, in G/VI 11 aber 150 cm ausmacht. Der Unterschied ist ziemlich groß, und dies ist um 
so störender, als eben der höher liegende (und auch von der Mündung weiterliegende) Teil breiter 
ist. Umgekehrt wäre es verständlicher. Trotzdem nehme ich an, daß wir im Sektor G/VIII, einen 
Abschnit t des gewölbten Kanals gefunden und d a m i t zugleich auch festgestellt haben, daß der 
Kana l selbst in der mit dem IL J h . beginnenden Periode fertiggestellt wurde (im weiteren beschäf-
tigen wir uns ausführlich mit der Analyse des Schnittes). In seiner gegenwärtig in den Sektoren 
B/VI—V, A/V sichtbaren Form sehen wir offenbar das Resultat mehrfacher Umbauten . 
In den die Sektoren F/IV—G/VIII durchziehenden Suchsgraben fanden wir unmittelbar 
neben dem hypothetischen Kanal , nazezu mit ihm zusammengebaut, eine zweite Mauer (siehe 
Abb. 13). Sie ist 80 cm dick, wurde gleichzeitig mit dem Kanal zerstört , gehörte also auch zum II . 
Straßenniveau. Wir sind noch nicht sicher darin, ob die von ihr NW-lich, um 270 cm entfernt , un-
mittelbar neben der SO-Wand des Gebäudes aus dem IV. Jh . gesichtete Erscheinung als Mauer 
best immt weiden kann . Hier ist auch im Schnitt gut sichtbar eine 40 cm dicke Kieselschicht, die 
sich aus dem gelben Lehm 60 cm hoch erhebt. Diese Kieselschicht ist sehr hart zusammengestampft , 
unten sind zwischen kieseligen Schotter gebettete Steine. Es ist möglich, daß dies der Grund 
einer Mauer war. Ähnlichen Mauergrundbauten sind wir hei der Grabung 76, Arbeitstelle К be-
reits begegnet.10 
Der zweite, auf früheren Steinbau verweisende Rest ist die Mauer im Sektor A/Vil I. Uber 
denselben haben wir schon aufgrund seiner schichtenkundlichen Lage in der Publikation der Aus-
grabung 1976 festgestellt, daß es ein Objekt der den Bauarbeiten im IV. J h . vorangehenden 
Planierung (oder Auffüllung) ist.11 Während der Ausgrabung 1977 wurde dieser Mauerrest völlig 
aufgedeckt und im Laufe dessen konnten wir feststellen, daß er in der Draufsicht unregelmäßig 
ziegeiförmig ist (125x 148 x 116x 130 cm) und ebenso tief fundier t ist (98,30 cm) wie der von ihm 
gegen 0 liegende 'feil (1er NO-Wand des Raumes IV (Abb. Hi, 17). Ein wichtiger Umstand ist, 
daß von Fundament gemessen in der Höhe von 90 cm die Textur der Mauer sich von der darüber-
gelegenen unterscheidet. Die Steine dieses untersten, 90 cm-Mauerabschnittes sind an den unteren 
90 cm-Teil Mauerrestes gebunden. So können wir darauf schließen, daß mit dem Mauerrest gleich-
zeitige Mauerfiagmente auch in den schon bekannten sein können. So bes t immt in der Mauer, 
10
 sieh RFZ 1976. A c t a A r e h H u n g 3» (1978) 384. 
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welche die Räume I I I und IV voneinander abgrenzt. Der gegen W sich fortsetzende Teil derselben 
Mauer (gemeinsame Mauer der Räume IV und VIII) ist unmittelbar neben dem Mauerrest gemes-
sen weniger tief (98,30 cm) fundiert und die untersten 40 cm sind nicht mehr Steinmauer, sondern 
gestampfter Kies. Weitere Untersuchung wird entscheiden, welche Mauern noch mit dem im Sek-
tor A/VIII befindlichen Mauerrest gleichzeitig errichtet wurden, soviel ist jedoch bereits jetzt zu 
sehen, daß dieses Objekt auf dem Arbeitsplatz F keine alleinstehende Erscheinung ist. 
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Abb. 16. Aufsiohtsbild des im Prof i l A / V I I I gefundenen Mauerrestes 
Abb. 17. Der i m Profi l A / V I I I gefundene Mauerres t 
Von den Schichten des II . Jh . haben wir nur einen kleinen Teil im Sektor V/VIII freige-
legt. So wurde uns möglich, einige neue Mauern der balkenfundierten Häuser zu bestimmen 
(Abb. 18.). 
Unter den Räumen IV und I I I aber haben wir auf einer Fläche von etwa 60 m2 eine fast 
zusammenhängende Fläche aus dem I. Jh . erschlossen, die bereits f rüher mit Nero- und Germa-
nicus-Münzen datiert war. Hier fanden wir im gelben Lehm in NO-SW-Richtung Spuren von mit-
einander fast parallel verlaufenden 15—35 cm dicken und auf jeden Fall mehr als 10 m langen 
Balken. Zwischen ihnen fanden wir Spuren von kleineren sowie auch größeren Gruben, Löchern 
für Pfähle und Pfosten, resp. von dünneren, rechtwinklig auf die dicken Balken gerichteten ver-
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A b b . 20. Das Horn-um 
bindenen Balken (Abb. 19 und 20). In der Nähe der N-Ecke des Raumes I I I . fanden wir in einer 
der Balkenspuren eine Reihe von Pfostenspuren. Die ganze Fläche weist darauf hin, daß wir ein 
Horreum mit Balkenfundament entdeckt haben, ähnliche Anlagen erwähnt die Fachli teratur nur 
unter den Horrea der Militärobjekte.12 Besonders auffallende Ähnlichkeit zeigt den Grundriß, resp. 
die Technik betreffend der Grundriß des Militär-Horreums in Richborough (sowie auch Fish-
bourne, Rödgen usw.). Diese Horrea wurden alle im I. Jh . u. Z erbaut und waren spätestens bis 
Vespasian in Benützung. 
Nach den Spuren der Gebäude wenden wir uns dem anderen wichtigen Objekt, der Haup t -
straße zu (siehe Abb. 13). 
Von der an der SO-Mauer des Steingebäudes aus dem IV. Jh . entlang gelegenen ober-
sten Schicht der Straße kennen wir eine relativ große Fläche und wissen, daß die Straße in NO-SW 
Richtung verläuft . Während unserer bisherigen Forschungen haben wir an zwei Stellen Schnitte 
gemacht: im Sektor B/1V am SO-Rand und im Sektor C/V am NW-Rand. 1 3 In diesem Jahr haben 
wir versucht, im Sektor F/IX—G/V1II einen Schnitt in voller Breite durchzuführen. In der 
12
 sieh zusammenfassend: G. RICKMAN: R o m a n 
Granaries and Store Buildings. Cambridge 1971, 213 — 
247. Kons t ruk t ionsmäßig die nächs te Parallele: Rich-
borough (sieh J . P . B U S H E — F o x : Richborough, Re-
po r t IV. Oxford 1949, 26ff, ferner B. CUNLIFFE: Rich-
borough, R e p o r t V. Oxford 1968, 7 — 11, 235ff. 3, Abb . 
2 8 . ) I m folgenden: Fishbourno, (sieh B. C U N L I F F E : 
Excava t ions a t Fishbourne, 1962. A J 43 (1963) 1.; 
J R S 53 (1963) 151.). Rödgen (sieh H . S C H Ö N B E R G E R : 
Augusteisches Lager Rödgen , Grabung 1963. Saal-
bu rg - Jah rbuch 21 (1963 — 64) Abb . 3. 95—108 
13
 sieh R F Z 1975. A c t a A r c h H u n g 29 (1977) 217 — 
218, Abb. 8—10. 
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SO-Ecke des Sektors G/VIII ist aber eine große neuzeitliche Eingrabung und dies macht die Be-
obachtung des SO-Randes der Straße, seines eventuellen Grabens usw. unmöglich. Trotzdem ent-
hält unser Schnit t im Vergleich mit den früheren neue Momente, während er in den Grundfragen 
unsere frühere Erfahrung bestätigt. 
Der heuer erschlossene Schnitt zeigt, daß die Straße vier eindeutig von einander sich 
abscheidende kiesige Niveaus ha t (siehe Abb. 13). 
Das oberste (IV.), welches bis zur Wand des Gebäudes reicht, ist eine mit demselben gleich 
alte, mit Basaltplat ten bedeckte har tgestampfte Kiesschicht, 14 — 40 cm dick. Ihre Breite kann 
wegen der Eingrabung in der SO-Ecke des Schnittes nicht gemessen werden. 
Die nächste (III.) Straßenschicht ist eine Kieselschicht von gleicher Dicke, die aber nicht 
bis zur Mauer des Gebäudes reicht: zwischen ihnen ist eine Entfernung von 3,5 m. Auf diesem 
3,5 m—Streifen deckt in der dem I I I . Straßenniveau entsprechenden Schicht, eine dünne, harte, 
mörtelartige Decke ein Fußgängerniveau, das etwas höher als das Niveau der Straße war und 
wahrscheinlich zwischen der damals existierenden und dem Fahrweg etwa die Rolle des Trottoirs 
spielte. Einen Straßengraben gibt es nicht, nur eine kleine Vertiefung zwischen dem Fahrweg und 
dem »Trottoir«. 
Der W-Rand des nächsten (II.) Niveaus ist um 6,5 m als das IV. und um 3 m als das I I I . 
östlicher. Dieses Niveau lehnt sich auch an eine Wand und zwar an die 50 cm dicke Steinwand, 
von welcher wir im vorangehenden angenommen haben, daß dies die Wand des Kanals ist. 
Auf diesem Straßenniveau war sogar noch eine Basaltplat te zu finden. (Es ist wahrscheinlich, 
daß die Basaltplatten hei Erneuerungsarbeiten der Straße immer entfernt und dann immer wieder 
neu veiändei t wurden. Darum finden wir in den unteren Niveaus der Straße nur selten dergleichen.) 
Über dem Kana l ist eine Schicht, bestehend aus Schutt und Humus, unten mit Bruchziegeln. 
Der Rand dieser Schicht reicht bis über das Straßenniveau hin. Diese sehr dicke schuttige Schicht 
—stellenweise bis zu 50 cm — ist die Verfallschicht jenes Niveaus, in welchem das II. Straßen-
niveau und der neben ihm hegende Kanal waren. Darunter, zwischen den beiden Kanalwänden 
ist eine neuere Auffüllung aus Humus und Schotter — diese gelangte offenbar schon im Verlauf 
der Benützung des Kanals hier her. Auffüllung ähnlichen Charakters befand sich auch im gewölb-
ten Kanal (Sektor V/VI). An der W-Seite des Kanals ist die 80 cm dickc Mauer, und westlich von 
ihr jene Schichten, welche im Lauf der Benützung dieses Raumes mit der Steinmauer entstanden. 
Sic werden von einer Eingrabung durchschnitten, welche wir bereits oben erwähnt haben. 
Die das I. Niveau bildende Kiesschicht zieht sich in W-Richtung ebenso weit, wie 
die über ihr liegende, sie lehnt sich jedoch nicht an die Mauer, sondern senkt sich in Richtung 
eines Straßengrabens. Dort , wo die Kiesschicht am dicksten ist, erreicht sie 40 cm, näher an die 
Grabenwänder wird sie dünner. Am abfallenden, zum Graben näher liegenden Rand t rennt sie 
eine Auffüllung aus Ziegelschutt und Lehm von der höher liegenden Kiesschicht des Weges. 
Diese Auffüllung gehört schon zum Graben. Den Grabenboden können wir zwischen den beiden 
Kanal wänden verfolgen. 
Jenseits der zum 11. Straßenniveau gehörenden Mauern finden wir wieder das zum Gra-
ben gehörende Niveau: mit Schott vermischter Lehm, der auch große Steine enthält , bedeckt ein 
Niveau, auf dem eine dünne gebrannte Schicht, resp. ein Streifen aus reinem gelben Lehm ist. 
Besonders interessant an diesem Niveau ist, daß es sich über jenen Schottfleck legt, welcher 
vielleicht als Fundament einer Mauer betrachtet werden kann. Diese Erscheinung gehört ent-
weder in die selbe Zeit wie das Niveau der I. Straßenschicht, oder geht ihr voraus. Jedenfalls ist 
es in diesem Schnitt die älteste Spur, die auf eine Mauer deutet . 
Unter der I. Kiesschicht ist eine graue Lehmschicht, unter welcher wir bereits den sterilen 
gelben Lehm finden. In diesem gelben Lehm sind in anderen Teilen der Arbeitstelle F die frühesten 
Siedlungsspuren eingegraben. Solche sehen wir auch im westlichen Ende des Schnittes. Hier 
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sind mindestens zwei einander schneidende Niveaus zu sehen, auf welche der graue Lehm sich 
gelagert hat . 
Zum frühesten kiesigen Straßenniveau gehörte also ein Graben, neben dem nächsten zog 
sich eine Steinmauer (vielleicht ein Kanal). Nach seinem Verfall, resp. nach dem Verfall der dazu 
gehörigen anderen Objekte folgte das 11Г. Niveau der Straße, welches sich über dem eingestürzten 
und verschütteten Kanal ausbreitet. Neben ihm ist ein trottoirartiges Gehniveau und westlich 
von ihm das Gebäude. Das IV. (jüngste) Niveau reicht bis zum Gebäude. Es ist wahrscheinlich, 
daß die beiden oberen Straßenniveaus zum Steingebäude aus dem IV. Jh . gehören, die beiden 
Abb. 21. S t raßenschni t t der Somogyi Bela-Straße m = 1 : 80 
unteren dagegen zur Siedlung aus dem II. Jh . Zwischen den beiden ist eine verhältnismäßig große 
Aufschüttung, und auch die Mauern sind zugedeckt. Zu den Niveaus aus dem 1. J h . gehörte -
so scheint es — kein kiesiges Straßenniveau. Es ist aber wahrscheinlich, daß die Straßenrichtung 
bereits bekannt war und als Weg benützt wurde, da die Oberfläche glatt ist und sich auf der 
W-Seite zu einem Graben neigt. 
Unsere früheren Schnitte haben uns gezeigt, daß die vier kiesigen Straßenperioden genau 
unter einander liegen. Obwohl der hier veröffentliche Schnitt die Straße nicht in deren voller 
Breite darstellt, scheint soviel jedenfalls sicher zu sein, daß im Vergleich mit der ursprünglichen 
Straßenrichtung die Straßenflächen aus dem IV. Jh . einigermaßen abweichen. Es dürf te sich 
da rum handeln, daß die Richtung im IV. Jh . nach dem neben dem Weg erbauten großen Haus 
modifiziert wurde. Da wir bisher noch andere Objekte aus diesem Zeitalter nicht gefunden haben, 
ist dies nicht überraschend. Die f rühere Richtung dagegen ist von Standpunkt des bereits bekann-
ten Straßennetzes der Siedlung aus dem II. Jh . verständlicher. So muß unsere Straße einen klei-
neren Bogen machen, um ihn mit seinem von Arbeitsplatz К her bekannten Abschnitt zu verbin-
den (siehe Abb. 1). 
Im Zusammenhang mit der Linie der Hauptverkehrs t raße lieferte der NS gerichtete 
moderne Kanalgraben in der Somogyi Béla-StraBe wichtige Angabe. Seine Tiefe ermög-
lichte eine komplette stratigraphische Untersuchung. An diesem P u n k t (siehe auf Abb. I : N) 
haben wir verhältnismäßig weit von den bisherigen Arbeitsplätzen nur eine (stellenweise zwei) 
Schicht aus der Römerzeit gefunden. Das in ihnen gefundene datierende Fundmaterial weist auf 
Ende TL, erste Hälf te II. Jh . Vor dem Haus No 2 fanden wir im Schnitt die Hauptverkehrsstraße. 
Wir beobachteten drei (am S-Ende fünf) gut unterscheidbare Kieselschichten in einer Dicke von 
einem Meter (Abb. 21). Die oberste Schicht ist 9 m, die unter ihr liegenden nur je 7,5 m lang. Es 
ist wahrscheinlich, daß der Schnitt nicht senkrecht auf die Straße ist, welcher sieh in N-Richtung 
fortsetzt . 
Über die Funde, welche die Schicht des IV. Jh . der Grabungen datieren, haben wir bereits 
berichtet. Die beiliegende Tabelle (Abb. 14) enthält die datierenden Funde (Sigillaten, Münzen) 
der früheren Schichten. 
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Die meisten Funde stammen von der Arbeitstelle F. Die im untersten bewohnten Niveau 
zu Tage gebrachten Funde haben wir auf der untersten Stufe der Tabelle dargestellt. Die von 
ihnen bestimmte Zeitspanne (Tiberius - Vespasianus) entspricht unserer vorjährigen 1. Periode. 
Die Funde aus den folgenden mit Bestimmtheit abgrenzbaren Schichten haben wir auf 
der dr i t ten Stufe unserer Tabelle dargestellt . Diese Schichten werden in die domit ianisch-hadr i -
anische Zeit datiert . Das Resultat entspricht der vorjährigen 2. Periode. 
Auf der zweiten Stufe der Tabelle wurden jene Funde dargestellt, welche aus einer stra-
tigraphiscli genauer nicht bestimmten Stelle zwischen den beiden obengenannten Schichten stam-
men. Auf der Ausgrabung 76, wo wir die Schichten der 2. Periode auf viel größerer Fläche studie-
ren konnten, waren wir in der Lage, drei Phasen dieser Periode abzugrenzen.14 Heuer hatten 
wir dazu keine Möglichkeit, die Analyse der Tabelle läßt aber darauf schließen, daß die Funde 
mit der frühesten Phase (eventuell mit den ersten zwei Phasen) in Verbindung gebracht werden 
können (Domitian - Trajan) . 
Der Terrazzoboden des Steingeländes (IV. Jh.) wurde an einigen Stellen noch im Altertum 
durchbrochen (so in derUmgebung des Grabes, an dem in Raum IX. führenden Ende des Heiz-
kanals, am Abschnitt des Jauchenkanals zwischen den Räumen I. und VIII). An anderen Stellen 
wurde der Terrazzo von neuzeitlichen Eingrabungen unterbrochen (so z.B. bei einem großen 
Teil der Überbrückungen des Kanals). Im Sektor D/VI11 gelangten wir im Laufe der Ausgra-
bungen unter den Terrazzoboden, etwa bis zu einer Tiefe von 50 cm. Aus diesen Stellen kam ein 
Fundmater ia l zu Tage, welches nicht ein bestimmtes Niveau charakterisiert, sondern jene Schicht, 
welche durch den Bau des Steingebäudes vorangehende Planierung gestört wurde. Diese Funde 
kamen in die vierte Stufe der Tabelle. Die Störung ha t offensichtlich das früheste Niveau nicht 
berührt , das Material der Perioden 2—3 — 4 ist aber darin zu finden. Dies ist da rum interessant, 
weil wir im Laufe der vorjährigen Freilegungen unter dem Steingebäude keine nachhadrianischen 
Funde,1 5 gleichzeitig aber südlich von ihm im Sektor C/I—II dergleichen fanden. Aufgrund dessen 
nehmen wir an, daß auch unter dem Steingebäude eine zur Periode 3 — 4 gehörige Schicht exi-
stierte, die aber während der Planierung abgetragen wurde. Die Resul tate der Ausgrabungen von 
1977 lassen daraufschließen, daß im N-Teil der Grabungstelle F vielleicht auch unter dem Stein-
gebäude Schichten der 3 — 4. Periode (Antoninus Pius — Severer) zu finden sind. 
Die oberste Stufe der Tabelle bilden die Angaben der Sigillaten, aus dem Kanalgraben 
in der Somogyi Béla utca. Sie datieren diese Fundstelle in die erste Hälf te des I I I . Jh . 
Mit Hilfe der im Dorf laufenden Kanalisationsarbeiten kamen wir noch zu zwei Daten: 
Auf dem mit »x« bezeichneten Punk t der Kossuth Lajos út (К. L.-Straße) (siehe Abb. 1) in der 
Nähe der Grabungstelle E hat die kanalgrabende Maschine aus der Erde zwei große Sandsteine 
gehoben. Beide waren bearbeitet. Der eine war eine Steinplatte, der andere das Bruchstück einer 
Säulenbasis. Der F u n d der Steine wurde uns erst nach Abdeckung des Grabens bekannt, darum 
konnten wir an dieser Stelle keine stratigraphischen Beobachtungen machen. 
Auf dem südlich des Flusses Zala liegenden Gebiet kannten wir bisher die Fortsetzung 
der Haupts t raße . In dem von den Wasserwerken gegrabenen Graben (siehe auf Abb. 10) fanden 
wir jedoch Schichten, die auf eine Siedlung deuteten sowie auch einige Keramik. In unsere weite-
ren Forschungen müssen wir auch dieses Gebiet miteinbeziehen. 
F. Redő 
14
 sieh R F Z 1976. Ac taArchHung 30 (1978) 372. 15 sieh R F Z 1976. A c t a A r c h H u n g 30 (1978) 367. 
Abb . 32, 376. Abb . 43. 
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Augus tus 
1. As — Roma , 7 
A: C A E S A R AVGVST P O N T MAX T R I B V N I C P O T 
R : M SALVIVS O T H O I I I VIR AAA F F S С 
ВМС 226 
R a u m I I I 
U n t e r der S t raße 
Nero 
2. As — Lug, 64—66 
A: N E R O CLAVD C A E S A R AVG G E R PM 
T R P I M P P P 
R : S С Victoria 
BMC 378 
Vespasianus 
3. Dupondius — Roma, 72 — 73 
A: I M P CAES V E S P A S I A N AVG COS I U I 
R : CONCORDIA—AVGVSTI S С 
BMC n h 
Domit ianus 
4. Dupondius — Roma, 90 — 91 
A: I M P CAES DOMIT AVG G E R M COS XV 
C E N S P E R P P R : F O R T V N A E - AVGVSTI S С 
BMC 444 
F / I X 240 
Straßenprof i l 
D / V I I I R a u m V I - X 
Unte r dem F u ß b o d e n 
A / X in der Grube 
Nerva 
5. Sestert ius — Roma , 97 
A: I M P N E R V A CAES AVG PM T R P COS I I I P P 
R : F O R T V N A - A V G V S T S С 
ВМС 107 
6. As Roma, 96 
A: I M P N E R V A C A E S - A V G PM T R P COS I I P P 
R : CONCORDIA — E X E R C I T V V M S С 
BMC 86 
в Д Х 350 
Straßenprof i l , 
zwischen den Mauern 
в Д Х 350 
Straßenprof i l , 
zwischen den Mauern 
Traianus 
7. As - Roma, 9 8 - 9 9 
A: I M P CAES N E R V A T R A I A N AVG G E R M P M 
R : COS I I S С 
ВМС 
8. Dupondius — Roma, 116—117 
A: I M P CAES N E R T R A I A N O O P T I M O AVG G E R 
DAC P A R T H I C O P M T R P COS VI P P 
R: SENATVS P O - P V L V S Q V E - R O M A N V S S С 
cf BMC 1055 
9. As — ?, 117—138 
Abgenutz t 
Had r i anus 
R a u m I I I 
Un te r der S t raße 
R a u m I I I 
Un te r der S t raße 
S t reu fnnd 
10. As — ?, ? 
Abgenutz t 
11. Anton in ianus — ?, ? 
Abgenutz t 
12. Ae 3 — Siscia, 319 
A: L I C I N I - V S IVN N O B С 
R : VICT L A E T A E P R I N C P E R P 
VOT P R R I C 89 
13. Ae 3 - Constantinopolis, 330 —333 
A: CONSTANTINVS I V N NOB С 
R : G L O R - I A E X E R C - I T V S 
R I C 60 
I I . J a h r h u n d e r t 
III . J a h r h u n d e r t 
Licinius Filius 
Constant inus Caesar 
X 
• r s i s -
X 
R a u m I I I 
Auf der gelben Schicht 
ОД 27 
D / X I 50 
D/X auf dem Terrazzo 
CONST 
10* Acta Archaeologica Acudemiae Scientiarum Ilungaricae 31, 1979 
3 7 4 RÖMISCHE FORSCHUNGEN" I N ZALALÖVÖ 1977 374 
14. Ae 3 - ?, 3 3 0 - 3 4 1 
A : Constantinopolis 
R : Victoria 
R I C ? 
15. Ae 4 - Sisoia, 341 346 
A: CONSTA N— S P F AVG 
R : V I C T O R I A E OD AVGG 




16. Ae 3 - ?, 346 — 350, 352 354 
A: DN CONSTA — NS P F AVG 
R : KCl, T E M P R E P A R A T I O 
Navis 
R I C ? 
17. Ae 3 — Siscia, 3 5 1 - 3 5 4 
A: DN C O N S T A N - T 1 V S P F AVG 
R : F E L T E M P - R E P A R A T I O 
Virtus 
L R ВС 1218 
18. Ae î — û, 346 — 361 
A: DN C O N S T A N - T I V S P F AVG 
R : F E L T E M P — R E P A R A T I O 
Virtus 
L R ВС î 
19. Ae 3 — Siscia, 350 
A: DN V E T R A -NIO P F AVG 
R : GVIRTVS A V - G - V S T O R U M 
L R ВС 1182 
20. Ae 4 - î, 355 — 361 
A : ? 
R : Typ Spes reipublice 
L R ВС î 
Constant ius I I 
Vetranio 
Iul ianus Caesar 
Valent in ianus I . 
21. Ae 3 - Siscia, 364 — 367 
A : DN V A L E N T I N I - A N V S P F AVG 
R : SECVRITAS — R E I P V B L I C A E 
R I C 7a/VII, L R ВС 1296, Lány i 6 = 367 
22. Ao 3 - Sisoia, 367 — 375 
A: DN V A L E N T I N I — A N V S P S AVG 
R: GLORIA RO-MANORVM 
RIC 14a/X, L R B C 1299, Lány i 7 = 367 
23. Ae 3 - Siscia, 364—367 
A: DN V A L E N T I N I - A N V S l ' F AVG 
R : GLORIA RO-MANORVM 
R I C 5a/VII, L R B C 1294, Lány i 6 = 367 
24. Ae 3 - R o m a , 3 6 7 - 3 7 5 
A: DN V A L E N T I N I — A N V S P F AVG 
R : GLORIA R O - M A N O R V M 
R I C 23a /XIb , L R B C 715 
25. Ae 3 - Thessalonica, 367 — 375 
A : DN V A L E N - S P F AVG 
R : GLORIA K O - M A N O R V M 
R I C nh, L R B C nli 
26. Ae 3 - ?, 364 — 375 
A: DN VA L E N S P F AVG 
R : Gloria Romanorum T y p 
R I C ?, L R B C ? 
27. Ao 3 - Aquileia, 3 6 4 - 3 7 5 
A: ? 
R : Typ Secur i tas reipublicae 
RIC î, L R B C î 
Valons 











• s i s e 
I A 
o r s i s c 
_L 
E / X I 80 R a u m J 
Auf dem Terrazzo 
F /X 40 
R - T E R T I A 
T E S 
-L 
SM A 0 • 
G/X 60 
D/XI Auf dem Terrazzo 
E / X 60 Kaum I 
Auf dem Terrazzo 
E / X 80 R a u m I 
Auf dem Fußboden 
B / V I 
D / X I A00— 110 R a u m I 
Auf dorn Terrazzo 
E / X I 60 
E / X I 60 
C/X 40 
E / X R a u m I 
Auf dem Fußboden 
D/X 100 R a u m I 
Auf dem Terrazzo 
F / IX 80 
Auf der S t r aße 
10* Acta Archaeologica Acudemiae Scientiarum Ilungaricae 31, 1979 
RÖMISCHE F O R S C H U N G E N " IN ZALALÖVÖ 1977 3 7 5 
28. Ae 3 - ?, 3 6 4 - 3 7 5 
A: ? 
R : T y p Securitas reipublicae 
29. A о 5 - Î, 383 
A: ? 
H: ? 
30. ? ?, ? 
abgenu tz t 
31. ? — ? ? 
abgenu tz t 
32. ? 
- ?, 1 
abgenu tz t 
3 8 3 - 3 8 8 
IV. J a h r h u n d e r t 
E / X 80 R a u m I 
Auf dem Fußboden 
Р Д Х 80 
Auf der S t raße 
F / I X 80 
Auf der St raße 
D / X R a u m I 
Auf d e m Terrazzo 
D / X R a u m I 
Auf d e m Terrazzo 
Maria Theresia 
33. 1/2 Kreu tze r — Wien, 1780 
A: M T H E R E S I A D G R H U ВО R А А 
R : 1/2 K R E U T Z E R 1780 W 
c / x 
I I . Rákóczi Ferenc 
34. Po l tu ra - 1705 D / X I 30 
A: W a p p e n 1705 
R : P R O L I B E R T A T E X 
Unger: 1133c 
V. Lányi 
S I G I L L A T E N 
Oberitalische lieliefutare 
1. W a n d f r a g m e n t einer Zwoihenkel-Tasse des Typus »Sarius« mi t zwei sich kreuzenden Lin ienbändern 
aus 3 Linien (diagonale Gi t t e rmus te r ) , im Kreuzungspunk t und auf dem Linienband kleine Rose t t en . Über 
dem Kreuzungspunk t Pa lme t t e , in den Seitenfeldern je ein Amazonenschild wie H. Comfor t , Acta R C R F 5 6 
(1963 1964) Taf . XV. 4, X V I . 1. Dor Dekor m i t kreuzenden Doppel- oder Dreierlinien ist auf Sariusschalen 
sehr häufig16 — vgl. A. Stenico, Missione archeologica I ta l iana a Mal ta , Rappor to pre l iminare della C a m p a g n a 
1964, Roma 1965, S. 111. Abschluß durch Doppellinie wie A. Stenico, Ordona I I I . (1971) Taf. L I X . T o n : gelb-
lich ziegelrot, glimmerig17 , weich, Glanzton: schwach, mat tes hellrot, an den Beschädigungen t r i t t d ie F a r b e 
dos Tons zutage. Fs : aus der E i n f ü l l u n g der Grube bei NW-Sei te der SW-Mauer des R a u m e s IV, 140 cm un te r 
der oberen K a n t e der Ziegelreihe. (Abb. 22,1) Sog. »Sariussohale« aus Nordital ien. Zeitstellung: Augus tus -
Tiberius/Claudius. 
Italische A uflagemare 
2. Tellerrand f r agmen t m i t Ansatz zu Vier te l runds tab der F o r m Scheffenegger-Sehindler Taf . 54, 
13 —16 mi t Bi illenapplikrest18 . Auf der Bodeninnenwand Rädehenkerben . Auf tier R a n d i n n e n w a n d u n d unter-
ha lb der Leiste je eine Rille. T o n : rötlichbeige, ha r tgeb rann t , Glanz ton : orangerot , k a u m glänzend. F s : F läche 
F / I X , N W - E c k e des die S t raße durchschneidenden N W - SO Suchgrabens , bis 260 cm (Abb. 22,2). Arret in isch. 
Zeitstellung: Tiberius Claudius 
3. Bodens tück einer Tasse der Form Ohlenroth Abb. 3,819 m i t Sohlenstempcl C T - SV. Facsimile: 
D . Gabler, Ar rabona 9/ (1967) A b b . 3,3. Auf der Außenwand e ingekra tz ter Buchstäbe . S tandr ingdm: 3,7 cm. 
Ton: gelblichrot, weich, Glanz ton: orangerot, ma t tg länzend . Fs : F läche G/VII I . , die S t r aße durchschneidender 
N W - S O Suchgraben, aus der E in fü l lung zwischen den zwei Mauern , 250 — 300 cm. (Abb. 22,3). Padan i sche 
Ware . Zeitstellung: Claudius—Vespasianus. 
4. R a n d f r a g m e n t einer Tasse der Form Ohlenroth Abb. 3,8 = Goudineau 38 m i t Auflage einer Maske 
wie Simonet t S.145 Abb. 124, G r a b 11,3 und 11,12, PL Taf. C L X X I I I . 2, Grab 899 u n d Taf. X L V I . 9, Grab 
165 aus dem Stempelvorra t des L • M • V.20 Ton: gelblichrot, Glanz ton: dunkelrot , k a u m glänzend. F s : R a u m 
I I I , aus der Grube an der N W - E c k e des Raumes, 130 140 cm u n t e r der oberen K u n t e der Ziegelreihe. (Abb. 
22,4) Padanische Ware , wohl F a b r i k a t des L • M • V. Zeitstellung: Claudius Vespasianus. 
16
 G. ULBERT: Der Lorenzberg bei Epfach. Die 
f rührömische Mili tärstat ion. München 1965, 68; 
K N O R R , T u F A b b . 3 . 
17
 A. STENICO: Terra sigillata nord-ital ica dal ter r i -
torio di Verona romana . II te r r i tor io Veronese in e t à 
romana . At t i del convegno t e n u t o a Verona il 22 — 23 — 
24 ot tobre 1971. 119. 
A. STENICO: Matrici a p lacca per applieazioni di 
vasi Arre t in i del Museo Civico di Arezzo. ArchCl VI. 
R o m a 1954, t ipo 42; Gabler Abb . 4, 51. 
19
 S C H I N D L E R — S C H E F F E N E G G E R T a f . 6 7 b 2 0 . 
20
 Sieh G A B L E R Abb. 3, 7. 
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5. Randscherbe eines Tellers der Form Ohlenroth Abb. 3,321. Auf der R a n d i n n e n w a n d und un t e rha lb 
der Leiste je eine Rille. Auflage eines Delphins wie Simonet t , S.67, Abb . 46 und Abb . 124,2; Curk Abb . 1,19; 
Gabler 20 aus dem Stempelvorra t fies L • M • V. T o n : hellrötlich, gelb, Glanzton: orangerot , glänzend. Fs : 
SO-Ecke des R a u m e s I II , aus der E inschü t tung oberha lb des gelblichen Lehms, 130 - 1 5 0 cm unter der oberen 
Kan te der Ziegelreihe (Abb. 22,5). Padan ische Ware, F a b r i k a t des L • M • V. Zeitstellung: Claudius—Vespasianus. 
6. S tandr ingf ragment eines Tellers der F o r m Ohlenroth Abi). 3,3. Ton und Glanzton wie vorher . Fs : 
Fläche F / IX , N W - E c k e des die S t r aße durchsehneidenden N W - SO Suchgrabens, 220 250 cm. Padan ische 
Ware, Zeitstellung: wie vorher. 
Norditalische Barbot inverzierte Ware 
7. R a n d f r a g m e n t einer dünnwandigen Schale der Form Drag . 35 = Wiesinger 15a. Auf dem R u n d -
rand stilisierte Lilienverzierung in Barbot in technik . Ton: weich, rötlichgelb, Glanz ton: orangerot . Fs : 
SO-Ecke des Raumes I I I , aus der E inschü t tung oberha lb des gelblichen Lehms, 160 cm. Zeitstellung: 2. Hä l f t e 
des 1. J h — wohl f lavisch. 
8. R and - u n d S tandr ingf ragment eines dünnwandigen Tellers der F o r m Drag. 35/36 = Wiesinger 15b, 
auf dem Rundrand stilisierte Lilien Verzierung in Barbot in technik . R a n d d m : e twa 20 cm. Ton: weich, gelb, 
Glanzton: wie vorher . Fs : Flache J f / V I IT, R a u m X - VI , 160 cm. Unte rha lb des F u ß b o d e n s (Abb. 22,6) Zeit-
stellung: wie vorher. 
9. Rand- u n d Bodenf ragment einer Schale mi t R u n d r a n d der Form Drag. 35 = Wiesinger 15a, der 
m i t stilisierten Lilien verziert ist.22 Auf der Bodeninnensei te Ri tz inschr i f t . Ton: wie voilier, Glanzton: orangerot , 
glänzend. Fs: F läche G/XI , terrazzo, 134 cm (Abb. 27,7). Zeitstellung: wie vorher. 
10. Randsche rbe einer Schale der Form Drag . 35/36 = Wiesinger 15b mi t stilisierter Traubenver -
zierung in Barbot in technik . Vgl. Karn i t sch , Ovilava Taf . 1,10. T o n : weich, gelblichrot, Glanzton: orangerot . 
Fs: Fläche B/VI, un te rha lb des Terrazzobodens, gelbliche Lehmschichte , 170 cm. Zei ts tel lung: wie vorher . 
Reliefsigillaten, Südgallische Ware 
11. Drag. 37. Eiers tab m i t dreigeteilter Quas te aus dünnen Stäbchen, begleitet von Zickzackstab wie 
Knor r , T u F Taf. 53,17; Walke, Sorviodurum Taf. 5,2; Karni tsch, J u v a v u m Taf. 21,7. Fs : Fläche G / V I I I , aus 
dem die Straße durchschneidenden Graben, E i n s c h ü t t u n g zwischen den Mauern, 380 cm (Abb. 23,1). La Grau-
fesenque. Zeitstellung: Domit ianus . 
12. Drag. 37. Eiers tab (Knorr , T u F Taf. 57,19) begleitet von Zickzackstab. I m Feld gefiedertes B la t t 
(Knorr , T u F Tex tb . 12, Textb. 20; Knorr , S m T n T a f . 24; Karni tsch,Ovi lava 14,1) — wahrscheinlich von großer 
Wellenranke abzweigend, Blü tchen (Knorr , T u F Taf . 53,16) u n d Sternchen (Urner, Schiei theim Taf. I X . 10). 
Wohl dazu gehört eine Wandscherbe mi t großer Wellenranke, im Tal gefiedertes B l a t t m i t Verbindungss tück 
(Knorr , Kottweil 1907 Taf. I . 17). Rech t s Zickzackstab mit Doppe lb la t t am Ende . Ähnl iche Verzierungsweise: 
D. Paunior , JbSchw. Ges. f. Ur- und Frühg. 58 (1974/1975) 135, fig. 2,37; Ch. Fischer in U . Fischer: Grabungen 
im römischen Steinkastel l von Heddernheim 1957 -1959 . Schrif ten des F r a n k f u r t e r Museums f ü r Vor- und 
Frühgeschichte I I (1973. Abb. 69, 11). Planck, Arae Flaviae Taf. 104, l23. Fs: R a u m I I I , SO-Ecke aus der Ein-
schüt tung oberhalb des gelblichen Lehms, 130 —160 c m unter der oberen Kan te der Ziegelreihe. (Abb. 23,2). La 
Graufesenque, Ar t des Mercato. Zeitstellung: Domit ianus. 
13. Drag. 37. Eiers tab wie 12, im Feld gef iedertes Blat t u n d Sternchen wie 12. Vgl. R F Z 1974 Abb. 
16,7. Fs : Raum I I I un te rha lb der S t raße mit Kies (Abb. 23,3). Töpferei und Zeitstellung wie 12. 
14. Drag. 37. Eiers tab (Hof tnann E) beglei tet von Zickzacklinie. Diagonalverzierung aus Zickzack-
linie. I m oberen Feld dreiteilige Blü te (Knorr, R o t t e n b u r g Taf. I I I . 2; Karni t sch , Ovi lava Taf. 24,7 — 8) und 
Knospe (Knorr , R o t t e n b u r g Taf . I I I . 3) auf Zickzacklinie. Vgl. Walke, Sorv iodurum Taf . 8,8 b. Ähnl iche 
Verzierungsweise: P lanck , Arae Flaviae Abb. 30,2. Fs : F läche G/VI I I , N W - Ecke des die S t r aße durchschneidenden 
NW— S O Suchgrabens, 170 —200 cm (Abb. 23,4). Banassac, Ar t des Natalis . Zeitstellung: Tra ianus—Hadr ianus . 
15. Drag. 37. Eiers tab (Hofmann E) beglei tet von Zickzacklinie. I m Feld große Wellenranke mi t 
Rankenverb indung . Fs : Fläche G / X I , terrazzo, 134 cm (Abb. 23,5). Töpferei und Zeits tel lung wie 14. 
16. Rand- u n d Wandscherben Drag. 37. Tei lung durch Zickzacklinie mi t Kreuzrose t te (Karn i t sch , 
Ovilava Taf. 31,3; Walke, Gaut ing Taf. 45,4) rech ts Minerva (ähnlieh 0 .126A; Walke , Gaut ing Taf . 45,1 
und Taf. 46,6). Fs : F läche G/XI , aus der Grube m i t Terrazzoboden, 1 0 0 - 1 7 0 cm (Abb. 23,6). Töpferei und 
Zeitstellung wie 14- 15. 
17. Bodens tück mit abgebrochenem Standr ing . Fs: F läche G/VII I , N W - E c k e des die S t raße durch-
schneidenden N W — SO Grabens, 170 — 200 cm. Wohl spät südgallisch. 
18. Randsehe rbe Drag. 37. Eiers tab wie H o f m a n n R, Knor r , SmTn Taf. 30 C, Walke, Sorv iodurum 
Taf. 5,8 - begleitet von Zickzacklinie. Fs: SO Ecke des Raumes I I I , aus der E i n s c h ü t t u n g oberhalb des gelbli-
ehen Lehms, 160 cm un te r der oberen Kan te der Ziegelrnihe (Abb. 23,7). Banassac, A r t des Germani sor. Zeit-
stellung : Nerva — Tra ianus /Hadr ianus . 
21
 Sieh S C H I N D L E R , - S C H E F F E N E G G E R Taf. 56, 17. 
22
 D. GABLER: Angaben zur Frage der i tal ischen 
Sigillaten mit Barbot inverz ie rung (ung.) Ar r abona 6 
(1964) 5 16. Zahlreiche italischen Sigillaten mi t Bar-
botinverzierung veröffent l icht bei A. CERMANOVIC — 
KUZMANOVIC: La te r re sigillata t r ouve à Tekija. Zbor-
nik Narodnog Muze ja Beogi'ad 8 (1975) 207ff. 
23
 Sieh noch P . K. B A I L L I E R E Y N O L D S : E x c a v a -
tions on t h e Site of the Roman F o r t a t Caerhun. F i f th 
In t e r im Repor t . The Samian Po t t e ry . Archaeologia 
Cambrensis . Journa l of t he Cambr ian Archeological 
Association 86 (1931) 273, f ig. 3, 555. 
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Mittelgallische Sigillaten 
19. Drag. 37. Ans ta t t des Eiers tabes rundova le Zierstäbe (CGP Fig. 53/62G und Fig. 54/634; Rogers 
В 213) begleitet von Zickzacklinie wie CGP Fig. 59/668. In Feld be t runkener Bacchus auf zwei Bacchant inen 
gestü tz t (nur die mit t lere und rechte Figur erhalten) 0.557; < D. 306). Fs: Fläche G/V1I1, aus dem die S t raße 
durchschneidenden N W —SO Graben. Mauerschut t (Abb. 23,8) Lezoux, Butr io. Zeitstellung: H a d r i a n u s -
Antoninus P ius (bis 145)л 
20. Drag. 37. Eiers tab (CGP Fig. 33,4) begleitet von Perlenstab. Metopen-Zonentei lung durch Perlen-
Stäbe mit Rose t ten an den Kreuzungsstel len (CGP Fig. 117,4). im oberen Feld a n Astragalen au fgehäng te r 
Doppelbogen (CGP Fig. 117,2) dar in Vogel (0.2295 A) I n der schmaleren Zone oben Doppolring ( Juhász , 
A r c h E r t 49 (1936)Taf. I I . 12- 14), un ten zwei übereinandergesetzte Ringlein (Karni tsch, Ovi lavaTaf . 59,4), rechts 
Karya t ide (0.1199 = D . 6 5 6 ; CGP Fig. 117,5).Ähnlicher Dekor CGP Fig. 1 17,2 Fs : F läche А Д Х , NW-Sei te der 
NO — SW Mauer des Raumes I X , 80 cm (Abb. 23,9). Lezoux, Crieiro. Zeitstellung: Antoninus Pius—Marcus 
Aurelius (135 —170). 
21. Wandscherbe Drag. 37 mi t Per lens tab und Astragal. F s : Fläche B/VI , un te rha lb des Terrazzo-
bodens, aus einer Schichte mi t gelblichem Lehm, 170 cm. Mittelgallisch, wohl hadr ianisch antoninisch. 
Ostgallische Ware 
22. R a n d f r a g m e n t Drag. 37. Eiers tab (Forrer Fig. 175)-vgl. Walke, S t r aub ing Taf. 17,5. Fs : St reu-
funde (Fläche B / X I 1 (Abb. 23,10) I t tenweiler , Vereoundus. Zeitstellung: Hadr ianus Antoninus Pius. 
Glatte Ware 
Teller mit schräg ausladender Wand (catinus) — Drag. 18 
23. R a n d - u n d Bodenscherben eines Tellers mi t schräg nach außen gestellter W a n d der F o r m Drag. 18. 
Die W a n d u n g leicht gebogen (S. N. Miller, The R o m a n For t a t Old Kilpatr ick. Glasgow 1928. pl. X I . 3; Os-
wald-Pryce pl. X L V . 12/15). Glänzender englischroter Glanzton von guter Quali tät . I n der Mit te des Bodens 
abgebrochener Töpfers tempel m i t einer Kreisrille umgeben. H : 3,9 cm. Fs: F läche B /VI I , Brandschichte 
m i t H ü t t e n l e h m (Abb. 23,11). Südgallisch, wohl domit ianisch—traianisch. 
24. Wandscherbe eines Tellers der F o r m Drag. 18 mit Wandkn ick . Vgl. H . G. Simon, Saalburg J b 34 
(1977) Abb . 10,103. Ton und Glanzton wie vorher . Fs : Fläche C/VII , Querwand an d e m R a n d der Straße, unter -
h a l b des un te ren Terrazzobodens. Töpferei und Zeitstellung wie 23. 
25 — 26. Wandseherben Drag. 18. mi t Wandkn ick . Vgl. P lanck , Arae Flaviae Taf . 39,2; H . G. Simon, 
Saalburg J b 34 (1977) 65, Abb. 10,103. Ton und Glanzton wie vorher. Fs : unterhalb der St raße mit Kies bzw. 
W-Sei te des R a u m e s I I I , 140 cm un te r der oberen K a n t e der Ziegelreihe. Töpferei u n d Zeitstel lung wie 23. 
27. Bodenf ragmen t eines Tellers der F o r m Drag. 18/31 mi t Standr ing (Oswald-Pryce pl. X L V I . 8). 
Innerha lb der Kreis-Rille auf dem Boden ein Zeichen das sieht wie ein durehstr ichenes X aus. S t and r ingdm: 
e twa 9,8 cm. Ton : blaßrot , Glanzton: englisolirot. Fs :Fläche E /X, R a u m I, 80 c m oberhalb des F u ß b o d e n s 
(Abb. 23,12). Mittelgallisch, wohl antoninisch. 
Teller mit schräg nach außen gestellter Wand (catinus) —Drag. 31 
28. Tellerrand Drag. 31 m i t Wandkn ick wie H.-J . Kellner, BVB1 34 (1969) Abb. 29,1 Ton: gelb-
liehrot, mehlig. Glanzton: hellrot, verwetzt . Fs : Somogyi В. Str. 2 — 8, Kanalbau (Abb. 24,1). Ware ans Western-
dorf oder Pfaf fenhofen . Zeitstellung: Ende des 2. J h . - e i s t e Hälf te des 3. J h . 
29. Tellerrand Drag. 31. Ton, Glanzton wie vorher. Fs: F läche G/XI , terrazzo, 134 cm. Ware aus We-
sterndorf . Zeitstellung wie 28. 
Kegelstumpf förmige Tasse (acetabulum)—Drag. 33 
30. Wandsche rbe einer Tasse Drag. 33. mi t einer Rille auf der Innenwand der Lippe (Oswald-Pryce 
pl . L I .11 = P u d d i n g P a n Rock T y p 13). R a n d d m : e twa 12,8 cm. Ton: b laßrot , Glanzton: glänzend, englischrot. 
F s : Fläche A / I X , R a u m I X , NW-Sei te der N O - S W Mauer des R a u m e s , 80 cm (Abb. 24,2). Mittelgallisch, 
antoninisch. 
31. R a n d f r a g m e n t einer Tasse Drag. 33 vg l .H . J . Kellner, B V B 1 34 (1969) Abb . 28,5. Ton: ziegelrot, 
Glanzton: gelblicbrot. Fs : Fläche C/XI , Kana l , un te rha lb der Mauer zwischen den R ä u m e n I - VIT, Abschluß 
des Kanals hei R a u m I (Abb. 24,3). Ware aus Westerndorf (?) Zeitstel lung: Ende des 2. J h . —erstes Dr i t te l des 
3. J h . 
Flacher Teller mit gerundeter Wand—Drag. 32 
32. R a n d f r a g m e n t eines Tellers mi t schräger, wenig gerundeter Wand Drag. 32 (Oswald-Pryce pl. 
L X I I I . 8. Niederbieber Taf. I . 5 A). R a n d d m : e twa 16,8 em. Ton: ziegelrot, Glanzton: hellrot . Fs: Mäche D / V I I I , 
R ä u m e X — V I , 160 cm (Abb. 24,4) Ware aus Rhe inzabern . Zeitstellung: Ende des 2. J h . Anfang des 3. J h . 
33. Randsehe rbe eines f lachen Tellers der Form Drag. 32 (Oswald-Pryce pl . L X I I I . 7; L u Ta;) . 
R a n d d m : e twa 21 cm. Ton und Glanzton wie vorher . Vgl. Gabler, Ac taArchHung 28 ( 1976) Abb. 19,2. Fs : F läche 
F / X , 100 cm. Töpferei und Zeitstellung wie 32. 
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34. Randscherbe eines Tellers der F o r m Drag . 32. Die W a n d u n g hauchig ausgeführ t—vgl . H . — J . 
Kellner, BVB1 34 (1969) Abb. 30,4. Ton: gelblichrot, mehlig, Glanz t o n : hellrot. F s : Somogyi В.-Str . 2 — 8, 
Kana lbau , vor den römerzeitlichen Häusern . W a r e aus Westerndorf oder Pfaf fenhofen . Zeitstellung: E n d e des 
2. J h . — erste H ä l f t e des 3. J h . 
Drag. 36 förmige Schalen mit Barbotin- Verzierung 
• 
35. Schalenrand mi t Efeub la t tve rz ie rung in Barbot in technik . Glanzton: glänzend,engl isehrot . Fs : 
SO-Ecke des R a u m e s I I I , aus der E in schü t t ung oberha lb des gelblichen Lehms, 130—160 cm unter der oberen 
K a n t e der Ziegelreihe. Wohl südgall ische Ware. Zeitstellung: Vespasianus — Hadr ianus . 
36. Schalenrand der F o r m Drag. 35/36, auf dem R u n d r a n d Efeub la t tve rz ie rung in Barbot in technik . 
( Oswald -Pry ce pl. L I I L 8). R a n d d m : e twa 13,2 cm. Glanzton wie vorher . Fs : Fläche F / X , 100 cm (Abb. 23,13). 
Töpferei und Zeitstellung wie 35. 
Kugelbauchiger Becher (aula) — Drag. 54 
37. Hals f ragment eines kugelbauchigen Bechers der F o r m Drag. 54 (Oswald-Pryce pl. L X X I X . 9 Î). 
T o n : ziegelrot, Glanzton: hellrot, in Lila spielend. Fs: F lächeC/VII , oberhall) des un te ren Terrazzobodens (Abb. 
24,5). Ware aus Rheinzabern. Zeits tel lung: zweite Hä l f t e des 2. J h . — A n f a n g des 3. J h . 
Die Verteilung des Sigil latamaterials: 
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Chronologische Verteilung des Materials: 
Augusteisch-Tiberisch/Claudisch 1 St. 
T i berisc h -Claud i seb 1 St. 
Claudisch-Vespasianisch 4 St. 
2. H ä l f t e des 1. J h . (wohl flavisch) 11 St. 
Tra ian isch-Hadr ian isch 8 St. 
Hadrianisch-A n ton i n isch 5 St. 
2. H ä l f t e des 2. J h erstes Dri t tel 
(erste Hälf te?) des 3. J h . 6 St. 
Chronologisch u n w e r t b a r 1 St. 
37 St. 
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13 
Abb. 23. Südgallische - (1 -7, 11, 13), inittelgallisehe 
12 
(8 — 9, 12) u n d ostgallische — (10) Sigillaten 
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Das geringe Sigi l la tamaterial kann größtenteils in das I . ,Jh. oder auf die ersten J a h r z e h n t e des I I 
J a h r h u n d e r t s dat ier t werden . Von den italischen ha t hervorragende Bedeutung das S tück No 1, welches wir 
in die Gruppe vom T y p Sarins einreihen können. Diese d e m Acobecher nahestehende,2 4 aus .Modell geformte. 
Ware mag in Nordital ien hergestellt werden sein, seine W e r k s t ä t t e konnte aber bisher nicht lokalisiert werden. 
Aufgrund ihres Uberzuges können wir mehrere Varianten in Bet racht nehmen, t ro t zdem ist eint: steife Los-
t r ennung von den nordi ta l ischen Sigillaten n ich t begründet.2 5 Der Ton und die Oberf läche des Zalalövőer Frag-
ments — wie das auf den ers ten Blick feststel lbar ist — ist fas t identisch mit dem der noi'ditalischen Sigilla-
ten. Das Gefäß zeigt eine der häuf igs ten F o r m e n der Sariusschalen: mi t zwei Henkeln, in der Mitte eingezogen, 
also mi t in zwei Bogen gegliederter Wand kann m a n sie un t e r die Scyphus-Schalen einreihen. (Der das Relieffeld 
abschießende Bogen, die s t a rke R u n d u n g der Gefäßwand u n d ihre Ver jüngung in R i c h t u n g der Henkelhöhe 
läßt auf diese F o r m schließen (Abb. 22). Seine Verzierung - das sogenannte Gi t te rmuster , welches aus ein-
ander schneidenden zwei-oder dreifachen Linienbündeln zusammengeste l l t wurde —20 b indet unser Schalen-
f ragment , auf welchem Rose t t en resp. Pa lme t t en des oberen Feldes auch zu f inden ist, ebenfalls an die 
Sarius-Gruppe.27 Paral le len des großen Pel tamot ives lassen sich vor allem auf der P roduk t ion der mittel-
24
 Über die Sar ius -Keramik zusammenfassend H . 
COMFORT: Ter ra sigillata — La ceramica a rilievo 
ellenistica e romana in: Enciclopedia del l 'ar te ant ica 
classiea e orientale. Fondaz ione G. Treccani, Koma 
s. a. 13ff. A. STENICO: Ceramica, Ar te e civiltà r o m a n a 
nell' I ta l ia set tontr ionalc Bologna 1964 -1965, 328 — 
329. Namengebender Meister der Gruppe war Surus 
Sari bzw. später : L. Sarius L. 1. Surus. Wie m a n es aus 
dem im Brit ish Museum a u f b e w a h r t e n Stück ersieht, 
er h a t auch Aco Becher hergestel l t ; sieh H . KLDM-
BACH: Beiträge zu Sarius und Aeo. I . problemi della 
ceramica r o m a n a di R a v e n n a della Valle P a d a n a e 
dell 'alto Adriat ico. Bologna 1972 196. 
25
 A. STENICO: Problemi della t e r ra sigillata i ta-
l iana decorata . 1 problemi della ceramica r o m a n a di 
R a v e n n a dolla Valle P a d a n a e dell 'al to Adriat ico. 
Bologna 1972 23. 
26
 A. STENICO: 11 vaso di L. Sarius Surus. Missione 
Archeologica I t a l i ana a Malta . R a p p o r t o prel iminare 
della Campagna 1964. R o m a 1965 111; H . K E N N E R : 
Car in th ia 1. 151 (1961) 81 82. 
27
 Zu den zahlreichen Var ian ten sieh A. S . F A V A : 
Offic ina di sigillata nordital ica. I problemi della cera-
mica r o m a n a di R a v e n n a della Valle P a d a n a e del 
l ' a l to Adriatico. Bologna 1972 158, Nr . 4 8 7 - 8 8 , 482 — 
85. 
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i ta l i schen Sigi l la ta töpfere ien: A r r e t i u m und Puteol i erkennen. 2 8 W a s sein Verz ierungs-Sys tem be t r i f f t , b ie te t 
das in der U m g e b u n g von R a v e n n a ge fundene F r a g m e n t einer Sariusschale gu te Parallele.2 9 
Das Verbre i tungsgebie t de r »Sariusschale« l äß t sich durch die Arbei ten von H . K l u m b a c h und A. 
S tenico abgrenzen.3 0 E i n Teil der F u n d o r t e bef indet sich zwischen d e m südlichen F u ß der Alpen und Verona, 3 1 
a u ß e r d e m in E t ru r ien u n d Bolsena,3 2 doch sind bedeu tende G r u p p e n derselben auch aus der Gegend von Bologna 
u n d Ravenna , sowie a u s dem Gebiet Marche bekann t . 3 3 I h r e weite Verb re i tung wird durch ihr Auf t auchen in 
Ordona 3 4 und im mal tes i schen Tas Silg bewiesen.35 I h r e F u n d o r t e in L iburn ien weisen da rauf bin, d a ß die W e r k -
s t ä t t e der Sariusschalen versuchten , ihre Waren auch a u ß e r h a l b des Mi t te lmeer raumes (wahrscheinl ich au f 
d e m Seeweg), — in I t a l i e n zu verhandeln , 3 6 was — a n b e t r a c h t der K o n k u r r e n z von Arezzo — wahrscheinl ich 
ke ine leichte A u f g a b e war.3 7 Daß die W a r e v o m T y p Sar ins auch wei t nach Norden expor t i e r t wurde , 
beweisen die in L o r e n z b e r g g e f u n d e n e n Scha lenf ragmente . 3 8 Die Ausgangs ta t ion der gegen 0 — N O ger ichte ten 
T r a n s p o r t e der W e r k s t ä t t e d ü r f t e Aqui le ia gewesen sein.3 9 A u s d iesem großen H a n d e l s z e n t r u m k a m die W a r e 
möglicherweise auf d e n Magdalensberg 4 0 , resp. vereinzel t in eine oder ande re der f r ü h e n Siedlungen von SW-
Pannon ien . In u n s e r e m Bereich, resp . in jenen Gebieten, die längere oder kürzere Zeit zu i h m gehör ten , ist sie 
n u r in den zu I t a l i en n ä c h s t l iegenden Siedlungen, so in Naupor tu s , 4 1 E m o n a 4 2 und Siscia43 zu f i n d e n . Nördl ich 
von d e r Drau k a n n t e n wir bisher ke inen einzigen pannon i schen F u n d o r t u n d eben dies ver le iht d e m in Zalalövő 
g e f u n d e n e n F r a g m e n t eine besondere Bedeu tung . 
Die D a t i e r u n g der Sariusschale ist — besonders was die uns interessierende spä tere P e r i o d e be t r i f f t — 
uns icher . Obwohl sie a u c h im f rühaugus te i schen F u n d k o m p l e x zu f i n d e n ist44, kann auch spä t e re s A u f t a u c h e n 
bewiesen werden. Die meis ten F o r s c h e r dat ieren sie in die auguste isch- t iber ische Zeit.45 E s ist schwer zu en t -
scheiden, ob ihre Her s t e l lung sieh bis t iberische Zeit verfolgen läß t , oder sogar in die claudisohe Zeit, h ine inre icht . 
Zu r En tsche idung dieser Frage werden die g u t d a t i e r b a r e n Magdalensberger F u n d k o m p l e x e n verläßl ichen 
A n h a l t s p u n k t b ie ten . 
Der arretinische Teller N o 2 (nach Schindler—Scheffenegger F a b r i k a t A) ist f r ü h e W a r e . Ih re F o r m , 
welche den E in f luß von Service I I ze igt , er inner t a m meis ten a n die S t u f e n f o r m Drag 15/17. Charak te r i s t i s t i sche 
Verz ie rung bilden die zwei — e inander gegenüber- l iegenden — Appl ika t ionen. 4 6 Auf d e m Magda lensberg k o m m t 
dieser T y p im K o m p l e x V I I vor u n d k a n n in die Zeit vor- und u m 45 da t i e r t werden, demen t sp rechend kommt, 
a u c h bei der Da t i e rung unseres F r a g m e n t s die spä t t iber i sch — claudische Zeit in F rage . 
Das Material (1er übr igen i tal ischen F r a g m e n t e k a n n a u f g r u n d ihres Materials , ihrer Oberf läche , 
F o r m und Verzierung a n verschiedene padanische Töpfere ien an die G r u p p e der Töpfe r O-T-SV/C (Nr. 3), 
resp . L • M • V. (Nr. 4 — 5) gebunden werden. Die Waren beider Töpfe r sind zwar auf dem Magdalensberg au f -
f i n d b a r , doch weist i h r seltenes V o r k o m m e n da rau f h in , d a ß höchs tens de r A n f a n g ihrer Tä t igke i t u m 45 gesetzt 
w e r d e n kann, in d ie Zei t der A u f l a s s u n g der Siedlung auf d e m Magdalensberg; ihre Tä t igke i t en t fa l t e te sich 
größten te i l s in den d a r a u f folgenden J a h r z e h n t e n . Die F a b r i k a t e von С • T • SV(c) w u r d e n i m Verlauf der 
Bea rbe i t ung des Magdalensberger Mater ia ls in F a b r i k a t D eingereicht , die W a r e des L.M(ag)V(irilis) in ke ine 
v o n ihnen.47 Neben 4 8 d e n k a u m m e r k b a r e n chronologischen, typologischen Unterschieden u n t e r s t ü t z t a u c h 
diese Beobach tung j ene Hypo these , d a ß die beiden Töpfe r n ich t in der selben W e r k s t a t t gea rbe i t e t h a b e n . I n 
d e m zahlenmäßig ger ingen Material in Zalalövő ist sowohl in Teller Ohlenro th Abb . 3,3, wie a u c h das Schäl-
c h e n f o r m Ohlenro th Abb . 3,8 zu f i n d e n . Die oben geschr iebenen i tal ischen Sigillaten s t a m m e n größtente i l s 
a u s d e n a l l e run te rs ten Schichten, die Münzen geben a b e r zur Da t i e rung keinen A n h a l t s p u n k t . 
28
 J . MERTENS: T e r r e sigillée d ' O r d o n a . I p rob lemi 
del la ceramica r o m á n a di R a v e n n a de l la Vulle P a d a n a 
e del l ' a l to Adr ia t i eo . Bologna 1972 224. 
29
 G. B. MONTANARI: I'ozzi a sud -oves t di R a v e n n a 
e n u o v e scoperte di of f ic ine ceramiche . Problemi della 
ce ramica romana di R a v e n n a del la Valle P a d a n a e 
del l ' a l to Adriat ieo. Bologna 1972, 73, Fig. 7. 
3 0
 Sieh Anni. 17. E i n e ka ta loga r t ige Zusammen-
s te l lung der F u n d o r t e bei H. KLUMBACH: Eine ober-
i ta l i sche Rel ief tasse a u s Giubiasco. Helvet ia An t iqua . 
Fes t sch r i f t E. Vog t . Zür ich I960, 180ff. 
31
 Sieh Aura. 30. 
32
 H. KLUMBACH: Bei t räge zu Sar ius und Aco. I 
p rob l emi della c e r a m i c a r o m a n a d i R a v e n n a della 
Val le Padana e del l ' Adriat ieo. Bo logna 1972, 196. 
33
 Sieh Anm. 29, ferner L. MEKCANDO: l t ecen t i 
r inven iment i nelle Marche di t e r r a sigil lata nord- i t a -
lica. I problemi de l la ceramica r o m a n a di R a v e n n a , 
del la Valle l ' adana e del l ' a l to Adr ia t i eo . Bologna 1972, 
2 0 3 f. 
34
 Sieh Anm. 28. 
35
 Sieh Anm. 26. 
36
 Z. BRUSIC: T h e I m p o r t a t i o n of Greek and R o -
m a n Relief I ' o t t e ry in to the T e r r i t o r y of Sou the rn 
L ibu rn ia . Acta R C R F 17 — 18 (1977) 8 5 - 9 1 . 
37
 Sieh Anm. 32. 
38
 Sieh Anm. 16. 
39
 Aus Aquileia sieh F . ScOTTi—MASELLI: I vasi ad 
orlo a l to di Aquileia . Aqui lNos t 43 (1972) 1 - 2 0 . 
4 0
 Aus (hm Ausgrabungsergebuisse i i über die Te r ra -
sigi l laten sieh H. KENNER: Car in th ia I . 148 (1958) 68; 
149 (1959) 69; 151 (1961) 80. 
41
 I . CURK: Zur E r fo r schung der römischen K e r a -
mik in Slowenien. Mater i ja l i V I I I sa s i m p o z i j u m a 
hronoloska i t ipoloska de t e rminae i j a r imske k e r a m i k e 
(( Jugos lav i j i . Zenica 1970 (1972) 69. 
42
 Pl . Ta f . C L X X I 1 I . Gr. 900. 
43
 B. VIKIC: K e r a m i k a i n j e n udio u t rgovinskoni 
p r o m e t u jnzne I ' anoni je u r imsko carskodoba . AVes 
19 (1968) 511; Pl. I . 1. 
4 4
 S . S C H E F F E N E G G E R — E . K A U D E L K A — S C H I N D -
LER: E i n f r ü h e r F u n d o r t a m O s t r a n d des Händle r -
f o r u m s des Magdalensberges , OK 39. Acta KeiCret 
1 7 - 18 (1977) 54 - bis ca. 10 v. Chr . - Zu e inem 
ähnl ichen Ergebn i s k a m auch CH. GOUDINEAU: U n 
nouveau vase de L. Sa r ius Surus . M E F K A 80 (1968) 
527, 535. 
45
 H . KENNER: Car in th ia I . 148 (1958) 68; 151 
(1961) 81; A. STENICO: II vaso di L . Sarius Surus . 
Missione Archeologica I t a l i a n a a Ma l t a . R a p p o r t o 
p r e l im ina re della C a m p a g u a 1964. K o m a 1965. 112; 
sieh fe rner A n m . 28 u n d A n m . 30. 
4 6
 S C H I N D L E R — S C H E F F E N E G G E R 1 4 9 . 
47
 E b d . 20. 
48
 Sieh K F Z 1976 - Ac ta A r c h H u n g 30 (1978) 405. 
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Die Zahl der norditalischen Schalen mit Barbotinverzierung ist re la t iv hoch. Größtentei ls können sie 
in die Flavier-Zeit da t i e r t werden — diese Datierung ist auch durch die s t ra t igraphischen Beobachtungen 
untermauer t . 4 9 Das Schälchen aus der F läche D/VI11 wurde unter dem Fußbodenn iveau mi t einem Dupond ius 
72/73 gefunden (Münzenliste Nr. 3), während das F r a g m e n t Nr. 7 d u r c h domitianisch —traianische südgal-
lisehe Sigillaten dat ier t wurde (Nr. 18). 
F i n Teil der südgallischen Sigillaten läßt sich den Töpfern von L a Graufesenque zuordnen : zum Kreis 
des Mascuus resp. des Mercato. Die Schüsseln dieser Meister mit dorn B lä t t e r r anken sind bereits in f rühe ren 
J a h r e n aufgefallen — dieser Bildtyp ist übr igens recht häuf ig . 5 0 Das F r a g m e n t Nr. 11 ist in der Flächen G / I X . 
zwischen den zwei Mauern des die S t r aße durchschneidenden Grabens in der selben Schicht m i t einer Nerva -
Münze, geprägt 97, zum Vorsehein g e k o m m e n . Die südgallischen Sigillaten wurden größtentei ls in der Töpferei 
von Banassae hergestellt. Zur Dat ie rung der Waren, die d e m Natal is-Kreis zugeteilt werden können (Nerva -
Hadr ian) , lieferten gerade die Grabungen 1976 in Zalalövő wortvolle Beobachtungen. 5 1 
Außer diesen Relief-Gefäßen müssen wir auch die Teller Nr. 23 — 26 der F o r m Drag. 18 fü r südgal-
lisches Fab r ika t halten, ihre Typen sind m i t dem Material des vespasianischon Kastells I I I . in Rottweil ver-
wand t . Hierher lassen sieh auch beide Schälchenfragmente der Form Drag . 36 (NN 35—36) zählen, eine von 
diesen (Nr. 35) ist aus der mi t de Sigillata des Germani Ser. dat ier ten f r ü h e n Schicht (Nr. 18.) an das Tages-
licht gekommen. F s ist auffal lend, daß u n t e r den fast ein Viertel des Mater ia ls von 1977 ausmachenden süd-
gallischen Ware keine Tasse der Form Drag. 27. zu f inden ist. 
Von den mittelgallischen Sigillaten liebt sich Nr. 19 hervor, welches aufgrund seiner Verzierung sieb 
an den Kreis des Liber tus oder Rutrio k n ü p f e n läßt. Da die Ware des L ibe r tu s bisher in Pannonién nicht ge-
funden wurde, die von Rutrio dagegen uns aus Vindobona,5 2 C a r n u n t u m und Aquincum 5 3 her bekann t ist, 
können wir das F r a g m e n t eher mi t der Tät igkei t dieses hadrianisch f rühan ton in i schen Töpfer in Verb indung 
bringen.5 4 I n der Hadr ian-Zei t sind die Relief-Sigillaten aus Lezoux ziemlich selten in unserer Provinz — dem-
gegenüber ist die Verbre i tung der südgallischen Waren nachweisbar.55 Die während der Grabungen von 197 7 
ge fundene späteste Rel iefware gehört zu r antoninischen Zeit. In diese Zei t kann die Schüssel des Criciro aus 
Lezoux (Nr. 20) bzw. die des Verecundus aus I t tenweiler (Nr. 21) da t i e r t werden.56 Von den glat ten Gefäßen 
ist das Tel lerfragment Nr . 27. der F o r m Drag. 18/31 sowie die Tasse N r . 30, Form Drag. 33 mittelgall ischer 
H e r k u n f t (letztere entspr icht dem T y p P u d d i n g Pan Rock 13). Diese V a r i a n t e n lassen sich in die antoninische 
Zeit da t ieren; das Stück Nr. 30 befand sich in dergle ichen Schicht wie die Sigillata des Criciro (Nr. 20). 
I m pannonischen Material l äß t sich aus dem zahlenmäßig fast übera l l an erster Stelle s tehenden W a r e n 
der Rheinzaberner Töpferei kein einziges Gefäß mit Reliefverzierung f i nden , bloß zwei Tel lerf ragmente ( N N . 
32—33) der Form Drag. 32. sowie eine olla (?) Form Drag. 54 mit Kuge lbauch können aus der großen rheini-
schen Manufak tu r herkommen. In den rä t i schen Töpfereien konnte der Teller Nr. 28 (Drag. 31) und das Gefäß 
Nr. 34 (Drag. 32) hergestellt werden als Grundlage zur Best immung k o n n t e n wir neben den formtypologi-
schen Rarallelen qual i ta t ive Merkmale beachten . F s ist auffal lend, daß beide Stücke an einer anderen F u n d -
stelle, in der Somogyi Bela-Straße während Kanal isat ionsarbei ten ans Tagesl icht geraten sind — so mußten wir 
sie v o m Material der Grabung t rennen. 
Obwohl die geringe Zahl der Sigillaten keine Möglichkeit zur s ta t is t ischen Auswer tung gibt, ist doch 
beachtenswer t , daß das Material , das eine sehr breite chronologische S p a n n e u m f a ß t (vom zweiten Viertel des 
1. J h . bis zur Mitte des I I I . Jh . ) bis zu den 170er J ah ren eine gleichmäßige Verteilung zeigt. 
I). Gabler 
G L Ä S E R 
1. Periode 
1. Grünliches Wandbruchs tück eines dünnwandigen Gefäßes. F o ( = Fundor t ) : R a u m I I I . (Fig. 25/5). 
2. Grünliches Basis-Bruchstück, auf dem unteren Teil mit zwei Knor r en . Fo: R a u m I I I (Fig. 25/10). 
3. Grünliches Bruchstück eines dünnwandigen Gefäßes mi t zyl indr ischem Körper . Fo : R a u m I I I . 
4. Grünliche, f lache Bruchstücke . Fo : R a u m I I I . 
5. Farbloses Wandbruchs tück eines dünnwandigen Gefäßes mi t zyl indrischem Körper . Fo: jRaum V I I . 
6. Farbloses Bauch-Bruchs tück eines kugeligen Gefäßes. Fo: F l ä c h e A/XI . 
7. Bläuliches Hals- und Bauch-Bruchs tück eines Gefäßes von kle inem Ausmaß. Fo: R a u m I I I , neben 
der nordöstl ichen Wand . 
1—2- Periode 
8. Flaches, dunkelblaues Millefiori-Fragment, m i t gelblichen Ringen. Fo: F läche G/XI (Fig. 25/8). 
49
 F bd . 406. 
50
 Sieh Nr. 1 2 - 1 3 . 
51
 Sieh Anm. 49. 
52
 D. GABLER: Die Ke ramik von Vindobona in: Vin-
dobona — Die Römer im Wiener Raum. Wien 1977 
K a t . K . 19. 
53
 D. GABLER: Die Sigillaten vom Gebiete der Hor-
cules-Villa in Aquincum. Acta A r c h H u n g 28 ( 1976) 28; 
U. TRINKS, Ca rnun tum J b . 5 (1959) 65. 
54
 Zur Dat ie rung siehe CGP 165. 
55
 D. GABLER: Der Einf luß der südgallischen Sigil-
l a t en auf die pannon i schen Töpfereien. AVes 26 ( 1975) 
1976. 151. 
56
 Zur D a t i e ru n g der Waren von Criciro sieh B. 
HARTLEY: The R o m a n Occupations of Scotland: T h e 
Ev idence of S a m i a n Ware. Br i t ann ia 3 (1972) 34. Zur 
pannonischen Verb re i t ung der Waren aus I t t enwei le r 
sieh. D. GABLER: Sigillaten aus Mursa im Ungarischen 
Nat iona lmuseum. OsjZbor 16 (1977) 106; T. NAGY: 
Die sog. Male r -Wohnung in A q u i n c u m (ungarisch). 
B u d R é g 18 (1958) 150, Abb. 8. 
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Abb . 25. Gläser 
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Abb. 26. Randscherbe einer Glasschüssel mi t geschliffenen Mustern (Profil A/VIII) . 
2. Periode 
9. Grünliches, dickwandiges, f laches Bruchs tück (Fensterglas?), auf der einen Seite r a u h (geschmol-
zen?). F o : Abschni t t B/VI . 
10. Farbloses Sei tebruchstück eines Gefäßes mi t zyl indrischem Körpe r , auf der äußeren Seite geschlif-
fene R h o m b e n . Fo : Abschni t t C/VIÍ (Fig. 25/6). 
5. Periode 
11. Weißes Bauch-Bruchs tück eines Gefäßes mi t kugeligem Körper . F o : Abschni t t 0 / V I 1 (Fig. 25/9). 
12. Weißes Bauch-Bruchs tück eines dünnwandigen Gefäßes mi t kugel igem Körper . Fo : Abschni t t 
C/VII. 
13. Farbloses Bauch-Bruchs tück eines dünnwandigen Gefäßes mi t kugel igem Körper . Fo : Abschni t t 
C/VII. 
6. Periode 
14. Bruchstück des Standringes eines farblosen Gefäßes. Fo : Abschni t t C / X I (Fig. 25/3). 
15. Standring, Bruchs tück eines grünl ichen, dünnwandigen Par füm-Glases . Fo : R a u m V I I I . (Fig. 25/4). 
16. Farbloses Rand-Bruchs tück einer Schüssel mit zurückgebogenem R a n d . Fo : R a u m V I I I . (Fig. 25/2). 
17. Rand-Bruchs tück einer grünl ichen Schüssel von g roßem Ausmaß , m i t geschliffenen Mustern. F o : 
Fläche A / X I (Fig. 25/2., 26). 
18. Grünliches, f laches Bruchs tück. Fo : Fläche A /XI . 
19. Farbloses Wandbruchs tück eines Gefäßes mit kuge l igem'Körper . F o : Fläche C/XI . 
20. Grünliches, dickwandiges, f laches Bruchstück Fo : F läche F / X . 
21. Bläuliches, dünnwandiges , f laches Bruchstück. Fo : Fläche F / X . 
22. Weißes Bauch-Bruchs tück eines Gefäßes von kleinem Ausmaß u n d mi t kugeligem Körper . F o : 
Fläche G / X I . 
Gegenstände von ungewissem Fundort (ohne Fundzusammenhänge) 
23. Grünliche Gefäßbasis. Fo : F läche B/VI . (Fig. 25/1) 
24. Grünliches Gefäßhenkel -Bruchstück. S t reufund . F o : R a u m I I I . 
Zs. Katona Győr 
B R O N Z E - U N D S I L B E R - F U N D E 
1. Periode 
1. Bronze-Nagel. Auf dem einen E n d e ein Knopf . Länge: 3,6 cm. F o : R a u m I I I . 
2. Bronze-Fibel.37 K r ä f t i g profi l iert , zweiknöpfig. Die Nade l fehlt . L ä n g e : 4,7 cm. Fo : R a u m I I I . 
3. Schlußzunge. Bronze. Länge: 5,45 cm. Breite: 1,2 cm. Fo : R a u m I I I . 
4. Bronze-Fibel.38 K r ä f t i g profi l iert , einknöpfig. Die Nade l fehlt . L ä n g e : 4,4 cm. 
37
 E . PATEK: Verbrei tung und H e r k u n f t der römi- 38 E b e n d a Taf. IV. 2. 
sehen F ibe l typen in Pannonién . DissPann I I . 19. Bu-
dapest 1942, Taf. I I I . 8. 
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Abb. 27. Bronzene u n d silberne F u n d e 
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Abb. 28. Gelochtes Ende des A rmb an d es mi t Schlangenkopf' 
Abb. 29. Mit einem Knopf versehenes Ende des Armbandes mit e inem Schlangenkopf 
1—2. Periode 
5. Bronze-Ring. Durchm: 1,8 cm. Fo: Fläche G/VI1I. 
2/c—3. Periode 
6. Schlangen köpf iges Armband . Silber. Länge: 11,9 cm. Br: 5,9 cm. F o : R a u m I I I . (Fig. 28 und 29). 
7 Bronzebeschlag,5 9 auf der Rücksei te Niete. Maße: 4,2 X 3,5 cm. Fo: F läche B/VI. 
6. Periode 
8. Bronze-Band, auf der einen Seite versi lbert . Länge : 7,1 cm., Br : 1,6 cm. Fo : K a u m I . (Fig. 27) 
9. Vergoldete Bronze-Fragmente . Maße: 1 ,9x1 ,2 em und 0 , 8 x 1 , 2 cm. F o : R a u m I . 
10. F r a g m e n t eines Bronzespiegels. Maße: 2 , 9 x 2 , 4 cm. Durohm: 9,6 cm. Fo : R a u m X . 
11. Bronzeknopf , oder Bruchstück einer Gefäß Basis. Hohl . Maße: 3 , 5 x 1 , 7 cm. D u r c h m : 5,35 cm. 
Fo : Fläche C8X1. Es k a m e n noch Bronze-Bänder zum Vorschein (2 St, das eine dreifach zusammengerol l t , mi t 
schmaler werdendem Ende) , F ragmen te von unverzier ten Bronze-Pla t ten , R a n d b r u c h s t ü c k eines Spiegels, 
und andere nicht-eharakter is t ische F ragmen te von kleinem Ausmaß . 
G. Nádorfi 
WAN DMA Г. F H E I - F R A G M E N T E 
Wir fanden Wandmale re i -F ragmente im R a u m 1. und im R a u m X. des Steinbaus. Ks lagen Frag-
mente in einem 4 m bre i ten Streifen ent lang der nordwestl ichen W a n d auf j enem Fußboden des R a u m e s I., 
der der 11. Periode angehör t . Diese lagen in ihrer Mehrheit mi t der bemalten Oberf läche dem Fußboden zuge-
wand t in handbre i ten oder in noch kleineren F ragmen ten . Die F ragmente im Kaum X. Lagen zum Teil im 
Schut t , über dem Fußbodenn iveau zum Teil auf dem Fußboden selbst. Das vorgefundene Mater ia l ermöglicht 
die Rekons t ruk t ion der Wandf l äche nicht . 
Wir haben die Wandmale re i -Fragmente au fg rund ihrer technischen Eigentümlichkei ten Zusam-
mense tzung des Mörtelbewurfes, Tcchnik des Bemalens — in Gruppen , und dann die Gruppen aufgrund der 
Verzierungsart in kleinere Einhei ten eingeteilt. 
Gruppe ».4«: Die Mörtelbewurf-Schicht ist locker, e twas bröckelig, ein Gemisch von Fluß-Kiesel und 
Kalk ohne Zugabe von Ziegelmehl. Die Pf lanzen-Abdrücke lassen sich darin gu t en tnehmen. I h r e Dicke macht 
3 cm aus. Die Malsehieht ist 3 mm, die Oberfläche s ta rk abgewetz t . Die Grundfa rben wurden al fresco, die 
Verzierungen al seceo aufge t ragen . 
Aufgrund der Verzierung läß t sieh die folgende Ein te i lung du rch führen : 
grüne G r u n d f a r b e , auf der m a n weiße, hellrote und schwarze Trennungsstrei fen s ieht . Wir haben 
ein F r a g m e n t vom Rand der Wand . 
Die Grundfa rbe ist hellere oder dunklere indisch-rot, da rauf amorphe Fleckchen mi t Grün und Weiß. 
Gespri tzt . 
Stilisiert, mit pf lanzl ichem Blat t -Schmuck. Die G r u n d f a r b e dunkelgelb, darauf hel lroter und blaß-
grüner Blat t -Schmuck mi t Streifen (Fig. 32). 
Gruppe »B«: Die Mörtelschicht ist dichter , darin Fluß-Kiesel , Kalk und Ziegelmehl. Auch der untere 
Teil der Mörtelschicht isl schön geglät tet , die Dicke be t rägt 2,5 cm. Man sieht dar in pflanzliche Abdrücke . Die 
3 m m dicke Malschicht ist fein bearbei tet . Die Technik des Bemalens war dieselbe, wie bei G r u p p e »A«. Zu 
dieser Gruppe gehört 80% der gefundenen Fragmente . 
Aufgrund ihrer Verzierung: 
Eine pompejanisch-ro te und eine himmelblaue Fläche sind durch einen schmalen weißen Streifen ge-
t renn t . Die Farben sind außerordent l ich grell. 
59
 J . OLDENSTEIN: Zur Aus rüs tung römischer Auxil iareinhei ten. B e r R G K 57 ( 1976) Abb. 641. 
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Ein gräulich blaues Feld wird durch einen ungle ichmäßig breiten, in s tumpfem Winkel gebrochenen 
weißen Streifen von e inem ockergelbem Feld get rennt . Zusammengehör ig mi t diesem F r a g m e n t mag auch 
jenes selbständige S tück gewesen sein, auf dein ein in spi tzem Winkel gebrochener weißer Streifen in einen ande-
ren breiteren Streifen von unsicher hellerer Fa rbe h inübergeh t und sieh m i t hel lrotem var i ier t . Möglicherweise 
gehören auch mehrere kleinere gräulich blaue F ragmen te zu dieser Wandf läche . 
Fragmente m i t weißer Grundlage, mi t verschieden breiten, locker aufget ragenen Streifen, ferner 
gebogene Streifen mi t hellroter Fa rbe . 
Abb. 30. E i s en funde 
Abb . 32. Wandmalere i - f ragmente I . Gruppe 
Abb . 33. Wandmalere i - f ragmente I I . Gruppe 
Abb . 34. Wandmalere i - f ragmente I I I . Gruppe 
Abb. 35. S tuckbrocken 
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Abb. 36. Säulenfußbruchs tück aus der Kossuth Lajos-St raße 
Weiße F ragmen te . 
Hellere und dunkelrote , einfarbige F r a g m e n t e (Fig. 33 und 34). 
Aus dem R a u m X . sind F ragmen te beider Gruppen bekann t . Ihre Verzierung ist meis tens ro t in ver-
schiedenen Schat t ierungen, zum Teil m i t pflanzlichem Schmuck versehen. 
I n einem R a u m haben wir un te r den Wand maiere i -Fragmenten auch ein S t u c k - F r a g m e n t in der 
Größe von 9,6 X 3,8 c m gefunden. Man sieht im verzierten Streifen ein vom klassischen Vorbild wei t entferntes 
Motiv, das eher wie ein lesbisches К у ш а aussieht, mi t Lanzenb la t t kombinier t . Das Stuck-Muster war größer 
als das untersuchte S tück , denn seine Grenzen sind n ich t s ich tbar . Das Material des Stuckes ist Kalk-Mörtel 
mi t Ziegel-Staub, m i t einer dünnen Gips-Sohieht (Fig. 35). 
Zs. Szabolcsi 
S Ä U L E N B A S I S 
Gla t t bearbei te t . Auf einem quadra t i schen P l in thos runde r Halbs tab , d a n n eine P l a t t e u n d ein Viertel-
runds t ab . Das Material ist Sandstein. Es ist oben über die F u n d u m s t ä n d e schon berichtet worden (Fig. 36). 
G. Nádorfi 
A B K Ü R Z U N G E N 
= Brei te 
= H . MATTINGLY: Coins of t he R o m a n Empi re in the Bri t ish Museum. I—V. 
London 1923 — 1950. 
= Budapes t Régiségei. Budapes t . 
= J . A. S T A N F I E L D —G. S I M P S O N : Central Gaulish Po t te r s . London 1 9 5 8 . 
= I . CURK: Terra sigillata iz Poe tovi ja . Casopis za zgodovino in narodopiäje 
(Maribor) 4 ( X X X I X ) 1968. 78 ff. 
= J . DÉCHELETTE: Les vases céramiques ornés de la Gaule romaine . Pa r i s 1904. 
= Dissertat iones Pannonicae . Budapes t . 
= Durchmesser 
-- R . FORRER: Terra sigillata Töpfereien von Heil igenberg-Dinsheim und 
I t tenwei ler im Elsaß. Mittei lungen der Gesellschaft zur E r h a l t u n g der 
geschichtlichen Denkmäler in Elsaß I I . F . 2 3 ( 1 9 1 1 ) 5 2 5 - 7 6 8 . 
= Fundstel le 
= D. GABLER: I tal ische Sigillaten in Nordwestpannonien. Wiss .Arbei ten aus 
dem Burgenland 51. E i sens t ad t 1973. 
= CHR. GOTTDINEAU: La céramique arétine lisse (Fouilles de Bolsena). M E F R 
suppl. 6 Par is 1968. 
= B. HOFMANN: Oves et m a r q u e s des potiers de Banassac (Fouilles 1961 — 
1 9 6 4 ) Acta ReiCret 8 ( 1 9 6 6 ) 1 9 6 8 . 
K A R N I T S C H , O V I L A V A = P . K A R N I T S C H : Die Reliefsigil lata von Ovilava. Linz 1 9 5 9 . 
KARNITSCH, JUVAVUM = P . KARNITSCH: S i g i l l a t a v o n J u v a v u m . D i e r e l i e f v e r z i e r t e S i g i l l a t a i m 
Salzburger Museum Carolino Augusteuni . Jahresschr i f t des Salzburger 
Musems Carolino Augus teum 16 (1971) 
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H. URNER-ASTHOLZ: Die römerzeit l iche Keramik von Schlei theim-Julio-
magus . 23 H. Schaf fhauser Bei t räge zur vater ländischen Geschichte 1946. 
N . WALKE: Das römische Donaukastel l St raubing-Sorviodorum. Limes-
forschungen. Berlin 1965. 
N . u . I . WALKE: R e l i e f s i g i l l a t a v o n G a u t i n g . 4 6 - 4 7 B e r R G K ( 1 9 6 5 - 1966) 
1 9 6 8 . 7 7 ff. 
F . WÍESINGER: Überbl ick über die padanische Sigillata im Landesmuseum 
K l a g e n f u r t . Carinthia I . 132 (1942) 76 ff. 
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Unsere Publikat ion setzt die 1975 begonnene Serie fort. Das in dessen Vorwort gesagte 
ist auch in dieser Veröffentlichung gültig. Nur soviel wollen wir ergänzend hinzufügen, daß die 
aus Pr ivatsammlungen in öffentliche Sammlungen gekommenen Münzen mit dem Material jenes 
Jahres veröffentlicht werden, in welchem sie in der betreffenden öffentlichen Sammlung in das 
Inven ta r aufgenommen wurden. 
Die Münzen mit Inventarnummer MNMÉ 1,76(MNMÉ L.1.1.1976) kamen aus der Münzen-
sammlung János Mócsy's in das Münzkabinet t . Die Stücke wurden in den 1930er Jahren gefunden. 
A B K Ü R Z U N G E N 
С Constant inus I CD Constant inus Dynas t i e 
Cn Cons tans CG Constant ius Gallus 
Cp Constant inopol is D Dioelet ianus 
Cr Crispus G Gra t ianus 
Cs Constant ius I I GM Galerius Maximianus 
C I I Constant inus I I H Helena 
c c Constantius Chlorus H o Honor ius 
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Iov Iovianus 
lu i Iul ianus 
L Licinius sen. 
L I I Licinius iun. 
M I I Maximinus I I Daza 
MH Maximanus Hercul ius 
Se Severus I I 
U R U rb s R o m a 
Th Theodosius I 
V Valent inianus I 
Ve Vetranio 
Vn Valens 
V D Valent in ianus Dynas t ie 
A B K Ü R Z U N G E N D E R R E V E R S - T Y P E N 
F H F E L T E M P R E P A R A T I O Kampfszene . z.B. L R B C P I U/196, 424, 2625, 2295. 
F P F E L TEMP R E P A R A T I O Phoenix . z.B. L R B C P I U/1133, 34. 
G 1 GLORIA E X E R C I T V S Zwei Soldaten ha l ten ein Signum. z.B. RIO V I I P I II /255. 
G 2 GLORIA E X E R C I T V S Zwei Soldaten hal ten zwei Signa. z.B. RIO V I I P I U/288. 
GR GLORIA R O M A N O R V M Der Kaiser häl t in einer H a n d en L a b a r u m , die andere H a n d r u h t a m Kopfe 
eines knieenden Gefangenen. z .B. L R B C P l I I I /338 . 
SP S P E S R E I P V B L I C A E Vir tus h ä l t Globus u n d Lanze. L R B C P l IV/2504. 
SR SECVRITAS R E I P V B L I C A E Victoria häl t P a l m e und Kranz . R I O I X P I IX/7. 
VD VICTORIAE D D AVGG Q N N Zwei gegenübers tehende Victoria, in den H ä n d e n Kranz . L R B C 1/140. 
V M VOT? MVLT ? I m Kranz. 
Du Dunaújváros Museum 
Gy Győr Xan tus J á n o s Museum 
K a Kaposvár Ripp l -Róna i Museum 
Ke Keszthely Ba la ton Museum 
M N M É Bei dem m i t M N M É (Münzkabine t t des Ungar ischen Nat iona lmuseums) bezeichneten, resp. m i t solcher 
I n v e n t a r n u m m e r versehenen Mater ia l sind die Münzen in dem separa ten F u n d i n v e n t a r (L. I.) verzeichnet . 
N k Nagykanizsa T h u r y György Museum 
Szf Székesfehérvár I s t ván Kirá ly Museum 
Ta T a t a Kuny Domokos Museum 
Ve Veszprém B a k o n y Museum 
Ze Zalaegerszeg Göcsej Museum 
M U S E E N 
Árpás-Dombiföld Mursella. Komi ta t Győr-Sopron 
Siedlung E . T. Szőnyi. 15. 
1 Caligula As 37/38 Rom BMC 49 
2 Caracalla D 205 Rom BMC 483 
Gy.79.3.1. 
Gy.79.3.2. 
3 GM Ae 2 310/311 Sis RIC 207a 
* 4 Cn Ae 4 337/341 The LRBC 856 
5 CD Ae 3 346/361 Typ E H 
6 CD Ae 3 355/361 Typ F H 





Baláca. K o m i t a t Veszprém 
Siedlung. Nil. S. Ralágyi 
7 Aurelianus An 270/275 Rom RIC 63 В Ve. 
8 V Ae 3 367/375 Sis RIC 14a/17 M / P * BSISC 
Budapest Óbuda Gasfabrik Aquincum. Komi ta t Pest 
Einzelfunde. 
* 9 Commodus As 186/187 Rom 
Ve. 
MNMÉ 1.76.103 
10 Cn Ae 4 341/346 Tre LRBC 150 
11 Th Ae 3 378/383 Sis RIC 27d 
Dunaújváros Intercisa. Komi t a t Fejér 
Castrum. Nh. Z. Visy. 
D T R P MNMÉ 1.76.104 
[SISC MNMÉ 1.76.105 
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12 Nerva D 97 R o m BMC 33 Du.78.19.2. 
13 Antoninus Pius S 138/161 abgenutzt Du.78.26.14. 
14 Claudius I I An 268/270 RIC 41 Du.78.30.1. 
15 Claudius - I I An 268/270 Sis RIC 187 /Т Du.78.18.1. 
* 1 6 Aurelianus An 270/275 abgenutzt Du. 78.26.1. 
Aurelianus An 270/275 abgenutzt Du.78.22.1. 
* 1 8 Aurelianus An 270/275 abgenutzt Du.78.24.1. 
19 Probus An 276/282 R o m RIC 182 R * A Du.78.25.1. 
20 MH Fol 298/299 Rom R I C 90b R / F H Du.78.26.9. 
21 M IT Ae 1 310/311 Sis R I C 207c SIS Du.78.20.1. 
22 Cn Ae 3 334/335 Sis R I C 238 •ASIS" Du.78.26.2. 
23 
С 
Ae 3 330/336 T y p G 2 Du.78.22.3. 
24 Cs Ae 4 337/341 The L R B C 855 SMTS Du.78.27.1. 
25 Cn Ae 4 341/346 Kyz L R B C 1308 SMK[ Du.78.24.1. 
26 CD Ae 4 335/341 T y p G 1 Du.78.27.2. 
27 CD Ae 4 335/341 T y p G 1 Du.78.26.10. 
28 CD Ae 4 341/346 T y p VD Du.78.29.1. 
29 Cn Ae 3 346/350 Sis L R B C 1124 ASIS Du.78.30.2. 
30 lui Ae 3 355/361 Sis L R B C 1229 A S I S < Du.78.27.3. 
31 Cs Ae 3 355/361 Sis L R B C 1231 PSISD Du.78.22.4. 
32 Cs Ae 3 355/361 Sis L R B C 1236 м / ASISD Du.78.26.1 1. 
33 CD Ae 4 355/361 T y p SP Du.78.23.1. 
34 CD Ae 4 355/361 T y p SP Du.78.24.3. 
35 Vn Ae 3 367/375 Rom R I C 24b/9a R P R I M A Du.78.26.12. 
36 Vn Ae 3 364/378 Rom T y p SR Du.78.28.1. 
37 VD Ae 3 364/378 Rom T y p SR Du.78.24.4. 
38 V Ae 3 364/367 Aqu R I C 9a/3b 
В-/ SMAQS Du.78.26.3. 
39 V Ae 3 367/375 Aqu R I C 12a/18 * / SMAQ[ Du.78.26.5. 
40 Vn Ae 3 364/367 Sis R I C 5b/2 •BSISC Du.78.26.6. 
41 V Ae 3 364/367 Sis R I C 7a/2 •ASISC Du.78.22.6. 
42 V Ae 3 367/375 Sis RIC 15a/10 R/ •ASISC Du.78.26.4. 
43 G Ae 3 367/375 Sis RIC 14C/13 S/D ]SIS[ Du.78.30.3. 
44 G Ae 3 367/375 Sis R I C 14c/16 M / F * r s i s c Du.78.22.8. 
45 Vn Ae 3 367/375 Sis R I C 15L/I7 * P / M ASISC Du.78.29.2. 
46 VD Ae 3 364/378 T y p GR Du.78.19.1. 
47 Vn Ae 3 364/378 T y p SR Du.78.22.5. 
48 G Ae 3 367/378 T y p SR Du.78.26.15. 
49 VD Ae 3 364/378 T y p SR 
А / SM[ Du.78.22.2. 
50 VD Ae 3 364/378 T y p SR Du.78.27.5. 
51 VD Ae 3 364/378 T y p SR Du.78.26.7. 
52 VD Ae 3 364/378 T y p SR Du.78.22.7. 
53 VD Ae 3 364/378 T y p SR Du. 78.26.13. 
54 г Ae 3 IV. Jh . Du.78.26.8. 
* 5 5 CD Ae 3 ? T y p F H Du.78.27.4. 
Einzelfunde I. 
56 Domit ianus As 81 R o m BMC 268/270 Du.78.33.1. 
57 Antoninus Pius D p 143/144 R o m BMC 1616 Du.78.32.1. 
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58 Aurelianus 
59 Cn Ae 4 
Einzelfunde П. 
60 Philippus II 
An 270/275 Kyz RIC 351 
337/341 Sis LRBC 774 
An 244/246 Rom RIC 218d 























V Ae 3 367/37 







5 Sis RIC 15a/10 R/ 
ia. Komi ta t Somogy 






Claudius I I 
Claudius I I 
Claudius I I 
Claudius I I 



































nach 270 Med 

























































79 D Fol 300/303 Tic RIC 45a PT- MNMÉ 1.76.82. 
80 Se Fol 305 Rom RIC 123a / * RT MNMÉ 1.76.88 
81 CC Fol 301 Aqu RIC 32a /V AQ MNMÉ 1.76.85 
82 MH Fol 302/303 Aqu RIC 35b /VI AQP MNMÉ 1.76.84 
83 CM Fol 302/303 Aqu RIC 36b /VI AQF MNMÉ 1.76.87 
84 D Fol 295 Sis RIC 85a / A + SIS MNMÉ 1.76.81 
85 CM Fol 295 Sis RIC 90b /А + SIS MNMÉ 1.76.86 
86 MH 302 The RIC 15b -T-S-A- MNMÉ 1.76.83 
87 H Ae 3 328/329 Sis RIC 218 e s i s ^ MNMÉ 1.76.92 
88 L II Ae 3 319 The RIC 70 -TS-A- MNMÉ 1.76.89 
89 Cn Ae 4 341/346 Sis LRBC 793 •ÇSIS- MNMÉ 1.76.93 
90 С Ae 4 341/346 Aie LRBC 1473 SMALA MNMÉ 1.76.91 
91 
С Ae 4 337/341 Con LRBC 1041 CONS[ MNMÉ 1.76.90 
92 Ve Ae 3 350 Sis LRBC 1180 ASIS MNMÉ 1.76.94 
93 lui Ae 1 361/363 Sir LRBC 1622 + ASIRM++ MNMÉ 1.76.95 
94 lov Ae 1 363/364 The LRBC 1700 -TESA- MNMÉ 1.76.96 
+ 95 Iov Ae 3 363/364 MNMÉ 1.76.97 
Hosszúvölgy. Komitat Zala 
Streufund 
96 Cn Ae 2 346/350 Aqu LRBC 888 AQP- NK. 78.6.109 
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Keszthely Fenékpuszta Valcum. Komita t Veszprém 
Befestigte Siedlung. Nh. К . Sági—1. Erdélyi. 
97 С Ae 3 322/325 Tic RIC 167 w TT Ke. 
98 Cr Ae 3 321 Aqu RIC 89 •AQS- Ke. 
99 
С 
Ae 3 318/319 Sis RIC 54 r s i s Ke. 
100 Cs Ae 3 330/333 Sis RIC 221 ]SIS Ke. 
101 
с II Ae 3 325/326 Her RIC 77 SM H B Ke. 
101 Cn Ae 4 341/346 Sis LRBC 791 BSIS Ke. 
103 CG Ae 3 351/354 Sis LRBC 1219 ]SIS[ Ke. 
* 1 0 4 lui Ae 4 355/361 Sis cf LRBC 1247 ASIS- Ke. 
105 Cs Ae 3 351/354. The LRBC 1683 SMTSA Ke. 
* 1 0 6 Vn Ae 3 364/378 Typ SR Ke. 
Ménfőcsanak. Komita t Győr-Sopron 
Einzelfunde. 
107 Galba D (38/69 Rom ВМС 26 
* 1 0 8 Domitianus D 88 Rom cf BMC 114 
Mohács. Komi ta t Ba ranya 
Einzelfunde. 
109 Gallienus AeAn 258/259 Rom RIC 221К 
Nagyberki. Komi ta t Somogy 
Einzelfunde. 
110 Gordianus I I I An 238/239 Rom R I C 3 
111 Philippus I An 244/247 Rom R I C 27b 
112 Treb. Gallus An 251 Rom RIC 41 
113 Treb. Gallus An 251/253 Ant RIC 12 
114 Salonina An 253 Rom R I C 39 
Nagykanizsa Inkey-Gruft. Komita t Zala 
Siedlung. 19. L. Horváth . 











116 ? Ae 4 IV. J h . abgenutzt 
Röjtökmuzsaj. Komitat Győr-Sopron 
Einzelfunde. 
117 Ho Sol 394/395 Med RIC 35c M/D СОМОВ 
Nk. 76.42.1 
MNME 4.76. 
Somogyvár. Komita t Somogy 
Siedlung. Nh. K. Bakay. 
118 GM Fol 309/310 Sis 
119 Vn Ae 3 
120 V Ae 3 
121 Vn Ae 3 364/37 
RIC 198a 
367/375 Rom RIC 24b/10a 
367/375 Aqu RIC l l a /16a 
abgenutzt 




Szalacska. Komitat Somogy 
Einzelfunde. 
122 Philippus I An 244/247 Rom R I C 45 
123 Philippus I An 244/247 Rom R I C 49 
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Valerianus I An 253 Rom cf RIC 89 MNMÉ 1.76.4. 
Valerianus I An 259 Med R I C 262 MNMÉ 1.76.5. 
Mariniana An 254 Rom RIC 6 MNMÉ 1.76.6. 
Valerianus II An 253/255 Rom RIC 13c MNMÉ 1.76.7. 
Valerianus I I An 254/255 Rom RIC 19 MNMÉ 1.76.8. 
Valerianus I I An 254/255 Rom RIC 23c MNMÉ 1.76.9. 
Saloninus An 256 Ant RIC 36 MNMÉ 1.76.25 
Gallienus An 254 Rom RIC 132 MNMÉ 1.76.11 
Gallienus An 254 Rom RIC 181F MNMÉ 1.76.23 
Gallienus An 254 Rom RIC 181F MNMÉ 1.76.24 
Gallienus An 254/255 Rom RIC 143c MNMÉ 1.76.12 
Gallienus An 255/256 Rom R I C 125F MNMÉ 1.76.10 
Gallienus An 255/256 Vim R I C 296 MNMÉ 1.76.16 
Gallienus An 256 Rom R I C 119 MNMÉ 1.76.14 
Gallienus An 256/257 Rom R I C 162 MNMÉ 1.76.15 
Gallienus An 256/257 Rom R I C 175 MNMÉ 1.76.19 
Gallienus An 256/257 R o m R I C 178 MNMÉ 1.76.20 
Gallienus An 256/257 Rom RIC 185 MNMÉ 1.76.22 
Gallienus An 257 Med R I C 399A MNMÉ 1.76.17 
Gallienus An 257 Med R I C 404c MNMÉ 1.76.18 
Gallienus An 257/258 Rom R I C 186 MNMÉ 1.76.21 
Gallienus An 258/259 Lug R I C 18F MNMÉ 1.76.13 
Salonina An 254 R o m RIC 28 MNMÉ 1.76.26 
Salonina An 256/257 Rom RIC 35 MNMÉ 1.76.27 
Salonina An 257/258 Lug R I C 7 MNMÉ 1.76.28 
Salonina An 257/258 Rom R I C 30 MNMÉ 1.76.29 
Szombathely Savaria. Komi t a t Vas 
Einzelfuiide. 
Republik Haeberlin 36t.9 MNMÉ 1.76.115 
Szőny Brigetio. Komi ta t Komárom 
Gräberfeld. 25. S. Szatmári. 
Faust ina iun. As 161/176 abgenutzt Ta. 
Caracalla Б 197/198 Rom ВМС 208 — 213 Та. 
? An I I I . J h . abgenutzt Та. 
? An I I I . J h . abgenutzt Та. 
CG Fol 300/303 Tic RIC 44a ST- Та. 
Gräberfeld. Einzelfunde. 25. S. Szatmári . 
Vespasianus As 71 R o m BMC 605/609 Та. 
Probus An 276/282 Sis R I C 801 X X I S Ta. 
? An I I I . Jh . abgenutzt Ta. 
? Fol 1 I I - I V . J h . abgenutzt Ta. 
Cs Ae 3 333/335 Rom RIC 352 RjQT Ta. 
U R Ae 3 334/335 Aqu RIC 128 /• AQS Ta. 
С Ae 3 313/315 Sis RIC 5 /А SIS Ta. 
С Ae 3 315/316 Sis RIC 15 /В -SIS- Ta. 
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165 U R Ae 3 330/333 The RIC 187,229 SMTSÇ Та. 
336/337 
166 С Ae 3 327/329 Her RIC 92 •SMHA 
Та. 
167 Cs Ae 3 330/333 Her RIC 118 •SM HA 
Та. 
168 С Ae 3 333/33 5 Con RIC 73 CONSA- Та. 
169 
С I I Ae 4 337/341 Sis LRBC 770 JSlSv-z Та. 
170 Cn Ae 4 337/341 Sis LRBC 774-5 ,781 ]SIS[ Та. 
171 Cn Ae 4 341/346 Sis LRBC 791,793 ]SIS[ Та. 
172 CD Ae 4 341/346 Typ YD Та. 
173 lui Ae 3 355/360 Aqu LRBC 947 * •AQR- Та. 
174 Cs Ae 4 355/361 Sis LRBC 1250 AS1SV Та. 
175 lui Ae 4 355/361 Sis LRBC 1251 ]SISV Та. 
176 lui Ae 3 361/363 Sir LRBC 1619 ]SLRM Та. 
177 CD Ae 3 355/361 Typ F H М/ 
Та. 
178 Vn Ae 3 364/367 Sis RIC 5b/7 / А * DBS1SC Та. 
179 V Ae 3 367/375 Sis RIC 15a/10 R/ •ASISC Та. 
Einzelfunde. 
180 Titus D 77/78 Rom BMC 226 MNMÉ 1.76.30 
181 Hadrianus As 119/138 Rom BMC 1575 MNMÉ 1.76.31 
182 Traianus D 101/102 Rom BMC 86 MNMÉ 1.76.32 
* 1 8 3 Antoninus Pius As 145/161 Rom cf. BMC 1762 MNMÉ 1.76.33 
184 M. Aurel i us S 145/160 Rom BMC 1786 MNMÉ 1.76.35 
185 M. Aurelius S 148/149 Rom BMC 1854 MNMÉ 1.76.34 
186 Commodus As 191/192 Rom BMC 844 3-- 4 MNMÉ 1.76.36 
* 1 8 7 Pesc. Niger D 194 BMC 294 MNMÉ 1.76.37 
188 Sept. Severus D 196 Rom BMC 134 MNMÉ 1.76.38 
* 1 8 9 Sept. Severus SubD 196/211 BMC 35 MNMÉ 1.76.39 
* 1 9 0 Sept. Severus 196/211 Sto cf. BMC 5 MNMÉ 1.76.40 
191 Iulia Domna As 196/209 Rom BMC 786 MNMÉ 1.76.41 
192 Caracalla As 196/197 Rom BMC 616 MNMÉ 1.76.42 
193 Iulia Paula D 219/220 Ant BMC 319 MNMÉ 1.76.43 
194 Philippus I An 248 Rom RIC 25b MNMÉ 1.76.44 
* 1 9 5 T Decius An 250/251 Med R I C 90 MNMÉ 1.76.48 
196 Volusianus An 251/253 Ant RIC 235 MNMÉ 1.76.45 
197 Valerianus I An 259 Med RIC 262 MNMÉ 1.76.46 
198 Valerianus I I An 256/259 Rom RIC 24K MNMÉ 1.76.47 
199 Claudius I I An 268/270 Rom R I C 36 MNMÉ 1.76.49 
200 Aurelianus An 270/275 Rom R I C 41A / в MNMÉ 1.76.51 
201 Aurelianus An 270/275 Rom RIC 73E Г MNMÉ 1.76.50 
202 Aurelianus An 270/275 Med RIC 147 A T MNMÉ 1.76.53 
203 Aurelianus An 270/275 Sis RIC 241 * Q MNMÉ 1.76.52 
* 2 0 4 Probus An 277 Rom cf. RIC 169 R X MNMÉ 1.76.55 
205 Probus An 266/282 Rom R I C 200H R ^ r MNMÉ 1.76.57 
206 Probus An 276/282 Sis R I C 739 XX1VI MNMÉ 1.76.56 
207 Probus An 276/282 Ser RIC 818 X X I V I MNMÉ 1.76.59 
208 Probus An 276/282 Kyz RIC 911 C I I * XXIV MNMÉ 1.76.58 
209 Carus An 282/285 Rom RIC 39 KAB MNMÉ 1.76.60 
210 Florianus An 275/276 Lug R I C 2C I I I MNMÉ 1.76.54 
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MH An 285/288 Tic RIC 545a T X X T 
MH An 295 Tic RIC 569c XXTT 
H Ae 3 318/319 The RIC 48 TS A 
Tác Gorsium. Komi ta t Fejér 







Antoninus Pius As 
Clod. Albinus AeD 
Geta D 
Caracalla D 
Claudius I I An 
49/47 Ost 
81/96 
103/111 R o m 
98/117 
117/138 
118/122 R o m 
145/161 R o m 
195/197 
198/200 R o m 
220/222 R o m 
268/270 Rom 

























225 D Fol 303/305 Rom RIC 111a R w P Szf.76.108.1 
226 GM Fol 310 Nie R I C 66a SMNA Szf.76.171.1 
227 С Ae 3 320 Sis R I C 120 S/FHL A S I S * Szf.76.130.1 
228 С I I Ae 3 336/337 Aqu R I C 140 AQS Szf.76.188.8 
229 С I I Ae 3 334/335 Sis R I C 236 • e s i s - Szf.76.114.1 
230 С I I Ae 3 324/325 Kyz R I C 26 •1 SMKA Szf.76.138.1 
231 C p Ae 3 330,334 Kyz R I C 73 SMKA- Szf.76.118.1 
232 C p Ae 3 330/33,335 Ant R I C 92 SMANT[ Szf.76.177.1 
233 Cs Ae 3 337/341 Rom L R B C 603 R J S Szf.76.141.1 
234 Cn Ae 4 341/346 Aqu L R B C 711 AQS Szf.76.109.1 
235 CD Ae 4 341/346 Aqu T y p VD AQP Szf.76.188.11 
236 Cs Ae 4 341/346 The L R B C 859 SMTSÇ Szf.76.188.18 
237 Cn Ae 4 34.1/346 The L R B C 861 S M T S r Szf.76.188.20 
238 Cn Ae 4 337/341 T y p G 1 Szf.76.188.6 
239 CD Ae 4 337/341 T y p G 1 Szf.76.178.1 
240 CD Ae 4 341/346 T y p VD Szf.76.188.13 
241 С Ae 4 341/346 T y p VM Szf.76.137.1 
242 Cs Ae 3 355/361 Sis LRBC 1248 1* ASIS Szf.76.131.1 
243 CG Ae 3 351/354 Sis T y p F H ]SIS[ Szf.76.188.19 
244 Cs Ae 3 351/354 Sir LRBC 1605 ASIRM- Szf.76.188.10 
245 Cs Ae 2 351/354 Con LRBC 2037 • s • / * CONSS Szf.76.188.7 
246 CG Ae 3 351/354 Con LRBC 2040 CONS IA Szf.76.139.1 
247 CD Ae 3 346/361 Con T y p F H c o N s e Szf.76.188.14 
248 Cs Ae 3 346/361 T y p F H Szf.76.188.4 
249 CD Ae 3 346/361 T y p F H Szf.76.131.4 
250 Cs Ae 3 355/361 T y p F H М/ Szf.76.187.1 
251 Cs Ae 3 355/361 T y p F H M / Szf.76.121.1 
252 Cs Ae 3 355/361 T y p F H M / Szf.76.192.1 
253 CD Ae 4 355/361 T y p SP Szf.76.131.3 
254 CD Ae 4 355/361 T y p SP Szf.76.131.2 
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255 Vn Ae 3 367/375 Aqu RIC l lb/16 SMAQP Szf.76.128.1 
250 V Ae 3 364/367 Sis RIC 7a/4 D A S I S C Szf.76.110.1 
257 Vn Ae 3 364/367 Sis RIC 7b/4 DASISC Szf.76.188.17 
258 Vn Ae 3 364/367 Sis RIC 7b/5 4 A / •ASISC Szf.76.188.3 
259 V Ae 3 367/375 Sis RIC 14a/10 / R Szf.76.188.5 
260 V Ae 3 367/375 Sis RIC 15a/10 R / ]SISC Szf.76.191.1 
261 Vn Ae 3 367/375 Sis RIC 15b/16 4 F / M ]SISC Szf.76.188.2 
262 V Ae 3 367/375 Sis RIC 15a/17 4 P/M: Szf.76.125.1 
4 263 Vn Ae 3 364/365 Con LRBC 2075 CONSZ Szf.76.131.5 
264 V Ae 3 364/375 Typ GR Szf.76.188.16 
265 Vn Ae 3 364/378 Typ CR Szf.76.188.9 
266 G Ae 3 367/378 Typ GR Szf.76.188.12 
267 VD Ae 3 364/378 Typ CR Szf.76.117.1 
268 VD Ae 3 364/378 Typ GR Szf.76.188.15 
4 269 Vn Ae 3 364/378 Rom Typ SR Szf.76.111.1 
270 VD Ae 3 364/378 Typ SR Szf.76.190.1 
271 ? Ae 3 IV. Jh . abgenutzt Szf.76.126.1 
Zalalövő Sala. Komitat Zala 
Siedlung. 28. A. Mócsy, Acta Archaeologica 30 (1978) 385 391 
4 2 7 2 M. Antonius D 32/31 abgenutzt Ze.77.7.1. 
273 Tiberius As 15/16 Rom BMC 68 Ze.77.7.2. 
274 Claudius S 41 Rom BMC 124 Ze.77.7.3. 
275 Claudius As 41/45 Rom BMC 140 Ze.77.7.4. 
276 Germanicus S 43 Rom BMC 214 Ze.77.7.5. 
277 Nero As 64/66 Rom BMC 225 Ze.77.7.6. 
278 Titus D 79/81 abgenutzt Ze.77.7.7. 
279 Domitianus As 81 Rom BMC 515 Ze.77.7.8. 
280 Domitianus Dp 86 Rom BMC 384 Ze.77.7.9. 
281 Domitianus As 87 Rom BMC 404 Ze.77.7.10. 
282 Domitianus D 92 Rom BMC 194 Ze.77.7.11. 
283 Domitianus As 81/96 abgenutzt Ze.77.7.12. 
4 284 Nerva As 96/98 abgenutzt Ze.77.7.13. 
285 Traianus As 98/99 Rom ВМС 726—728 Ze. 
286 Traianus Dp 101/102 Rom ВМС 748 Ze.77.7.14. 
287 Traianus As 104/111 Rom ВМС 895,935 Ze.77.7.15. 
288 Traianus As 98/117 abgenutzt Ze.77.7.17. 
289 Traianus As 98/117 abgenutzt Ze.77.7.18. 
290 Traianus S 98/117 abgenutzt Ze.77.7.19. 
291 Traianus As 104/111 abgenutzt Ze.77.7.16. 
292 Hadrianus D 119/138 Rom BMC 163 Ze.77.7.20. 
293 Hadrianus As 119/138 Rom BMC 1349 Ze.77.7.21. 
294 Hadrianus As 119/138 Rom BMC 1349 Ze.77.7.22. 
295 Hadrianus As 119/138 Rom BMC 1349 Ze.77.7.23. 
296 Hadrianus As 119/138 Rom BMC 1380 Ze.77.7.24. 
297 Antoninus Pius As 138/161 abgenutzt Ze.77.7.25. 
298 Antoninus Pius As 138/161 abgenutzt Ze.77.7.26. 
299 M. Aurelius S 163/164 Rom BMC 1088 Ze.77.7.27. 
300 M. Aurelius Dp 173/174 Rom BMC 1473 Ze.77.7.28. 
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301 lulia Domna S 196/211 Rom BMC 771 Ze.77.7.32. 
302 ? As II . J h . abgenutzt Ze.77.7.29. 
303 г As II . J h . abgenutzt Ze.77.7.30. 
304 г As II . J h . abgenutzt Ze.77.7.31. 
305 Treb. Gallus An 251/253 RIC nh Ze.77.7.33. 
306 Volusianus An 251/253 abgenutzt Ze.77.7.34. 
307 Gallienus An 253/268 Rom RIC 165,166 Ze.77.7.36. 
308 Gallienus An 253/268 Rom RIC 167 I Ze.77.7.35. 
309 Gallienus An 253/268 Med RIC 494 S Ze.77.7.37. 
310 Gallienus An 253/268 abgenutzt S/ Ze.77.7.38. 
311 ? An III . J h . abgenutzt Ze.77.7.39. 
312 D Fol 302 Sis RIC 138a /А w S I S Ze.77.7.40. 
313 С Ae 3 320/321 Tic R I C 140 Р Т Ze.77.7.43. 
314 Cr Ae 3 320/321 Tic RIC 148 ST Ze.77.7.44. 
315 С Ae 3 318/319 Sis RIC 54 ]SIS Ze.77.7.42. 
316 L Ae 3 334/335 Sis RIC 238 •ASIS- Ze.77.7.45. 
317 Cn Ae 3 320 The RIC 79 S/F •TS-A- Ze.77.7.41. 
318 Cs Ae 4 341/346 Sis LRBC 792 •ASIS- Ze.77.7.48. 
319 Cs Ae 3 335/341 Typ G 1 Ze.77.7.47. 
320 Cs Ae 4 337/341 Typ G 1 Ze.77.7.46. 
321 CD Ae 4 341/346 Typ VD Ze.77.7.49. 
322 CD Ae 4 341/346 Typ VD Ze.77.7.50. 
323 Cs Ae 3 346/350 Sis LRBC 1129 ]SIS[ Ze.77.7.53. 
324 Cs Ae 2 351 Sis LRBC 1187 I I I 1 e s i s w Ze.77.7.54. 
325 lui Ae 4 355/361 Sis LRBC 1 247 A S I S * Ze.77.7.64. 
326 Cs Ae 3 355/361 Sis T y p F H ]SIS[ Ze.77.7.60. 
327 CG Ae 2 351/354 Nie LRBC 2303 
Г1 •SMNA Ze.77.7.63. 
328 Cs Ae 3 351/361 Kyz LRBC 2496,2498 SMKB Ze.77.7.61. 
329 Cs Ae 3 346/350 Typ F P Ze.77.7.51. 
330 CD Ae 3 346/350 Typ F P Ze.77.7.52. 
331 CD Ae 2 346/354 Typ F H Ze.77.7.55. 
332 Cs Ae 3 346/361 Typ F H Ze.77.7.56. 
333 CD Ae 3 346/361 Typ F H Ze.77.7.57. 
334 CD Ae 3 346/361 Typ F H Ze.77.7.58. 
335 CD Ae 3 351/354 Typ F H 
Г/ Ze.77.7.59. 
336 CD Ae 4 355/361 Typ SP Ze.77.7.62. 
337 lui Ae 3 361/363 Sir LRBC 1619 BSIMR Ze.77.7.65. 
338 luv Ae 3 363/364 Sir LRBC 1624 ]SIRM Ze.77.7.66. 
339 V Ae 3 364/367 Aqu RIC 8a SMAQP Ze.77.7.70. 
340 Vn Ae 3 364/367 Sis RIC 5b/3 +wBSISC Ze.77.7.71. 
341 Vn Ae 3 364/367 Sis RIC 7b/5 — 7 * А / Ze.77.7.72. 
342 V Ae 3 367/375 Sis RIC 15a/ l l —12 
т>/ ]SISC Ze.77.7.67. 
343 V Ae 3 367/375 Sis RIC 14a/13 S/D BSISC Ze.77.7.68. 
344 V Ae 3 367/375 The RIC 27a/37 V/A- T E S Ze.77.7.69. 
345 Vn Ae 3 367/375 Con RIC 41b/l CONSB Ze.77.7.73. 
346 Vn Ae 3 364/378 Typ SR Ze.77.7.74. 
347 VD Ae 3 364/378 Typ SR Ze.77.7.75. 
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348 ? Ae 2 IV. Jh . abgenutzt 
349 ? Ae 2 IV. Jh . abgenutzt 
350 ? Ae 2 IV. Jh . abgenutzt 
351 ? Ae 3 IV. Jh . abgenutzt 
352 ? Ae 3 IV. Jh . abgenutzt 







B E M E R K U N G E N 
4. Bes t immung der Münzs tä t te aufgrund des Abschni t tes a m Revers G L O R I - A E X E R - C I T V S 
9. BMC, R I C n . h. A: . . . P - F E L I X . . . Da t i e rung R I C I I I . 381 v. 
16. R : F O R T V N A R E D V X 
17. R : l O V I C O N S E R . . . 
18. R : C O N C O R D I A MILITVM 
55. Fälschung, sehr dicker Schrötling 
62. Bronzedrachma, 25,56 g mi t zwei Löcher. N u m i Augg. Alexandrini — Catalogo della collezione G. D a t t a r i 
I - I I (Cairo 1901) 
67. 19,64 g 
68. 14,07 g 
69. 16,17 g 
74 — 75. K o n n t e in jedweder Münzansta l t gep räg t sein. 
76. i n Gallien gepräg t 
86. Denarius Argenteus 
95. Gelocht 
97. Die Münzen 102 und 104 s t ammen aus den Grabungen I . Erdélyi ' s 
104. LRBC n. h. N a c h dem Münzzeichen ein P u n k t 
106. Avers Tei lung N —S 
108. Revers Abbi ldung BMC 63 P . 4 
125. Am Revers F I E D S (sie) MILITVM 
127. A: ohne D iadem R : P f a u nach rechts 
128. R : Iup i t e r re i te t nach rechts 
130. R: 1VVENTVTIS Kriegsabzeichen und Lanze 
140. R : G E R M 
151. Aes grave, 111,1 g 
152. R : si tzende Fruuengesta l t 
183. A: I n P a n z e r 
187. In irgendeiner orientalischen Münzs tä t te angefer t ig t 
189. BMC S. 225 liält es fü r hybr id 
190. Koloniale P rägung , im macedonischon Stobi angefer t igt , Bronze, 9,19 g A: links blickender Kopf 
195. F ü r An ton inus Pius geprägter Consecrations — Antoninianus 
204. A: I M P P R O B V S P F AVG 
220. nach BMC gibt es nur solchen Sestert ius 
221. A: I M P CD CLO. . . 
263. R I C n. h . 
269. Bes t immung der Münzanstal t aufgrund des Styls 
272. Legionsdenar 
284. Fo r tuna Augus t i Typ 
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R E C E N S I O N E S 
К DIT TONES H U N G A R I C A E 
A. Sz. Burger (Red.) : Az 1977. év régészeti kutatásai 
(Die archäologischen Forschungen im J a h r 1 977), Ma-
gyar Nemze t i Múzeum. Régészeti Füzetek (Ungari-
sches Na t iona lmuseum, Archäologische Hef te ) , Ser. 1, 
Nr. 31, Budapes t 1978. 
Mit vorbildlicher Pünkt l i chke i t erscheint auch in 
diesem Fal l eine kurze In format ion über die vorjähri-
gen Grabungen in U n g a r n . 1977 wurde an 174 Fund-
s t ä t t en (s. Kar te ) gegraben. E s wurden 55 urgeschicht-
liche F u n d s t ä t t e n , 27 römische, 10 römische aus dem 
Barba r i cum, 13 aus der Völkerwanderungszei t , 11 aus 
der Zeit der L a n d n a h m e , 24 aus der Arpadenze i t und 
33 aus d e m Mittelal ter bzw. der Neuzei t freigelegt. 
Wir f inden die kurzen Informat ionen , häu f ig nur einige 
Zeilen, von den Ausgrabungslei tern im B a n d nach den 
Zeit gegliedert . Die Regis ter machen eine Orientie-
rung n a c h anderen Ges ich tspunkten möglich: nach den 
Museen, nach den Abkürzungen , nach den Orten 
sowie nach den te i lnehmenden Archäologen. 
L. C. 
I. Bóna: Die mittlere Bronzezeit Ungarns und ihre 
südöstlichen Beziehungen. 317Seiten, 281 Taf . , 26Abb., 
31 Pläne , II Verbre i tungskar ten . Budapes t , Akadé-
miai K iadó , 1975. 
1 las Buch von I. Bóna ist die bisher umfangreichste 
Zusammenfassung einer der bedeutends ten Perioden 
der Bronzezeit — nach Bónas Terminologie : der mitt-
leren Bronzezeit - Ungarns . 
Das Buch ist von B ó n a 1958 verfaßt worden. We-
gen Verlegungsprobleme gelangte es erst nach zehn 
J a h r e n 1968 zum Akademie Verlag, wo es weitere sie-
ben J a h r e dauer t e, bis das Werk zum Druck vorbereitet 
wurde. Die 1 7jährige War t eze i t ist bei diesem Werk 
um so bedauerlicher, da es eine grundlegende Verän-
derung innerhalb der bronzezeitlichen Forschung her-
be i führ te und eine Schule machte . Aus dem Buch 
wurde zuers t nur ein ku rze r Artikel mit einer chrono-
logischen Skizze publizier t (Annal. Univ . Sc. Bud. 
Sect-Hist . I I I [1961] 3 - 2 2 ) . Als Bóna 1968 doch die 
Möglichkeit erhielt , das Buch beim Akademie Verlag 
erscheinen zu lassen, wähl te er eine unausgeglichene 
Lösung. An die Kapi te l mit u n v e r ä n d e r t e m Text 
häng te er als Appendix die Beschre ibung der neuen 
Forschungsergebnisse an . So en t s teh t die absurde Situa-
t ion, daß Bóna innerhalb einem u n d demselben Kapi-
te l an mehreren Stellen sich selbst widerspricht . So 
wäre es eine glücklichere Lösung gewesen, eine mühsa-
mere Arbeit auf sich zu nehmen u n d die neuen For-
schungsergebnisse ins Werk e inzubauen. So h ä t t e n die 
Ergänzungen die Einhei t des Buches nicht zerstört . 
E s ist jedoch auch nicht zu vernachlässigen, daß das 
Original bereits von H a n d zu H a n d ging, m a n berief 
sich schon ilarauf, m a n zitierte es und es wäre vielleicht 
a u s einem bearbei te ten Text n icht so klar ersichtlich 
gewesen, worauf m a n sich eigentlich berief. Es soll 
also übe rp rü f t werden, was f ü r eine grundlegende 
Bedeu tung dieses Buch während seiner Verfassung 
und heu te der Bronzezei t -Forschung zu bieten ha t . 
1958 ernte te Bóna mi t dieser Arbei t un ter den 
Fach leu ten der bronzezeitlichen Fo r schung einen uner-
war te t großen Erfolg. Die Frische (1er Anschauung, 
m i t der er die wir tschaft l ichen, gesellschaftl ichen und 
historischen Fragen in den Vordergrund stellte, die 
völlig neue Methode, der Uberblick über die breiten 
Zusammenhänge , die neuart ige Systemat is ierung, die 
Dynamik und kri t ische Einstel lung des Werkes haben 
die ungarische bronzezeitliche Fo r schung zu einem 
neuen Leben erweckt . Mit seiner Arbei t , dieser neuen 
Methode der Bearbe i tung mach te B ó n a Schule. E ine 
ganze Generat ion von Archäologen ist an der Univer-
s i t ä t auf dem Manuskr ip t dieses Werkes aufgewachsen. 
U n t e r dessen E inf luß , bzw. von ihm ausgehend kam 
eine Reihe von Art ikeln, Studien und umfangre ichen 
Zusammenfassungen zustande, die alle die Forschungs-
ergehnisse, von Bóna zu bereichern versuchten . Dieses 
ausführ l iche Werk von fundamen ta l e r Bedeu tung war 
jedoch für die brei te archäologische Öffent l ichkei t 
k a u m zugänglich, obwohl es in de r bronzezeitl ichen 
Fo r schung Ungarns eine ausschlaggebende Bedeu tung 
e r rang . Auch aus diesem Grunde ist es sehr erfreulich, 
d a ß diese Arbeit , obwohl mit 1 7jähriger Verspätung, 
doch noch erschienen ist. 
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Man soll jedoch zum 1968 ver faß ten Vorwort einige 
Bemerkungen machen . Die Periode, die im Original, 
im Manuskript , konsequent als «Hügelgräber-Kultur» 
bezeichnet wird, wird hier genauer definier t und in 
Perioden «Koszider» und in die der «Hügelgräber-
Kul tur» geteilt. Der Begriff Periode Koszider wurde 
jedoch erst vor k u r z e m von T. K o v á c s e ingeführ t und 
def inier t , nachdem er den selbständigen Charak te r die-
ser Periode beschrieben und deren F u n d e von den 
typ ischen Funden der Hüge lg räber -Kul tu r abgeson-
der t ha t t e . (T. Kovács: FolArch 24 [1973] 7 30; 
Ders: Acta Arch H u n g 27 [1975] 287 — 317). Kovács 
be s t immt die Per iode Koszider als Ergebnis einer 
organischen Entwicklung, und als zur mit t leren Bron-
zezeit gehörend. Dami t ist die Mehrhei t der ungari-
schen Forseher e invers tanden. Bona aber, obwohl er 
die neue Terminologie übe rnommen ha t , da t ie r t die 
Periode Koszider weiterhin auf die neue historische 
Per iode, auf den Anfang der spä ten Bronzezeit . D. h., 
wie Bona dies auch 1968 im Vorwor t e rwähnt , der 
Gebrauch des neuen Begriffes bedeu te t nicht die Über-
p r ü f u n g seiner a l ten Forschungsergebnisse der mitt le-
ren Bronzezeit. D a ß er den neuen Begriff verwendet 
und t ro tzdem die a l ten Forschungsergebnisse beibe-
hä l t , f ü h r t zu e inem unlösbaren Widerspruch, der das 
ganze Buch m i t p r ä g t . 
Tch halte die abschl ießenden Wor te des Vorwortes 
aus dem Jahre 1 968 fü r sehr wichtig, nach denen der 
A u t o r die E i n f ü h r u n g einer neuen kri t ischen Methode 
als wichtigste E r r u n g e n s c h a f t seines Buches bewer te t , 
und betont , daß er sich sehr f reuen würde, wenn die 
bronzezeitliche Fo r schung sein Buch ebenso krit isch 
anwenden würde, wie er bes t reb t war , alle nicht zurei-
chend un te rs tü tz ten Argumente a m kri t ischsten zu 
behandeln . Auch wir analysieren das Bóna-Werk in 
diesem Geiste. 
Das Buch u m f a ß t die bre i tes te bronzezeitl iche 
Per iode Ungarns u n d der mi t t l e ren Donau-Gegend. Es 
verfolgt das Ziel, diese mi t t ausend Fäden durchzo-
gene historische Per iode bis zu den Wurzeln zu erfor-
schen und da raus eine neue Synthese schaffen zu 
versuchen. Ein zusätzl iches Kap i t e l ist der im Buch 
verfolgten Methode, der Terminologie und den chrono-
logischen Fragen gewidmet , was bei einem so großan-
gelegten neuart igen Werk begründe t ist. Das Wesen 
seiner Methode liegt Bona zufolge darin, daß sie keinen 
s t rengen Regein unterworfen ist, da die konkre te 
Analyse jeder Ersche inung eine konkre te Si tuat ion er-
l äu t e r t . Mit dieser Bemerkung sind wir voll und ganz 
einvers tanden. E s wäre von großer Bedeutung, wenn 
wir diese Gesichtspunkte auf der E b e n e der objekt iven 
Wirklichkeit in B e t r a c h t ziehen könn ten . Die Lücken-
haf t igke i t des Quellenmaterials m a c h t dies jedoch 
zuweilen nicht möglich, da dieselben Erscheinungen 
heu t e noch auch entgegengesetzte In te rpre ta t ionen er-
möglichen. Bona behandel t des weiteren ausführ l ich 
den Begriff der K u l t u r , der Gruppe und der Variante , 
dem wir heu te noch zus t immen können u n d nichts 
h inzuzufügen haben . Die ethnischen Bezüge der archäo-
logischen Einhei ten (Ku l tu r oder Gruppe) sind jedoch 
wei terhin so unklar , wie sie während der Verfassung 
des Buches von Bona waren, und sie werden noch lange 
n ich t leicht lösbar sein. Von Bona wird außerdem 
be ton t , daß der archäologische Begriff »Kultur« in der 
Urgesel lschaft noch n ich t in jedem Fal le mi t einer 
poli t ischen Einhei t identisch war. Nach de r Meinung 
von B o n a s t immten die Begriffe »archäologische Kul-
tur« u n d » Volk« während der Genti lorganisat ion in 
den meis ten Fällen überein. E r be ton t , d a ß der Be-
griff » Populus« ü b e r h a u p t nicht oder n u r selten mit 
d e m Begriff «Ethnos» übere ins t immte . Diese Defini-
t ionen von Bona sind von besonderer Bedeu tung : 
wenn j emand sie n icht kenn t , könn te den im Buch of t 
g e h a n d h a b t e n Begriff »Volk« unrichtigerweise mit dem 
E t h n o s identifizieren. Den Begriff »Kultur« verwen-
det er im breiteren Sinne, und zwar zusammenfassend 
f ü r die Zivilisation. Bona befaßt sich in seinem Buch 
auch mi t den allgemeinen Merkmalen der Siedlungen, 
den Bes ta t tungsr i t en , dem Begriff »Einfluß« und mi t 
der Migration der Völker. Auch die prinzipiellen Ge-
s i ch t spunk te der W a n d e r u n g werden genau formu-
liert . Zur konkre ten Unte r suchung le tz te rer haben wir 
jedoch heute noch keine objekt iven Kr i te r ien . Trotz 
a l lem ist die Tatsache , daß es in der Urgeschichte 
Wande rungen gegeben ha t , nicht zu leugnen, ohne 
qua l i t a t i v und q u a n t i t a t i v entsprochende objekt ive 
Grundlage dienen jedoch die Hypo thesen im Zusam-
m e n h a n g mi t den urzeitl ichen W a n d e r u n g e n auch 
je tz t als beste Ansa t zpunk te fü r die s t rengs te Kri t ik 
gegen den archäologischen Analysen mi t historischen 
Aspekten — auch in diesem Buch gibt es d a f ü r mehrere 
Beispiele, die zur Diskussion anregen. B o n a bes t immt 
im B u c h die terr i tor ialen Regionen E u r o p a s , die in 
der bronzezeit l ichen En twick lung eine Rol le gespielt 
haben konnten . Die wichtigste ist die in Südosteuropa, 
die seit Anfang des Neol i th ikums auf die mit t lere 
Donau-Gegend den größten Einf luß a u s g e ü b t ha t . 
B ó n a legt auße rdem die Geschichte der ungarländi-
sohen bronzezeitlichen Forschung, von den Anfängen 
bis zur Verfassung seines Werkes kr i t isch da r . E r hebt 
in e rs te r Linie die B e d e u t u n g des Schaffens von Childe 
hervor , da auch Bona im Grunde genommen auf die 
von Childe 1929 gelegten F u n d a m e n t e zurückgrei f t . 
E ines der größten Verdienste des Werkes von Bona 
ist es, d a ß er mi t der einseitig s ta t i schen Anschauung 
der vorangegangenen J ah rzehn t e — die f ü r eine ganze 
Per iode der ungarischen Forschung charakter is t isch 
war — Schluß machen konnte , und d e m Beispiel von 
Childe folgend die südlichen Zusammenhänge und die 
vom Süden bes t immte Entwick lung der Bronzezeit 
der mi t t le ren Donau-Gegend wiederentdeckt und auf 
ein höheres Niveau gehoben ha t . Unse re Forschung 
verfolgt heute noch diese Richtung. Auch wegen der 
Widersprüche hinsichtlich der re la t iven Chronologie 
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war die Zeit reif geworden, eine neue Chronologie 
der Bronzezeit zu e ra rbe i ten . Die Bronzezeit Ungarns 
ließ sich nicht in das Schema von Reinecke hinein-
zwingen. Bóna u n t e r n a h m den Versuch, die innere 
Chronologie jeder K u l t u r und Gruppe zu bes t immen 
und sie summierend eine innere Periodisierung der 
Bronzezei t Ungarns darzulegen. Aus diesem Grunde 
un te r such te er den gesamten Funds to f f und versuchte, 
wo es möglich war, die verschiedenen Schichten der 
Siedlungen mit den inneren Gruppen der Gräberfelder 
zu vergleichen und zwischen ihnen eine Parallelisierung 
herzustel len. E r war bes t reb t , keine steifen Schemata 
aufzustel len. E r bewies — im Gegensatz zu früheren 
Behaup tungen —, d a ß Tószeg als peripherische Sied-
lung mehrerer K u l t u r e n und manchmal einer verspä-
te ten Phase , nicht geeignet ist, als Grundlage fü r eine 
das ganze Land umfassende Chronologie zu funktionie-
ren. Von zwei langlebigen Kul tu ren (Per jámos und 
Vatya) wähl te Bóna m i t einem guten Griff die Vatya-
K u l t u r als chronologische Grundlage der mit t leren 
Bronzezeit , da sie im Mi t te lpunkt des Landes liegt, 
eine große Periode voll und ganz belegte, ihre Sied-
lungen und Gräberfelder sich von denen der Nagyrcv-
K u l t u r absonder ten u n d mi t allen Nachbarku l tu rcn 
in Verb indung gekommen war . Das E n d e der selbstän-
digen Exis tenz der K u l t u r ist durch Verwüstungs-
schichten und verborgenen Bronzeschätzen markier t . 
Die vielen bronzenen Gegenstände, die in den Gräber-
feldern freigelegt wurden , ermöglichen sogar mi t der 
mit te leuropäischen Region einen Vergleich. Die Bron-
zezeit wird von B ó n a den Tradi t ionen entsprechend 
in drei Perioden gete i l t : f rühe, mi t t le re und spä te 
Bronzezei t . Darüber h i n a u s wird jede Periode, auch 
die mi t t l e re Bronzezeit , in weitere drei Phasen geteilt. 
So werden die inneren S tufen der einzelnen Ku l tu ren 
au fg rund der 1 —2 — 3 P h a s e n der mit t leren Bronzezeit 
(weiter MBZ) sys temat is ie r t . 
Aufg rund der Bemerkungen von Bóna ha l te ich 
noch die feste und genaue Bes t immung der relativen 
Chronologie fü r außerordent l ich wichtig. Wenn wir 
schon in den kleinsten Details über eine eindeutige und 
überzeugende Chronologie verfügen, kann man sich erst 
über diese komplizierte und vielseitige Periode ein ein-
deutiges und überzeugendes historisches Bild machen. Es 
gibt nämlich heute noch sehr viele unsichere Fakto-
ren, die zu widersprüchlichen Schlußfolgerungen ver-
leiten können, wie sich dies auch in diesem Buch 
mehrmal s zeigt. 
Die K u l t u r e n und G r u p p e n der mi t t le ren Bronze-
zeit werden im Buch von Bóna konsequent nach der 
folgenden Reihenfolge bearbe i te t . In der Forschungs-
geschichte werden zugleich die Meinungen über die 
be t re f fende K u l t u r kr i t i sch dargelegt. Darauf folgt die 
Beschreibung der Verbre i tung , der Bewegungen und 
eventuell der inneren Phasen , anschließend die der 
Siedlungen und Gräberfe lder und die ausführ l iche Ana-
lyse le tzterer . Im Vergleich zu den Siedlungen wird 
meis tens auf die Analyse der Gräberfe lder ein viel 
größeres Gewicht gelegt. Obwohl es auch wahr ist, daß 
ihm während der Bearbei tung des Fundmate r i a l s 
hauptsächl ich n u r noch Gräberfelder b e k a n n t waren, 
h ä t t e sich Bóna doch mehr auf den F u n d s t o f f einiger 
Siedlungen s tü tzen können. (Die gu t dokument ie r ten 
Siedlungsnusgrabungen begannen erst in den COer Jah-
ren.) Anschließend wird der Funds to f f au fg rund einer 
sehr genauen Analyse hinsichtl ich seiner Beziehungen 
un te r such t . Der kurzen Zusammenfassung der relati-
ven Chronologie folgen Fragen der Wi r t s cha f t , der 
Gesellschaft und des Ursp rungs der einzelnen Kul tu-
ren oder Gruppen. Das Kapi te l ende t mi t einer skiz-
zenhaf t en Dars te l lung der Geschichte. So en ts teh t 
au fg rund der von Bóna vorgenommenen Bemühungen 
ein noch nie dagewesenes, komplexes Bild. A m wert-
vollsten daran ist, daß es die inneren Entwicklungspha-
sen der einzelnen K u l t u r e n und Gruppen bestimmt,, 
die Zusammenhänge zwischen den F u n d e n festgestellt , 
die Gräberfelder analysier t und die re la t ive Chrono-
logie erstellt . Tn den meisten Fäl len geht Bóna wirk-
lich aus den inneren Gesetzmäßigkei ten aus und ist 
bes t reb t , keine schematischen Paral lele zu ziehen. 
Wegen der Lückenhaf t igke i t des vo rhandenen Quel-
lenmater ia ls ist die Beschreibung und viel mehr die 
Dokumen t i e rung der Siedlungen verständlicherweise 
e twas blasser geraten. Auch die Dars te l lung der Wirt-
schaft, ist e twas schcmat isch. I m Gegensatz zu den 
f rüheren Autoren ist es aber Bóna bes t reb t , ein äußerst, 
dynamisches , lebhaftes , gelegentlich sogar dramat i -
sches Bild über die Veränderungen innerha lb der 
Gesellschaft und die historischen Geschehnisse zu ge-
ben. Wi r können aber mehrmals unserem Zweifel 
n ich t H e r r werden, ob die R ich tung , der Charak te r 
und ü b e r h a u p t die von Bóna richtig geklär ten kultu-
rellen Zusammenhänge heu t e berei ts eine so klare, 
krasse Züge aufweisende Beschreibung der histori-
schen Ereignisse ermögliehen. (z.B. wie Bóna die 
W a n d e r u n g der einzelnen K u l t u r e n und Gruppen , ihre 
Bewegung, Angriffe, Okkupat ion , F luch t , Anpassung, 
den Aushau der Schutzlinie als eine echte moderne 
St ra tegie darlegt oder wie er den hoffnungslosen 
K a m p f der führenden Schicht und der Bevölkerung 
sowie ihre Aus ro t tung ausma l t usw.) Zweifelsohne soll 
ein noch dynamischeres Bild geschaffen werden, man 
soll aber auch im K e n n t n i s des heu t e vorhandenen 
Quellenmaterials e twas mehr Hypo thesen erstellen 
und nuancier ter formulieren. Tch ha l t e es auch für 
zweifelhaft , ob un te r bronzezeit l ichen U m s t ä n d e n die 
Gesellschaft (Kul tur , Gruppe) einen so hohen Grad 
der Organisiertheit und eine so entwickel te zentrale 
Mach t aufwies, wie dies von Bóna angenommen wird. 
W o wir in Zukunf t auf mehr For t sch r i t t e rechnen 
können , das ist die Bes t immung der W i r t s c h a f t je 
einer Gemeinschaf t . Dazu können die größeren Sied-
lungsgrabungen neue grundlegende Kenn tn i s se ver-
mi t t e ln . Wenn wir die Wi r t s cha f t besser und griind-
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lieber kennengelernt haben , können wir auch über die 
Geschichte dieser Gesel lschaft besser und richtiger ur-
teilen. Das tiistorische Bild, das das Buch vermit te l t , 
kann in der Mehrzahl der Fälle n u r als geistreiche 
Hypo these bewertet werden. Das E l a n , mi t dem er 
das Buch schrieb, riß den Autor vom ob jek t iven Boden 
der Quellen ab. Auch die sei tdem erfolgte Verände-
rung de r relativen Chronologie h a t an einigen Stellen 
das im Buch dargelegte historische Bild vollkommen 
widerlegt . 
Die Beschreibung der Ku l tu ren der mit t leren 
Bronzezeit in den einzelnen Kapiteln beginnt — wie 
berei ts erwähnt — sehr geschickt m i t der Darlegung 
der zen t ra l gelegenen V a t y a - K u l t u r . I h r folgt die der 
Pe r j ámos -Ku l tu r , die B o n a in die Szőreg-Gruppe und 
in die bis dahin fast völlig unbekann te Gerjon-Gruppe 
tei l t . Als die Ku l tu r de r Gefäße mit Spiralbuckeln faß t 
Bona die große archäologische E inhe i t zusammen, die 
sieh angefangen v o m großen Teil des Gebietes jenseits 
der Theiß bis zum Oberen Theiß-Lauf ers t reckt und 
die von den Forschern der verschiedenen Länder als 
«Ottomäny», «Gyulavarsänd» oder «Füzesabony» be-
zeichnet wird. Bona spr ich t von der «Füzesabony»-bzw. 
«Gyulavarsänd-Gruppe» als von sich teritoriell abson-
dernden Gruppen, wobei er überzeugenderweise be-
legt , d a ß sie mit der f rühbronzezei t l iehen Ot tomány-
K u l t u r nicht ident isch sind. Die O t t o m á n y - K u l t u r 
ha l ten wir übrigens f ü r den Ursprung beider Kul tu ren , 
obwohl diese B e h a u p t u n g von Bona n u r im Falle der 
Gyulavarsánd-Gruppe akzept ie r t wird. Be im Ursprung 
der Fi izesabony-Gruppe n i m m t R ó n a auch einige 
ziemlich unklare kupferzei t l iche Grundlagen an. I n 
seinem Appendix a u s dem J a h r e 1968 sieht er jedoch 
ein, d a ß diese B e h a u p t u n g nicht s t a n d h a f t war. Das 
Buch enthä l t auch die Zusammenfassung der Kenntnis-
se von zwei Kul tu ren , die nicht auf dem Gebiet Ungarns 
exist ier t haben, deren Beach tung abe r z u m Verständ-
nis de r mittleren Bronzezei t der mi t t l e ren Donau-
Gegend unerläßlich ist . Die eine war die Wietenberg-
K u l t u r aus Siebenbürgen, die andere die K u l t u r der 
Kantharos-Gefäße a u s dem Rana t und Oltenien, letz-
t e r u m f a ß t die G r u p p e n V a t t i n a und Verbicioara. Nach 
den vielfältigen N a m e n führ t e Bona f ü r die am über-
wiegenden Teil T ransdanub iens verbre i te te Keramik 
der mit t leren Bronzezei t die Benennung »Kultur der 
inkrust ier ten Keramik« ein. Auch den Versuch seiner 
Vorgänger in A n b e t r a c h t genommen stel l te Büna eine 
Zweier- bzw. Vierer-Systemat is ierung auf . F ü r Unter -
g r u p p e n der nord t ransdanubischen Gruppe hält er die 
von Esztergom und Veszprém, die der südt ransdanubi -
sehen Szekszárd u n d Pécs . Eine einzige Gruppe der 
mit teleuropäischen Region verbrei te te sieh a m nord-
westliehen Rande Transdanub iens : die Gáta-Gruppe . 
Die Darstel lung de r einzelnen K u l t u r e n und Grup-
pen zeichnet sich d u r c h das R e i c h t u m des Fundstof-
fes, Erkenntn i s der inneren Phasen und der Zusam-
menhänge sowie d u r c h die relative Chronologie aus . 
Die In te rpre ta t ion der Geschichte kann in den meisten 
Fällen nu r als eine gewagte Hypo these gewer te t wer-
den, da eine so krasse Veranschaul ichung der gesell-
schaf t l ichen Differenzen, der vielfältigen Bewegungen, 
des Kampfes , der Aus ro t tung der verschiedenen Be-
völkerungsschiehten usw. kann durch keine archäologi-
schen Daten belegt werden. Auch in der Tatsache , d a ß 
der Au to r die Frage des Ursprungs u m jeden Preis 
lösen wollte, können viele verfehlte Behauptungen 
ihren Grund haben . 
Das abschließende Kapi te l , das der Systematisie-
r u n g der einzelnen Ku l tu ren und Gruppen der mittle-
ren Bronzezeit folgt, ist ein Volltreffer. Dar in werden 
die vielerlei F u n d e der materiellen Kultur, die Ge-
brauchsgegens tände des Alltagslebens analysier t und 
nach ihrer Ar t auch topographisch sys temat is ie r t . Der 
A u t o r erforscht , woher sie en t s t ammen konnten , wann 
sie a m f rühes tens erschienen sind, die R i c h t u n g ihrer 
Verbreit ung und alle Kul tu ren , in denen sie vorgekom-
men sind. Diese Unte r suchungen andere r Art bekräf-
t igen u.a . die Schlußfolgerungen, die im Zusammen-
h a n g mi t dem Charak te r , der R i c h t u n g , Art und 
Chronologie der Beziehungen der einzelnen Ku l tu ren 
und Gruppen gezogen wurden . Die Wurze ln und den 
U r s p r u n g der meis ten un te rsuchten Funde ' sucht 
B o n a in den stein- und kupferzei t l ichen Bauernkul tu-
ren, von der Ägäisehen K ü s t e bis z u m nordöstl ichen 
Balkan. Die hohe Zahl und die Qual i tä t der von Bona 
gefundenen Analogien un te rmauern unwiderlegbar 
die vorhin angenommene Exis tenz von Beziehungen. 
Auch im Zusammenhang mi t diesen Analogien kommt 
Bona auf sehr brei te historische Schlußfolgerungen, 
nach denen die ostbalkanische B a u e r n k u l t u r an der 
Wende der Spätkupfer - und der Frühbronzeze i t infolge 
der Veränderungen, die auf dem Ä g ä i k u m vor sich 
gegangen sind, verschwunden ist. Die Bevölkerung 
verließ diese Gegend und zog in die U m g e b u n g der 
Theiß , die sie f ü r geschützter hielt . Diese Menschen 
entwickelten dor t das bereits auf einem hohen Niveau 
s tehende H a n d w e r k und ihre materielle K u l t u r , die sie 
berei ts mi t sich gebracht ha t t en , weiter . E s ents tand 
eine reiche Bauernku l tu r , die in vielen Zügen von der 
K u l t u r der mit te leuropäischen Region abwicht , und 
die von den S tämmen , die a m E n d e der MBZ nach 
Osten zogen, vernichte t Wurde. E ine andere Gruppe 
der Beziehungen en tdeck t Bona in den anatolischen 
Elementen , welche hauptsächl ich die K u l t u r e n Per já-
mos und Va t t ina aufweisen. Diese Volksgruppen hiel-
t en die Beziehungen zu ihrer U r h e i m a t durch den 
Hande lsverkehr auf rech t . Der Autor weist aufgrund 
der materiellen K u l t u r nach, welche F u n d e aus den 
östlichen Steppen, welche aus der mit teleuropäischen 
Region und welche von lokalen W e r k s t ä t t e n s tam-
men. Tm K e n n t n i s der Tatsache, daß es Beziehungen 
und Analogien gegeben hat. sowie deren Rich tungen 
k o m m t jedoch wieder Zweifel auf , ob f ü r die von Bóna 
skizierte historische In te rp re ta t ion das heu te vorhan-
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dene F u n d m a t e r i a l als zureichende Grundlage dienen 
kann . 
Die Zusammenfas sung der Kenntn i sse über das 
Bronze -Handwerk entspr icht , dank der Gründl ichkei t 
der Bearbe i tung , sogar einer selbständigen Monogra-
phie. Bona zufolge wurde das Kenn tn i s des Bronzegie-
ßens in der Frühbronzeze i t von e thnischen Elementen 
mi tgeb rach t , die aus «1er ägäisch-anatol ischen Region 
gekommen s ind. Die lokale Bronze-Bearbe i tung en t fa l 
t e te sich — nach der Meinung Bünas — in der MBZ 
auf südl iehen F u n d a m e n t e n und erreichte zum E n d e 
dieser Pe r iode ihren H ö h e p u n k t . In der Mit te der 
MBZ e n t s t a n d e n bedeu tende Goldzentren. Zu dieser 
Zeit b rach der S t rom von Waren aus Süden a b u n d 
begann sieb zugleich das lokale Bronze-Handwerk zu 
entwickeln. Auch die mi t te leuropäische Region geriet 
un te r E i n f l u ß der Metal l industr ie mit med i t e r ranem 
Charak te r , die mi t te leuropäischen W e r k s t ä t t e n stell-
t en sich au f Massenprodukt ion u m , u n d ihre P r o d u k t e 
eroberten auch die mit telbronzezei t l ichen Ku l tu r en der 
mi t t l e ren Donau-Gegend . 
Auch von B o n a wird die Bedeu tung der Bronze-
und Goldschätze be ton t , die bei der Bes t immung des 
En twick lungsgrades des Meta l lhandwerks und der 
mater iel len K u l t u r von einzelnen Gruppen bzw. zur 
besseren K l ä r u n g der gesellschaftl ichen Verhäl tnisse 
wichtige A n h a l t s p u n k t e geben können . Die H o r t f u n d e 
und die Scha tzgruppen gelten als his torische Le i t fäden . 
Sie mark ie ren of t , daß eine K u l t u r oder eine Per iode 
zu E n d e gegangen war , sie dienen als Meilensteine fü r 
die B e s t i m m u n g der Zeitereignisse. Die Bronze- und 
Goldschätze der mi t t le ren Bronzezeit wurden von 
Bóna in mehre re Gruppen und Hor izon te geteil t . Mit 
dieser Sys temat i s ie rung sind wir im großen und gan-
zen e invers tanden . Die H o r t f u n d e des E n d e der 
MBZ 2, werden zum Hor izon t I , die der Phase 3 der 
MBZ zum Hor izon t TT (z. B. Apa, H a j d ú s á m s o n usw.) 
gezählt . Als Ursache , w a r u m die Schätze versteckt 
werden m u ß t e n , wird immer wieder ein Angriff auf 
das »Volk der Hügelgräber« angegeben, das angeblieh 
noch andere K a t a s t r o p h e n erleiden mußte . Diese 
Ereignisse da t i e ren laut Bonn von MBZ 3. Die Best im-
m u n g der Hor izon te entspr icht berei ts dem heu t igen 
S t a n d p u n k t der Forschung , n u r in ihrer Da t i e rung 
und his tor ischer In t e rp re t a t ion gibt es bes t immte Ab-
weichungen. E i n e wichtige Rolle in der Verände rung 
der diesbezüglichen Kenntn isse spielte die Ta tsache , 
d a ß es inzwischen gelungen war, die Koszider-Per iode 
zu bes t immen und dieser Per iode eine andere histori-
sche B e w e r t u n g zu geben. Wie berei ts erör ter t , hä l t 
die heut ige F o r s c h u n g die Koszider-Per iode fü r ein 
P r o d u k t der organischen Entwick lung der mi t t l e ren 
Bronzezeit , f ü r ihre Absehlußphase (MBZ 3), die keine 
genetischen Beziehungen zum Auf t r e t en der wirkli-
ehen »Hügelgräber-Kul tur« h a t t e . Zum Abschluß der 
Koszider-Per iode (also a m E n d e der MBZ) wurden 
die Bronzeschätze des Typs Koszider vers teckt . Diese 
Ta tsache wird von Bona n i ch t erwähnt , da seiner 
Meinung nach diese F u n d e der s p ä t en Bronzezeit ange-
hör t haben, sie werden aber von ihm (begründet) als 
zur I I I . Hor t fund-Hor izon t gehörend bewertet . 
In der kurzen abschl ießenden Zusammenfassung 
heb t Bona die Bedeu tung des Auf t re tens der »Hügel-
gräber-Kultur« hervor . Aus der Verschmelzung des 
Volkes der Hüge lg räbe r -Ku l tu r und der lokalen 
Stämme, du rch die Wei te ren twick lung der Tradi t ionen 
beider Völker en t s t and eine neue Kul tur , die nach der 
Ansicht von Hóna doch eine typ i sche Donau-Gegend-
Kul tur war. Diese neue E inhe i t wurde durch ihre west-
liehen E lemen te von der ägäisch-balkanischen Region 
geschieden und sie wurde zu r mi t te leuropäischen Re-
gion angeknüpf t . Von da an k a n n m a n in U n g a r n von 
einer einheit l iehen bronzezeit l ichen Kul tur sprechen. 
Mit dieser Fes ts te l lung Bü n as sind wir im Grunde 
genommen e invers tanden . 
Das Buch wird von einer sehr reichen Bibliogra-
phie abgeschlossen, an dem sich ein ebenso reiches, 
das Quellenmaterial der mi t t l e r en Bronzezeit bele-
gendes Tllustrationsteil ansehl ieß t . Die Qual i tä t des 
Bildmaterials ist, sowohl inhal t l ich, als auch was die 
Aus führung be t r i f f t , sehr unregelmäßig. A n h a n d der 
Bilder werden, bis auf einige Ausnahmen, Gräberfel-
der und G r a b f u n d e dargestel l t . Die Siedlungsfimde 
fehlen sehr. Man h ä t t e jedoch du rch Grabfunde , die 
anderor ts publ iz ier t wurden, der Darstel lung von F u n -
den Platz b ie ten können, die die Stra t igraphie einiger 
Siedlungen dokumen t i e r t h ä t t e n . So seheinen auch die 
I l lustrat ionen asymmet r i sch zu sein. Bei allen F u n d -
bildern fehlt der Maßs tab . Auffa l lend ist die Mangel 
des Maßstabs des Gräberfeldes von Kulcs, dessen ver-
schiedene Deta i l s im Buch augenfäl l ig in verschiede-
nem Maßstab abgebildet s ind. Auch die Qua l i t ä t der 
Pho tos ist sehr ungleichmäßig, o f t ist der H i n t e r g r u n d 
s törend. Sehr bedauernswer t ist es, daß man während 
der Vorbere i tung zum Druck bei den Pho to ta fe ln die 
R ä n d e r der F u n d e abgeschni t ten h a t . 
Das Buch von T. Bona ist — auch die Modifizie-
rungen, die infolge der neues ten Forschungen ein-
getreten sind, in Betracht- gezogen — ein f u n d a m e n t a -
les Werk der ungarischen bronzezeit l ichen Forschung . 
Nicht- zuletzt u n t e r E in f luß dieses Buches er lebte in 
Ungarn die E r fo r schung der Bronzezeit aus e inem 
neuen Aspekt einen neuen Aufschwung und die neuen 
Ergebnisse sind nicht- in le tz ter R e i h e auch der Tät ig-
kei t von Róna zu verdanken. Von der Analyse, die 
nach brei teren Zusammenhängen sucht , der K l ä r u n g 
der relativen Chronologie und hauptsächl ich von den 
großangelegten Ausgrabungen e rwar ten wir immer 
mehr Aufschlüsse über die W i r t s c h a f t in der Bronze-
zeit. Dies k a n n auch bei der Markierung der gesell-
schaft l ichen U m s t ä n d e und der Geschichte eine große 
Hilfe leisten. Bis dahin gilt es aber, sieh viel zu-
rückhal tender u n d vorsichtiger über gesellschaftliche 
und historische F ragen zu äuße rn . Dami t will ich nicht-
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die Bedeu tung der dynamischen Methode un te rschä t -
zen, jedoch auf die Notwendigkei t hinweisen, sieh viel 
m e h r an der ob jek t iven In t e rp re t a t i on der Quellen zu 
ha l ten . 
N. Kalicz 
M. Szabó: Following the Celts in Hunga ry . Budapes t , 
Publ isher Corvina, 1976. 87 pages , 28 drawings, 75 
photos . 
The volume a b o u t the Celts in H u n g a r y published 
now in t he second edit ion in t he series Hereditas a t t e s t s 
on t he one hand , t h e sueces of t h e series wr i t ten b y 
t h e best specialists and tu rn ing t o t h e wide readers-
camps, on t h e o the r hand , the excellent ach ievement 
of t he au thor . The m a n y reviews published abou t t h e 
f i rs t volume m a k e it superf luous t o deal with t h e 
conten t of t he work here fu r the r . T h e changes in t h e 
new edition ref lect , on the one h a n d , the progress of 
t h e writer 's own steadily research-work on the o the r 
hand , the deve lopment of t he Celtic-research. T w o 
impor t an t s tages of the above-ment ioned develop-
m e n t were t he following publ icat ions about the scien-
t i f i c conference of celtologists: The Celts in Central 
Europe. Papers of the IT. Pannónia Conference, Székes-
fehérvár 1975 and Celtic Art in Ancient Europe, Lon-
don—New Y o r k — S a n Francisco 1976. 
I . Castirjlione 
Gy. Ürögdi: Nero. Budapes t , Gondola t Kiadó, 1977. 
253 S., 37 Abb. 
Her zur Zeit f ruch tba r s t e und erfolgreichste ungari-
sche populärwissenschaft l iche Schrif ts tel ler der römi-
schen Kul turgesch ich te und Geschichte h a t wiederum 
eine solche Persönl ichkei t zum Gegenstand seiner Ar-
bei t gewählt , deren N a m e und R u f selbst den weniger 
bewander ten Lesern wohlbekannt is t . I n seinem B u c h 
fand der Verfasser eine ausgezeichnete Synthese zwi-
schen einer in teressanten Vortragsweise und der detail-
l ier ten E r k l ä r u n g von Angaben und Begriffen, die sich 
dem Thema anschließen. T)ie sieh au f die volls tän-
dige Kenn tn i s der Quellen und der Fach l i t e ra tu r auf-
bauende Arbei t ist eine solche Biographie , in dor Le-
ben und Tät igkei t des berücht ig t gewordenen Her r -
schers sowie Auswirkung seiner Tät igkei t au f die 
Oosehichte R o m s umfassend dargestel l t werden. "Der 
größte Vorzug der Arbeit ist, d a ß der Verfasser die 
Widersprüche aufdeck t , die die Quellen und die mo-
derne L i t e r a tu r enthal ten , er will also den Lesern 
keine simplifizierten und einseitigen Theorien aufzwin-
gen. U n t e r wissenschaftl ichem Gesichtspunkt k ö n n t e 
eventuell beans t ande t werden, d a ß er die uns zu r 
Ver fügung s tehenden Quellenangaben mi t belletristi-
schen Mitteln zu einer fließenden Erzäh lung vereint 
und d a d u r c h die Il lusion erweckt, als würde die 
Nachwel t die Her r scha f t u n d die Ta ten Neros bis in 
die kleinsten Einzelhei ten kennen. Hierdurch schuf er 
jedoch f ü r bre i te Leserkreise eine durchweg spannende 
Lektüre u n d hielt keine solchen Ereignisse fest , die 
als unmögl ich gelten könn ten . Die E rwe i t e rung der 
Quellenangaben, die E r g ä n z u n g der Ereignisse zu Sze-
nen, ja sogar zu einer bere i t s an Belletristik grenzen-
den r o m a n h a f t e n Geschichte kann dennoch n ich t als 
eine his tor ische Fä lschung be t rach te t werden, d a die 
Bewander the i t des Verfassers in sämtl ichen Zweigen 
des römischen Lebens ihn auch davor bewahr te , derar-
tiges zu b e h a u p t e n , das e infach unmöglich wäre. Diese 
Genre ist un t e r fachl ichem Gesichtspunkt äußers t 
prekär, doch kann berei ts der U m s t a n d a n e r k a n n t 
werden, d a ß Ü. die Ereignisse stets innerhalb der 
Grenzen de r Rea l i t ä t rekons t ru ier t und d ramat i s i e r t . 
Fügen wir noch hinzu, d a ß e r auch in diesem Buch -
wie in seinen f rüheren Werken — den Lesern zahlreiche 
an t iquar i sche Angaben und Kenntnisse vermi t te l t , so 
kann seine Arbei t ohne Bedenken in die wissenschaft-
lich akzep t ie rbare und au fk l ä r ende G a t t u n g der Popu-
larisierung eingereiht werden. Was die n icht leichte 
historische W e r t u n g des H a u p t p e r s o n s des Buches 
anbelangt , so kann seine Ansicht vol lkommen akzep-
t ier t werden , wonach Nero zwar ex t ravagan t , jedoch 
hinsichtlich des Schicksals des Römerre iches keine 
derar t ig nega t ive und dunk le Gestalt war wie dies in 
der L i t e r a t u r der Antike, die die Ansichten der Sena-
torenkreise und der römischen El i te widerspiegelt , 
behaup te t wurde. Der Ka i se r war beim römischen 
Pro le ta r ia t und im allgemeinen bei den brei ten Massen 
des Volkes nicht unpopu lä r . Der charakter i s t i schs te 
Zug seines Verhal tens w a r gerade seine Sucht nach 
Popu la r i t ä t , die ihren Zweck auch nicht verfehl t h a t . 
Eine a n d e r e F rage ist es, d a ß seine unerbi t t l iche Will-
kür m i t de r er die ta t sächl ich zuverlässigen S tü tzen 
des römischen Reiches, d .h . die führende Schicht be-
handelt h a t , auße r den Senatorenkreisen auch im Offi-
zierskorps des Heeres eine Abneigung ausgelöst h a t . 
Ü. konn te au then t i sch u n d die widersprüchliche Wirk-
lichkeit veranschaul ichend eine der berüeht igs ten , je-
doch zweifelsohne in teressantes ten Figuren der ant i -
ken Geschichte darstel len. j ( j n S f ;gH o n e 
Z. Kádá r : Survivals of Greek Zoological I l luminat ions 
in Byzant ine Manuscripts. Budapest , Akadémia i Kia-
dó, 1978. 138 S., 232 Taf . , 10 Farb ta f . 
Verfasser , cin hervor ragender ungar ischer Fach-
mann der klassischen Archäologie, h a t sich schon mi t 
seiner Grundb i ldung zur Bearbe i tung des biologisch-
zoologische, philologische und archäologische Fach-
kenntnisse gleicherweise erfordernden Themas vorbe-
reitet. Sein Buch basiert au f einer langen und gründ-
lichen Forschungsarbe i t , wovon seine zahlreichen, in 
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in- und ausländischen Fachze i t schr i f ten veröffentlich-
ten Studien und an verschiedenen Tagungen gehalte-
nen Vorträge zeugen. 
Das angeregte Problem zäh l t zu den komplizier-
tes ten Forschungsgebieten der Al ter tumswissenschaf t . 
I n unserer Zeit ist es allgemein b e k a n n t besonders 
d a n k der Tät igkei t von K. Weitzmann —, daß eines 
der wertvollsten Quel lenmater ia le der ant iken K u n s t 
und Wissenschaft der Komplex der griechischen und 
hellenistischen Buchi l lus t ra t ionen bildet . Von dieser 
e inst außergewöhnlich effektvollen künstlerischen und 
wissenschaft l iehen K o m m u n i k a t i o n s f o r m ist uns, 
auße r einigen Papyrus i l lus t ra t ionen von dürf t iger Qua-
l i tä t , in der Ur fassung nichts e rha l ten geblieben. Die 
le tz tgenannten zählen zu den massenha f t aufgebliebe-
nen ägyptischen Papyr i , zwischen welche aber keine 
so wertvollen Buchrollen geraten konnten , die mit den 
hervorragendsten Buchi l lus t ra t ionen der griechischen 
u n d hellenistischen Epoche ausges ta t t e t waren. Solche 
Büche r konnten ausschließlich im Besitz der fürstli-
chen oder großen kommuna len Bibliotheken sein. 
Die moderne Forschung ha t dennoch durch die in sehr 
vielen Zweigen der auf uns gebliebenen Denkmäler 
e rkennbare Auswirkung das Vorhandensein und den 
E i n f l u ß der griechischen Buehi l lus t ra t ionen schon 
längs t beobachte t und der Tät igkei t von Th. В irt und 
Weitzmann nach (um die im B u c h von К. aufgezählten 
wichtigen Ergebnisse vieler ande re r Forscher gar 
n ich t zu erwähnen) wurde auch klar , d a ß die kri t ische 
Un te r suchung der meis t 1000 .Tahre nach den Origi-
na len oder nach noch längerer Zeit angefer t igten by-
zant inischen und mit te la l ter l iehen Miniaturen die si-
chers te Grundlage über die T h e m a t i k und den tech-
nisch-stilistischen Charak te r der an t iken Buchillustra-
t ionen ergibt. Die zwischen der Anfer t igung der Vor-
bi lder und Adap ta t ionen vergangene außerordent l ich 
lange Zeit erforder t jedoch ein besonders strenges und 
methodisches Ver fahren der kr i t ischen Untersuchung. 
D e r H a u p t g r u n d dessen bes teh t dar in , daß die auf 
u n s gebliebenen spateren Minia turen nicht n u r um 
ein paa r hunde r t .Tahre jünger sind, wie z.B. die 
römerzeit l ichen Kopien der klassisch-griechischen 
Bi ldhauerkuns t , sondern in e inem Kul turmi l ieu ge-
schaf fen wurden, das eine ganz andere Rtilepoche 
repräsent ier t . Zur Annäherung der Originalwcrke ist 
infolgedessen die Sti lkri t ik in sich n ich t ausreichend. 
E s ist unbedingt erforderlich, d a ß die entsprechenden 
Gruppen späterer I l luminat ionen, die den Gegenstand 
(1er Unte r suchung bilden, nach inhalt l icher und ande-
rer Kri ter ien ausgewähl t werden können. K . ha t — 
sich der in ternat ionalen Tendenz der modernen For-
s c h u n g anschließend — mi t ausgezeichneter Empf in-
dungsk ra f t jenen Ausgangspunkt e rkann t , der zur 
A n n ä h e r u n g einer wichtigen Gruppe der griechischen 
u n d hellenistischen Buchi l lus t ra t ionen geeignet ist. 
Die erhal ten gebliebenen Texte und die wissenschafts-
geschichtliche For schung beweisen, d a ß die griechische 
Wissenschaf t von Aristoteles angeregt — das Mit te l 
der bildlichen Demons t ra t ion in den auf die Zoologie 
bezüglichen Forschungen und in der F a c h l i t e r a t u r 
angewendet h a t . Aristoteles selbst ha t seine Vor t r äge 
mit. auf weißen Grund gezeichneten Diag rammen 
illustriert , die einem didakt ischen Ziel gedient haben . 
E s ist beweisbar , daß der große Meister und seine 
unmit te lbaren Nachfolger auch ihre zoologischen 
Bücher mit ähnl ichen Il lustrat iontin versehen haben . 
Weitergehend ist auch nachweisbar , daß die helleni-
st ischen, sodann römischen F a c h a u t o r e n oder Popula -
r isatoren in ihren Arbeiten dieser Tradi t ion folgend 
in s te ts größerer Fülle und in einer nach gesteiger ter 
Lebens t reue s t rebenden F o r m ihren Büchern ver-
schiedene Tierbi lder beigefügt haben , die n ich t n u r 
als Inspi ra toren zu den Tierbi ldern der griechisch-römi-
schen K u n s t gedient , sondern ihrerseits auch aus dem 
Reper to i r u n d tien formalen Lösungen der m i t n ich t 
wissenschaft l ichem Ziel en t s t andene Tierbilder sehr 
vieles übe rnommen haben. Dieser letztere U m s t a n d 
leistet zwar der historischen Rekons t ruk t i on tier eine 
lange En twick lung durchgemach ten — jedoch in tier 
Urfassung n ich t auf uns geblichenen — bildl ichen 
Tradi t ion eine TTilfe, stellt jedoch gleichzeitig ein als 
fas t unübe rb rückba res Hindern is in den W e g tier 
Lösung jener F rage , wie eigentlich die ursprüngl ichen 
Vorbi lder ausgesehen haben k o n n t e n . K . geht nach 
sehr sorgfältigen Vorbere i tungsuntersuchungen von 
tier Grund these aus, daß die den Ausgangspunk t der 
ganzen Trad i t ion bildenden aristotel ischen zoologi-
schen Bilder — aus einigen in den Schrif ten des Mei-
s ters und seiner Schüler auf f indbaren , sich unmi t t e lba r 
auf die I l lus t ra t ion beziehenden Hinweise folgend — 
sehr einfache, of t abs t rah ier te und in aller H ins i ch t 
die Grundformen zeichnerisch wiedergebende Darste l -
lungen waren . Die Grundthese b r a u c h t er dazu , u m 
festzustellen, welche Autoren du rch welch ihre auf 
u n s gebliebenen illustrierten W e r k e diesen ursprüng-
lichen Ausgangspunk t mehr oder weniger kont inuier-
lich weitergegeben haben. E r k o m m t auf den richti-
gen Schluß, d a ß es vor allem die byzant in ischen illu-
s t r ier ten Bücher gewesen sein d ü r f t e n , die zur Grundla-
ge der U n t e r s u c h u n g dienen können . K . konn te sieh in 
dieser Hypo these nicht allein auf die nack te Logik, 
sondern auch au f die Persönl ichkei t der Autoren der 
wissenschaft l ichen und fachl i terar ischen Arbei ten so-
wie auf ihren T e x t s tü tzen . Dies er forder te ein außer-
ordent l ich vielseitiges Wissensgut und eine kompli-
zierte Unte rsuchungsmethode . Die Auslegung und Me-
t h o d e der ganzen Argumenta t ion und die ana ly t i sche 
U n t e r s u c h u n g en thä l t der erste Teil des Buches ( 1 1 -
33), wobei Verfasser die Geschichte der bisherigen For -
schung und ihre anwendbaren Ergebnisse v o r f ü h r t , 
die sich auf die byzant inische Nachlassenschaf t be-
ziehenden Beweise der griechischen zoologischen Lite-
r a t u r ins rechte Licht stellt und f a ß t schließlieh die 
sich auf die Rlus t ra t ionen der zoologischen Arbe i ten 
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von Aristoteles beziehenden Fests te l lungen - gewis-
sermaßen die Ergebnisse de r ganzen Arbei t ant izipie-
rend zusammen. Den H a u p t t e i l des Buches bi ldet 
die analyt ische Un te r suchung (37 —109) und ihre Il-
lustrat ion. Hier unterz ieht Verfasser einerseits die auf 
uns gebliebenen Kopien der i l lustrierten Werke einiger 
sieh historisch ane inanderknüpfenden und die Ket-
tenglieder der betreffenden Tradi t ion bi ldenden Auto-
ren einer krit ischen Analyse, andrersei ts publ iz ier t er 
in bisher noch nicht verwirkl ichter Volls tändigkeit die 
über die ursprüngl ichen Fo tokop ien der be t r e f f enden 
Buchil lustrat ionen gemach ten Reproduk t ionen . Die 
analysierten Autoren und Werke sind die folgenden: 
Nicander u n d Eutecnius , Dioseorides und Pseudo-
Dioscorides, Phi lumenus, die Arbeit un t e r d e m Titel 
Peri bo tanon , die Orni th iaca von Dionysius, die 
Cynegetiea von Pseudo-Oppianus . Tm dr i t ten Teil des 
Buches werden einige allgemeine Lehren des analy t i -
schen Abschni t tes (113 — 129) ergänzt . E s wird der 
Platz der erhal ten gebliebenen byzant inischen Kodi-
zes in der kunsthis tor ischen Eru ie rung der griechi-
schen zoologischen I l lus t ra t ionen un te r such t , vor al-
lem durch die B e t r a c h t u n g der Beziehungen zwischen 
der fr i ihbyzantinischon m o n u m e n t a l e n Malerei u n d 
der a l te r tüml ichen Malkuns t , sodann der entspre-
chenden Minia turen . Der v ier te Teil (133 — 135) ent-
hält die Quintessenz der ganzen Arbeit und widerspie-
gelt zugleich die meis te rhaf te Sachkenntnis des Verfas-
sers. Die genau wissenschaftl iche B e s t i m m u n g der 
Bildmaterial der nachgewiesenen En twick lungske t t e 
vorkommenden Tiere stell t Verfasser den in den Wer-
ken von Aristoteles e rör te r ten Tierga t tungen gegen-
iiber u n d beweist so die Rich t igke i t des vorausgesetzten 
aristotelischen Ausgangspunktes der Tradi t ion auch 
stat is t isch. Hiernach wird ku rz überbl ickt , von wel-
chen Tierga t tungen auf uns der aristotelischen Tra-
dition folgende I l lus t ra t ionen geblieben sind und weist 
auf die im analyt ischen Teil gründlich e rör te r ten sehr 
wesentlichen Unterschiede h in . Es wird die Aufmerk -
samkeit auf die einzelnen Bilder gelenkt, die als die 
t reuesten Nachahmungen der originalen Vorbi lder 
gelten. Schließlich werden die im analy t i schen Teil 
ebenfalls gründlich ausgelegten, sehr komplizier ten 
Beziehungen zusammengefaß t , die im historischen 
Naelilassungsprozeß der auf uns gebliebenen zoologi-
schen I l lus t ra t ionen die nicht-zoologischen Bilder zur 
stilistischen und formellen Gesta l tung des uns zur 
Verfügung s tehenden ganzen Bildmaterials k n ü p f e n . 
Die Lehren seines Buches schließt Verfasser mi t der 
Fests te l lung ab, daß im L a u f e der historischen En t -
wicklung der Abbi ldungen zoologischen T h e m a s die 
Arbei ten von prak t i schem Zweck sowie du rch die 
künst lerische Darste l lung die I l lus t ra toren der Büche r 
s tets mehr E lemente der konkre ten Wirkl ichkei t in 
die Bilder hineingetragen haben , die auf diese Weise 
bei der E n t s t e h u n g der humanis t i schen Wissenschaf t -
lichkeit in den kommunika t iven und d idakt i schen 
Arbei ten der neuzeit l ichen Wissenschaft von neuem 
a n w e n d b a r wurden. 
Das Buch von K . wird f ü r die Forscher einer gan-
zen Re ihe von Disziplinen eine grundlegende Basis 
sein. Die Al ter tumswissenschaf t b ie te t unmi t t e lba r 
der Geschichte der Zoologie, der Kenn tn i s der F a u n a 
des Al te r tums , der Materie der modernen historischen 
Zoologie, der Geschichte der ant iken Buchil lustrat io-
nen und der byzant inischen I l lumination ebensolche 
sichere Anha l t spunkte , wie der For schung der ant iken 
Malerei. Anläßlich der Publ ika t ion des Buches soll 
n ich t n u r dem Verfasser, sondern auch d e m die her-
vorragende typographische Real is ierung ermöglichen-
den Verlag unsere größte Anerkennung ausgesprochen 
werden. /у Castiglione 
!.. Török: Merőé és Nubia a 2—7. században. Régészet i ta-
n u l m á n y o k (Meroe und Nub ien im 2 — 7. J a h r h u n d e r t . 
Archäologische Studien) . Az Eö tvös Loránd Tudo-
m á n y e g y e t e m Ókori Tör téne t i Tanszékeinek kiadvá-
nya i 20. Budapes t 1977, 235 S. 
Török h a t mi t diesem Band gesammel ter Studien 
der ungar ischen Öffent l ichkei t einen Einbl ick in seine 
Bemühungen u m die Meroit ist ik und Nubologie in den 
le tz ten ach t J ah ren gegeben. Die Aufsä tze sind in 
f r emden Sprachen an re la t iv entlegenen Or ten veröf-
fent l icht worden oder bef inden sich zur Zeit im 
Druck , so daß die Pub l ika t ion an dieser Stelle einer 
Ers tveröf fen t l i chung g le ichkommt . A m Endo des 
Bandes f indet der Leser die genauen Bibliographien 
zu den insgesamt 11 S tud ien . Diese werden hier in 
einem anspruchslosen Band zusammengefaß t . Doch die 
e infache Auss t a t tung der Ausgaben al thistorischer 
Lehrs tüh le an der E ö t v ö s Lo ránd Univers i t ä t Buda-
pest ga ran t i e r t ein schnelles Erscheinen. 
Der Grund für die Herausgabe der Studien ist zu-
nächs t ein didakt ischer . Die wissenschaft l ichen Ergeb-
nisse der ungarischen Fachwissenschaf t le r sollen in 
geeigneter F o r m auch dem S tuden ten zugänglich ge-
m a c h t werden. Der Rezensen t sieht dar in nicht nu r 
Posi t ives. Denn schließlich gibt diese Publ ika t ionsform 
zu vers tehen, daß die S tuden ten im allgemeinen nicht 
in der Lage sind, wissenschaft l iehe L i t e r a tu r in der 
Originalsprache zu verfolgen. Andrersei ts aber bieten 
die Hochschullehrer , zu denen L. Török als Gastdo-
zent a m Lehrs tuh l f ü r al tor iental ische Geschichte ge-
hör t , ihren Hörern m i t diesen Sammlungen einen 
Einbl ick in die in ternat ionale Forschung. 
I m Fal l von Töröks Aufsätzen kann m a n ohne 
Zögern die B e h a u p t u n g aufstel len, daß die ersten vier 
Aufsä tze an der Spitze dieser jungen Spezialwissen-
schaf t Meroitistik anzusiedeln sind. In diesen Studien 
beschäf t ig t sieh der A u t o r mi t Prob lemen der Ver-
wal tung, mit der gesellschaft l ichen Stel lung von Prie-
s tern a m Beispiel der Karanog- Inschr i f t en , mi t der 
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spä tmeroi t i schen Chronologie und mi t E igen tumsmar -
ken aus dem 1. und '2. J a h r h u n d e r t . Alle vier Auf-
sätze, die der Au to r un te r dem Titel »Studien zur 
spä tmero i t i schen Geschichte« zusammengefaß t h a t , 
sind inzwischen auch in der f remdsprachl ichen Fas sung 
erschienen. Zu dieser ersten Gruppe k o m m t eine wei-
tere von zwei Aufsä tzen unter d e m Titel »Griechisch-
römische E lemen te in der merői t ischen Kul tur« . E s 
hande l t sich u m die Richt igs te l lung einer re la t iv 
scharf formul ier ten Behaup tung von Adams, d a ß im 
meroi t ischen Süden keine griechisch-römischen Ele-
men te nachzuweisen seien. Török versucht dieser An-
sicht mi t gewichtigen Argumenten zu entgegnen. Der 
wissenschaft l iche Streit mi t Adams bes t immt auch das 
Bild der nächs t en Studie über die »Spuren alexandrini-
seher B a u k u n s t in Meroe«, wo ebenfalls auf den Kul-
t u r z u s a m m e n h a n g der beiden meroi t ischen Landestei-
le eingegangen wird. 
Doch nicht n u r in der jungen Disziplin Meroitist ik 
erweist sich Török als F a c h m a n n von R a n g , auch auf 
d e m Gebiet des christ l ichen Nubiens h a t er mi t ähnl ich 
wei tem Blickfeld die Fragen in den Griff bekommen . 
Eine Art Übergangss tad ium bildet die Studie zu der 
Bal lanakul tur , m i t der sich Török auch weiterhin be-
schäf t ig t h a t . Zuletzt ha t er dazu auf dem Kolloquium 
anläßl ich der Ausstel lung »Africa in Antiqui ty« im 
Brooklyn Museum Stellung genommen. Von der wirt-
schaftsgeschicht l ichen Seite geht Török die Geschichte 
Nubiens in der ach ten Studie an . Beide Aufsä tze sind 
un te r dem T h e m a »Zur Geschichte des naohmeroi t i -
schen und christ l ichen Nubiens« vereint . 
I n der le tz ten Gruppe unter dem Titel »Zur Kuns t -
geschichte des christ l ichen Nubiens» f aß t der Au to r 
drei Aufsätze zusammen . I m ers ten Aufsa tz beschäf-
t ig t er sicli mi t den archäologischen Zeugnisse zu rnub i -
schen Taufl i turgie , im zweiten s teuer t er wichtige 
Einzelhei ten zur E rk l ä rung der se l tsamen Dars te l lung 
eines Mannes in einem Tongefäß aus Abdal lah Nirqi 
bei und im d r i t t en stellt er eine N a c h a h m u n g der 
ägyptischen Ter ra Sigillata auf dem Gebiet des christ-
lichen Nubiens vor. 
Ordnet m a n die gesammelten Aufsä tze nach ihrer 
En ts tehungsze i t , so ist zu bemerken, daß Török von 
d e m spä tan t iken christl ichen Nubien ausgegangen ist, 
sich auf dem meroi t ischen Sektor mi t großem Erfo lg 
und in te rna t iona lem Gewicht be tä t ig t und sich n u n 
neuerdings der zeitlichen Grenze zwischen H e i d e n t u m 
und Chr i s t en tum zugewendet ha t . Der Band zeichnet 
deut l ich diesen Weg nach und gibt auch einen Einblick 
in die En twick lung dieses ta lentvol len Wissenschaft-
lers der jüngeren Generat ion in Ungarn . Török zeich-
ne t sich nicht n u r durch einen Spürs inn f ü r »unerle-
digte« Fragen in der Wissenschaft aus, sondern weiß 
diese Fragen auch immer mi t großem Scharfs inn 
einer Lösung zuzuführen oder zumindes t anzunähe rn . 
U. Luft 
S. Soproni: Der spätrömische Limes zwischen Eszter-
gom und Szentendre. Budapes t , Akadémiai Kiadó, 
1978, 231 S., 95 Taf . 
Mit dem im Titel genann ten Limes-Abschnit t be-
schäf t ig t sich n u r das erste, bedeutends te K a p i t e l des 
Buches. Wei tere Kapi te l sind d e m äußeren Schanz-
system, das das Siedlungsgebiet der Sarinaten umsch loß 
(limes Sarmaticus), bzw. den Ausgrabungen de r im 
Inneren der Prov inz au fgebau t en Befest igungen und 
ihrer P ro b l ema t i k gewidmet . H ä t t e der Verfasser 
neben der nördl ichen Grenze auch noch den kurzen 
Abschni t t Ad S t a tua s Solva, sowie dem öst l ichen 
limes en t lang die Linie Ulcisia Cast ra — Ad Mili tare 
bearbeitet , so wäre das B u c h eine Zusammenfassung 
des vollständigen Schutzsys tems der Valeria im 
4. J u h r h u n d e r t . Trotz dieser Un Vollständigkeit analy-
sieren die K a p i t e l 4 — 6. das Verteidigungssystem der 
ganzen Valeria, was auch im Unter t i t e l des Buches 
(gleichzeitig a u c h Titel des Kap i t e l s G.) zum A u s d r u c k 
k o m m t : »Das Ver te id igungssys tem der Provinz Vale-
r ia im 4. J ah rhunde r t« . 
Der Band f a ß t in der vorl iegenden F o r m die ein 
J ah rzehn t h indu rch ge führ t en Forschungen des Ver-
fassers zu sammen . Diese Forschungen sind, sowohl 
ihrem Ausmaß, wie auch ihrer Tragwei te nach bedeu-
tend, und sie gehören zu den besten Ergebnissen der 
ungarischen Archäologie. E s ist einerlei, oh m a n an 
die beinahe vollständige E r f o r s c h u n g des 45 k m langen 
Abschni t tes Esz te rgom —Szentendre denkt , sich die 
bahnbrechende Arbeit in der Aufk l ä rung des äuße ren 
Schanzsystems überlegt, oder ob m a n jene Ausgra-
bungen ins Auge faß t , die unsere Kenntnisse ü b e r das 
innere Befest igungssystem bedeu tend gefördert ha t -
ten , auf allen fliesen Gebieten verbinden sich Ergeb-
nisse von b le ibendem Wer t mi t der Tätigkeit des Ver-
fassers. 
Es ist umso mehr zu bedauern , d a ß diese mi t recht 
hochgeschätzten Ausgrabungsergebnisse im Band n ich t 
so ausführ l ich veröffent l icht wurden , wie sie es ihrer 
Bedeutung nach verdient h ä t t e n . Uber die meis ten 
Freilegungen, I ' robegrabungen und Geländebegehun-
gen sind bisher höchstens nu r Vorberiehte veröffent -
licht worden; die diesmal vorgelegten Zusammenfas-
sungen mi t min imaler D o k u m e n t a t i o n und mit der 
bloßen E r w ä h n u n g der E inze l funde können n i ch t als 
Publ ikat ion gel ten. All dies ist vor allem f ü r den 
Verfasser selbst nachteil ig: die Quellen, auf die er 
im weiteren seine Synthese b a u t , s ind fü r den Benut-
zer des Buches n ich t zugänglich, und man k a n n die 
angezweifelten Behaup tungen ties Verfassers n i ch t 
kontroll ieren. 
E s k o m m t vom Quellenmaterial den Ziegelstem-
peln eine besonders wichtige Datierungsrolle zu. Der 
Verfasser widmete ein besonderes Kapitel (5) einigen 
größeren Gruppen dieser S tempel und er schlug neue 
Gesichtspunkte zur Bes t immung ihrer Chronologie 
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vor. Die Stempel mi t den B u c h s t a b e n O F A R N da-
t i e r t er auf die Regierungszeit von Constant ius I I . ; 
doch ist seine Gleichsetzungder auf den Ziegeln genann-
t e n BONO MAG u n d V R S I C I N I MAG mi t den magistri 
equitum Bonosus und Ursicinus n ich t wahrschein-
lich, denn keiner von diesen war in Ulyricum tä t ig . 
Und aucli sonst wäre dies im Fal le des Bonosus eher 
vor 344, also un te r Constans mögl ieh gewesen. F ü r 
die Dat ie rung der Stempel Quadr iburg ium und Vin-
cent ia haben wir keinen zuverlässigen Ausgangspunk t ; 
Verfasser da t i e r t sie auf die Zeit n a c h der Thronbestei-
gung des Valent inians . E r v e r m u t e t , daß diese Stem-
pel auf die W e r k s t ä t t e n der gleichnamigen inneren 
Befestigungen zurückgehen sollten, obwohl von diesen 
Siedlungen bisher kein derar t iger Ziegelstempel z u m 
Vorschein gekommen ist. Die Tr ibunus-Ste inpel da t i e r t 
er eindeutig auf das Zeitalter des Valent inian, m a n k a n n 
dies heute bloß als eine V e r m u t u n g gelten lassen. Die 
Stempel jener Befehlshaber, die au fg rund ihrer späte« 
r e n Karr ieren un te r genaue zeitliche Grenzen einfü-
gen lassen, be s t immen bis zu e inem gewissen Grade 
auch die Chronologie der Bau tä t igke i t en zur Zeit des 
Valentinian. M a n h a t den E i n d r u c k , daß v ie lmehr 
Ausbesserungen als neue B a u t e n un te r Valent in ian 
ausgeführ t wurden . 
In der Beschre ibung der Befest igungen bietet der 
Verfasser n ich t bloß eine Zusammenfassung der 
archäologischen Erscheinungen, sondern er geht aus-
führl ich auch auf die mil i tär ischen Einhei ten ein, die 
Iiier s ta t ionier ten , ja , er beschäf t ig t sich sogar — falls 
diese nicht auch f rüher schon b e k a n n t waren — a u c h 
mi t den an t iken N a m e n der be t re f fenden Befest igun-
gen. Leider, lassen sich diese P rob l eme auf rein speku-
la t ivem Wege n ich t lösen. Die k ü h n e n Folgerungen, 
m i t denen in diesem Band alles gelöst wird, sind sel ten 
überzeugend. E s fehlen die Beweise besonders in der 
Gleichsetzung der Namen (Visegrád = Pone N a v a t a , 
Felsőgöd = Cont ra Cons tan t iam, Gardellaea = To-
kod). Es ist n ich t leicht, was die N a m e n der inneren 
Befestigungen be t r i f f t , dem Verfasser beizupfl ichten. 
Den Ausgangspunkt bildet liier die Gleichsetzung von 
Alsóheténypuszta der Stat ion l o v i a des Itinerarium 
Antonini. Dies g ründe t sich jedoch bloß auf eine ver-
fehlte Auslegung der von Sopianae ausgehenden Stra-
ßen. Uie erste von den vier nördl ichen St raßen von 
Sopianae aus zählt m a n diese vom Westen n a c h 
Osten zu der Re ihe nach — f ü h r t e über Valcum naeli 
Savaria. Die zweite verband die S t a d t — un te r Berüh-
rung von Tricciana — mi t Ar r abona . Dagegen f ü h r t e n 
die beiden östl ichen Straßen — auf der Westseite von 
Kapos und Sárvíz, bzw. östlich von Sárviz — n a c h 
Gorsium-Herculia . Alsóheténypuszta lag also sinnge-
m ä ß in der N ä h e der Straße n a c h Tricciana, während 
lov ia die ers te Stat ion nach Sopianae auf einer der 
beiden St raßen nach Gorsium zu gewesen sein m u ß . 
E s folgte fü r den Verfasser aus der Gleichsetzung von 
Alsóheténypuszta und lovia , d a ß die in der Notitia 
Dignitatum genannten K o h o r t e n in den inneren Be-
fest igungen s ta t ionier ten . Verwirf t m a n jedoch die 
Gleiehsetzung, so en tbehr t auch diese V e r m u t u n g 
jeder Grundlage ; folglich k a n n man auch den Versuch 
in bezug auf die Benennungen der inneren Befesti-
gungen n i ch t mehr auf rech te rha l ten . 
Verfasser h a t au fg rund einer vielseitigen Unter-
suchung des limes der P rov inz Valeria, ihrer äußeren 
und inneren Verteidigungslinie die Befest igungsarbei-
ten in ein einheitliches S y s t e m gefaßt , und dami t h a t 
er eine neue Synthese der Militärgeschichte der Vale-
ria im 4. J a h r h u n d e r t gegeben. Demnach lag dem 
Verteidigungssystem eine einheitliche Konzept ion zu 
Grunde. I n der ersten Per iode der inneren Befesti-
gungen (Alsóheténypuszta , Ságvár) beobachte t m a n 
hufeisen- bzw. fächerförmige Türme; durch diese 
wird die Bauper iode auf das Zeitalter des Constan-
tins gesetz t . Dadurch wird, aufgrund der einheitli-
chen Konzep t ion , auch die Ents tehungsze i t des äuße-
ren Schanzsys tems nachgewiesen, was m a n weder mi t 
historischen Angaben, noch mi t archäologischen Fun-
den n ä h e r bes t immen ko imte . Es blieb gar keine An-
gabe e rha l t en geblieben, wonach die R ö m e r in den 
Jah ren 322 — 332 — auf diese Periode wollte der 
Verfasser den Ausbau des limes Sarmaticus da t ieren 
— auf sa rmat i schem Boden etwas gebau t h ä t t e n . 
Eine solche Bautä t igkei t wurde i. J . 294 Bononia bzw. 
Aqu incum gegenüber ausge füh r t . (Die Richt igkei t der 
Aufze ichnung des H y d a t i u s wird durch Notitia Digni-
tatum occ. X X X I I , 41 u n d X X X I I I , 48 erhär te t . ) 
Ebenso wissen wir von einer solchen Tät igkei t u n t e r 
Constant ius I I . (Felsőgöd) mid Valent inian I . (Hat -
van— Gombospuszta) . Gegen eine Da t i e rung des 
Schanzsys tems auf das Zei ta l ter des Cons tan t in spre-
chen auch die Brückenköpfe auf sarmat ischem Gebiet, 
die o f fenbar Bestandtei le des äußeren Verteidigungs-
systems gebildet ha t t en . A. Mócsy liât diese hypothe-
tisch auf die Zeit der Tet rarchie da t i e r t . 1 Verfasser 
erblickte in denselben, au fg rund der Ziegelstempel 
OF A R N , Bau ten , die u n t e r Constant ius I I . er r ichte t 
wurden. Man kann also auf sarmat ischem Gebiet vor 
allem die Tät igkei t von Constant ius I I . nachweisen, 
der nach den Feldzügen in den Jahren 358/59 energisch 
die seit e inem Vier te l jahrhunder t verworrenen Ver-
hältnisse des sarmat isehen Gebietes ordnete . E s spr icht 
also f ü r die Dat ie rung des limes Sarmaticus auf das 
Zeitalter des Constant in höchstens jene »einheitliche 
Konzept ion«, die a u f g r u n d der ersten Per iode der 
inneren Befest igungen v e r m u t e t wurde. Mann kann 
jedoch das Schanzsystem, aufgrund der wirklich 
vorhandenen Angaben, eher auf die Zeit der Tet rar -
chie, oder noch mehr auf das Zeitalter von Constan-
1
 A. MÓCSY: Das le tz te J ä h r h u n d e r t der römisch-
barbar ischen Nachba r scha f t im Gebiete des heut igen 
Ungarn . Cumania 1 (1972) 84 — 85.; Ders. : P a n n ó n i a 
und U p p e r Moesia. London—Boston , 1974, 209. 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 31, 1979 
RECENSIONES 4 1 3 
t ius I I . dat ieren. 2 Zu dieser Zeit h a t m a n nicht n u r auf 
dem Gebiete des Barbar icums gebaut , bzw. B a u t e n 
dem limes en t lang erneuert (Tokod?, Visegrád, Cas t ra 
Constant ia) , eine neue F o r m erhiel ten auch die ausge-
dehnten inneren Befest igungen. Das Er r i ch ten der 
le tzteren darf k a u m als doppel tes Ket tengl ied einer 
un t e r Cons tan t in in die Tiefe gegliederten Verteidi-
gungskonzept ion gelten, eher wurden sie anläßl ich der 
Mil i tärreform erbaut . Kein Zweifel, sie d ienten n i ch t 
dazu , u m in iluien Einhei ten der limitanel zu unter-
bringen; m a n könnte eher d a r a n denken, d a ß sie 
S tü t zpunk t e von bewegliehen Truppene inhe i t en wa-
ren. 
Die Baute i l , die unter Cons tant ius I I . au sge füh r t 
wurden, und die sich vielleicht auf die le tz ten J a h r e 
des Zeital ters , nach den E inb rüchen der B a r b a r e n 
verdichten, mögen nach ihrem Ausmaß die spä t e ren 
Befest igungsarbei ten wohl über rag t haben. D a s Er-
r ichten der Befest igung von Gombospuszta un t e r 
Valent inian, m a g ein Beweis d a f ü r sein, d a ß die 
B a u t e n des äußeren Verteidigungssystems, die un t e r 
Constant ius f f . in Gang gesetzt wurden, bis z u m 
J a h r e 364 keinen Abschluß f anden . Aber auch andere 
Zeichen legen die Vermutung nahe , daß Valen t in ian 
im J a h r e 364 die Arbei ten der Befest igung n ich t wie-
der begonnen n u r fortgesetzt h a t t e . Die Bau tä t igke i t 
kulminier te , wie m a n es au fg rund des Geldverkehrs 
schließen da r f , um 367 h e r u m . 3 Auf diese Zeit geh t 
wohl das Lager von ffideglelőskereszt zurück , und 
vermut l ich auch die Modernisierungen in den übr igen 
Lagern. J e n e Wach tü rme , die m a n mit m e h r oder 
weniger R e c h t auf das Zeital ter des Valent in ians da-
t ier te , s ind wohl nach diesem Zei tpunkt e r r ich te t 
worden: die mi t Bauinschr i f t versehenen T ü r m e 
e n t s t a m m e n a u s den Jah ren 371 und 372. J e n e 22 
burgi, die m a n aufgrund der Ziegelstempel auf das 
Zeitalter des Valentinians da t i e r t e , e n t s t a m m e n also 
aus jenen J a h r e n , in denen der Geldverkehr schon 
s ta rk zurückgefal len war. Beach te t man, d a ß der 
B a u des W a c h t u r m e s Commerc ium 38 Tage in An-
spruch n a h m , so bekommt m a n ein reales Bild von 
den Ausmaßen dieser Bautä t igke i ten . 
Man darf die letzte Periode des limes der Valer ia 
von dem Schlacht Verlust bei Hadr ianopol is ab rechnen . 
Man m u ß den mi t der Notitia Dignitatum e rk l ä r t en 
Veränderungen gegenüber Zurückha l tung ü b e n ; abe r 
die archäologischen Beobachtungen haben unsere 
lückenhaf ten Kenntnisse über diese Epoche mi t neuen 
Ergebnissen bereichert . Man h a t die Lager teilweise 
aufgegeben (Leányvár , Hideglelőskereszt); andere h a t 
2
 Ähnlich: T. NAGY: Budapes t tör ténete az őskor-
tól a honfoglalásig (Die Geschichte der S tad t B u d a p e s t 
von der Urzei t bis zur Landnahme) . Budapes t tö r té -
ne te (Die Geschichte der S t ad t Budapes t ) I . B u d a p e s t , 
1973, 110. 
3
 V. LÁNYI: The coinage of Valent inian I in Siscia. 
A c t a A r c h H u n g 21 (1969) Fig. 12. 
m a n verkle iner t (Azaum, Cirpi, Visegrád); die Brük-
kenköpfe auf dem l inken Ufer ha t m a n u m g e b a u t , die 
W a c h t ü r m e von kle inem Ausmaß ha t m a n n i ch t mehr 
gebrauch t . I n den übriggebl iebenen Lagern und Be-
fest igungen erschien zu dieser Zeit zum ers ten Mal die 
charakter is t i sche emgeglä t t e te Ke ramik , die sich 
wohl m i t d e m Hereinlassen der joederati des Ala theus 
und S a p h r a c verbinden l äß t . j 
Gy. László—I. Rácz: A nagyszentmiklósi kincs (Der 
Schatz von Nagyszentmiklós) . Budapes t , Corvina 
Verlag, 1977. 192 S. m i t 86 schwarz-weiß und mit 8 
farbigen Lichtb i ld-Tafe ln . 
Großes Pub l ikum und wissenschaftl iche öffent l iche 
Meinung h a b e n schon sei t l angem das Buch des Pro-
fessoren Gyula László über den be rühmten Seha tz fund 
erwar te t . Seit der in f ranzösischer Sprache veröffent-
lichten Monographie des bulgarischen N. Mavrodinov 
im J a h r e 1943 sind zwar munehe kleinere Studien 
aber kein B u c h über diese F u n d g r u p p e veröffent l icht 
worden. Wohl ist zwar dieser wel tberühmte Sehatz 
über die Fach l i t e r a tu r h i n d u r c h beinahe u n t e r allen 
Völkern des K a r p a t e n b e e k e n s bekannt , aber — nach-
dem in Wien a u f b e w a h r t — ist er f ü r die Fo r schung 
nicht leicht zugänglich. E i n e ernste Hilfe bieten n u n 
in dieser Hins icht die beiden Verfasser, der Archäologe 
und der Pho tog raph . E n d l i c h bekommt m a n eine 
vollständige Beschreibung dieses Schatzes auch in un-
garischer Sprache. 
Die Einte i lung des Buches ist die folgende: eine 
theoret ische E i n f ü h r u n g über die Vorgeschichte (Ge-
danken über die K u n s t der Vergangenheit der Steppe, 
9 14. Seiten); daim die ausführ l iche Beschreibung 
und Gliederung des Schatzes ; eine sehr kurze Charak-
terisierimg der Inschr i f t en (doch nicht auch ihre 
En tz i f fe rung : 164—178 S.). E rgänz t wird dië Beschrei-
bung mi t Kap i t e ln über die Arbe i t der Goldschmiede 
und über die einzelnen Motive (169 — 178 S.). Man 
liest schon auf S. 15. da rübe r , daß der Verfasser -
gemäß seiner neuen Theor ie — den vollen Bes tand 
des Schatzes aus 23 S tücken in zwei Gruppen eingeteilt 
ha t : die Gefäße mit R u n e n s c h r i f t hä t t en das Tischbe-
steck eines Fü r s t en , und die anderen ohne Runensch r i f t 
dasselbe einer Fürs t in gebi ldet . J a , diese sollen ge-
nauer : Tr ink- und Delikatessen-Gefäße gewesen sein. 
Wir f inden diese V e r m u t u n g nicht überzeugend, ob-
wohl der Verfasser sie m i t einer mongolischen Be-
schreibung aus dem 13. J a h r h u n d e r t zu un te r s tü tzen 
versuchte. Solche Zusammenhänge sind aus der völ-
kerkundl ichen oder anderwei t igen Fach l i t e ra tu r nicht 
bekannt . 
Am E n d e des Buches f inde t m a n die Beschre ibung 
des Anthropologen Pá l L i p t á k von den Menschen-
Dars te l lungstypen, die Schi lderung des Arel iäobota-
nikers Miklós Füzes-Frech ' von den Pf lanzen-Dars te l -
Acta Archaevlogica Academiae ScieiUiarum hungaricae 31, 1979 
414 I tECENSIONES 
lungen, und die Ansieht des Kuns th i s to r ike rs Zoltán 
K á d á r von den Tierbi ldern. Alle diese Gutach ten von 
Fach leu ten wurden vom Verfasser im Buch selbst 
weitgehend berücksicht igt . 
Noch ein l ' a a r Wor t e von den Aufnahmen , die 
en t t äuschend sind, obwohl es b e k a n n t ist, daß gerade 
das Gold sich von al len Metallen a m schwersten pho-
tographieren läß t . E s ist vor allem s törend , daß die 
einzelnen Bilder n i ch t scharf genug sind (so ist a u c h 
die Schale am Ti te lb la t t !). Dasselbe wiederholt sich 
mehrmals , z.B. auel i im Falle des Tr inkhorns un te r 
Nr . 17. Die Unschä r fe der Bilder wird hie und da 
d u r c h das scharfe R a s t e r der Klischees »verschwom-
men« (z.B. auf d e m Bild der Nr. 80.). Mehr gelungen 
sind einige N a h - A u f n a h m e n von I s t v á n Rácz. Man 
f inde t a m Ende des Textes eine bedeu tende — beinahe 
vollständige — Bibliographie der Fachl i te ra tur (189-
191 S.) aus der Per iode seit dem Erscheinen der Mo-
nographie von N. Mavrodinov. Einige kleinere Stu-
dien sind jedoch ausgefal len: S tan tschew-Wakl inow 
St. i z t ok t w s tarobolgarskoto i skus two ot V l l do X I 
wek. Trudowe na wisschija Pedagogi tscheski I n s t i t u t 
w Triюwo. V. 1967 — 68. Sofia 1968. 127 159; wie der 
bedeutende bulgarische Archäologe in dieser Arbei t 
ber ich te t : es wurde im Jah re 1964 in einem reichen 
Grab von Preslaw eine solche Silberschale gefunden, 
die m i t dem Scha tz von Nagyszentmiklós ve rwandt 
ist. (Lhre griechische Inschr i f t he iß t : Herr, hilf Sibin 
d e m großen Schupan in Bulgarien.) Der Art ikel von 
E . H . Tóth vom reichen awar ischen Grabfund a u s 
Kunszen tmik lós—Bábony ist auch wegen dos Trink-
horns unter Nr . 17. wichtig: P re l imina ry account of 
t he ava r Pr incely f ind a t K u n b á b o n y . Cumania I . 
Archeologia. Kecskemét 1972. 143 —168. Es sei auch 
e rwähn t , daß v o m Verfasser vorl iegender Zeilen über 
den Schatz von Nagyszentmiklós nicht bloß jener 
Ar t ike l veröffent l icht wurde, der auf S. 189. des 
Buches genannt wird in dem übrigens auch ein 
f rüheres , kaukasisches Vorbild der Schale Nr . 20. 
e rwähn t wird — sondern auch ein anderer Ar t ike l : 
Die Belohnung der Finder des Att i la-Schatzes von 
Nagyszentmiklós . MEME 1971. 2. 143 155. In diesem 
Aufsa tz hat L. P a t a k y die V e r m u t u n g vorgeschlagen, 
d a ß das entsprechende Paar des Kruges Nr. 6. aus 
d e m Schatz fehlen mag, und d a ß m a n den ganzen 
Goldschatz in 5 Gruppen einteilen könn te . 
Erklärung und Auslegung dieses Schatzes werden 
die Forscher noch lange Zeit h indu rch beschäf t igen. 
Doch bedeutet aucl i die vorliegende Arbeit einen 
wichtigen Schr i t t in der R i c h t u n g auf die Lösung 
h inzu . Ein Haup tve rd iens t des Buches bestellt in der 
genauen und weitverzweigten Fragestel lung. Dies war 
auch die wichtigste Best rebung des Verfassers, und 
er h a t sie größtentei ls erreicht. Wir hoffen später aucli 
im Rahmen einer Unte rsuchung auf einige von ihm 
gestellte Fragen an twor t en zu können . 
I. Erdélyi 
La format ion et le développement des métiers au 
moyen âge (V e—XVI e siècles). Volume publié sous la 
direction de László Gereviclt e t p a r les soins de Agnes 
Salamon. Budapes t , Akademie Verlag, 1977. 153 p . 
Das 1962 f ü r einen kleinen Kre i s gegründete, 1970 
und 1971 dann zu einem ganz E u r o p a umfassenden 
wissenschaft l iehen Verein e rgänzte »Comité In te rna t io -
nal des Recherches sur les Origines de Villes« hiel t 
1973 in Budapes t ein Colloquium über Ausges ta l tung 
und Entwicklung des mit telal ter l ichen Handwerks ab ; 
die Beiträge veröffent l icht der vorliegende Band . Wie 
es schon aus d e m Titel hervorgeht , decken die Be i t r äge 
in aller Hins ieht ein mächt iges Gebiet ab, zeitlich 
rund neun J a h r h u n d e r t e , geographisch den ganzen 
Nordosten E u r o p a s , berühren sogar auch noch Da lma-
tien und Daghes t an . Die geographische Ausbre i tung 
bedarf keiner nähe ren E r k l ä r u n g : es handel t sieli u m 
einen Teil Eu ropas , dessen spärl iche und lakonische 
schrift l iche Denkmäle r die mit telal ter l iche Archäolo-
gie mehr zu Ge l tung kommen lassen. 
Der Band en thä l t 18 Bei t räge des Colloqiums auße r 
der Begrüßungsrede des Gastgebers L. Gerevich, 
und die Erö f fnungs rede des Vorsi tzenden des Comi-
tees, W. Hensel. Die Themenver te i lung der Be i t räge 
weist eine gewisse Doppelhei t auf . Sechs Beiträge 
wurden dem Meta l l -Handwerk , fünf dagegen ande ren 
Handwerkzweigen, sechs der allgemeinen En twick-
lung des H a n d w e r k e s gewidmet . H . Jankuhn (Gött in-
gen) beschäf t ig te sich mi t d e n Bronzegüssen von 
Hait l iubu, L. Huszár (Budapest ) mi t den f rühmi t t e l -
alterlichen ungarischen Münzans ta l ten , Z. Rajewski 
(Warschau) m i t der f rühmit te la l ter l ichen slawischen 
Waffenhers te l lung, M. M. Marnayew (Machatskala , 
Daghestan) m i t der Metal l -Bearbei tung in Daghes tan , 
G. Heckenast (Budapest ) m i t der ungarischen Eisen-
produkt ion in den 9—11. J a h r h u n d e r t e n , u n d Z. 
Klanica (Brno) m i t den Schmucksachen, die in den 
Erdburgen von Ost- und Mit te leuropa hergestellt wur-
den. 
Kein ande re r Zweig konn te nahekommen, n u r 
zwei Beiträge beschäf t ig ten sich mi t dem Glasblasen: 
N. P . Sorokina (Moskau) sprach über das mi t te la l ter -
liche For t leben der an t iken Tradi t ionen, und V. H an 
(Belgrad) über Organisat ion und Technologie des 
Glas-Handwerkes in den 14—15. J a h r h u n d e r t e n in 
Dubrovnik (Dalmat ien) . Merkwürdigerweise war die 
Keramik n u r d u r c h den Be i t rag von S. Felgenhauer 
(Wien) über die f rüh- und spätmit te la l ter l iche E n t -
wicklung der Keramik auf österreichischen Gebieten 
ver t re ten. Ebenso isoliert blieben noch zwei ande re 
Beiträge: das R e f e r a t von Z. Kurnatowska (Poznan) 
über die Horn -Bea rbe i tung au f polnischen Gebieten, 
und der V o r t r a g von E . Nagy (Budapest) von den 
Spuren, die die Werkzeuge a n Ste inmetzarbei ten 
hinterlassen h a t t e n . 
Die ursprüngl iche Zielsetzung des Komitees, näm-
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lieh die Er fo r schung der S t a d t e n t s t e h u n g kam eher in 
den anderen , die allgemeine En twick lung des H a n d -
werkes behandelnden Beiträge zur Geltung. J . H e r m a n n 
(Berlin, D D R ) untersuchte die F rage in fünf Hafen-
s t äd t en des Balt ischen Meeres, V. A. Koltzin (Moskau) 
in Novgorod, D. Selling (Göteborg) im schwedischen 
Ka lmar , B. Chropovsky (Neutra , USSR) auf dem Ge-
biete der heut igen Slowakei, und A. Kubinyi (Buda-
pest) sprach über die En twick lung des Handwerkes auf 
dem Gebiet des mit te la l ter l ichen Ungarns. 
F. Felgenhauer (Wien) e r s t a t t e t e einen kurzen 
Berieht von zwei Ausgrabungen in Österreich, die 
schon F u n d e zutage geförder t h a t t e n , die die Entwick-
lung des Handwerkes beleuchten. 
Seilen aus diesem kurzen Überl iek geht das Vor-
herrschen zentr i fugaler K r ä f t e auf diesem Colloquium 
klar hervor . Gegenstände und Ges ich tspunkte wurden 
scheinbar n icht abgesprochen oder die Absprache 
nicht berücksicht igt . Teilweise läß t sieli das auf An-
fangsschwierigkeiten des jungen Komi tees zurückfüh-
ren. Gesteigert wurden die Schwierigkeiten noch durch 
die drei Sprachen des Kongresses (französisch, deutsch, 
russisch). Ein Teil der Vorträge ist mi t Anmerkungen 
reichlieh ausges t a t t e t ; in ande ren Fäl len wurden n u r 
die Auszüge der gehal tenen Re fe r a t e abgedruckt . Auf 
diese Weise konn te dem Band auch kein Namen- und 
Sach-Register h inzugefügt werden, was den Gebrauch 
noch mehr erschwert . 
E. Fügedi 
Fügedi E.: Vár és társadalom a 13—14. századi Magyar-
országon (Burg und Gesellschaft im Ungarn der 13 — 
14. J ah rhunde r t e ) . Budapest , Akademie Verlag, 1977. 
218 p. 3 Figuren. 
Engel P.: Királyi ha ta lom és arisztokrácia viszo-
nya a Zsigmond-korban (Gegenseitiges Verhäl tnis zwi-
schen königlicher Macht und Aris tokrat ie im Zeitalter 
des Königs Sigmund) 1387 — 1437. Budapest , Akade-
mie Verlag, 1977. 227 p., 3 K a r t e n . Abhandlungen 
aus dem Kreise der historischen Wissenschaf ten . Neue 
Reihe 8 2 - 8 3 . 
Es sind i. J . 1977 zu derselben Zeit zwei, miteinan-
der zusammenhängende Werke veröffent l icht worden, 
die sich — zwar n ich t völlig un t e r denselben Ge-
s ich tspunkten - mi t den Burgen des mit telal ter l ichen 
Ungarns , d. ii. also des Ka rpa t enbeckens beschäfti-
gen. Beide untersuchen den gesellschaftlich-politi-
schen Einf luß der Burg und des dazugehörigen Grund-
besitzes, doch konzent r ie r t Füged i dabe i seine Auf-
merksamkei t auf die Burg selbst, die aber bei Engel 
n u r ein Mittel ist, er will nämlich mi t der Veränderung 
des Burgbesitzes das gegenseitige Verhäl tnis zwischen 
Sigmund, dem späteren Kaiser , und der ungarischen 
Aris tokrat ie beleuchten. Dennoch bieten die beiden 
Werke eine zusammenhängende Monographie über die 
historische Rolle der ungarländischen Burgen vom 
Anfang des 13. J a h r h u n d e r t s bis zum J a h r e 1437. 
(Engels Buch beginnt dort , wo Eügedi a u f h ö r t , m i t 
den 1380-er Jahren . ) 
Füged i versuchte dabei auch eine Burgtypologie 
je nach Zei ta l tern zusammenzuste l len . Er wies n a c h , 
inwiefern das Burgbau-Programm von Béla IV. ausge-
führ t wurde , wie die Könige im 14. J a h r h u n d e r t Burg-
her r schaf ten ins Leben riefen, die dann Vorbild und 
Gelegenheit f ü r die Großgrundbesi tzer wurden , die 
Her r scha f t über ihren Leibeigenen voll au szubauen . 
In te ressan t sind seine Beobach tungen , mit d e n e n er 
die Burg des 13. J ah rhunde r t s , die fast bloß f ü r Ver-
teidigungszwecke err ichtet wurde , von der des 14. 
J a h r h u n d e r t s , die aueli Wohnzwecke schon im Auge 
behielt zu unterscheiden versucht . E r beschäft igt sich 
auch mi t der Terminologie der Burg , analysier t ein-
gehend die lateinischen Ausdrücke der Quellen, und 
versucht auf dieser Grundlage die castra von d e n cas-
tella zu unterscheiden. Unte r den Burgen behandel t er 
nu r die erstere Gruppe . Obwohl beide Ar ten von 
Bauten n u r mi t königlicher E r l aubn i s gebaut w e r d e n 
durf ten , soll nach Fügedi der Unterschied — e t w a bis 
1470 — in dem Maße der Befes t igung zu suchen sein. 
Auch das oastellum du r f t e einen T u r m haben, a b e r 
Mauer r u n d h e r u m und Graben wa ren nur für die B u r g 
bezeichnend. Nach 1470 waren jedoch Mauern und 
Gräben a u c h in den Fällen von castel la er laubt . Abe r 
was blieb da im als Unterschied zwischen der Burg und 
dem cas te l lum? Denn es gab ja a u c h kleine Burgen. 
Unseres E r a e h t e n s wird man eine Antwor t auf diese 
Frage erst dann bekommen, wenn man mehre re zu 
verschiedenen Zei tpunkten err ichte te aber ausschließ-
lich als castella bezeichnete B a u t e n archäologisch 
freilegt, u n d diese sowohl un te re inander wie auch m i t 
den Burgen sorgfält ig vergleicht. 
Beide Werke en tha l ten einen a u c h vom Gesichts-
p u n k t der archäologischen Fo r schung aus entschei-
dend wichtigen Anhang, in dem in a lphabet i scher 
Reihenfolge — die wichtigsten D a t e n aller Burgen des 
mit telal ter l ichen Ungarns hervorgehen. (Berücksich-
tigt wurden auch die archival ischen und l i terar ischen 
Belege !) Fügedi registriert auch den Namen dessen, 
der die Burg erbauen ließ, die Zeit des Baus und die 
s trategische Bedeu tung der B u r g (z.B. F l i e h b u r g 
oder Burg fü r die Kontrol le des Weges), die N a m e n 
der Kaste l lane , die Zeitperiode ih re r Tätigkeit , die 
Geschichte der Burg bis zum E n d e des 14. J a h r h u n -
derts, und schließlich die bauteehnischen Angaben . 
Engel — der das Buch von Fügedi fortsetzt — ver-
weist n u r auf die Bauzeit , und au f denjenigen, de r 
die Burg e rbauen ließ, wenn der B a u noch un te r Sig-
mund (1387 —1437) s t a t t f and . Auch er registriert die 
Besitzer der Burg, die Kastel lane u n d die his tor ischen 
Angaben der Burg, doch er berücksicht igt ihre s t r a -
tegische Rol le nicht mehr , und a n s t a t t einer bautechni -
schen Schilderung verweist er nur au f die Sei tenzahlen 
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der bezüglichen L i t e r a tu r . K ü n f t i g e Forscher werden 
also die wichtigsten Angaben jeder beliebigen ungar -
ländischen Burg a u s der Epoche 1200—1437 in d iesen 
beiden Büchern vorf inden. Es ist j edoch schade, d a ß die 
bautechnischen u n d archäologischen Angaben n u r 
sehr knapp zusammengefaß t wurden . Besonders gilt 
dieser Vorwurf f ü r Engel , der in dieser Hinsicht n i c h t 
so sehr wissenschaftl iche als eher popularis ierende u n d 
turist ische Zusammenfassungen berücksicht igt h a t t e . 
Es geht die Reichhal t igkei t de r Angaben a u c h 
da raus hervor, d a ß Fügedi 330, u n d Engel 343 B u r g e n 
registriert . I n be iden Verzeichnissen kommen 244 
Burgen vor; es s t a n d e n also so viele schon im J u h r e 
1387. Bis dahin s ind 58 Burgen zugrunde gegangen, 
un ter Sigmund w u r d e n 29 neue B u r g e n erbaut . E s ist 
n ich t überraschend — nachdem es sich doch um W e r k e 
handel t , die viele neue Quellen erschließen — d a ß es 
auch Burgen g ib t , die nur von e inem der beiden Ver-
fasser genannt werden , obwohl die mitgeteil ten Anga-
ben auch die Möglichkeit nicht ausschließen, d a ß die-
selben Burgen wohl auch in j enem Zeitalter v o r h a n d e n 
waren, das von d e m anderen Verfasser bea rbe i t e t 
wurde. Übr igens h a t Fügedi m a n c h e Burg-Gruppen 
in sein Regis ter absichtlich n i c h t aufgenommen, so 
z.B. die sog. Gespanschaf t sburgen , die Zentren j ener 
Komita t sorganisa t ionen gebildet h a t t e n , die a m E n d e 
des 10. und a m A n f a n g des 11. J a h r h u n d e r t s e r r i ch t e t 
wurden; m a n h a t nämlich diese im 13. J a h r h u n d e r t 
den neuen F o r d e r u n g e n nicht a n g e p a ß t ; ferner h a t er 
auch die Grenzburgen außer a c h t gelassen, denn diese 
waren keine Si tze der Grundher ren , keine Zen t ren je 
eines Her rschaf t sgu tes . E r ha t s ich auch mit solchen 
Hurgen nicht beschäf t ig t , die z u m T y p der g rößeren , 
s tädt ischen Siedlungen gehörten. Mit dem Außer-acl i t -
lassen der e r s te ren Gruppe s ind wir e invers tanden , 
denn die f rühen Erdburgen sind in tier Tat von a n d e r e r 
Art , als diejenigen, die vom 13. J a h r h u n d e r t a b e r b a u t 
wurden. Es h a p e r t damit nur , d a ß manche Gespan-
schaftsburgen s p ä t e r dennoch umgestal te t w u r d e n , 
und diese Burgen sind auch bis z u m Endo ihres Beste-
hens Burgen geblieben, wie z. B . Szepesvár, Zólyom, 
oder Temesvár . D a r u m ist das Feh len von diesen aus 
dem Verzeichnis zu bedauern. W o h l aus diesem Grun-
de, oder wegen ihres »Urbanen« Charakters , s ind auch 
die königlichen Residenzen oder die Bischofsitze, oder 
auch die mi t den Städten zusammengebau ten B u r g e n 
fortgeblieben, wie z.B. Buda, Ege r , Esztergom, Győr , 
Óbuda, Pécs u n d Vác, obwohl a u c h diese in j eder Hin-
sicht echte B u r g e n waren. I m Verzeichnis von Enge l 
sind auch diese vorhanden. Vergleicht man be ide Re-
gister, und b e a c h t e t man alle solche Burgen, d ie n ich t 
wegen ihres Zu-Grunde-Gehens, und auch n i c h t des-
wegen aus d e m einen oder aus d e m anderen Verzeich-
nis fortgelassen wurden, weil m a n sie spä te r e r b a u t 
ha t te , so m u ß m a n in der Pe r iode von der Mi t t e des 
14. bis zur Mi t t e des 15. J a h r h u n d e r t s auf dem Gebiete 
des mit te la l ter l ichen Ungarns e twa mit 270 280 
Burgen rechnen. Die gebietsmäßige Vertei lung dieser 
Burgen (Befestigungen) war n i ch t gleichmäßig. An-
fangs h a t m a n besonders auf d e n Grenzgebieten mo-
dernere Burgen er r ich te t ; spä te r wurden die waldigen 
Hügel landschaf ten mi t Hurgen bevölkert . Man f indet 
zwischen den Seiten 32 und 33 des Buches von Engel 
die L a n d k a r t e des Burgnetzes f ü r das J a h r 1437; die 
Jah reszah l der Landka r t e 1382 ist bloß ein Druckfeh-
ler. E s ist sehr lehrreich zu sehen, daß es so gu t wie 
keine Burgen auf de rGroßenTie febene , auf der Kleinen 
Tiefebene, auf den allzu hohen Gebirgslandschaf ten, 
und a u c h nicht in Siebenbürgen: auf dem Szeklerland 
gab; n i c h t so leicht zu vers tehen ist, wa rum m a n keine 
Burgen südlich vom Pla t tensee , im K o m i t a t Somogy 
f inden k a n n . (Später war dies ein Gebiet der castella.) 
Wi r haben uns in dieser Rezension vor allem mit den 
Burgenverzeichnissen der zwei Bücher beschäf t ig t , 
teils deswegen, weil diese den Ausgangspunk t fü r die 
kün f t i gen Forschungen bieten werden, und teils auch 
deswegen, weil es Methode beider Verfasser wa r : aus 
den Angabensammlungen das Burgne tz zu rekonstruie-
ren, u n d daraus gesellschaftshistorische Schlüsse zu 
ziehen. Beide Bücher sind ein großer Gewiim sowohl 
fü r die ungarische Wissenschaf t , wie auch f ü r die Wis-
senschaf ten der Nachbar l änder . 
A. Kubinyi 
P. Weiner : Zinngießermarken in Ungarn. Budapes t , 
Akadémia i Kiadó, 1978. 107 Seiten 11 Tafeln . 
Das W e r k d e r Verfasserin a u s d e m Jah re 1971 »Zinn-
kuns t in ungarischen Sammlungen« gibt e in zusam-
menfassendes Bild von unseren Ziimgegenständen. 
Dies wird nun durch das vorliegende Werk ergänzt , 
eine Zusammenfassung der Zinngießermarken in al-
len S t äd ten , die bis zum E n d e des ersten Weltkrieges 
als ungar ländisch gal ten. Die Zusammenste l lung er-
folgte aufgrund solcher Gegenstände, die sich in 
ungar ischen öffentlichen Sammlungen und in größeren 
P r iva t sammlungen bef inden, wobei jedoch auch be-
deu tendere Stücke aus ländischer öffentl icher Samm-
lungen berücksichtigt wurden . Das Mater ia l wird 
nach einer kurzen Ein le i tung in a lphabet ischer Rei-
henfolge der S täd tenamen behandel t . Jedes Mal orien-
t ier t zunächs t ein kurzer Tex t über die Lokalgeschichte 
der Zinngießerei; dann k o m m t die Zeichnung der Mar-
ken in der Reihenfolge der N a m e n bzw. der Mono-
g r a m m e der Meister. E rgänz t wird dies auch mi t allen 
wicht igen Angaben, die sich au f den Kuns tgegens tand 
beziehen, evtl. auch mit e inem Hinweis auf die lite-
rar ische Bearbei tung. Das wohlgegliederte System er-
le ichter t die schnelle Orient ierung für Sammler , For-
scher, und selbst f ü r die Museen, sowie aucli die Mög-
lichkeit der Bes t immung u n d die Kontrol le . — Es sei 
bemerk t , daß die Zinngießer von Pozsony—Brat is lava 
n a c h d e m im Archiv a u f b e w a h r t e n Meisterbuch schon 
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seit 1511 einfache Zeichen benu tz t en ; aus Sopron 
kenn t m a n aus dem 1 5. J h . n ich t bloß den Namen von 
einem Meister, sondern a u c h : E r h a r d vom 1432 ab , 
Vencel vom 1457, Michael und Ulrik vom 1488 ab ; 
alle diese lebten in der I n n e n s t a d t . 
I. Holl 
M. Hé j j : A visegrádi királyi palota (Der Königspalast 
von Visegrád). Budapes t , Corvina K iadó (Corvina 
Verlag) 1970. Zweite Auflage. 39 S., 11 Figuren, 40 
Lichtbi lder . 
Visegrád liegt nördlich von Budapes t am rech ten 
Donau-Ufer . Hie r s tand im spä ten Mittelal ter die 
beliebteste Residenz der ungarischen Könige. Der 
vorliegende kleine B a n d f aß t die Ergebnisse der bis-
herigen Ausgrabungen zusammen , wobei er auch als 
Füh re r dem Besucher des Ru inen-Gar t ens dienen soll. 
Die Umgebung ist seit der Römerze i t bewohnt . Auf 
dem nahegelegenen Sibrik-Hügel lag eine wichtige Sta-
t ion des Limes, die m a n im 11. J a h r h u n d e r t als Zen-
t r u m der Gespanschaf t benutz t h a t t e . Dor t , wo heu te 
die S tad t liegt, ließ König Andreas f . (1046 — 60) ein 
Kloster , Béla IV. (1235 — 1270) einen W o h n t u r m , bzw. 
oben auf der Bergspitze die H a u p t b u r g err ichten. 
Nach M. H é j j h a t in Visegrád in der Periode zwi-
schen 1320 -1335 zuerst K a r l I . seine königliche 
Residenz erbauen lassen; dies sei die erste Bauper iode 
des Palastes gewesen. Die Über res te dieses Zeital ters 
sind, infolge der spä teren mehrmal igen U m b a u t e n , 
gering, doch sie ver ra ten i talienischen und französi-
schen Einf luß . 
I n der zweiten Periode, zwischen 1340 —1355 
en t s tand das heu t e bekannte Grundr iß-Sys tem des 
Palastes . I m Norden n a h m e n die mehreren E tagen ties 
königlichen Palastes drei Terrassen des Bergabhanges 
ein. Südlich von diesem lag der Pa las t der Königin, 
und zwischen den beiden die Kapel le . Auf der Donau-
Seite h a t t e er eine Mauer mi t Stützpfei lern, und auf 
der Seite des Berges erneu Gang. Die beiden Höfe ha t -
ten pracht volle Zierbrunnen, Meisterwerke unserer go» 
t ischen Bauplas t ik . E s gab zu dieser Zeit in der Burg 
auch schon Wasser le i tung, Kanal i s ie rung und Dampf -
bad . 
Es gab im J a h r e 1410 eine Brandverwüs tung , doch 
der Pa las t war zwei J a h r e spä t e r schon wiederaufge-
bau t , ja m a n h a t ihn in der R i c h t u n g auf die D o n a u 
zu auch noch erwei ter t . 
Seine wahre Blütezei t erre ichte der Pa las t un t e r 
Mat th ias I . (1458 — 1490). Zwischen 1474—1486 arbei-
t e t en a n ihm Siebenbürger säehsiche und italienische 
Meister. Zu dieser Zeit wurden der gotische Kreuz-
gang mit dem Spr ingbrunnen aus ro tem Marmor , der 
Hof mi t dem Löwenbrunnen , der un te re Empfangshof 
und das Treppensys tem, sowie die Plas t iken der Kapel-
le gebaut . Das schönste Stück ist der Hercules-Brun-
nen aus der Zeit des Mat th ias ; sein Meister war ver-
mut l ich Tomaso F iamber t i , bzw. Giovanni D a l m a t a 
und seine W e r k s t a t t . Auffa l lend sind n i ch t n u r die 
ungewöhnl ich großen A u s m a ß e der Kapel le , sondern 
auch ihre prachtvol le A u s f ü h r u n g ; ihr z iemlich irn-
versehrt erhal tengebliebenes D e n k m a l ist e in hervor-
ragendes Meisterwerk der ungar ischen Renaissance-
Plas t ik : die Madonna von Visegrád. E i n n a m h a f t e s 
Stück ist a u c h der Löwenbrunnen ; er wurde a u s ro-
t em Marmor an derselben Stelle e rbaut , wo f r ü h e r ein 
ähnlicher B r u n n e n mit Ba ldachin-Sys tem noch aus 
der Zeit der Anjou-Könige ges tanden war . 
N a c h d e m Tode des Kön igs Mat th ias f . ger ie t der 
Pa las t hl Verfall . Die Türken zerstör ten ihn , u n d im 
J a h r e 1543 h a t ihn auch der B r a n d verwüs te t . Seine 
Steine wurden im 18. J a h r h u n d e r t verschleppt . 
Die archäologische Fre i legung ist seit d e m J a h r e 
1934 im Gange. Das Konserv ieren der zu t age geför-
derten Denkmäle r erfolgt auf e inem Ru inen -Fe ld ; n u r 
die wissenschaft l ieh nachweisbar g l aubha f t en Teile 
werden res taur ie r t . Doch veröffent l icht de r vorlie-
gende Band auch Rekons t ruk t ionsze ichnungen auf-
grund der vielen zutage geförder ten F u n d e ; diese 
illustrieren die glanzvolle P r a c h t des n a m h a f t e n Ge-
bäudekomplexes . 
D. Jankovich 
Acta Ant iqua Academiae Scienliarum Hungar icae 
XXII I , 3—4. Budapes t , 1975. 1 5 3 - 4 1 9 . 
Cr. Komoróczy: Lobpreis auf das Gefängnis in 
Sinner (153 —174). C. Curri: N o t e prel iminar i sui mo-
n u m e n t i arcaic i della necropol i e del t e r r i to r io di 
Vetulonia (175 — 207). A. Michel: Y a-t- i l u n a r t 
poét ique de Virgile? (209--220) . F. Vciczy: Axrabona 
(Győr) a n der Wende der An t ike und des Mi t te la l t e r s 
(221 —254). E. Maróti: Ü b e r die Verbre i tung der 
Wasse rmüh len in Europa (255 — 280). Actes du Col-
loque sur la Lexicologie du Latin Médiéval ( Budapes t , 
les 23—24 avri l 1975): J. Harmatta: Colloque sur la 
lexicologie d u lat in médiéval (283 — 284). A . — M . 
Bautier: « Popular i s » et la no t ion de « popu la i re » 
(286 — 303). I. Boronkai: Sprachl iche calques in einer 
lateinischen Übersetzung a u s d e m 12. J a h r h u n d e r t 
(305 — 318). I. Borzsák: Die Spuren des sprachl ichen 
Subs t ra t s in der horazischen Textüber l ie fe rung (319 — 
329). Gy. Györfjy: Civitas, Castrum, castel lum (331 — 
334). J. Harmatta: Remarques su r le lexique d u la t in 
médiéval e t le subs t ra t hongrois (335 — 344). I. Jele-
níts: Cena Agni — mensa Christ i (345 — 353). I. 
Kapitánjjy: Römisch-recht l iche und kanonis t i sche 
Terminologie in der ungarischen His tor iographie des 
1 2 - 1 4 . J h . (355 — 362). J . Kurcz: F o r t u n a , l iuma-
nitaS, gloria (zur Topologie r i t ter l icher K u l t u r w e r t e ) 
(363 — 369). E. Marosi: Das Decus des mi t te la l ter l i -
chen K u n s t w e r k e s (371 — 376). L. Mezey: A u t o u r de 
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la terminologie ecclésiastique et cul turel le de la Hon-
grie médiévale (377 — 386). A. Mohay: Lingua, I d i o m a 
und Verwandtes (387 — 393). К. Mollay: Lat in i tä t u n d 
ungarische Lehnwor t fo r schung (395 — 401). Zs. Ritoók: 
Lexikalisches zu den neulich e n t d e c k t e n Ubersetzun-
gen aus dem griechischen von J a n u s Pannon ius 
(403 — 415). D. Turkowska: A u t o u r d u problème des 
changements séman t iques dans le latin médiéval 
( 4 1 7 - 4 1 9 ) . 
Antik Tanulmányok (Studia An t iqua ) 22 (1975) Bu-
dapes t , Akadémia i Kiadó , 1975. 217 — 310 S. (Unga-
risch) 
в. Komoróczy. Die H y m n e der Gefängnissen in 
Sumer (217 — 232). 1. Borzsák: Zur F rage des a n t i k e n 
Manierismus (233 — 246). T. Adamik: Die Rolle der 
griechischen W ö r t e r in der D ich t img Martiale (247 — 
255). J. Harmatta: Die Alanen im Osteuropa im f r ü h e n 
Mittelalter (256 — 261). E. Maróti: Bemerkungen zu r 
Deutung einiger F r a g m e n t e n aus 2'o</aia-Schauspielen 
(262 — 267). L. Castiglione: Zur D e u t u n g des Grabmals 
des M. Vergilius Eurysaces (267 — 271). K. Szirmai: 
Ein Marmor f r agmen t aus Al t -Ofen im Nat iona lmu-
seum von Budapes t (271 —275). P. Badinszky—A. 
Szabó: Die pe t rographysche Analys is römerzeit l icher 
Sku lp tu renf ragmente (275 — 277). L. Kákosy: Das De-
kansternbild Pannon iens (278 — 280). T. Olajos: Z u m 
historischen H i n t e r g r u n d des Ep ig r ammes A n t h . Gr. 
X V I 72 (280 — 282). P. Váczy: Die Wande rung de r 
Ungarn vom Ost n a c h West (283 — 285). J. Harmatta: 
Eröffnungsrede des mit te l la te inischen lexikologischen 
Kolloquiums (285 — 286). O. Karsay: Zur Frage de r 
Lukian-Überse tzung (287 — 291). Rezensionen (292 — 
305). Berichte über Sitzungen (306 — 310). 
Antik Tanulmányok (Studia Ant iqua) 23(1976) . Bu-
dapest , Akadémia i Kiadó, 1976. 288 S. (Ungarisch) 
/.. Castiglione: Das Paneion in Alexandria (1 —13). 
L. Török: Die gesellschaftl iehe Lage und Hiera rch ie 
des spä tmeroi t i schen P r i e s t e r tums (14 — 27). E. Fe-
renczy: Die Ausges ta l tung des römischen Ehe rech t e s 
(28 — 35). P Borzsák: Curt ius R u f u s und Tac i t u s 
(36 — 44). I. Tóth: Marc Aurels Regenwunder u n d die 
ägyptische K u l t e (45 — 51). T. Szepessy: Die Bela-
gerung gegen Nisibis und die Chronologie von Helio-
dor (52 — 74). J. Harmatta: Die lateinische Sehr i f t -
lichkeit und sprachl iches Subs t r a t im mit telal ter l ichen 
Ungarn? (75 — 81). I. Borzsák: Die Spuren des sprach-
lichen Subs t ra tes in der horazischen Tex t t r ad i t i on 
(82 — 90). E. Gaál: Purum- Fe lde r und Häuser in 
Alalah (91—93). M. Kazai: Long inqua Mon imen ta 
(94 — 96). Zs. Hof/mann: R a d i e (96 — 98). A. Mócsy: 
Die Eeh the i t s f rage der Graff i t i au f Tonscherben von 
Tokod ( 9 9 - 1 0 5 ) . 0. Füves: Die Beschleunigung der 
Ansiedlung der Griechen in Pes t , 1774—1780 (105 
109). M. Maroth: Zur Überse tzungsf rage der ugari t i -
schen E p i k (110 - 1 1 4 ) . E. Tóth: Probleme der Ge-
schichte Pannon iens (114- 126). D. Gáspár: Das For-
sehungslage der römischen Käs tchenbeschläge (126 — 
131). M. Szabó: Zur F r a g e der pannonisohen K u n s t 
(131 — 134). 1. Kertész: Einige Bemerkungen z u m 
K u l t des Demetr ius Polioreetes (135 143). Rezen-
sionen (144—171). Al ter tumsgesel lschaf ts-Berichte 
(172 — 177). M. Maroth: A l -Huwär izmi über Zentral -
Asien (Überse tzung mi t K o m m e n t a r e n ) (178 — 211). 
I. Borzsák: Semiramis in Zentra las ien? (213 — 222). 
Cs. Töttösy: C i n t ä m a n i b h a t t a ' s Au to r scha f t (223 — 
232). I. Ecsedy: Persische Gesandte im chinesischen 
Hof m V—VI . J h . ( 2 3 3 - 2 4 1 ) . Cs. Töttösy: Indo-irani-
sche E l e m e n t e in der griechisch-römischen Handels-
sprache (242 — 245). E. Maróti: Mus tum circumcida-
neum (245 — 246). E. Moór: Zur Fx-age des byzantini-
schen Notensys tems (246 — 248). I. Borzsák: Zur 
Geschichte der ungarischen Taei tus-Rezept ion (248-
250). Hora t ius -Überse tzungen (251—252). I. Tóth: 
Bemerkungen zum Buch von K . Póczy, Pannonische 
Städte (253 — 258). A. Mohay: Eiix Pr i scus -Fragment 
zur W a n d e r u n g der S teppenvölker im 5. J h . (259 — 
267). Wissenschaftsgeschichte, Rezensionen,Gesellschafts-
berichte (268 — 288). 
Antik Tanu lmányok (Studia Ant iqua) 24 (1977) .Buda-
pest, A k a d é m i a i Kiadó, 1977. 299 S. (Ungarisch) 
Cs. Töttösy: Griechische und lateinische E lemente 
im W o r t s c h a t z der indo-iranischen Sprachen (1 6). 
L. Castiglione: Die Dars te l lung eines Dolmens auf ei-
nem p o m p e janischen Wandgemälde (7 — 17). E. Ma-
róti: Der Spar tacus -Aufs tand : ein Sklavenkrieg (18— 
24). F. Vargyas: Ahüla (25 — 28). E. Marlon: Schrift-
zeichen au f späteisenzeitl ichen Funden (28- 37). Gy. 
Wojtilla: E i n sanskrit isches Gebetsbuch aus dem 
XVJLl. J h . (37 — 41). I. G. Tóth: Zur Deu tung des 
Einti-ags über das J a h r 814. im Chronicon Laurissense 
Breve (41 —44). P. Filkorn—D. Udvarhelyi: Zur Frage 
der griechischen A b s t a m m u n g der Famil ie Boráros 
(44—48). К. Szabó: Das erste ungarische neugriechi-
sche Sprachbuch (49 — 52). J. Harmatta: J á n o s Hor-
váth, 1911 1977 (53 — 54). T. Szepessy: Neue griechi-
sche R o m a n e (55 — 66). Rezensionen (67 82). Sitzungs-
berichte (83 90). L. Tardy: Der Reisebericht über die 
Kaukasenvölker von J o h a n n e s de Galonifont ibus aus 
dem J a h r e 1404, K o m m e n t a r und Überse tzung (91 
123). ./. Gy. Szilágyi: Arachne ( 1 2 5 - 1 3 8 ) . L. Cas-
tiglione: E i n e neuere Dars te l lung des Pharos und die 
K u l t - S t a t u e des a lexandrinischen Paneions (139 — 1 50). 
Zs. Hoffmann: Die Parod ie des mos maiorum Ideals 
bei P l a u t u s (151 — 157). E. Maróti: Silva palaris 
(158—162). I. Borzsák: Lucanus-Studien (163- 181). 
T. Adamik: Bemerkungen zur Invektive (182 -191). 
E. Tóth: Die Ausges ta l tung der gemeinsamen Grenze 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 31, 1979 
R ECENSIONES 419 
zwischen Pannón ia und Norioum (192 200). M. 
Maroth: Die islamische Gesel l schaf tsordnung im Licht 
der Philosophie Al-Färäbi ' s (201 - 2 0 5 ) . .7. Harmatta: 
Anonymus über die Auswanderung des ungarischen 
Volkes aus Skythien (206 -220). Cs. Töttösy. Die 
Pa r t i z ip -Formen in der lateinischen, griechischen und 
sanskr i t i schen Sprachen (221 224). M. Maroth: Die 
Nisibis-Belagerung im J a h r e 350 nach der syrischen 
Quellen (224 — 227). T. Olajos: U n b e m e r k t e Quellenan-
gaben übe r das Siegesdenkmal Tra jans in Par th ien 
( 2 2 7 - 2 2 9 ) . .7. Bakos (230 — 231), 0. Füves (231-
234): Quellenangaben zur Geschichte der griechischen 
Siedler in Unga rn , X V r t l - X I X . Jh . ./. Harmatta: Z. 
Mády, 1898 -1977 (235 — 236). T. Borzsák: К . F . 
Kumaniecki , 1905 -1977 ( 2 3 6 - 2 3 7 ) . I. Kertész: Tele-
phos-Mythos und Telephos-Fries (238 — 245). Rezensio-
nen (246 266). Kongreß-Berichte (267 — 272). Gy. 
Wojtilla: Krs iparásara , T e x t , K o m m e n t a r u n d Über-
se tzung (273 299). 
Archaeologiai Értesítő 105 (1978) Heft 1. Budapes t 
Akademie-Verlag, 1978. 162 S. 
B. Lörincz: Die Stempelziegel der Alen in Panno-
nién (3 10). 7?. Müller: R e s t e einer Bronzewerks tä t t e 
aus d e m 5. J h . in Kesz the ly -Fenékpusz ta (11—29). 
К. 77. Gyürky: S t ad tmaue rn a n der westlichen Seite des 
mit te la l ter l ichen Buda (30—50). T. Gesztelyi: A Terra 
Mater Represen ta t ion on an Altar f r o m Sopianae 
(51—53). К. Szirmai: Vorbcr ieh t über die Frei legung 
der römischen Siedlung von Buda té tény , 1972 —1973 
(54—65). M. M. Albeker: Spätrömerzei t l iches Gräber-
feld in D o m b ó v á r (66- 77). S. Szádeczky-Kardoss: Die 
Quellen der Awarengeschichte T.: von Mit telasien bis 
zur un te ren D o n a u (78 — 90). S. Bökönyi: Ana logy of a 
Custom f rom the Period of the Á r p á d D y n a s t y : 
Horse Skulls S tuck up on Poles in Near E a s t e r n Vil-
lages (91 — 94). Zs. Miklós: Árpádenzei t l icher Burgwall 
in Vácha r tyán-Várhegy (95 —105). I. Erdélyi: J . A. 
Tfalikova, 1 9 3 0 - 1 9 7 7 (106). É. B. Bonis: E r i n n e r u n g 
an L . N a g y (106 — 107). I. Dienes —Gy. Kristó: Oppo-
nen te rmeinungen über der Dissertat ion von Cs. Bá-
lint, be t i t e l t : Süd-Ungarn in dem X. J a h r h u n d e r t 
(107 —129). Gy. Nováki: Pa laeobotan isches Sympo-
sium in Wilhelmshaven (1 30). E. B. Bónis: X I . Kon-
greß der Re i Cretariae R o m a n a e Fautores in Metz und 
Nancy , 1977 (130). Rezensionen ( 1 3 1 - 1 3 9 ) . M. F. 
Fejér: Bibl iographia Archaeologica H u n g a r i c a 1977 
(140- 162). 
Folia Archaeologica. Annales Musei Nationalis Hunga-
rici 29 (1978). Budapes t . 210 S. 
V. T. Dobosi: Über das Rohmater ia l der retu-
schierten Steingeräte (7—18). F. Patay: Kupferzei t l i -
ches Gräberfeld und Siedlung von Tisza va lk-Tetes 
(21 —58). 7. Ecsedy: Bronze Age Set t lement a t Bihar-
ugra (59 —69). 7. Vörös: Animal Bones of t he Bronze 
Age Set t lement a t Biharugra-Földvárha lom (71—91). 
7. Stanczik: Vorber icht über die Ausg rabung der 
bronzezeitl ichen Tellsiedlung von Füzesabony-Oreg-
d o m b (93 — 102). É. B. Bonis: Rekons t ruk t ionsver -
suche aus d e m F u n d i n v e n t a r des römerzei t l ichen 
Bes ta t tungswagens von Szomor-Somodorpuszta 
( 1 0 3 - 124). S. Soproni: Das He iden tor von Carnun-
t u m (125 133). .4. Sz. Burger: Ein spä t römischer 
Münzschatz aus Mernye (135 — 150). E. Tóth: Die 
karolingische Burg von Sabar ia-Szombathely (151 
182). Zs. Lovag: Das romanische Kruz i f ix von Kalo-
esa und sein Kreis (183 — 204). .7. Korek: Die Ausgra-
bungstät igkei t des Ungarischen Na t iona lmuseums 
im J a h r e 1976 (205 — 210). 
Mitteilungen des Archäologischen Insti tuts der Ungari -
schen Akademie der Wissenschaften, 7. 1977. Budapest 
1978. 161 S., 61 Taf . 
Abkürzungen (7 — 10). I. Bognár-Kutzián: Ausgra-
bungen in Szakmar — Kisülés im J a h r e 1 975 (1 3 — 1 7). 
L. Castiglione: Die Darstel lung eines Dolmens auf 
e inem pompejanischen Wandgemälde ( 1 9 - 26). Л . H . 
Vaday: R a s p a r a g a n u s rex Roxo lanorum (27 — 31). D. 
Gáspár: Rekons t ruk t ionsversuehe römischer Käs t -
chenbeschläge (33 36). A. Salamon: Grave 5 f rom t h e 
Cemetery a t H á c s — B é n d e k p u s z t a (37 — 40). D. Szé-
kely: A Lead Tab le t with Inscr ipt ions f rom Hács — 
Béndekpusz t a (41 —43). I. Erdélyi: Das awarische 
Gräberfeld in Budaka lász - D u n a p e r t (45 — 45). E. 
Szimonova: Die Siedlung von Zalavár — Rezes aus 
dem 9. J a h r h u n d e r t (55 — 60). L. Kovács: Übe r die 
ungarischen Lanzen a u s dem 10 —11. J a h r h u n d e r t 
(61 —73). B. Erdélyi: Die Höhlenklöster von Diwno-
gore (75 — 83). S. Bökönyi: Vlasac und die Fragen der 
mesolithischen Domest ikat ion (85—92). G. Facsar -
T. Skoflek — Á. Salamon: Eine Kapse l f ruch t (Antir-
rh inum) aus einer römischen Bulla und Bullen aus 
Bes ta t tungen von Intereisa (93 108). L. Castiglione: 
Die gesellschaftl ichen und ideologischen Bewegungs-
k r ä f t e in der Ges t a l tung der römischen K u n s t . Diss.-
These ( I I I—116) . Ausgrabungen 1975 (117 —135). 
Bibliographie 1975 (137 —149). Verzeichnis der Veröf-
fentlichungen des Instituts (151 153). Wissenschaftliche 
Mitarbeiter des Instituts (155- 156). Register (157 161) 
Tafeln ( 1 6 3 - 2 2 5 ) . 
Oikumene. Studia ad históriám ant iquam classicam 
et Orientalen! spectantia. Vol. 2. Budapest , Akadémiai 
K iadó , 1978. 263 p. 
G. Komoróczy : L a n d e d P r o p e r t y in Ancient Meso-
po tamia and t he T h e o r y of the So-called Asiatic Mode 
of P roduc t ion (9 — 26). 7. Hahn: Represen ta t ion of 
Society in the Old T e s t a m e n t and the Asiatic Mode 
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of P roduc t ion (27 — 41). J . Sarkady: Die Rol le der 
asiat ischen Produkt ionsweise in der griechischen E n t -
wicklung und das P rob lem der E n t s t e h u n g der anti-
ken Produkt ionsweise (43—54). I. Puskás: Ancient 
Tndia and the Asiat ic Mode of P roduc t ion (55 - 6 7 ) . T. 
Ecsedy: Archaic Marke t s in Ancient. China (69 — 78). 
R. Simon: Tendencies in the F low of Arab H i s t o r y : 
The Question of Ownership and Statehood (79—94). 
L. Kákosy: Einige Probleme des ägypt ischen Zeit-
begriffes (95 — 111). L. Fóti: Menes in Diodorus I . 
89 ( 1 1 3 - 1 2 6 ) . M . A . Powell:Götter,Könige und »Kapi-
tal isten« im Mesopotamien des 3. J a h r t a u s e n d s v. u. Z. 
(127 — 144). E. Goal: P u r u m L a n d s and Houses in 
Ala lah (145- 148). L. N. Biagov: Übe r die N a t u r des 
G o t t e s Ha ldÜ u n d der Göttin 'Aruban i -Bagba r tu 
(149 —152). E. Eerenczy: Eherech t und Gesellschaft 
in der Zeit der Zwölf tafeln (153 — 161). I. Kertész: 
Bemerkungen z u m K u l t des Demotr ios Poliorkotes 
(163 —175). L. Castiglione: The Pane ion of Alexan-
dr ia : The Social a n d Economic Aspects of Graeoo-
E g y p t i a n Syncret ism (177—189). L. Havas: Arrière-
p lan religieux de la conjura t ion de Catil ina (191 — 1 99). 
I. Tóth: Problems of t h e Dolichenus Al tar in Gorsium 
(201—216). L. Török: Two Meroit ic S tudies : The 
Meroitio Chamber in Phi lae and t h e Adminis t ra t ion of 
N u b i a in the 1st t o 3rd Centuries A. D. (217 — 237). 
Г. Csillag: The P r o b l e m s of L a b o u r Rela t ions in Ro-
m a n L a w ( 2 3 9 - 2 6 3 ) . 
E D I T I O N E S E X T E R N A E 
M. Moser—L. ÍJbelbacker: Prähistorische Schädel" 
amule t t e und chirurgischer Knochenabfal l aus Höhlen 
des Fränkischen J u r a s . Lupberghöhle und Grundfel-
senschacht , Landkre i s Amberg—Sulzbach, Oberpfalz . 
Fes t sch r i f t 75 J a h r e Ant.hrop. S taa t s samml . München 
1977. S. 105—112. 
E ine r der wicht igs ten un te r den zahlreichen be-
deu tenden Höhlen-Fundor ten des F ränk i schen J u r a s 
ist die Lupberghöhle . Man fand hier, neben Denkmä-
lern der Urnenfelderkult .ur , auch eine s iebart ig 
durchlöcher te Knochenscheibe von e twa 5 cm Durch-
messer , die von e inem menschlichen Schädel ent-
s t a m m t . Dagegen k a m in Grundfelsensohacht. ein 
ähnl iches Amule t t , vermutl ich a u s der Ha l l s t a t t -Ze i t 
z u m Vorsehoin, d a s drei Löcher h a t . 
Viola T. Dobosi 
Der Erdstall. Hef te des Arbeitskreises f ü r Erdstallfor-
schung. Beiträge zu r Erforschung künst l icher Höhlen . 
N r . 4. Roding 1978. 126 p. 
Der Band veröffentlicht, a c h t Studien u n d einen 
bibl iographischen Überblick. Die Studien sind der 
E r fo r schung solcher, vorwiegend mit te la l ter l icher un-
ter irdischer Höhlen gewidmet , die eine religiöse Be-
s t i m m u n g h a t t e n . Die Bibliographie, das Werk von 
Manfred Moser, b i ldet den ersten Teil einer auf die 
ganze Wel t sich ers t reckenden Sammlung , die alle 
solche Arbei ten vom oberen Pa läo l i th ikum bis zum 
Mit telal ter en tha l ten soll, die etwas wesentliches über 
die Opfergruben besagen. Diese Bibl iographie stellt 
das Ergebnis einer sorgfäl t ig du rchge führ t en Arbeit 
da r ; seihst der Spezialist vermag da r in fü r ihn nicht 
bekann tes Material vorzuf inden . Es wurden im wesent-
lichen nu r jene W e r k e fortgelassen, die in anderen 
Zusammenhängen (vor allem in Grabungsber ich ten 
und Monographien) die Opfergruben n u r 'per tangen-
t e m ' erwähnen. Doch wird man diese Bibliographie 
endgült ig erst dann beurte i len können, wenn auch der 
zweite Teil veröf fent l ich t wird, der näml ich die außer-
europäischen Gebiete berücksicht igen soll. 
J . Makkay 
Von Troja bis A m a r n a . Hrg . von J . Settgast unter Mit-
a rbe i t von U. Gehrig, E . St rommenger , K . Vierneisel-
Verein zur F ö r d e r u n g des Ägyptischen Museums Ber-
l in—Char lo t tenburg . Mainz, Verlag Ph i l ipp von Za-
b o m , 1978. 310 K a t a l o g n u m m e r ohne Seitenzahlen, 
mi t zahlreichen Abbi ldungen, Fa rb t a f e ln und K a r t e n . 
Die New-Yorker Norbert Schimmel Collection steht, 
u n t e r den zur Zeit bekann ten archäologischen Pri-
va t sammlungen — unsere r Meinung nach — an erster 
Stelle. Über die S a m m l u n g ha t O. W h i t e Muscarella 
im J a h r e 1 974 u n t e r Mit wirkung der hervor ragends ten 
Fach leu te einen K a t a l o g herausgegeben, mit. d e m 
Ti te l : Ancient Ar t — The Norber t Schimmel Collec-
t ion. Dieser Ka t a log bi ldet die Grundlage für den vor-
liegenden deutschsprachigen Kata log , den man a u s 
Anlaß der Ausste l lung der Kollekt ion im Ägyptischen 
Museum in Berlin, d a n a c h in H a m b u r g und in Mün-
chen herausgegeben h a t . Selbstvers tändl ich war der 
amerikanische K a t a l o g , die Ers tveröf fen t l ichung der 
meisten Stücke der Sammlung , nicht n u r der Ausgangs-
p u n k t dos deu tschen Katalogs, sondern hinsichtlich 
der Bes t immung de r Gegenstände die Grundlage war . 
Die Benutzer des neuen Kata logs können aber zugleich 
auch feststellen, d a ß die deutschen Autoren nicht n u r 
in der Konz ip ie rung der Beschreibungen, sondern 
auch in ihrer wissenschaft l ichen Würd igung , ja selbst 
in der B e s t i m m u n g zahlreicher, bis lang unveröffent-
l ichter Stücke der wissenschaft l ichen Wer tung dieser 
außergewöhnl ichen Sammlung viel beigetragen haben . 
D e r K a t a l o g behandel t die Sammlung nicht in abso-
lu ter Chronologie, sondern nach K u l t u r e n gruppier t 
und innerhalb dieser nach der zeit l ichen Reihenfolge. 
Die erör ter ten S tücke wurden mit laufenden Num-
mern (am Schluß des Bandes f indet m a n die Konkor-
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danz dieser N u m m e r n mit dem amerikanischen K a t a -
log), die H a u p t g r u p p e n mit einer den brei ten Kre i s 
der In teressanten ansprechenden E in le i tung versehen, 
die die einzelnen S tücke vers tändl icher machen, jedoch 
der wissenschaftl ichen Ansprüchen vollkommen ent-
sprechender Weise konzipier t ; d a n n wurden die 
Grundangaben die sich auf die Gegens tände beziehen 
und die vollständige Bibl iographie ihrer bisherigen 
Veröffent l ichungen angegeben. J e d e s Stück wurde 
mindestens an e inem manchmal a n mehreren ausge-
zeichneten A u f n a h m e n dargestell t und die bedeutend-
s ten Stücke wurden mi t tadellosen Farbreprodukt io -
nen illustriert, die K a r t e n , die de r notwendigen geo-
graphischen Orient ierung dienen, wurden dem Tex t 
entsprechend un te rgebrach t und a m Ende des Ban-
des wurde, im In teresse der Er le ich te rung des chrono-
logischen Zurechtkommens eine synopt ische chrono-
logische Tabelle un te rgebrach t . 
Die Sammlung von Norber t Schimmel ist durch die 
verschiedenen Auste l lungen und die bisherigen zwei 
Ka ta loge den interessierten F a c h l e u t e n allgemein 
bekann t geworden. Veröffent l ichung und Bes t immung 
der Gegenstände s ind e inwandfrei . Das Ergebnis der 
Arbe i t der hervorragends ten Spezialisten kann durch 
die Wei te ren twick lung der archäologischen Forschung 
bzw. die durch die neuen Ausgrabungen gewonnenen 
Angaben in der Z u k u n f t höchs tens präzisiert werden. 
W a s den F a c h m a n n oder den Kuns t l i ebhabe r beim 
Kennenlernen der Sammlung a m meis ten über rascht , 
ist n icht so sehr die zahlenmäßige Größe, die durch die 
offensichtl iche Auswahl und den zu erwar tenden Zu-
wachs sowieso n i ch t ermessen werden kann , sondern 
de r wissenschaftl iche, kul turel le und künstlerische 
W e r t der E x p o n a t e , der alle Vors te l lungen übertrifft-. 
U n t e r den allgemein bekann t gewordenen P r iva t samm-
lungen unserer Zeit könnte m a n k a u m eine andere , 
m i t ihr gleichzusetzende S a m m l u n g finden. Jedes 
S tück ist ein wahres Juwel der K u l t u r und K u n s t sei-
n e r En ts tehungsze i t . Selbst die größten Museen 
könn ten nur sehwer eine d e r m a ß e n exklusiv ausge-
wähl te und aus del ikaten Gegens tänden bes tehende 
Zusammenste l lung demonstr ieren. U m eine solche 
Sammlung zusammenstel len zu können , reicht die 
sozusagen uneingeschränkt zur V e r f ü g u n g s tehende 
K a u f k r a f t allein nicht aus, denn d a z u sind die uner-
müdl iche Leidenschaf t des Sammlers und die ausge-
zeichnete Sachkenntn i s der B e r a t e r unentbehr l ich . 
Selbst beim Vorhandensein dieser Voraussetzungen 
ist es bewunderswer t , d a ß in unserer Zeit- solche ausge-
wäh l t e Kuns tgegens tände in eine P r i v a t s a m m l u n g 
gera ten konnten, deren Er langung selbst für die grö-
ßten Museen mir sel ten und ausnahmsweise möglieh 
ist-. Die am Beginn des Bandes dargestel l ten vier 
t ro jan ischen Silbergefäße führen den Be t rach te r und 
Leser bereits im ers ten Augenblick in eine w a h r h a f t e 
Traumwelt- und in dieser S t immung wirk t nichts m e h r 
überraschend. E s folgen der R e i h e nach die ausge-
wählten P r a c h t s t ü c k e sämtl icher Epochen und Gat-
tungen der griechischen und römischen K u n s t (Nr. 
1—111), die repräsen ta t iven Gegenstände fas t sämt -
licher K u l t u r e n Klein- und Vorderasiens (Nr. 112 — 
190), schließlich die p r u n k h a f t e n Schöpfungen der 
ägypt i schen K u n s t aus allen Per ioden (Nr. 191 — 
310). Der g röß te Teil der Gegens tände gehör t — aus 
vers tändl ichen Gründen — in die Gruppe der Klein-
k u n s t und auf diese Weise zeigt die S a m m l u n g vor 
allem die Zweige der K ü n s t e des Al te r tums , die dem 
Luxus und dem verfeinerten Geschmack der Herr-
scher und der besi tzenden Gesellschaftsschichten dien-
ten und die aus Edelmetal len, Bronze, E l fenbe in , 
wertvollen Steinen und gebrann ten Ton usw. her-
gestellt worden waren. I n s ta t t l i cher Anzahl k o m m e n 
bei al ldem — wenn sie auch n ich t zu den ausgespro-
chen kolossalen, doch größeren Schöpfungen gehören 
— Marmor- und andere Steinbilder und Reliefs 
bzw. auch ihre F ragmen te vor. Durch letztere wird 
der Grundzug des e rwähnten Gesamtbi ldes der Samm-
lung e r h ö h t : die exquisi te P r i v a t s a m m l u n g veran-
schaulicht den Teil des archäologischen E rbes des 
Al te r tums m i t auserlesenen schönen Beispielen, der 
zwecks Befr iedigung der Ansprüche der jeweiligen 
gesellschaftl ichen Eli te hergestell t worden waren . E ine 
gewisse Ausnahme bilden vielleicht nu r die K e r a m i k 
und bes t immte Bronzegenstände. Da aber die Samm-
lung auch aus diesen K u n s t g a t t u n g e n die sel tensten 
und schönsten Exempla re enthäl t , ändern sie an den 
ausgedrück t noblen Charak te r der gesamten Zusam-
menste l lung nicht viel. Tu den Augen des Archäolo-
gen erweckt der Anblick derar t iger und ähnl icher 
P r i v a t s a m m l u n g e n s te ts den Hin te rgedanken , d a ß es 
bedauenswert- ist, diese Gegenstände aus ihren ur-
sprünglichen Fundzusammenhängen herausgerissen 
be t rach ten zu können. Verscheuchen wir aber aus 
unseren Gedanken diesen Scha t ten durch die Fests tel-
lung, daß wir diese t raur ige Rea l i t ä t als Ta t sache zur 
Kenntn is nehmen müssen, denn der künst ler isch wert-
vollste Teil des archäologischen E rbes des Al t e r tums 
geriet- in h o h e m Prozentsa tz als Ergebnis zufälliger 
F u n d e und n ich t professioneller Ausgrabungen frü-
her oder s p ä t e r — in Gemeinbesitz. Wir sollten uns 
also d a r ü b e r f reuen, daß wiederum ein une rhör t be-
deutendes u n d schönes Denkmalmate r i a l der durch 
uns erforschten Ku l tu r en der Öffent l ichkei t vorge-
führ t und der Forschung zugänglich geworden ist. 
Außer den Verdiensten des Besitzers der S a m m l u n g 
und der E x p e r t e n , die die wissenschaft l ichen Best im-
mungen d u r c h f ü h r t e n , müssen wir der Freigebigkei t 
der den K a t a l o g herausgebenden Ins t i tu t ionen unse-
ren Dank aussprechen wodurch ermöglicht wurde, 
die P r a c h t s t ü c k e der ant iken K u l t u r e n in einer dem 
W e r t der S a m m l u n g a d ä q u a t e n prächt igen typogra-
phischen A u s s t a t t u n g zu publizieren. 
L. Castiglione 
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V. Podborskv—E. Kazdová—P. Kostu í ik—Z. Weber: 
Numericky Kód Moravské Malované Keramikv. Spisy 
Univerzi ty .T. E . P u r k y n ë v Brnê Filozofická Fa-
kul ta 207. B rno Univerzi ta J . E . P u r k y n ë 1977. 299 
S., I - 6 2 . Zeichnungen im T e x t , I - V I I . Tabel len, 
A H. farbige Tafe ln , 1 - 4 0 T a f . 
Nach der kurzen Ein le i tung der Verfasser k a m die 
zusammenfassende Arbeit des numerischen Kodes der 
mährischen bema l t en Keramik als ein »Nebenprodukt« 
der längere Zeit h indurch g e f ü h r t e n Ausgrabungen auf 
dem Fundor t Tëse t ice-Kyjovice zus tande. E s war der 
Bedarf der e x a k t e n Bearbe i tung des mächt igen kera-
mischen Materials , das im Laufe der e rwähn ten 
Freilegungen zu tage geförder t wurde, der diese sehr 
gründliche und in jeder Hins icht bahnbrechende Ar-
beit ins Leben gerufen ha t . 
Das Buch gliedert sich in sechs größere Kapi te l , 
und es ist das 2. Kapi te l nach dem Vorwort , das mi t 
mathematisch- logischen E rö r t e rungen und mi t s t a t i -
stischem Hi l f sappa ra t das spä t e r e Verstehen des Kodes 
der mähr ischen bemal ten K e r a m i k begründet . Tn die-
sem Teil beschäf t igen sich die Autoren im allgemeinen 
mi t dem P r o b l e m der numer ischen Beschreibung von 
archäologischen Objekten u n d Gegenständen. Beson-
ders vor te i lhaf t ist in der Archäologie von den mög-
lichen Beschre ibungsar ten (verbal , graphisch, in Ko-
dén, kombinier t ) diejenige in numerischen K o d e n ; 
auf diesem Wege öffnen sich große Perspekt iven fü r 
die Computer Bea rbe i tung von manchen großen 
Fundzusammenhängen . D a n a c h schildern die Ver-
fasser kurz die Grundpr inz ip ien der Beschre ibung in 
Koden, die theore t ischen Grundlagen der Taxonomie , 
die Unterscheidungsmögl ichkei ten der F iguren , und 
sie behandeln die Kri ter ien der Klassif izierung und 
der Serienfolge. Diese sind die wesentl ichsten Prozesse 
in der typologischen Analyse einer materiel len K u l t u r . 
Am Ende des 2. Kapi te ls f inde t man das Blockdia-
gramm der Methode des Ver fahrens für eine typologi-
sehe Analyse. Den eigentlichen Kode der mähr ischen 
bemalten Ke ramik enthält K a p i t e l 3. in vier Sprachen. 
Dieser Kode, bzw. seine Dars te l lung haben sechs 
Haup t teile; es werden näml ich allgemeine, typologi-
sche, metrische, physisch-technologische In format io -
nen, sowie auch In fo rmat ionen , was die Schmückung , 
und die Tn-Evidenz-Hal tung betr i f f t , registr ier t . 
Wahrscheinlich prakt i sche Überlegungen haben die 
Verfasser ve ran laß t , einen Erklärungs te i l dem K o d e 
beizuschließen (Kapitel 4.); in diesem entwickeln 
sie etwas ausführ l icher , worin eigentlich die einzelnen 
Informât ions tvpen bestehen. Kapi te l 5. en thä l t die 
numerische Beschre ibung des keramischen Materials , 
das keinen vollen repräsen ta t iven Wert besi tz t . Man 
findet dies p rak t i sch auf sog. Ev idenzkar ten . Man 
kann diese Ev idenzka r t en auch so vers tehen als 
Hilfsmittel der In fo rmat ionsüber t r agung , die gleich-
zeitig auch Grundlage für die späteren komplizier teren 
s ta t i s t i schen Analysen zu bie ten vermögen. Man be-
k o m m t im abschl ießenden Kap i t e l 6. zahlreiche Hei-
spiele d a f ü r , wie das Material der mährischen bemal ten 
Keramik in Koden fü r eine mathemat i sch-s ta t i s t i sche 
Analyse n u t z b a r gemacht werden kann. 
Das auf 48 Tafeln mitgete i l te keramische Mater ia l 
in Koden bietet in der T a t ein reales Bild vom Wesen 
der mähr ischen bemal ten Keramik , bzw. von ihrer 
Verbre i tung und En twick lung . Ein besonderer Ver-
dienst der Monographie bes teh t dar in, daß ein großer 
Teil des Fundmate r i a l s neu, bisher unveröf fen t l ich t 
WH r . 
Das Zusammenstel len des Kodes der mähr i schen 
bemal ten Keramik ist in jeder Hinsicht eine neuar-
tige Bearbe i tung; d a r u m wäre es unerläßl ich nöt ig ge-
wesen, die einleitenden, theore t ischen E rö r t e rungen 
ausführ l icher auch in einer F remdsprache darzulegen. 
Umsons t wird der Kode selbst vierspraehig mi tgete i l t ; 
dies bleibt f ü r einen Durchni t t sarchäologen, ohne das 
vorangehende Verstehen der mathemat isch- logischen 
Erö r t e rungen ziemlich dunkel . Unserer Ansicht nach 
bes teh t der H a u p t verdienst des Buches in den zu 
Grunde gelegten Tdeen, bzw. in der vol lkommen neuar-
tigen theoret ischen Gedankenführung , und gerade dies 
ist, vielleicht auch infolge der sprachlichen Schwierig-
keiten, a m wenigsten e inleuchtend. 
P. Baczky 
Th. Jacobsen: The Treasures of Darkness. Yale Univer-
sity Press . New Haven , London . 1976. pp . 221 . 
A foremost Assyriologist t o use an a rcha ic t e rm, 
Thorkild .Jacobsen incorporates in one account , ideas 
t h a t have been expressed in fo rmer articles & lectures 
cons t i tu t ing a comprehensive review of t he Mesopota-
mien religion. This includes t h e Sumerians, t h e broad-
headed g roup speaking a un ique language o the r t h a n 
Semitic whose beliefs provided the basis, a d a p t e d with 
ref inements & a few accret ions to suit, t he modes & 
tas tes of t he Akkadians & Assyrians. 
As mani fes t in t he extens ive collection of myths , 
epic h y m n s & lamenta t ions which the t rans la t ions of 
Sumerian & Semitic t ex t s h a v e m a d e accessible, those 
beliefs underwen t various modif icat ions . Of t he fore-
going, Thorkild Jacobsen discerns three m a j o r stages 
defined as metaphors , each roughly corresponding to a 
mil lennium which he aims t o isolate & describe. These 
are subdivided into a n u m b e r of supp lemen ta ry ones, 
t he last per ta in ing to the cult ic, cosmological & heroic 
aspects as exemplified in t h e E n u m a Elish and the 
Gilgamesh epic. 
The prelude to the more def ini te formulat ions of the 
Mesopotamien religion is envisaged in a concept con-
sisting of a divine force or Numinous as it is t e rmed, 
belonging to & controll ing var ious phenomena . These 
mani fes ta t ions acquir ing t h e guise of i m m a n e n t spiri ts 
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were t r ans formed into an th romorph ie deities identi-
fied in human i s t i c t e rms with specific elements. Tha t 
t he Sumerians imputed superna tu ra l powers akin t o 
those formerly pos tu la ted to every t y p e of ac t iv i ty 
bo th abs t rac t o r otherwise is well a t t e s t ed . But these 
a p p e a r to be regarded as dist inct ent i t ies though 
controlled by a god and ei ther th rough appropr ia t ion 
or t rans fe rence were interchangeable as several m y t h s 
tes t i fy . 
Thorkild J acobsen ' s hypothesis deba ted in earlier 
papers is sus ta ined and is largely dependen t upon the 
in te rpre ta t ion of divine names & iconography in the 
l i t e ra tu re of t he Sumer ian classic period when it h a d 
undoub ted ly been subjec t t o Semitic influence. It. is 
proposed t h a t t h e ear ly pro to l i te ra te symbolic forms 
represent ing a t t r i b u t e s became the emblems of the 
deities compris ing t h e pan theon with which these were 
associated & remained in p a r t when the i r original 
significance had faded. Tt is also averred t h a t m a n y 
of these deities & numerous examples are quoted, re-
flect in t he earliest aspect t h e basic economies of the 
ci ty or region t h a t was t he centre of the i r cult . 
The one considered b y Thorkild Jacobsen as the 
representa t ive of these life sustaining activit ies, t he 
m e t a p h o r of t he fo r th mil lennium, is tha t which is asso-
ciated with Dumuz i , t he sui tor & ill-fated consort of 
t h e goddess Tnanna, whose relat ionship is prominent ly 
fea tured in t he m y t h s of t he Sumerian classical epoch, 
extensively quo ted b y t h e above Assyriologist. Con-
cerning Dumuzi , Thorkild Jacobsen dist inguishes four 
d i f ferent aspects , each with its appropr i a t e epi thet , 
name ly a power in t he da t e pa lm and its f rui ts , 
" D u m u z i A m a u s h u m g a l a n n a , " a power in grain & beer, 
" D u m u z i of t he G r a i n " : a power in milk, " D u m u z i t he 
Shepherd" ; & a power in t h e sap in t rees & plants , 
" D a m n the Chi ld ." 
Tn regard t o t h e first of these appel lat ions, it m a y 
he noted t h a t t h e t rans la t ion is controversial there 
being a l t e rna t ive renderings, and equal ly Jacobsen ' s 
in te rpre ta t ions of Mesopotamien mythological ele-
men t s in t e r m s of n a t u r e processes is sub jec t t o quali-
f ication, especially if th is fo rmula is applied to more 
complex f igures of the pan theon such as Enli l , Enk i , 
Sliamash, N inhur sag & Ningirsu. Moreover r a the r t h a n 
visualizing four sepa ra t e divinit ies as t h e Assyriologist 
appea r s to appra i se t he above, a more likely view is 
t h a t these represented, a t least three , t h e last is 
quest ionable, aspec ts of one dei ty . 
Dumuzi also fea tures in t he Sumer ian King List 
& as Jacobsen himself has shown (P. A. P . 107. pp . 
496. N. S.) a long series of dead kings a re associated 
in t he liturgies wi th the former . These funct ionar ies 
m a y have embodied the god in t he sacral ceremonials 
or fer t i l i ty r i tuals connected with t he cyclic seasonal 
succession t o which Mesopotamien society was moti-
vated and were still revered as life sus ta in ing spiri ts 
a f t e r their demise. This implies a chthonic role & an 
underworld conno ta t ion tha t l a t e r largely fea tured in 
t he m y t h s concerning Dumuz i & Tnanna. K r a m e r 
(P. A. 1'. 107. p p . 489 —490) regards Dumuzi ( the 
Shepherd) as an ear ly ruler of E r e c h who was legiti-
matized by t h e enac tmen t of t h e sacred mar r i age t o 
Tnanna the t u t e l a r y goddess of t h e city as dep ic ted 
on the renowned U r u k vase.These features, t he ch thon-
ic cult & the l a t t e r one as bo th Jacobsen & K r a m e r 
al lude to, art! p r eva l en t in the l a t e r Sumerian theo logy 
when this was m o r e sys temat ized . The name appl ies 
to Akkadian & Assyrian religion & can be discerned 
in m y t h s refer r ing to Marduk . 
Jacobsen r ega rds Tnanna as t h e numen of t he d a t e 
s torehouse b u t a l though a ga tepos t is f requent ly dis-
played on the m o n u m e n t s & ear ly pic tographic t a b l e t s 
f rom Warka (Uruk ITT) held t o symbolize the goddess 
h a v e been expla ined as belonging t o a reed hu t . O t h e r 
representa t ions on cylinder seals depict pa r t i cu la r ly 
pairs , Tnanna in conjuct ion w i t h sheep or pas tora l 
an imals (Van B u r e n E . B. Ana lec ta Orientalin, Vol 23 
1945 pp. 13—14). The goddess is also associated wi th 
t h e ear of corn, t h e symbol of h e r consort, imply ing 
like Dumuzi , these are a t t r i b u t e s & powers of ont! 
de i ty whose m a n y sided c h a r a c t e r is popular ized in 
t h e myths and also has indica t ions of a celestial 
impor t . 
At the commencement of t he TIT millennium, J a c o b -
sen envisages changes in the social s t ruc ture caused 
th rough hostile incursions tes t i f ied b y quotat ions f r o m 
l i terary & demograph ic in te rpre ta t ions . These pres-
sures it is asser ted init iated t h e foundat ion of t he 
inst i tut ion of k ingsh ip : a combina t ion of the compre-
hensive political powers of t h e lugal "great m a n , " & 
t h a t of the religious activit ies of t h e earlier ens. Th i s 
t r ad i t ion is exemplif ied in t he a t t r i b u t e s of t he god 
Ningirsu, p r imar i ly a fert i l i ty d e i t y who exhibits fea-
t u r e so f a war l ikeaspect . The royal office appa ren t ly a t 
f irst elective b u t consolidated b y mil i tary prowess 
became pe rmanen t . The king h a d become the ru ler , 
Jacobsen ' s TTT mil lennium m e t a p h o r . 
These changes a re reflected in t he theogony & as 
Jacobson indicates , quoting largely f rom Gudea 's in-
script ion regard ing Ningirsu's domicile, the t e m p l e s 
were adminis tered as divine m a n o r ' s on the p a t t e r n 
of t h e king's own household, w i t h the monarch as 
cus todian . The ascendancy of M a r d u k a t the t i m e of 
H a m m u r a b i b r o u g h t the concept ion of another m e t -
a p h o r ; t ha t which visualizes t h e ent i re cosmos as a 
pol i ty , with divine offices, t he Babylon ian dei ty being 
t h e prominent e n t i t y . 
Tn the f i f th c h a p t e r of this in teres t ing compend ium 
and survey of t h e Mesopotamien religion t h a t in p a r t s 
is no t entirely uncontrovers ia l , Jacobsen in t roduces 
his four th m e t a p h o r , the rise of a personal religion in 
the. TT mil lennium, in which t h e k ing now inf in i te ly 
r emote is no longer t he in te rmediary . Jacobsen quo te s 
f rom some pen i ten t ia l psalms t h a t h a v e analogies t o 
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t h e la ter Heb rew theology. The supp l i an t appea l ing t o 
t h e dei ty for benef i t or p ro tec t ion as the p a r e n t bo-
longing to a fami ly . Jacobson discusses the psychologi-
cal considerations t h a t mot iva ted these a t t i tudes . 
L. M. Young F.F. A.I. 
Ch. Doumas: Ear ly Bronze Age burial habits in the 
Cyclades. Studies in Medi ter ranean Archaeology, vol. 
XLVTH. Göteborg, Pau l As t röms Eörlag, 1977. 144 
pp. , 49 figs. 52 pis. 
Der kurze, sachgemäße R a n d veröffent l icht das 
F u n d m a t e r i a l von ach t Gräber fe ldern des F C Zeital-
ters , die bisher, leider, nur m e h r oder weniger freige-
legt worden s ind; diese sind: Lakkoudhes , L a k k o u d -
hes A, Akrotiri , Plast i ras , Ayioi Anargvroi , Avdhel i , 
Rhodhinadhes , Chalandriani . D e r Verfasser h a t sieh 
nicht auf chronologische, oder a u f Entwicklungs theo-
rien, sondern auf das F u n d m a t erial selbst konzentriert . . 
N a c h d e m bisher auch die g röß ten kykladischen Aus-
grabungen nu r in Auswahl, u n d n u r in Vorveröffont-
l ichungen publ iz ier t wurden, ist das vorl iegende 
W e r k die erste Arbei t , die solches Fundma te r i a l veröf-
fentl icht , das m a n erns thaf t auswer ten kann . Gründ-
lich ist die B e k a n n t m a c h u n g de r Gräber-Formen und 
der beobachte ten Bes ta t tungs r i t en . Ebenso eingehend 
werden im Text auch die zum Vorschein gekommenen 
F u n d e besprochen. Schade, d a ß heinahe die TTälfte 
der Bildtafeln von nicht immer gu te r Qual i tä t (Pis. 
T —XXTV) aus solchen Pho tos von Gräbern bes teh t , 
die so gut wie n ich ts besagen; so blieb wenig P la t z 
f ü r das Fundmatc r i a l selbst übr ig . Dieser Mangel wird 
auch durch die wonigen schemat ischen Tvnen ta fe ln 
der Ein le i tung n ich t ersetzt. Besonders auffal lend wird 
diese Mangelhaf t igkei t , wenn m a n diesen B a n d mi t 
einem anderen Werk vergleicht, das ein etwas f rüheres 
kykladisches Gräberfeld behande l t , und das ebenfal ls 
im J a h r e 1977 veröffentl icht w u r d e : .7. F. Coleman: 
Keos T. Kepha la . Pr inceton. 
Die E in le i tung — die die e ingehende~Kenntn i s 
des Fundmate r i a l s aus den ach t Gräberfeldern voraus-
setzt, — behande l t im allgemeinen die Poriodisierung 
des frühen kykladischen Zei ta l ters (FC). Der Verfasser 
folgt darin der Chronologie u n d der Gruppen-Einte i -
lung von Renf r ew , mit dem Unterschied jedoch, daß 
er, an s t a t t von »Orotta-Pelos cul ture« des E C T Zeital-
ters zu sprechen, die Benennung »Polos-Lakkoudhes 
culture« e in führ t . E s ist nicht zu erwarten, d a ß durch 
solche terminologische Änderungen die L ö s u n g der 
wesentlichen Prob leme er le ichter t oder geförder t wer-
den könnte . E i n solches wesentl iches P rob lem wäre 
z.B. der U r s p r u n g der Typen u n d der K u l t u r des E C 
I Zeitalters. Die Ste l lungnahme des Verfassers ist in 
dieser Frage ziemlich unsicher. E s wird im G r u n d e der 
selbständige lokale Ursprung ve rmute t , wobei auch 
verschiedenart ige äußere Einf lüsse von unterschiedli-
cher S t ä r k e zugegeben werden ; diese Einf lüsse sollen 
auch den Ursp rung ge f ä rb t haben. Die Analyse des 
F u n d m a t e r i a l s aus K e p h a l a , das das spä tes t e Neolithi-
k u m der Kyk laden v e r t r i t t , läßt auch die Möglichkeit 
entgegengesetzter Schlüsse zu, wie m a n es aus dem 
anderen e rwähnten W e r k ersieht. E s gehör t auf ein 
anderes B l a t t — und es wird dadurch die Bedeu tung 
der Arbe i t von D o u m a s im wesentlichen auch nicht 
bee in t räch t ig t — daß jene kykladische Per iodis ierung 
und Gruppen-Ein te i lung , die R e n f r e w ausgearbei te t 
ha t , ehe r s törend war ; sie ha t das Vers tändn i s der 
P rob leme der frühbronzezeit l ichen kykladischen Zivi-
lisation n ich t gefördert . Be t r ach te t m a n die Dinge von 
diesem Ges ich tspunkt aus , so sind B e d e u t u n g und 
Wer t de r Arbei t von D o u m a s , die wirklich freigelegten 
F u n d e n gewidmet ist, höhe r anzuschlagen, als die 
wil lkürl ichen Gruppierungen von R e n f r e w , die sich 
aus a l ten u n d nicht beglaubig ten Grabungen ergaben. 
Ja , das reiche F u n d m a t e r i a l der a c h t Grabungen 
h ä t t e eigentlich eine noch gründlichere Dars te l lung 
b e a n s p r u c h t und verdient , besonders was die Hlustra-
t ionen be t r i f f t . Man h a t den E ind ruck , besonders 
anläßl ich einiger E inze l f ragen (wenn m a n sich z.B. 
die Mangelhaf t igkei ten des Abkürzungsverzeichnisses 
vergegenwärt igt : es fehlt in den Fällen »Oh il de 1961 « und 
»Weinberg 1965« die e rwar t e t e Auf lösung) , daß in 
diesem Fa l l ein s ta rk verkürz tes Manusk r ip t veröf-
fent l icht wurde . Dennoch darf der B a n d als ein 
S t an d a rd -W erk der prähis tor ischen E r f o r s c h u n g der 
K y k l a d e n gelten. 
J. Maklcay 
L. Monteagudo: Die Beile auf der Iberischen Halbinsel. 
Präh is tor i sche Bronze funde IX/6 . München , C. H . 
Beck ' sehe Ver lagsbuchhandlung, 1977. 312 S. 162 
Tafeln . 
Tn de r Ein le i tung se t z t der Autor die Ziele Seiner 
Arbei t f e s t : die möglichst vollständige E r f a s s u n g der 
Kupfe r - u n d Bronzebeile u n d -äxte und ihre systemat i -
sche, Ordnung . Um sein Ziel zu erreichen teil t er die 
zu un te r suchenden Gegens tände in Fami l ien , Grup-
pen, T y p e n und in bes t immten Fäl len in Var ian ten 
ein. J e d e r T y p erhält eine Zahl und einen Buchs taben , 
wobei die Zahl die Gruppe , der Buchs t abe den T y p 
bedeu te t , die folgende Zahl die Var ian te . Allein die 
Aufzäh lung der verschiedenen Gruppen, Typen und 
Var i an t en beansprucht 8 Seiten Inhal tsverzeichnis . 
Die 47 Gruppen sind in eine große Anzahl von Typen 
und Var i an ten untergegl iedert . Die 1 802 Kupfe r - und 
Bronzeäx te und -heile werden nach s t rengen Kri te-
rien unterschieden, wobei der Autor (S. 1) die große 
Var ia t ionsbre i te der T y p e n und das Fehlen von klar 
bes t immbaren Formengrenzen als eine Schwierigkeit 
hei de r E ino rdnung bezeichnet, besonders was die 
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Flachbeile bet r i f f t . In einem ku rzen Kapi te l g ib t der 
Autor eine Übersicht der Forschungen , es folgt ein 
Kapi te l über F u n k t i o n und S c h ä f t u n g mit interessan-
ten Beobachtungen u n d schließlich zählt er die wich-
t igsten Kupfe r lagers tä t t en der Iberischen Halb inse l 
auf , von denen einige bereits e rschöpf t sind. Wich t ig 
ist die auch durch die Ka r t i e rung erwiesene Ta tsache , 
daß die Kupferbei le »deutlich eine unmi t t e lba re Be-
ziehung zu den Kupfe r l age r s t ä t t en , den f r u c h t b a r e n 
Gebieten und möglicherweise zu den Ausfuhrhäfen« 
h a t t e n (S. 10). M. n e n n t dreizehn Gebiete (Taf. 130, 
A). Ein wichtiger Bei t rag folgt über die Zinnlager-
s t ä t t en (S. 16 ff und Taf. 130, B). U m die Typenglie-
derung zu illustrieren, sei e rwähn t , daß drei T y p e n 
( 35 A, 35 B, 35 C), ferner drei Va r i an t en (B1 , В 2, С 1) 
der Absatzbei lgruppe 35 und sieben Typen der G r u p p e 
36 (36 А — G) unterschieden werden . Die mit höchs te r 
Akribie du rchgeführ t e Typenana lyse zeitigte eine 
Unzahl von Typen und Analysen; ohne den wissen-
schaft l ichen Wer t absprechen zu wollen scheint die 
Frage berecht ig t : Wie weiter? W e n n man z .B. die 
Absatzbeile Taf. 1 6 0 - 1 6 1 , d.h. die Abbi ldungen der 
Typen 38 A, 39 A, B, C, D, 40 A (15 St) b e t r a c h t e t , 
sind die Unterschiede k a u m von der Art,, daß sie als 
gesonderte Typen ausgeschieden werden müssen. 
Die verschiedenen Flach- u n d Randleis tenbei le 
reichen von der ä l teren Kupferze i t I I bis spä te K u p -
ferzeit I V und ältere bis mit t lere Bronzezeit (A — B ) u n d 
mit diesen letzteren parallel k o m m e n auch die R a n d -
leistenbeile vor. Die t y p e n a r m e n mit te l - bis obers tän-
digen Lappenbei le reichen von der jüngeren bis in die 
Spätbronzezei t . Die Masse der Absatzbeile ohne seit-
liche Öse, mi t einer oder zwei Ösen in der H ö h e der 
Schaf t s tü tze waren von der mi t t l e ren bis in die Spä t -
bronzezeit im Gebrauch. In te ressan t sind die Absa tz-
beile der Gruppe 29: »Rohgüsse von dicken Absatzbei-
len mit dickem Talon und kegelförmigem Gußzap-
fen«. Zwischen den zwei Deutungsmögl ichkei ten — 
Metal lbarren im Sinne von Geld oder Weihegaben — 
entscheidet sich M. f ü r die erstere. Diese Beile h a b e n 
Gußnäh te , Gußzapfen, s tumpfe Schneiden und waren 
nicht in Gebrauch. Auch wurden solche nie in e inem 
Hei l ig tum oder in einer Nekropole entdeckt . Diese 
Stücke a u s porösem Metall mi t s t a rken Bleibeimen-
gungen er innern an die der Gruppe 39, ebenfalls m i t 
s ta rken Bleibeimengungen und auch von diesen waren 
die meis ten nie im Gebrauch. Diese Beobach tungen 
möch te ich auch deshalb berücksichtigen, weil in 
Ungarn u n d auch in Siebenbürgen die jüngs ten 
Nackenscheibenäxte , z.B. jene von Géberjén oder 
Sárközúj lak (A. Mozsolics, Bronze- und Goldf t inde 
des Karpa tenbeckens . Taf . 58, A, B) ebenfalls Rohgüs -
se darstel len und u n t e r den jüngs ten D- und E - T y p e n 
sehr viele Roh- und Fehlgüsse zu verzeichnen s ind, 
die nie im Gebrauch waren. I h r e m a n c h m a l un t e r -
schiedliche Form, besonders was die Nackenscheibe 
und die Schaf t röhre bet r i f f t , ihre Var ia t ionsbre i te 
sollte noch auf ihre F u n k t i o n un t e r such t werden 
(vergl. A. Vulpe, Äx te u n d Beile in R u m ä n i e n . P B F 
X I / 2 (1970) Taf. 3 5 - 4 0 u n d S. 95). Auch Vulpe dachte 
daran , d a ß solche Rohgüsse Wer tmesser (Barren) 
waren. 
Neben den verschiedenen Absatzbeilen h a t t e n auf 
der Iber ischen Halbinsel die Ärmchenbei le und die 
Tüllenbeile eine ziemlich untergeordnete Bedeu tung . 
Das Buch sichert eine gute Übers icht über die 
En twick lung der verschiedenen Beile auf der Iberi-
schen Halbinsel , sowie ihre regionale Verb re i tung und 
ihre zeit l iche E ins tu fung . 
Be im Lesen einer so großen Arbeit abe r auch 
bei anderen RBF-Bänden — bedauer t m a n häuf ig , daß 
die un te rsuchten T y p e n sel ten in ih rem Milieu (De-
pot, W e r k s t a t t f u n d , V o t i v f u n d , Grab, Siedlung usw). 
genauer berücksicht igt werden . Man f rag t sich, wie sich 
diese Typenana lysen — kleine Mosaiksteine — zu ei-
nem Ganzen , zu einem Gesamtbild zusammenf inden 
lassen u n d welches E n d r e s u l t a t anges t reb t oder er-
reicht. werden kann. Als le tz tes Ziel dieser Un te r suchun-
gen k a n n nämlich k a u m n u r die typologische Reihen-
folge u n d ihre regionale u n d chronologische Einord-
nung anges t reb t werden. 
A. Mozsolics 
E. F. Mayer : Die Äxte u n d Beile in Österreich. Prähis to-
rische Bronzefunde I X , 9. München 1977. C. H . Beck'-
sche Ver lagsbuchhandlung . 295 Seiten, 134 Tafeln. 
E s werden im vorl iegenden Werk — das den schon 
t rad i t ionsmäßig gewordenen A u f b a u der Bände 
'Prähis tor ische B r o n z e f u n d e ' wiederholt — jene etwa 
1200 Ä x t e aus Kupfe r , Bronze und Eisen behandel t , 
die auf d e m Gebiete von Österreich aus der Periode 
von der Kupferze i t a b bis z u m Ende der Ha l l s t a t t ze i t 
zum Vorschein kamen; es werden dabei auch das 
jeweilige Zeitalter dieser Gegenstände, wie auch die 
Verbre i tung der einzelnen Typen berücksicht igt . 
Das ers te Kapi te l ist zunächst eine Aufzäh lung 
und B e w e r t u n g der den Äx ten und Beilen gewidmeten 
L i t e ra tu r ; danach wird die Periodisierung der Kupfer- , 
Bronze- u n d Hal l s ta t tze i t in Österreich skizziert ; und 
dann folgt die Behand lung des Fundmate r i a l s . 
Man bekommt das F u n d m a t e r i a l in der folgenden 
Grupp ie rung des B a n d e s : Äxt-е, Flachenbeile, Rand-
leistenbeile, Absatzbeile, Lappenbeile, Tüllenbeile, 
verschiedenart ige Werkzeuge aus Kupfe r und Bronze, 
und schließlich: Werkzeuge und Waf fen aus Eisen. 
Die verschiedenar t igen Typen der Ä x t e und Beile 
der einzelnen Gegens tands typen werden im allgemei-
nen der chronologischen Re ihe nach aufgezäh l t . Die 
Benennungen der einzelnen Typen sind dieselben, die 
in der Fach l i t e ra tu r schon seit längerer Zeit üblich 
wurden. E s werden sowohl die möglichen Funk t ionen , 
wie auch die Hers te l lungstechniken und die Meister-
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zeichen behandel t , ja bekann t gegeben werden auch 
die zur Verfügung s tehenden Ergebnisse der Metall -
Untersuchungen. Besonders wichtig s ind für die unga-
rische Forschung jene Axt- und Bei l formen, die eine 
genauere Parallel isierung der einzelnen Epochen der 
Kupfe r - und Bronzezeit in Ungarn u n d Mit teleuropa 
ermöglichen. Doch erfolgten die Zei tbes t immungen an-
läßlich der Berufungen auf ungar ländische Funde auf 
G r u n d der mit te leuropäischen Chronologie, und weni-
ger beach te t wurden die Ergebnisse, d ie die ungarische 
F o r s c h u n g auf diesem Gebiete erzielt h a t t e . Dies gilt 
besonders in den Fäl len der spät bronzezeit l iehen und 
der urnenfelderzeit l ichen Depo t -Funde . 
Man findet jene Schlüsse, die sich a u s der typologi-
schen Analyse der einzelnen Axt- u n d Beilformen 
ergeben, in e iner Zusammenfassung. H ie r werden die 
Axt- und Beilformen, die von der ä l teren Kupferze i t 
bis zur Hal ls tat tzei t in Gebrauch waren, nach Perioden 
aufgezähl t . Darin werden auch die gegenseitigen Ver-
b indungen der Meta l lkünste der unterschiedl ichen 
K u l t u r e n in den einzelnen Epochen widerspiegelt. 
Die Verbindungen m i t dem ungar ländischen Gebiet 
ve r r a t en während der Kupferzei t mehre re Axt- und 
Bei l typen (Typ Cres tur , Szendrő, Székely Nádudvar , 
Mezőkeresztes, Сока, Çiria, Jász ladány) , und ebenso 
in der f rühen und mi t t l e ren Bronzezeit jene St re i täxte 
die u n t e r den F u n d e n der A i m j e t i t z - K u l t u r zum 
Vorschein kamen (Typ Tószeg, T y p Kr tënov) . Von 
der Zeit des Depot-Horizontes von H a j d ú s á m s o n a b 
bis z u m Zeitalter der Urnenfe lde rku l tu r verraten die 
Verbindungen mi t de r Theißgegend jene Nackenschei-
benäs te und Doppe la rmäxte , die auf österreichischem 
Gebiet gefunden wurden . Bedeu tend ist die Anzahl 
auch jener Axt- u n d Beilformen, deren Herstellungs-
techniken durch die Bronzegieß Werkstät ten des 
Karpa tenbeckens von dem mit te leuropäischen Me-
ta l lkuns thandwerk übernommen wurden . 
E s ents tanden im Zeitalter der Urnenfe lde rku l tu r 
lebhaf te , regelmäßige Hande l sve rb indungen unter den 
einzelnen Zentren de r Metal lkunstwerkes , dies wider-
spiegelt sich in j enen Axt- und Bei l typen , die von 
Siebenbürgen bis zu den östlichen Alpengebieten 
überal l hergestellt wurden und in Gebrauch waren. 
Zu den Typen, die auch nach Wes ten verschlagen 
wurden, gehören d ie Äx te mit ve r l änger tem Schaft-
rücken, die Nackenkammäx te , die Schabeltüllenbeile, 
und die Tüllenbeile von siebenbürgischer Ar t . 
Man findet a m E n d e des Bandes ein Abkürzungs-
verzeichnis, sowie Saeh- und Ortsregis ter . Die Tafeln 
veröffentl ichen a u ß e r den Zeichnungen der einzelnen 
Axte und Beile, auch die wirklich charakter i s t i schen 
Fundzusammenhänge . Kar ten veranschaul ichen die 
Verbrei tungen der Axt- und Bei l typen, während aus-
gezeichnete Tabellen über ihre chronologischen Zusam-
menhänge belehren. 
Die Arbeit von E . F . Mayer b ie te t sehr wichtiges 
Fundma te r i a l auch f ü r die prähis tor ische Er forschung 
des Karpa tenbeckens , nachdem die charakter is t i schen 
Gegens tands typen das Beleuchten der gegenseitigen 
Beziehungen des Meta l lkuns thandwerkes in den ein-
zelnen K u l t u r e n ermöglichen u n d die Parallel isierung 
iler einzelnen Per ioden nahelegen. 
T. Kemenczei 
F. Schlette: Kel ten zwischen Alexia und Pe rgamon . 
Eine Kul turgeschichte der Ke l t en , L e i p z i g — J e n a -
Berlin, Urania-Verlag, 183 S., X X I V Fa rb ta f . , 59 
Photoabb . , zahl re iche Zeichnungen. 
Die erste Auf lage des Buches von 1976, das mi t 
der Geschichte der Kelten vom kul turhis tor ischen 
S t a n d p u n k t a u s in lesbarer F o r m , auf wissenschaftli-
cher Grundlage und schön ausges ta t t e t b e k a n n t 
macht , hat. in unserer Zei t schr i f t schon M. Szabó 
angezeigt. Desha lb ist es an d iesem Ort genug festzu-
stellen, daß dieses Buch in der 2. Auflage von 1979 
43 000 E x e m p l a r e erreicht ha t , was unter den popu-
lärwissenschaft l ichen Arbeiten au f archäologischem 
Gebiet schon sehr bedeutend g e n a n n t werden m u ß . D e r 
Erfolg beweist n i c h t nur die Wicht igkei t des Themas , 
sondern auch des durch die Arbe i t erwachte In teresse 
in breiten Kreisen . 
L. C. 
R. Ilianchi Bandinelli : Klassische Archäologie. Eine 
kritische E i n f ü h r u n g . Ubersetzt von Chr. Schwingen-
stein. München, С. H . Beck Verlag, 1978. 190 S., 16 
Abb. 
Der 1975 vers torbene R . B ianch i Bandinell i war 
eine der bedeu tends t en Persönlichkeiten nicht n u r der 
ant iken Archäologie Italiens, sondern auch von ganz 
Europa. Sein N a m e wurde nicht n u r durch seine Wer-
ke, seine A k t i v i t ä t von schulemachender B e d e u t u n g 
als Professor, sonde rn auch d u r c h die Verwirkl ichung 
eines so großangelegten Un te rnehmens , wie die (1er 
»Enciclopedia de l l 'Ar te Classica« geprägt . B. war eine 
der lebhaf tes ten Persönlichkei ten der Archäologie un-
serer Zeit. U n t e r den Mitgliedern der Genera t ion , 
deren J u g e n d j a h r e auf die Zeit zwischen den beiden 
Weltkr iegen f ie len, gehörte er zu den wenigen, die 
nach der K a t a s t r o p h e , die ganz E u r o p a e r schü t te r t e , 
sowohl im öffent l ichen Leben, als auch in der Wissen-
schaft fähig wa ren , die Ansprüche und Probleme der 
modernen Zeiten zu verstehen und sozusagen im 
voraus zu sehen. Obwohl B. aus der führenden Schicht, 
der Gesellschaft en t s t ammte und für seine We l t an -
schauung die Ideen von B. Croce best immend waren , 
schloß er sich n a c h dem Zweiten Weltkrieg ganz ent-
schieden der progressivsten pol i t ischen R i c h t u n g an . 
E r brach auch m i t der t radi t ionel len Anschauung der 
Archäologie u n d verkündete , d a ß die archäologische 
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For schung nur au fg rund der K o n f r o n t a t i o n mit den 
historischen Rea l i t ä t en den Ansprüchen der Gesell-
schaf t entsprechen k a n n . Das Werk, m i t dem er die 
größte Wirkung erzielt ha t , ist der S tud ienband »Stori-
citä de l l ' a r te classiea«, auch seine le tz ten zwei großen 
Werke über die Geschichte der römischen K u n s t legen 
über diese Anschauung Rechenscha f t ab . Die Wirkung 
von B . als Persönl ichkei t war jedoch viel größer, 
als die der im D r u c k veröffent l ichten Werke. Als 
Kr i t i ke r war er im Gegensatz zu den sich in ihren 
Fachbere ichen isoliert gebliebenen Spezialisten, er-
s taunl ich gebildet. E r konn te als K e n n e r der gesam-
ten europäischen K u l t u r , K u n s t und L i t e r a tu r das 
Wesen und die Schwächen einer Arbei t , eines For-
schers oder einer R i c h t u n g hervorragend erfassen. Als 
Professor und Organisa tor in der Wissenschaft konnte 
er du rch die bezaubernde K r a f t seiner Gedanken die 
Wel tanschauung der in den J a h r z e h n t e n nach dem 
Zweiten Weltkrieg heranwachsenden italienischen 
und ausländischen Gelehr tengenerat ionen beeinflus-
sen. E s ist größtentei ls sein Verdienst , d a ß die Forde-
rung, die er in diesem Pos tum-Werk der klassischen 
Archäologie als Ziel se tz t , heute bereits als Selbstver-
s tändl ichkei t gilt. Dieser kurze Band stell t aber nicht 
nur e inen Rückbl ick au f die Geschichte der Forschung 
dar , sondern er ve rmi t t e l t ein solches R e i c h t u m an 
Gedanken und Ideen, das ihn zu einem unvergeßlichen 
Erlebnis macht . B. be t r ach te t die klassische Archäo-
logie als eine Wissenschaf t , die die griechisch-römische 
K u n s t s tudier t , und B. l äß t sich nicht d a v o r zurück-
schrecken, im Gegensatz zu der in unserer Zeit immer 
mehr vorher rschenden Auffassung, fü r die Bedeu tung 
des kunsthis tor ischen Zweiges der Archäologie ein-
zu t re ten . Seine Argumen te überzeugen, d a die K u n s t 
ein selbständiger Zweig der K u l t u r ist, die über das 
gemeinschaft l iche Bewußtse in einstiger Gesellschaften 
Kenntnisse vermit te l t , die andererweise n ich t e rkannt 
werden könnten . B. verweist darauf , daß die klassische 
Archäologie im t radi t ionel len Sinne des Wortes den 
Ansprüchen, die an sie von der modernen Gesellschaft 
gestellt werden, n ich t entsprechen kann. Diese Feststel-
lung un te rmaue r t er m i t der kurzen, sehr geistreich 
und scharf kri t isch ve r faß ten Geschichte der klassi-
schen Archäologie. Seine Kritik r ichte t sieh in erster 
Linie gegen die f üh renden Persönlichkeiten der deut-
sehen Archäologie. In dieser Hinsicht ist B. etwas 
voreingenommen, und legt ungewollt die Minderwer-
t igkei tskomplexe zur Schau, die die i talienischen Ar-
chäologen ihren deu t schen Kollegen gegenüber lange 
Zeit h a t t e n . Es ist jedoch auch ohne Zweifel, daß die 
deutsche Archäologie lange Zeit in der klassischen 
Archäologie den Ton angab , und heute noch berechtigt 
auf ihre großen Leis tungen stolz sein kann . So läßt 
sich die Einseitigkeit der Kri t ik von B. m i t einigen 
ob jek t iven Fak toren erklären. Wir sehlagen jedem 
vor, der sieh mit der klassischen Archäologie befaßt , 
den wissenschafthistorischen Überblick zu lesen. 
Obwohl es heu te scheint , B. wolle offene Türen einren-
nen , der a u f m e r k s a m e Leser wird bald merken , daß 
die Ver t re ter der modernen Archäologie noch nicht 
überal l feststellen können, d a ß ihr Schaffen überall 
und vollkommen auf den realen Grundlagen der Ge-
schichte basiert . B . betont näml ich , His tor ismus darf 
n ich t mi t der oberf lächl ichen A n w e n d u n g von allge-
meinen H y p o t h e s e n und P räkonzep t ionen gleichkom-
men . Es ist unentbehr l ich , a u s konkre ten Gegeben-
hei ten auszugehen, und zwar l e tz ten Endes — was die 
K u n s t be t r i f f t - aus der genauen Er fas sung des 
äs thet ischen u n d individuellen Wesens der einzelnen 
Werke und K ü n s t l e r , und dies e r forder t eine schwie-
rige Arbeit , die eine Begabung voraussetz t sowie eine 
genaue kri t ische Anschauung. N a c h d e m wir uns 
überzeugt haben , welchen P l a t z die Werke und ihre 
Küns t l e r in der gesamten K u n s t ihrer Epoche einneh-
men, können und sollen die Verb indungen erschlossen 
werden, die sie m i t der damaligen Gesellschaft auf recht -
hielten. Bei der K l ä r u n g dieser Verb indungen ist die 
sub jek t iv gegebene aktuelle A n s c h a u u n g des Men-
schen des mode rnen Zeitalters unentbehr l ich , da der 
Archäologe n u r dadurch die Lehren ziehen kann , die 
f ü r seine eigene Gesellschaft vers tändl ich und lehr-
reich sein können . E s wäre jedoch verfehl t , die Objek te 
der archäologischen Analyse en tweder mi t den Maß-
s t äben des heut igen Bewußtseins , oder au fg rund einer 
künst l ich geschaffenen abs t r ak t en , bzw. myth i schen 
Theorie zu un te rsuchen und z u bewerten. Man soll 
die Werke und ihre Meister i nmi t t en ihrer eigenen 
Gesellschaft , im Kenn tn i s ihrer eigenen Wel tanschau-
u n g a u f die W a a g e der Geschichte stellen. B. p ro tes t i e r t 
gegen die A n w e n d u n g aller vorgefer t ig ten oder in der 
R e t o r t e geschaffenen Werte. Die modernen archäologi-
schen Rich tungen haben, wie es seheint , alle Schran-
ken fallen lassen, die den klassizistischen und später 
den positivistisch-philologischen Richt ungen den Weg 
f ü r ein tieferes historisches Vers tändnis versperr t ha-
ben. Der F o r t s c h r i t t erfolgt abe r auf sehr verschiede-
nen Wegen in sehr unterschiedliche Weise. Die An-
wendung der technischen Methoden sowie das Bemü-
hen, das ganze Quel lenmater ia l zu bearbei ten, führen 
allein noch nicht zur Erschl ießung der wirklichen histo-
rischen Rea l i t ä t . B. stellt den Archäologen so hohe 
Anforderungen — obwohl nu r hinsichtl ich der Kuns t 
—, denen sie bald, jedenfalls in Massen, k a u m gerecht 
werden können. 
W e n n er laubt , möchte ich ein Nebenproduk t der 
Anweisungen dieser außerordent l ichen Persönlichkeit 
doch beans tanden , und zwar die Widersprüchl ichkei t 
seiner Ansichten im Zusammenhang mit der römischen 
K u n s t . B. t r u g seine ihrerzeit aktuelle, heu t e aber 
e twas überholte Thesen bezüglich der römischen K u n s t 
in einem zu au to r i t ä ren Ton vor . Seine Thesen, die 
sich auf den popu lä ren bzw. Plebejer-Zweig der römi-
schen Kuns t sowie auf die Anfänge der römischen 
K u n s t in der Tra jan-Ze i t beziehen, sind e twas simplifi-
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ziert, und sie lassen m e h r Fragen offen, als welche sie 
bean twor ten . Diese Thesen aber sollen als widersprüch-
liche Erscheinungen au fge faß t werden, die sich aus 
der historischen B e s t i m m t h e i t des Sehaffens des gro-
ßen Gelehrten ergeben. B. wandte sich sowohl gegen 
den ex t remen italienischen Nat ional ismus, als auch die 
deu tsche Suprematie . Und als er n a c h den gesell-
schaf t l ichen Grundlagen der K u n s t gesucht ha t , fand 
er einige Ansa tzpunkte , die die E l emen te der Wirklich-
keit beinhalten, j edoch nicht alles erklären konn ten , 
es schien aber В., d a ß sie als Mittel gegen die f rüheren 
und von ihm verur te i l ten Rich tungen dienen können. 
Eines s t eh t jedoch fest , daß sogar diese Ideen von B. 
auf die Wissenschaf t seiner Epoche eine f ruch tba re 
W i r k u n g ausübten, und dazu bei t rugen, daß in der 
Fo r schung neue und vielverspreehci nie Rich tungen 
en t s t ehen konnten. Wie wir immer einige historische 
Thesen des großen italienischen Gelehr ten beurteilen, 
sind jedoch die M u t seiner Denkweise sowie seine 
glänzend überlegene Bildimg so bezaubernd , daß sich 
ihrer Wi rkung keiner der Leser entz iehen kann . 
L. Castiglione 
R. Ginouvès et A . - M . Guiinier-Sorbets: La constitu-
tion des données en archéologie classique. Paris, CNRS, 
1978. (il p . 
Die (Jomputer-Speicheruiig und Analyse von ar-
chäologischen Angaben läßt sich a m schwersten im 
Fal le des Nachlasses von reichen und verfeinerten 
Ku l tu r en anwenden. E s ist kein Zufall , d a ß die Bestre-
bung nach exakten computer is ier ten Unte r suchungen 
bisher in der klassischen Archäologie k a u m R a u m zu 
gewinnen vermochte . Der vorliegende B a n d beleuchtet 
die G r ü n d e dieser Ersche inung , und er zeigt auch die 
Wege, auf denen die re ta rd ie renden F a k t o r e n sicli 
überwinden ließen. Die Computer-Speicherung vermag 
nu r d a n n zu einer angemessenen Analyse und zur 
E r k e n n t n i s von e t w a s Neuem zu führen , wenn der 
Kre i s jener Erscheinungen, die uuf diesem Wege 
un te r such t werden sollen, genau angegeben wird, imd 
innerha lb des be t re f fenden Kreises die Angaben derar-
tig ob jek t iv und einheit l ich formalis ier t werden, d a ß 
d a d u r c h das »Gehirn« des Computers z u m Herausstel-
len von richtigen Ergebnissen geeignet wird. Es k a n n 
also gar keine Rede von einer Compute r -Unte r suchung 
von komplexen und gemischten kul turel len Konglo-
m e r a t e n sein. Nur je eine Gat t img, oder je eine sowohl 
his tor isch wie a u c h funkt ionel l zusammengehörige 
G r u p p e lies Materials kann zum Gegenstand der Unter-
suchung gemacht werden. K u r z und gut , es sollen 
solche Corpora zur Grundlage gemach t werden, die 
zusammenhängende F u n d g r u p p e n mi t derselben Me-
thode u n d mit demselben System zusammenfassen . Der 
entscheidende Schr i t t besteht dar in , d a ß die ver-
schiedenar t igen Züge und Elemente der in F rage kom-
menden Material- und Angabengruppen m i t identi-
schen (also konventionel len) Benennungen und Zei-
chen versehen werden; dadu rch werden diese fü r eine 
Ums t ruk tu r i e rung auf ein ma themat i sches Zeichen-
sys tem geeignet . Wie bekannt , bes teht eines der 
g röß ten Übel der Archäologie im Durche inander ihrer 
Terminologie. Dadurch werden aueli diejenigen behin-
dert , die m i t t radi t ionel len Methoden arbei ten , und 
das ins t rumenta le Bearbe i ten wird gänzl ich verun-
möglicht . Die vorliegende ba lmbrechende Arbeit il-
lustr ier t die Bedingungen und Möglichkeiten der 
Compute r -Unte r suchung f ü r die folgenden Themen-
kreise: B a u k u n s t , Vasenformen, Ikonographie , kre-
t i sch-mykenische Siegel, Mosaik-Ornament ik . Man 
wird hier n icht bloß theoret isch or ient ier t , sondern 
m a n le rn t auch Ergebnisse von p rak t i s ch ausgeführ-
ten Tät igke i ten keimen. 
Die le tz ten Belehrungen sind: n u r eine vom Kol-
lektiv der Forscher e ingeführ te konvent ionel le Ter-
minologie, die dadurch gesicherte Ob jek t iv i t ä t , sowie 
das vollständige Bearbe i t en des Materials vermögen 
zu r icht igen Ergebnissen zu führen . Notwendig ist auf 
einer so geschaffenen Grundlage das Ausarbe i ten eines 
solchen Systems der Analysierung, das sowohl die 
Eigentüml ichkei ten des Materials, wie a u c h die For-
derungen der Computer -Bearbe i tung berücksicht igt . 
Mit ande ren Wor ten : es soll eine Übere inkunf t sowohl 
in bezug auf die F ragen selbst, die m a n stellt , wie 
auch in bezug auf die Reihenfolge der gestell ten Fra-
gen, erzielt werden. In j edem Fall m a g den Ausgangs-
p u n k t ein zusammenfassender Oberbegriff , oder Ein-
heit b i lden; daran schl ießt m a n die Re ihe der Fragen 
m bezug auf die der iva t iven Teilaspekte. Alle Begriffe 
und Einzelhei ten müssen mi t s treng logischen Benen-
nungen bzw. N u m m e r n (Zahlen) versehen sein. Der 
Erfolg des ganzen Prozesses hängt davon ab, ob alle 
jene E igen tüml ichke i ten berücksicht igt wurden, die 
aus der allgemeinen historischen K e n n t n i s des Mate-
rials folgen; ob die wirklich objekt iven u n d die unsi-
cheren Faktoren unterschieden wurden. 
Unseres Erach tens bedeuten sowohl die vorlie-
gende Arbe i t , wie auch die vorangegangenen Versuche 
einen großen Schri t t au f dem Wege z u m Exakte r -
Werden der klassischen Archäologie. Das Buch ent-
häl t konkre t e Beispiele fü r die unterschiedlichen 
Möglichkeiten und f ü r die zweckmäßigsten Methoden. 
Man darf als eine These über jeden Zweifel ausspre-
chen: das Computer -Bearbei ten stellt große Forderun-
gen an die Fachleute , die die Angaben liefern. Die 
Computer-Methode erse tz t nicht die menschliche 
Denkarbe i t , aber sie ve rmag eine wesentliche Hilfe fü r 
diese zuleisten. Ohne die kollektive Zusammenarbe i t 
von wohlausgebildeten und er fahrenen Spezialisten 
kann ke in humaner Wissenszweig diesen viel verspre-
c h e n d e n Weg nu tzba r machen . 
L. Castiglione 
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R. Gobi: Ant ike Numismatik. München Ba t t enbe rg 
Verlag, 1978. 284 + 283 Seiten, 176 Tafel , 19 Tabelle. 
Das Werk R . G's ist ein lang entbelir tes, grundle-
gendes H a n d b u c h der an t iken Numisma t ik , das die 
sicli auf alle Aspekte der an t iken Numisma t ik erstrek-
kende Mater ia lkenntn is des Autors zusammenfaß t . E s 
ist o f fenbar , daß R . G. alles weis, was m a n von der 
Theorie und P rax i s der an t iken N u m i s m a t i k wissen 
kann . N a c h einer kurzen E i n f ü h r u n g über den Quel-
lenwert der wissenschaft l ichen Numisma t ik folgt der 
vielleicht in teressanteste Abschni t t der Arbei t , die 
Münzkunde , in welcher sämtl iche Eigenhei ten der 
Münze (Form, Material , Außeres, Prägeteclmik) auf-
grund reichen an t iken Quellenmaterials, sowie der, von 
den verbl iebenen Münzen zu folgernden Schlüsse, un-
te rsucht werden. Hier werden aucli die Fachausd rücke 
der Numisma t ik mi t reichlichen Erk lä rungen und aus-
giebigen Bi ldmater ia l i l lustriert. Obwohl der erste 
Satz des Werkes R . G. 's: »Natürl ich h ä t t e m a n dieses 
Bucii auch ganz anders schreiben können« ein äußers t 
sympath i sches fachmännisches Verhal ten bekunde t 
und eigentlich jede Kr i t ik überflüssig mach t , m u ß 
ich doch, bevor ich auf die weiteren Teile zu sprechen 
komme, die in der Anschauung und im A u f b a u des 
Werkes bemerkbaren ungewöhnlichen, ja meinersei ts 
n ich t a n n e h m b a r e n Züge erwähnen. Zuerst die An-
schauungsweise. Der Umstand , daß er den Begriff der 
Ant ike über die Mittelmeerwelt auswei te t und die 
Numismat ik I rans , sowie jene Kuschans , Indiens und 
Chinas in seinen Interessenkreis einbezieht, ist unge-
wöhnlich, jedoch unbedingt in teressant und auch be-
recht igt , denn es handel t sich u m gleichzeitige P rägun-
gen und die das Al te r tum wird ja immer weniger ein 
räumlicher , und immer mehr ein zeitlicher Begriff . 
Nich t akzep t i e rba r ist jedoch f ü r mich das durch R .G. 
als statiscli geschilderte Bild dieser zeitlich sehr 
ausgedehnten, vom numismat ischen S t a n d p u n k t e twa 
1200 J a h r e (vom V I I . J a h r h u n d e r t v.d.Z. den lydi-
schen ersten Prägungen bis zum V. J a h r h . d.Z.) be-
t ragenden Zei tspanne. Von den ersten lydischen Gold-
stücken, über die offenbar n icht in großem Volumen 
erfolgten Ausgaben der griechischen Städte , bis zu 
den, in 10 bis 15 Prägeans ta l ten gleichzeitig, in glei-
chen Typen und in ungeheuren Menge geprägten Mün-
zen dos spä t römischen Reiches, erfolgte eigentlich 
eine großzügigere Entwick lung der Münzgeschichte, 
wie seither jemals. Dasselbe bezieht sich auch auf die 
Geldgeschichto. Von dem, in engen Kreis im Umlauf 
gewesenen, auch von R . G. geschilderten, riesig viel 
Umrechnungen erfordernden griechischen Geld bis 
z u m einheit l ichen Währungssys tem des mächt igen 
römischen Reiches, f üh r t e of fenbar ein langer Weg. 
Möglieh ist, daß auch R . G. das an t ike Geldwesen 
nicht statiscli be t rach te t , aber er schildert es so. N a c h 
dem kurzen, wenn auch sehr gu t zusammengefaß ten 
geldgeschichtlichen Teil (die griechische, römische, 
iranische, indische, chinesische, axumi tanisehe und 
»barbarische« Geldgeschiohte behandel t näml ich R . G. 
die Geldangelegenheiten n i ch t mehr geschicht l ich, 
sondern in ihren einzelnen verschiedenen Aspek t en 
gesondert , (Finanzhohei t , Münzhohei t , Münzverwal-
tiuig und Münzpoli t ik, Münzumlauf , Geldwir tschaf t ) 
und hebt d a z u Da ten aus d e m behandel ten, e t w a 1200 
J a h r e be t ragenden Zei t räumen heraus, welche D a t e n 
so die an t iken Geldangelegenheiten nicht in ilirer 
En twick lung zeigen, sondern e twa eine Beispielsamm-
lung der einzelnen Themenkreise bilden. Dasselbe be-
zieht sicli auf das Kap i t e l Münzkunde schon eben-
falls, dort ist jedoch diese Behand lung eher b e g r ü n d e t , 
als in dem Kap i t e l »Geldgeschichte«. Da raus ergib t 
sicli dann der ungewohnte A u f b a u der Arbe i t , der 
unausweichbar zu Wiederholungen füh r t . Die Separie-
rung der Münz- und Geldgeschichte ist eine interes-
san te und wicht ige Idee, abe r es wäre vielleicht logi-
scher, wenn m a n die Geldgeschichte ebenfalls im ge-
schichtlichen Ablauf , in ihrer Entwick lung schi ldern 
würde. 
Das Werk beschließt ein Kap i t e l bedeu tenden 
Ausmaßes, die Methodenlehre, welche sowohl d e m 
Anfänger , wie auch dem prak t i schen N u m i s m a t i k e r 
nützl ich sein kann , indem es die Möglichkeiten der 
Beschäf t igung mi t der N u m i s m a t i k zeigt, wie aucli 
ihre Gefahren, u n d den in der Z u k u n f t zu beschrei ten-
den Weg zeigt. W a s in diesem Kapi te l an f ech tba r ist, 
ist die Verwendung der n ich t eben durch R . G., son-
dern eher d u r c h K . K r a f t und andere Autoren aus-
gearbei teten, abe r in der Praxis noch nicht ausprobier-
t en Methoden. 
Das Werk R . G.'s r u f t wohl gerade wegen seiner 
Lückenlosigkeit unsere K r i t i k hervor , es ist aber , 
t ro tz der bes t re i tbaren Anschauungs- und A u f b a u -
eigenheiten, eine monumen ta l e Zusammenfassung 
unserer derzeit igen Kenntnisse über die ant ike Numis -
ma t ik . 
Den Wer t der Arbeit e rhöh t die riesige Bibliogra-
phie und das, jede numisma t i s che Erscheinung reich 
illustrierende, gu t photograf ie r te Bildmaterial . 
V. Lányi 
Virginia Webb: Archaic Greek Faience. Warmins t e r , 
Aris and Phil l ips, 1978. X I + 176 p., X I I Tafe ln , 30 
Zeichnungen. 
Es bes teht im archaischen Mi t te lmeer -Raum eine 
sehr charakter is t i sche W a r e der Kleinplast ik a n s jenen 
Fayence-Figuren — meistens a u s figuralen P a r f ü m -
Behäl tern — deren Technik die Fayence von ägyp t i -
schem Ursprung , und deren F o r m e n meistens eben-
falls ägyptiseli s ind ; aber m a n begegnet un t e r ihnen 
auch vom N a h e n Osten ent l iehenen Motiven. E s ist 
schon seit l angem offenbar , d a ß diese Gegens tände 
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nicht ausschließlich ägyptische, u n d auch n ich t 
wie man geglaubt ha t phönizische Erzeugnisse 
s ind; sie wurden in archaischen griechischen Werks tä t -
t e n hergestellt . Die ägyptische Vorgeschichte und der 
ägypt ische U r s p r u n g stellen über jeden Zweifel. Doch 
es blieben Lokal is ierung und Chronologie der Hers te l -
lung des Materials fraglich. Die Monographie von W . 
f aß t endlich die zur Verfügung s tehenden Angaben 
zusammen, ka ta logiser t und sys temat is ier t die zu-
gänglichen F u n d e , sie stellt fest die offen gelassenen 
F ragen und skizzier t den r icht igen Weg, auf d e m diese 
gelöst werden sollen. 
Die Ware wurde in drei G r u p p e n aus den 7. und 
6. J a h r h u n d e r t e n v.u.Z. eingeteil t . Alle drei Gruppen 
gingen von ägypt i schen Vorbi ldern aus, doch sie wur-
den abgesehen von Naukra t i s — nicht in ägyp t i -
schen, sondern in griechischen W e r k s t ä t t e n herge-
stel l t . W. sys temat is ie r te das Mater ia l naeli T y p e n , 
wobei sie auch die Chronologie im Auge behielt. Die 
doppel ten Vasen wurden unter unmi t t e lba rem ägypt i -
schem Ein f luß hauptsächl ich in Rhodos herges te l l t ; 
m a n beobachte t a n diesen auch einen gewissen Ein-
f luß des Nahen Ostens. Jene Vasen, die je eine kn iende 
F r a u mit K i n d auf dem R ü c k e n darstellen, waren 
ebenfalls Erzeugnisse von m e h r e r e n griechischen 
Werks tä t t en im 7. Jh . ; ihre le tz ten Exempla re lassen 
sich nicht spä t e r als 570 v.u.Z. da t ie ren . Die Vorbil-
der mit f l achem Relief geschmückten Gefäße lassen 
sich in Ägyp ten im 9. Jh . nachweisen ; ihre T rad i t i on 
wurde im 7. J h . fortgesetzt . Die Analyse der F o r m e n , 
ihrer Verbrei tung, des Ursprungs und der Chronologie 
f ü h r t im wei teren meistens zu demselben Ergebnis . 
Der Ausgangspunkt war immer Ägypten , in Einzel-
heiten kamen syrische Einf lüsse zur Geltung, die 
Werks t ä t t en w a r e n auf griechischen Inseln, besonders 
auf Rhodos, die Blütezeit war zwischen G50 — 500; 
m i t der Zeit ve rmehr t en sich die immer mehr cha rak -
teristischen griechischen Züge. Diese ganze Denkmal -
Gruppe bildet ein wichtiges P r o d u k t der orientalisie-
renden Kuns t , die eben durch diese Stücke auch R a u m 
gewann. N a c h d e m diese D e n k m ä l e r monographisch 
sorgfältig bearbe i te t wurden, k ö n n e n sie auch von den 
Forschern der griechischen K u n s t mehr berücksicht ig t 
werden. Denn es handel t sich ja gar nicht u m eine 
nebensächliche Erscheinung, sondern im Gegenteil , 
um die wicht igste Gat tung der oriental is t ischen Epo-
che, die nicht n u r fü r die Kuns tgeschich te , sondern 
auch für die Geschichte der W i r t s c h a f t eine wichtige, 
grundlegende Quelle bildet. L. CasCn/Uone 
B. Grillet: Les femmes et les f a rds dans l 'ant iquité 
grecque. Lyon, CNRS, 1975. 204 p. I X . pl. 
This little vo lume deals wi th an interesting b u t till 
now neglected de ta i l using all sources available, rep-
resenting all viewpoints expressed. I t examines one 
single ac t iv i ty of the female personal hygiene, n a m e l y 
the m a k e - u p of the face. Nowadays , especially in t he 
homeland of t h e au thor it is only na tu ra l t ha t women 
pract ical ly cover their faces wi th masks when in pub-
lic and a t par t ies . To p repa re this is pract ical ly consid-
ered a special field, and a r t in itself. To p u t th is 
question re la t ing to a n t i q u i t y is of a highly sub jec t ive 
na tu re becausc it examines whether the modern cus-
tom had a n y parallel in ancient t imes. To pose a 
problem in such manner , as in all similar cases, results 
in very interest ing conclusions. A great meri t of th i s 
s tudy is t h a t it uses m a n y l i terary sources including 
Homer t h r o u g h the Church Fa thers , publishes these 
in a collection of quotes which can be easily checked 
in the indices. The da t a f r o m these l i terary sources a re 
illustrated in a ra ther l imited group of archaeological 
sources. The p a r t of the volume in which the a u t h o r 
identifies t he proper mean ing of the Greek n a m e s of 
the d i f ferent make-ups a n d cosmetics a n d de te rmines 
the real subs tance of these materials , the i r composi-
tion, and the a im of the i r appl ica t ion to the l imit of 
the possibilit ies is especially impor tan t . H e surveys 
historically t h e periodic changes of facial make-up . 
The i m p o r t a n t result of t h i s survey is t h a t t he Greeks 
began using th is cosmetic appl icat ion a f t e r the begin-
ning of in tensive relations wi th the Eas t e rn civiliza-
tions following the seventh or s ix th cen tury B. C. Com-
mencing t h e n , to the very end of the h is tory of anc ien t 
civilizations t h e Greeks dis t inguished between two fem-
inine cosmetic appl icat ions. One was called kosmé-
tiké techné, t he other kommótiké tech né. The f i rs t one 
included t h e grooming a n d scenting of t he skin t o 
preserve n a t u r a l beau ty which were considered neces-
sary and sensible, whereas t he other expression de-
scribed t h a t kind of facial make -up which is botli pro-
fessional a n d used daily b y modern women. This was 
considered as f raud, the fak ing of reali ty a n d f rom the 
point of judging society it was prejudiced against , and 
considered h a r m f u l medical ly. The changes resul t ing 
from appl ica t ion of shades or make-up facially of 
bodily in women, to pre tend non-exist ing faked b e a u t y 
was considered as someth ing prost i tutes appl ied, or 
older women who no longer could act dignified enough 
in the i r old age. According to Grillet 's his tor ical sur-
vey these basic ideas had no t changed to the age of t h e 
Church Fa the r s . Thus t h e book enriches our knowl-
edge by signif icant observat ions concerning the impor-
t an t mora l and behavioural pa t te rns of women char-
acterist ic for encient society along with the sys temat -
ic publ ica t ion of a m i n u t e bu t not insignificant detai l 
of ancient life, especially impor t an t because of its 
every-day-l ife aspect . H e casts light in t he ref lect ion 
of one single aspect to t h e difference be tween the posi-
tion of t he women of t o d a y and of ancient Greece. 
According to the Greek men ta l i ty of a de te rmin ing 
influence in ancient t imes women had to be t ru ly 
beaut i ful t o be considered beaut iful . Using art i f icial 
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make -up to {»retend to be beaut i fu l got t hem registered 
among the socially not acceptable people. This did 
no t include the simple cosmetics for personal hygiene 
and discreet body scenting. The only faul t we f ind in 
the book is t h a t t he au thor was no t a lways consequen-
t ia l in the eva lua t ion of the his tor ical sources. Al-
though he included the Roman a u t h o r s and Church Fa -
thers into his source material , nevertheless, he did no t 
discuss the cosmetic problems of R o m a n women. I t is 
t r ue though t h a t he mainly refer red to the Greek 
speaking world, especially to t he Eas te rn p a r t of t h e 
classical world in his late sources. Doing th is he 
skipped over a r a t h e r complex problem. Wi th in t h e 
R o m a n Empi r e it is r a the r ha rd t o d r aw a s t r ic t line 
between the E a s t e r n and Wes te rn provinces in all 
phases of life. 
L. Castiglione 
Renate Tölle: Die antike Stadt Samos. Ein Füh re r . 
Deutsches Archäologisches I n s t i t u t Athen. Mainz, 
Verlag Phi l ipp von Zabern, 1969. 123 S., 08 Abb. 
J . Kienast: Die Stadtmauer von Samos. Deutsches Ar-
chäologisches I n s t i t u t . Samos, B a n d XV. I l rg . von E . 
Homann-Wedek ing . Bonn, R . H a b e l t Verlag, 1978. 
X I I + 106 S., 50 Abb., 40 Taf. , 1 Gesamtplan . 
^ Die Veröffent l ichung der Ergebnisse der archäologi-
schen Forschungen in Samos wurde durch das Deu t -
sche Archäologische Ins t i tu t im le tz ten J ah rzehn t au-
ßerordent l ich beschleunigt. D a d u r c h wird nicht n u r 
das durch den Kr ieg Versäumte nachgehol t , sondern 
auch der alle Ansprüche befr iedigenden, modernen 
Unte r suchung des S tad ts taa tes , der in der archaischen 
griechischen K u l t u r eine hervor ragende Rolle spielte, 
ein neuer Aufschwung gegeben. Der For t sehr i t t de r 
Forschung wird offensichtl ich du rch die bei den gro-
ßen Vorhaben allein zweckdienliche Methode gesichert , 
daß das lei tende I n s t i t u t die verschiedenen Teilaufga-
ben den dazu befähigten Forschern a n v e r t r a u t und 
dadurch das of t en ts tehende Hindern i s beseitigt, das 
durch die widerspruchsvolle V e r k n ü p f u n g der be-
grenzten Leistungsfähigkeit des Ind iv iduums mit d e m 
Rechtsvorbehal t hinsichtlich der Publ ika t ion en t s t eh t . 
Die hier behandel ten zwei Pub l ika t ionen weichen 
in ihren Genres voneinander grundlegend ab, weil je die 
eine ein Führe r kleinen Fo rma te s u n d Umfanges , die 
andere hingegen ein Monographieband einer großen 
Publikat ionsserie über Ausgrabungen ist, der sich auf 
ein einziges T h e m a konzentr ier t . 
Und dennoch sind die beiden Arbei ten du rch den 
U m s t a n d eng verbunden , daß sie die Aufmerksam-
keit auf den Fragenkre is der Forschungen in Samos 
lenken, der f rüher wesentlich weniger beachte t wurde 
als er verdient h ä t t e . I m Verhäl tnis zur Un te r suchung 
der bedeutenden F u n d e und de r Baugeschichte des 
Heraions z u Samos wurde der S t ad t und den p ro fanen 
Bauten eine wesentlich geringere Aufmerksamke i t 
geschenkt . I n der letzten Zeiten k a n n m a n auf diesem 
Gebiet e ine ausdrückl iche W a n d l u n g wahrnehmen . Die 
in ihrer A r t einzigartige Wasser le i tung wurde e rneu t 
einer g ründl ichen Unte r suchung un te rwor fen und die 
Ausgrabungen ers t reckten sich al lmähl ich auf die 
verschiedensten Teile der großen S tad t . Diese Orien-
t ierung wird in d e m kleinen B a n d von R . Tölle wider-
spiegelt, dessen Vorhaben dar in besteht , den Reisen-
den und Fach leu ten , die Samos besuchen, einen kom-
pr imier ten F ü h r e r m i t wissenschaftl ichen Ansprüchen 
in die H a n d zu geben, um sich zwischen den teilweise 
erschlossenen und teüweise n ich t erschlossenen Über-
reste der An t ike zurech tzuf inden . Der Re i se führe r 
beschreibt zuerst die geographische Lage der S tad t 
(1 — 5) d u r c h Angabe der Originalquellen der A n t i k e 
und deren Überse tzungen, sowie der K a r t e n der Insel . 
Danach wird all das zusammengefaß t , was uns über 
die Geschichte der S tad t b e k a n n t ist (6—40), wobei 
auch hier den literarischen und inschrif t l ichen Quellen 
der Vorzug gegeben wird, a u ß e r d e m wird das Ver-
zeichnis der hi Samos zus tändigen bedeu tenden Per -
sonen mi tge te i l t . Diesem Teil folgt die re i seführermä-
ßige Beschre ibung der Bauten und Ins t i tu t ionen der 
S tad t (41 — 78). Der letzte Abschni t t zeigt die im 
Museum von Samos (heute Va thy) a u f b e w a h r t e n F u n -
de. Der T e x t des kleinen Bandes ist k o m p a k t , die Ver-
fasserin h a t sehr r ichtig der Dars te l lung der schr i f t -
lichen Quellen und Denkmäle r bzw. der R u i n e n den 
Vorzug gegeben. Der einzige Schönheitsfehler des 
Reiseführers , der nicht du rch die Verfasserin verschul-
det wurde , bes teh t dar in, daß die Übers ich tskar ten , 
die fü r die Benutzer des Re ise führers wicht igs ten 
Hi l fsmit te l , keine auf der Grundlage moderner Ver-
messungen en ts tandenen modernen Zeichnungen, 
sondern n u r Reproduk t ionen al ter in ihren Detai ls 
nu r schwer zu erkennenden Kartenskizzen s ind. 
Der gegenwärt ige Aufschwung der Forschung wird 
am besten d u r c h den Vergleich des Führers , der die 
f rüheren Kenn tn i s se z u s a m m e n f a ß t und der Mono-
graphie von Kienas t charakter is ier t . Der Band X V der 
großen Pub l ika t ion über die Ausgrabungen ist die 
m u s t e r h a f t e Abhand lung über das mächt igs te p ro fane 
Bauwerk der S tad t , der nicht, n u r die f rühe ren E r -
kenntnisse u n d die Forschungsgeschichte , sondern 
auch die Ergebnisse der an mehreren P u n k t e n durchge-
führ ten , g ründl ichen Sondierungen und der vollkom-
menen Vermessung en thä l t . Als Ergebnis der Arbei t 
von K i e n a s t erhal ten wir über die Schu tzmaue r von 
Samos ein d e r a r t ausführ l iches Bild, das uns n u r von 
sehr wenigen S t a d t m a u e r n der Ant ike zur V e r f ü g u n g 
s teht . Der Forschungsgeschichte (3 — 7) folgt die Be-
schreibung der Lage und der Größe der S t ad t (8— 11), 
aus der die geographischen und s t ra tegischen Gegeben-
heiten ersicht l ich sind, die die Linie der Schu tzmaue r 
de terminieren . Danach wird die S t a d t m a u e r (12 — 38) 
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in der Reihenfolge der H a u p t a b s c h n i t t e beschrieben. 
Nach der Beschreibung des Verlaufes der Mauer folgt 
die Analyse ihrer Bauweise u n t e r teclinischem und 
Kons t rukt ionsges ich tspunkt (39 — 93). Das ist der 
analyt ische Teil des Buches, der bis in die Einzelhei ten 
zuerst die B a u s t r u k t u r und die E l emen t der Mauorab-
seiinitte, dann der Tore und schließlich der T ü r m e 
darstel l t . Die Monographie wird mi t den historischen 
Schlußfolgerungen beendet, zu denen m a n au fg rund 
der oben e rwähn ten beschreibenden und analyt i schen 
Untersuchungen gelangt . I n d e m Kapi te l über die 
Dat ie rung (94 —103) lernen wir die Trennung der un-
terschiedlichen dre i Bauper ioden kennen, und in der 
Zusammenfassung wiederum die historische E r k l ä r u n g 
der Bauper ioden. Demnach wurde die erste S t a d t m a u -
er im dr i t ten Viertel des 6. J h . v.u.Z. mi t polygonaler 
Technik e rbau t , aller Wahrscheinl ichkeit n a c h un te r 
der Her rschaf t des Polykra tes bzw. auf seine Anre-
gung. Die S t a d t m a u e r wurde d a n n nach der Beset-
zung von Samos durch Athen nach 321 v.u.Z. n e u 
errichtet und vers tä rk t . Die F e s t u n g wurde u n t e r Be-
wahrung des ursprüngl ichen Verlaufes der Mauer 
entsprechend den s t rategischen Forderungen des 
Zeitalters noch m e h r befestigt und teilweise verän-
dert . Der d r i t t e N e u b a u der Mauer fällt in die Zeit 
des Hellenismus, k a n n jedoch zu keiner genaueren 
Jahreszahl g e k n ü p f t werden. A m wahrscheinlichsten 
ist es, daß dieser U m b a u zu Beginn des 2. J h s v.u.Z. 
erfolgte. Dami t k a n n die Baugeschichte der an t iken 
S tad tmauer von Samos als abgeschlossen be t r ach te t 
werden. In der byzant inischen Zeit wurde u m die 
Stadt eine weitere Sehutzmauer err ichtet , übe r deren 
Umfang und Bauweise uns zur Zeit jedocli nocli keine 
Angaben zur Ver fügung stehen. 
Die ana ly t i schen Zeichnungen des Bandes und die 
Fo toau fnahmen geben uns eine vollkommene Doku-
menta t ion in die Hand, die synopt ische K a r t e über 
die S t a d t m a u e r hä l t nicht n u r den Verlauf der Mauer 
fest, sondern bildet auch einen sicheren Anha l t spunk t 
fü r die weiteren topographischen Untersuchungen, die 
sieh auf die S t a d t beziehen. Die Arbeit von Kienas t 
bildet nicht n u r hinsichtl ich der archäologischen Er-
forschung von Samos, sondern auch der griechischen 
Stadtmauer- und Fes tungsbaugeschichte ein be-
trächt l icher For t schr i t t . Die drucktechnische Ausfüh-
rung der Arbeit s t eh t auf erstklassigem Niveau. 
L. Castiglione 
O. Pelikan: Übergangs- und Krisenperioden in der 
antiken Kunst . P h ä n o m e n des sogenannten Manieris-
mus. Brno, Universi täts-Verlag, 1977. 122 S. m i t 
tschechischem Resümee. 
Der n a m h a f t e klassische Archäologe der Tschecho-
slowaken ha t die moderne »Entdeckung« und Mode 
jenes Manier ismus zum Ausgangspunkt seiner gegen-
wärt igen Arbei t gemacht , der den Übergang zwischen 
Renaissance und Barock bi ldet . Die Anwendung je 
eines aktuel len Gesichtspunktes m a g sicli sehr nüz t -
lich erweisen, wenn m a n die Erscheinungen der 
Kuns t s chöp fung vergangener E p o c h e n besser verste-
llen will. F . wendet den Begriff des Manierismus auf 
die Geschichte der griechisch-römischen K u n s t m i t 
allem nöt igen Vorbehalt und ohne Über t re ibung des 
Aktual is ierens an . E r sieht als manierist ische Er-
scheinung an , wenn die Züge einer Stilwelt for t leben, 
über t r ieben zu ar t i s t i schem Selbstzweck gesteigert 
werden, und in ein formalis t isches Spiel e n t a r t e n . E r 
ist bes t rebt nachzuweisen, d a ß derar t ige Tendenzen in 
den Übergangs- und Kr isenper ioden der griechisch-
römischen K u n s t zu beobachten sind. E r l iebt mi t 
Erfolg hervor , daß das Stil isieren zum Selbstzweck 
wurde: beün Übergang zwischen spätarchaischer und 
frühklassischer K u n s t (v.u.Z. 520—470), zur Zeit der 
spätklassischen K u n s t (letztes Viertel des 5. J a h r h u n -
der ts v.u.Z.) und in der späthel lenist ischen Epoche 
(vom 150 v.u.Z. ab) ; in diesen Epochen wurde der 
Stil bis zu einem gewissen Grade re t rospekt iv , und es 
meldeten sich Anzeichen d a f ü r , d a ß m a n irgendeinen 
Ausweg f inden wollte. Weniger glücklicli ist, unseres 
Erach tens , der Gedankengang des Verfassers in bezug 
auf die römische K u n s t . H ä l t m a n die römische K u n s t 
f ü r einen Übergang zwischen der sensualistisclier 
Wirkl ichkei tsdars te l lung und der abs t rah ierenden, 
spirituellen Ausdrucksform, so wird man sie bald ganz 
und gar in die Kategorie des »Manierismus« verweisen 
müssen. Doch dies widerspr icht auch dem Begriff , 
wonach der Manierismus ein kurzer Übergang von 
st i laren Erscheinungen ist . Manieristisch erseheint 
eher zur Zeit der spätröinischen K u n s t eme re t rospek-
tive, ar is tokrat ische Tendenz . Offenbar begegnet m a n 
im Laufe der ganzen Geschichte der römischen K u n s t 
formalist isch gewordenen Zügen, doch diese gehören 
nicht zur Erscheinung des »Manierismus« im allge-
meinsten Sinne des Wortes . Die Frage der ganz großen 
Sti l-Wechslungen unterscheidet sich von der Proble-
ma t ik des Manierismus. Der Übergang zwischen der 
Renaissance und dem Barock war lange n ich t eine 
so grundlegende St i l -Wechslung, wie der Übergang 
z.B. zwischen der geometr ischen und archaischen, 
der archaischen und klassischen, oder zwischen der 
griechisch-römischen und spä tan t iken-byzan t in i schen 
Epochen . 
Wir erblicken den H a u p t v e r d i e n s t des Buches von 
P . dar in, d a ß es überzeugend i l lustriert : wohl ist die 
rückgängige Anwendung von Begriffen der modernen 
Anschauungswel t auf die Vergangenhei t gedankener-
regend, aber sie füh r t dennoch nicht zu einer f ü r den 
ganzen Lauf der Geschichte gült igen Formel . Die Ge-
schichte — und innerhalb dieser die Geschichtc der 
ku l tu ra len Erscheinungen — ist eine Reihe von Ver-
änderungen , die sich nie wiederholen. Wohl werden 
dadurch , daß wir hier und da je einen Zug f inden, der 
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den E indruck der Wiederholung erweckt , unsere Ge-
s i ch t spunk te erwei ter t . Aber bloß diese Ta tsache in 
sich bclouchtet noch n ich t das Wesent l ichste der histo-
r ischen Veränderungen; den Sinn dieser Verände-
r u n g e n wird m a n eher in den konkre t en Verhältnissen 
suchen . 
L. Castiglione 
P . C. Bol: Großplastik aus Bronze in Olympia. Olympi-
sche Forschungen, B a n d I X . Deutsches Archäologi-
sches In s t i t u t . Berl in, Wal ter De G r u y t e r Verlag, 
1978. X I ; 145 S. 11 Abb. , 72 Taf. 
Von der Plast ik des klassischen A l t e r t u m s sind die 
a u s Bronze erzeugten Werke in ger ingster Zahl erhal-
t e n geblieben, da sie o f t schon im spä t en Al te r tum, 
me i s t aber nach d e m Fal l des .Römerreiches einge-
schmolzen wurden. Die nu r äußers t sel ten erhal ten 
gebl iebenen Stücke oder Komplexe sind z u m Teil zur 
Römerze i t hergestellt worden, zum Teil vom Meeres-
g r u n d in s tark korrodier ten! Zus tand z u m Vorschein 
gekommen . I m Gegensatz zu den al le instehenden und 
von ihrer ursprüngl ichen Stelle e n t r ü c k t e n Exempla-
ren wurde sozusagen n u r an einem Or t , nament l ich 
in Olympia ein größerer Komplex der Bronzeplast ik 
u n d ihrer F ragmente aufgefunden . Dies ist kein Zufall, 
das es uns ja aus den l i terarischen Quellen bekannt 
ist, d a ß im panhellenischen Hei l ig tum m e h r als tau-
send Bronzes ta tuen gestanden haben und diese lite-
rar i schen Angaben wurden durch die Forschungen an 
Or t und Stelle - au fg rund der e rha l ten gebliebenen 
S ta tuenbasen — auch genügenderweise bekräf t ig t . 
Die Ausgrabungen h a b e n auch erwiesen, daß in 
Olympia Bronzegießereien vorhanden waren, was 
anges ichts der großen Anzahl der do r t aufgestel l ten 
Siegers ta tuen und andere r Ana theme auch gar nicht 
überraschend sein konn te . Wir k ö n n e n zwar anneh-
men , d a ß zwischen den olympischen Bronzeskulptu-
ren sehr viele von solchen Meister s t a m m e n , welche 
m i t bes t immten Aufgaben aus anderen griechischen 
S t ä d t e n gekommen sind, die Werks t ä t t e in Olympia 
h a t dennoch eine gewisse Tradi t ion ausgebi ldet und 
mehre re hunde r t J a h r e h indurch aucli aufrechterhal -
t en . Die bisherige For schung der an t iken Bronzeplast ik 
h a t bisher fast ausschließlich ihre Aufmerksamke i t 
n u r auf die römischen Werke konzent ie r t ( К . Kluge 
u n d K. Lehmann-Hartleben) und die klassischen Ar-
chäologen haben auf diese Weise — abgesehen von 
don kleinplast ischen Werken — von der Technik der 
griechischen Bronzeskulp tur und den eigenartigen 
F r a g e n dieser K u n s t g a t t u n g über eine sich auf entspre-
chende analyt ische Unte r suchungen s tü t zende Arbeit 
n i ch t vorfügt . 
P. C. Bol ha t die E r k e n n u n g dieses Mangels mit 
der ausgezeichneten W a h r n e h m u n g verbunden , daß 
die Bronzes ta tuen und - f ragmente des Fundor t e s 
Olympia fü r die analyt ischen Unte r suchungen einen 
unerschä tzbaren W e r t haben . E r h a t also seine Auf-
merksamkei t — un te r möglichst völligem Ausschluß 
der römerzei t l ichen Stücke — auf die Un te r suchung 
der Bronzes ta tuen des Fundor tes Olympia zugewendet , 
m i t dem Vorhaben , u m durch die Analyse dieses von 
einem gemeinsamen F u n d o r t s t ammen d en und ver-
mut l ich eme kontinuier l iche W e r k s t ä t t e n t r a d i t i o n 
ver t re tenden Mater ia ls zur Geschichte der gesamten 
griechischen Bronzesku lp tu r höchstwicht ige Schlüsse 
ziehen zu k ö n n e n . E s wurden insgesamt 430 S tücke 
untersucht (ihre Liste s. S. 102—13(1), u. zw. a u f g r u n d 
einheitlicher Ges ichtspunkte , vor allem betreffs der 
Aus führungs t echn ik . Die großen Bronzeplas t iken 
bzw. ihre F r a g m e n t e ha t er zuerst der Chronologie 
ihrer Hers te l lung nach un te r such t : F rüha rcha i sche 
Hohlgüsse (7 — 8), Die spätarchaische und frühklassi-
sche Zeit (9 — 33), Die zweite H ä l f t e des f ü n f t e n J a h r -
hunde r t s (34 — 38), Das vierte J a h r h u n d e r t (39 — 43), 
D e r Hellenismus (44 — 52), Die römische Zeit (53 — 
57). Die in chronologischer Ordnung du rchge füh r t en 
Untersuchungen lieferten über die Technik der grie-
chischen Großplas t ik im Zusammenhang der stilisti-
schen Eigenar t igkei ten dieser Epoche außerordent l ich 
wertvolle Aufschlüsse. Angesichts der Eigenar t igke i t 
der Bronzeplast ik , daß in ihr die einzelnen Teile m i t 
außerordent l icher Schärfe und o f t durch verschiedene 
Verfahrungsweisen hergestellt zur Vor führung k a m e n , 
wurden nach der chronologischen Unte rsuchung im 
Abschni t t , un t e r d e m Titel : An t iqua r i a die G r u p p e n 
iler Bekleidung der Gestalten und ihrer A t t r i b u t e 
sowie der o rnamen ta l en Details von B. auch einzeln 
einer gründl ichen Analyse unterzogen. Der sämt l iche 
Stücke mit hervor ragenden Photograph ien und die 
technischen Lösungen interpret ierenden Zeichnungen 
illustrierende B a n d enthäl t sich auf die Gesamthei t 
der griechischen Bronzeplast ik beziehende, außeror -
dentl ich wichtige Fests te l lungen schon aus dem Grun-
de, da der Verfasser in seine Untersuchungen auch die 
außerha lb des F u n d o r t e s Olympia z u m Vorschein ge-
kommenen Denkmäle r einbezogen ha t , u m seme 
Beobachtungen von den sich aus eventuellen lokalen 
Erscheinungen ergebenden Schranken zu befreien. 
Seine wichtigsten Fests tel lungen sind die folgenden. 
Die Griechen begannen schon im 7. J h . v.u.Z. , 
als die Skulp tur bereits aus Marmor monumen ta l e 
Werke hervorgebrach t ha t , große Bronzeproduk te 
herzustellen. Diese f rühen Werke waren aber meis t 
n u r Einzelversuche und wurden n ich t zum Ausgangs-
p u n k t irgendeiner kontinuierl ichen W e r k s t ä t t e n t r a -
di t ion. Ihre Ausführungsweise war der Hohlguß. Mit 
der l i terarischen Überl ieferung s teh t in vollem E in -
k l ang die Fes ts te l lung, daß in Olympia das Seriener-
zeugnis von Großplas t iken zum E n d e des 6. J h s v.u.Z. 
begonnen wurde u n d von der ersten Hä l f t e des 5. J h s 
a n die Bronzes ta tuen die aus Marmor gemeißelten 
W e r k e langsam verd räng t haben . Vom Beginn des 
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massenhaf ten Bronzegusses kann beobachte t werden, 
daß die Meister nicht n u r e rkannt , sondern a u c h ziel-
bewußt die Vorteile und die Gegebenheiten der K u n s t -
g a t t u n g ausgenütz t haben , die das neue Mater ia l und 
die neue Technik ermöglicht ha t , näml ich die feine 
und minuziöse Ausa rbe i tung der Linien und Winke l 
der aus der Fläche lier vor t re tenden Einzelhei ten . 
Hierbei fiel natürl icherweise der Oberf lächenbearbei-
t ung n a c h dem Guß eine sehr große Rolle zu. Die 
Möglichkeit hierzu versuchte m a n — vor al lem in der 
f rühen Per iode — mi t der auffal lend dicken W ä n d e 
der Sku lp tu ren zu sichern. Anstelle der detai l l ier ten 
Bearbe i tung der Oberf läche der f rühen Werke (hier 
s t anden besonders die Haarde ta i l s im Vordergrunde) 
t r a t von der Zeit u m 480 v.u.Z. h e r u m eine gewisse 
K o m p a k t h e i t in den Vordergrund und die Aufmerksam-
keit konzent r ie r te sieh vor allem auf den A u f b a u der 
Werke u n d die Mannigfal t igkeit ihrer Bewegung. Von 
der Mi t t e des 5. J h s an kann die entscheidende Ände-
rung beobachte t werden, die in dieser K u n s t g a t t u n g 
die E n t f a l t u n g der klassischen St i l r ichtung v e r k ü n d e t . 
Von da an wurde eine sehr große Aufmerksamke i t den 
Gliedmaßen der Gestal ten, vor allem der B e t o n u n g 
der Gelenkteile, im weiteren Sinne einer solchen 
V e r k n ü p f u n g der die Gestal ten bildenden E lemen te 
zugewendet , die den bloß addi t iven Cha rak te r mi t 
Versinnlichung des die Real i tä t ausdrückenden harmo-
nischen Komplexes ver tausch t ha t . E ine weitere 
Ä n d e r u n g kann bei den Werken des 4. J h s beobach te t 
werden, bei denen des öf teren die einzelnen Detai ls in 
sich nicht, mehr über eine völlige plastische Selbstän-
digkeit verfügen, sondern eine dem Ganzen unter-
geordnete und n u r als im optischen Gesamtbi ld des 
Werkes zur Geltung kommende Teilelemente Rolle 
gespielt haben. Diese Tendenz bedeutete den Anfang 
der charakter i s t i schen Ausdrucksmethode der helle-
nist ischen und römischen Plas t ik . In den le tz teren 
Zeiten wandte sieh die Bestrebimg ausgesprochen von 
der verkörpernden Vor führung dem Ef fek t des opti-
schen Anblickes zu. F a s t f ü r alle Epochen war das die 
Werke in Details aus führende , sodann nacht räg l ich 
zusammenstel lende, ferner mi t akzessorischen Einzel-
heiten bereichernde Verfahren charakter is t i sch . Die 
verbre i te te Ansicht , wonach die griechischen Meister 
die Skulp turen in e inem Stück zu gießen best rebt 
waren, be ruh t also auf einem I r r t u m . Vielmehr kann 
gesagt werden, daß der Bronzeguß von großen Stücken 
die Werks t ä t t ena rbe i t eines solchen Kol lekt ivs war, 
die die separa te Bearbe i t img der Details charakter i -
sierte. Die vorherrschende Technik war das Waohsaus-
schmelzverfahren, dessen im Vergleich zu den bisheri-
gen genaueste Rekons t ruk t ion wir im Abschni t t , un-
ter dem Titel: Technik (71—98) erhal ten. A u ß e r d e m 
wurde of t — auch schon bei den äl testen S tücken — 
das Hohlgußverfahren in einzelnen Tei l formen ange-
wendet . Die einzeln hergestell ten Stücke der Skulptu-
ren wurden mit großer Sorgfalt zusammengefüg t und 
bei der endgült igen Bea rbe i tung mit zahlreichen ak-
zessorischen E lementen ergänzt . Die Wachsformen 
und das Wachsausschmelz verfahren sind eigentlich 
bei den hellenistischen u n d römischen Stücken des 
Materials aus Olympia vorherrschend geworden. Die-
sen Ums tand bringt B . m i t einer bei IM in ins erhal ten 
gebliebenen (NH 35, 153), sieb auf Lys is t ra tos bezie-
henden Angabe in Zusammenhang . Diese seine 
Fests te l lung ist zwar in teressant , bedarf jedoch noch 
weiteren kri t ischen Untersuchungen , d a j a — wie es 
bekann t ist — das Wachsausschmelzver fahren bereits 
von den ägypt ischen Meis tern in weitem Kreise ange-
wendet wurde . So viel scheint jedoch gewiß zu sein, 
daß die im Wachs du rchge füh r t e und von vornherein 
die Oberf lächenfeinhei ten der Einzelhei ten in den 
Vordergrund stellende Modellierung eine technische 
Folge jener Tendenz war , die mit dem Zurückdrängen 
der Selbständigkeit der Teile in sich den optischen 
Anblick der Werke zum Hauptz ie l gesetzt h a t . 
Die Arbei t von B. ist lückenfül lend; ihr Gebrauch 
wird f ü r einen jeden unentbehr l ich sein, der sich in 
irgendwelcher Re la t ion m i t der Bronzeplast ik des 
klassischen Al te r tums be faß t . 
L. Castiglione 
W . - H . Schuchhardt: Alkameries. 126. Winckelmanns-
p r o g r a m m der Archäologischen Gesellschaft zu Berlin. 
Berlin, Verlag Walter de Gruyter , 1977. 71 S. 
Das 126. Hef t der Re ihe von großer Vergangenheit 
en thä l t auch diesmal die Jahresber ichte der Archäolo-
gischen Gesellschaft zu Berl in und das Mitgliederver-
zeichnis, ja auch noch ein Vorwort, geschrieben durch 
K . Vierneisel; letzteres war da rum nöt ig, da es sich 
u m das Werk des im J a h r e 1976 vers torbenen hervor-
ragenden deutschen Archäologen hande l t , und die 
übl ichen Schwierigkeiten der pos tumen Veröffentli-
chungen lassen sich ja ohne vorausgeschickte Kom-
menta re k a u m bewält igen. Außerdem bekommt m a n 
hier auch die Bibliographie der Veröffent l ichungen 
von W.-H. Schachha rd t , vollständiger als je zuvor. 
Es bleiben dann immer noch 51 Seiten übrig, u m den 
Gedankengang das Al tmeis ters und seine Il lustrierung 
vorzulegen. Das fü r die Veröffent l ichung noch nicht 
Vollreife Manuskr ip t wurde durch F r a u R e n a t e 
Pre ißhofen-Kabus fü r den Druck vorbere i te t ; sie h a t 
a u c h eine Alkamenes-Bibliographie beigefügt; da-
durch wurde das W e r k mit der einschlägigen 
Fach l i t e ra tu r stellenweise nicht konf ron t ie r t — doch 
zu einer kleinen Alkamenes-Monographie . Im Vor-
wort schrieb Vierneisel folgendes (S. 5) : »Schuchhardts 
'Alkamenes ' ist ein reifes Werk des sensiblen Erfor-
schers und Deuters der klassischen F o r m ; in seiner 
schönen, anschaul ichen und doch einfachen Sprache, 
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auch in seiner Bescheidung, setz t er Maßstäbe, vor 
denen nu r wenig Heut iges bes tehen k a n n ; als Beispiel 
einer Meisterforschung, wie sie auch heu te noch not -
wendig und unverz ich tbar ist, als Vorbild inspirierter 
'Fal tenarchäologie ' , die weder formalist isch noch 
ästhet is ierend, die Formen n ich t nu r benennt , sondern 
bis zu ihrer D e u t u n g vordringt.« Diese feine Formulie-
rung wird, erst nachdem m a n das Werk gelesen h a t , 
in ihrer vollen Tiefe bedeutend . Die einst von Fur twäng-
ler init i ierte, abe r sei tdem e twas um ihre Glaubwür-
digkeit gebrachte Meis terforschung und Kopien-Kri -
tik wird in unseren Tagen wieder aktuel l , denn die 
Un te r suchung der großen Serien und der allgemeinen 
Tendenzen k a m am E n d e doch zur grundlegenden 
Frage der schöpferischen Meister zurück. J e t z t , d a ß 
man eine Un te r suchung dieser Ga t tung , und geschrie-
ben von einem großen Archäologen der al ten Genera-
tion, in die H ä n d e bekam, stell t sieh unwillkürlich die 
Frage, ob diese Arbeit ze i tgemäß ist., und wenn so, 
warum. W i r sind unserersei ts überzeugt , daß die Ant-
wort, e indeut ig wird. Kein Zweifel, die jüngere Archä-
ologen-Generation würde sich heu te k a u m das Bear-
beiten eines solchen Prob lems zum Ziel setzen, oder 
wenn es dennoch der Fal l sein sollte, dann würde m a n 
heute die K e r n f r a g e auf e inem solchen Umweg, u n d 
nach so vielem Beiwerk in Angriff nehmen, (laß eben 
dadurch das wesentl ichste hoffnungs los verhüll t blei-
ben m ü ß t e . Denkweise und Arbe i t smethode von Srh., 
der k a u m vor einigen J a h r e n vers torben war, un te r -
schied sich s t a rk von unseren Altersgenossen, doch 
dieser Unterschied h a t ihn nicht, da ran verhinder t , die 
Ind iv idua l i t ä t eines großen griechischen Bi ldhauers 
auf die eigene Art und Weise zu untersuchen. E r 
wählte sich zum Ausgangspunkt die P rokne-Gruppe 
des Akropolis-Museums zu Athen ; dami t verband er 
die Un te r suchung von anderen Peplos-Eiguren. Da-
nach kommen die in ihrer K ü r z e sehr t ref fenden Ana-
Ivsen von H e k a t e , TTermes, Ares, TTephaistos und 
Athena Hepha i s t e ia ; er ve rmoch te alle diese W e r k e 
mit Fu r twäng le r s klassischer Methode , aufgrund 
eines Vergleichs der schrif t l ichen Quellen und der 
archäologischen F u n d e als Schöpfungen des Alkame-
nes zu identifizieren bzw. zu rekonstruieren. Wie m a n 
auch manche Einzelhei ten des Gedankenganges beur-
teilen mag, das au fg rund von kleinen Beobachtungen 
skizzierte Meis ter -Por t rä t zeugt von einer solchen 
Fähigkeit, des Einlebens und Mitfühlens , die fü r den 
Leser schlechthin unwiderstehl ich ist,. Nach der 
Beleuchtung von Srh. gehör te der große Meister Alka-
menes, der u m die Mit te des 5. J a h r h u n d e r t s h e r u m 
gearbeitet, h a t t e , nicht zur Schule des Pheidias , und er 
folgte auch nicht seiner S t römung . E r s tand sozusagen 
in sich selbst, ohne Vorläufer und Nachfolger, die m a n 
namhaf t machen könnte . E s war für ihn das »pondus« 
bezeichnend, eine Ar t von ers tem und gewichtigem 
Charakter . E b e n d a r u m wird es sehr wahrscheinlich, 
daß Alkamenes der Schöpfer der einen Giebel-Gruppe 
in Olympia war. Srh. läßt diese Frage offen, wie er 
auch keinen Anspruch darauf erhebt , daß m a n jede 
At t r ibu t ion von ihm akzept ier t sollte. Der Gedanke 
jedoch, den m a n heu te e twa so formulieren d ü r f t e : 
die westliche Giebel-Gruppe von Olympia, u n d die 
sti laren Züge, die m a n hypothe t i sch mit d e m Namen 
des Alkamenes verbinden dar f , bilden E l e m e n t e von 
demselben Trend — dieser Gedanke , obwohl proble-
mat isch, ist, dennoch sehr verlockend und gedankener-
regend. Dieser Ausklang der Meis te r -Rekons t rukt ion 
scheint uns modern zu sein, obwohl er jener modernen 
Terminologie en tbehr t , die sich langsam v e r b r a u c h t . 
Das Moderne an dieser Denkweise besteht da r in , daß 
sie in der Kuns t s chöp fung derselben Epoche u n d des-
selben Gebietes unterschiedliche, ja e inander wider-
snrechende Tendenzen zuläßt , u n d sie g l aub t , daß 
diese Tendenzen sich in verschiedenen Meistern ver-
körper t h ä t t e n . Diese Forschungsar t ve rmag solche 
»akademische« Fragen , welcher Schule der be t r e f fende 
Meister angehört h a t t e , wessen Schüler er wa r , und 
wann er genau gelebt, ba t te , nicht, zu bean twor t en . 
Doch sie hebt eine Ersche inung hervor, die n u r ein 
Archäologe von feinem Gefühl im wirren Durche inan-
der der schrif t l ichen und gegenständlichen D e n k m ä l e r 
zu unterscheiden vermag. Diese Erscheinung spricht 
fü r sich selbst,, u n d sind wir e inmal ihrer Echthei t , 
gewahr geworden, warum d ü r f t e n dann n i ch t auch 
wir sie dem Alkamenes a t t r ibuieren ? 
L. Castiglione 
F. Urominer: Die Giebel des Par thenon . Eine E i n f ü h -
rung. Mainz,2 Ph i l ipp von Zabern , 1975. 20 S., 40 
Abb., 6 S. Abbildungsverzeichnis. 
Große Gelehrten, die ihre Forschungsergebnisse 
über die Welt, der Fachleu te h i n a u s auch dem bre i ten 
Kreis der In teressenten vermi t te ln , bestä t igen, daß 
sie das Ergebnis ihrer Arbeit n ich t als innere Angele-
genheit ihres Faches be t rach ten . Die Bücher, d ie sieh 
an die Leser r ichten, die auße rha lb des engen Kreises 
der Spezialisten s tehen, sind auch die Beweise d a f ü r , 
daß ihre Verfasser die Fähigkei t besitzen, ihr Wissen 
in allgemein verständlichem Stil zu vermi t te ln , das 
keineswegs eine leichte Aufgabe ist. Der A u t o r der 
vorliegenden Arbeit, ist, zur Zeit, de r beste K e n n e r und 
Forscher der Giebelgruppen des Pa r thenons (siehe AM 
RH — 71, 1 9 5 4 - 1 9 5 6 : Schweizer Fes tschr i f t , 1957; Die 
Skulpturen der Par thenongiebel , 1953). Die Quintes-
senz seiner Forschungen ist in einem K o m p a k t e n 
Text en tha l ten , den er zusammen mit ausgezeichne-
ten Abbildungen f ü r den interessierten Leser über-
reicht. F r vort ieft, sich nicht, in die Erk lä rung solcher 
Details, die die Kenne r der klassischen griechischen 
Kul tu r sowieso wissen oder die sie in anderen Arbe i ten 
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f inden können. Sein Text setzt d ie grundlegenden 
Informier the i t der Lese r vor. Gleichzeitig werden a u c h 
solche Fragen b e h a n d e l t , die durch die wissenschaft-
liche Forschung n o c h nicht gelöste Probleme unve r -
hül l t zeigen, w o d u r c h vor den Lesern die Tore de r 
B u r g der Wissenschaf t geöffnet werden . Nachdem de r 
Verfasser die Gesamthe i t und die T h e m a t i k des Pa r t he-
nons und seiner S k u l p t u r e n beschrieben hat , sp r i ch t 
er über die E n t d e c k u n g der Giebelgruppen und da r -
über wie ihre überwiegende Mehrhei t nach L o n d o n 
gelangte. Danach werden die bis h e u t e offenen oder 
noch nicht entschiedenen Fragen aufgezähl t , die n i c h t 
e inmal durch die l ange währende Un te r suchung be ider 
S ta tuengruppen gelöst werden k o n n t e n . Die wei tere 
E rö r t e rung erfolgt vo r allem un te r ikonographischem 
Gesichtspunkt und r i ch te t sich auf die Frage, wie die 
zu r Zeit von ihrem P l a t z entfernten oder inzwischen 
zugrunde gegangenen Giebelfiguren in der Weise 
rekonstruieren k ö n n t e , in der die beiden großen 
Komposi t ionen a u t h e n t i s c h vorgestellt werden können . 
Der Autor f ü h r t d e n Leser in die Methode dieser 
Arbei t ein und zählt die Anha l t spunk te auf, auf de ren 
Grundlage die Rekons t ruk t ion du rchge führ t werden 
könn te . Die wicht igs ten Quellen b i lden die Zeichnun-
gen von Carrey a u s d e m Jahre 1674, die vor der f a t a -
len Sprengung des Bauwerkes (1687) ents tanden s ind . 
Als Anha l t spunk t d ienen die Abmessungen der Gesim-
se, die das F u n d a m e n t der Giebelgruppenfiguren bil-
den, die Maße der Giebel und der F igu ren . Die Thesen 
von В., die die wei te ren und die bisherigen V e r m u t u n -
gen bekräf t igend, widerlegen oder ersetzen, basieren 
vor allem auf d e n ikonographischen, aber zugleich 
sti lkrit ischen Ana lysen . Der H a u p t e i n g a n g der grie-
chischen Tempel b l ick te nach Osten , auf dieser Sei te 
h a t Pheidias, der die Plast ik des P a r t h e n o n s en twor -
fen ha t , die G e b u r t der Athene dargestel l t . Dies w a r 
ein altes Thema d e r griechischen K u n s t , jedoch w a r 
diese großplast ische Konzeption völlig neuart ig. Be-
rei ts das Thema d e r Giebelgruppe a n der westlichen 
Seite ist neu und w u r d e fast ohne Vorgeschichte k o m -
ponier t . Die E r g ä n z u n g ist in be iden Fällen eine 
schwere und v ie lumst r i t t ene Aufgabe . B. un te rb re i t e t 
n ich t nur fü r die Lösung einen Vorschlag, sondern 
zähl t auch die P r o b l e m e ungeschminkt auf. Zu den 
Fo tos der Gruppenf iguren fügt er seine eigene K o m -
men ta re hinzu, die die Komposi t ionsanalyse durch das 
Kennenlernen d e r einzelnen F i g u r e n ergänzt. D a s 
Bildmaterial und de r K o m m e n t a r fü l len in der L i t e ra -
t u r eine Lücke, d ie f ü r breitere K r e i s e zugänglich ist . 
Zu bemängeln ist in diesem kleinen Band das F e h l e n 
einer aus gewähl ten Bibliographie informat iven Cha-
rak te r s sowie die m o d e r n e Rckons t ruk t ionsze ichnung 
des östlichen Giebels. Die typographische A u s f ü h r u n g 
des Buches ist geschmackvoll u n d frei von moder -
nistischer Ef fek thaschere i . 
L. Castiglione 
K. Fit tschen: Katalog der ant iken Skulpturen im 
Schloß Erbach . Aufnahmen von G. Fi t tschen-Badura. 
Archäologische Forschungen, Band 3. Deutsches Ar-
chäologisches Ins t i tu t . Berlin, Gebr. Mann Verlag, 
1977. XT + 1 0 8 S., 41 Taf. , 3 Beilagen. 
Fü r die gegenwärt ige Tät igkei t des Deutschen Ar-
chäologischen Ins t i t u t s sind — d a n k der an Zahl s tar-
ken Fachmann-Garde , die nach d e m Zweiten Welt-
krieg herangewachsen ist — die p lanmäßige und 
schnelle Lösung der längst fälligen Aufgaben, das Füllen 
der im Wir rwar r des Krieges en t s tandenen Lücken 
sowie eine in jeder Hins icht zunehmende Akt iv i t ä t 
charakter is t i sch. U n t e r den Veröffent l ichungen des 
DAT zähl t die Reihe Archäologische Forschungen, wie 
es aus den bisher erschienenen B ä n d e n ersichtlich ist, 
zu den Werken , die die F u n k t i o n haben, eine lange 
Zeit bes tehende Lücke zu füllen. 
Am E n d e des 18. J a h r h u n d e r t s war es Graf F ranz 
von E r b a c h , der die Sku lp tu rensammlung err ichtete , 
die heu t e noch im Schloß E r b a c h zu sehen ist. In te -
ressant erweise wurde diese eine der ältesten deutschen 
Ant ikensammlungen bis auf die Publ ika t ion des 
Sammlers »General-Oatalog« (1867) und den veral te ten 
Ka ta log von F. G. Antb.es: Die Ant iken der Gräfl ich 
Erbach — Erbachischen Sammlung zu E r b a c h (1885), 
der ohne I l lus t ra t ionen erschienen war, nie angemes-
sen publ iz ier t . U m diese Lücke zu füllen, w a n d t e sieh 
F., bei Verwendung der moderns ten Kenntn isse der 
Gegenwart dem Bes tand von 36 Marmorskulp turen , 
da run te r den drei dekora t iven Werken , die auf griechi-
sche Vorbi lder zurückgehen, 32 P o r t r ä t s und einer 
modernen Kopie, zu. Die Aufgabe war umso schwieri-
ger, da die Marmorplas t iken in der Zeit, als die Samm-
lung en t s t anden ist, dem damal igen Brauch entspre-
chend vollständig, jedoch ohne zureichendes Können , 
ergänzt wurden, wobei auch die Oberfläche ve rände r t 
wurde. F . , der als einer der sensibelsten krit ischen For-
scher f ü r an t ike Plas t iken gilt, k o n n t e t r o t z d e m die 
Zeit der griechischer Vorbi lder sowie die E n t s t e h u n g 
ihrer römischen Kopien genau bes t immen. E r unter-
nahm bei diesen P las t iken a u ß e r d e m eine Analyse, 
au fg rund deren auch viele ande re Repl iken unter-
sucht (Verden können. Bei den meisten P o r t r ä t s war 
es nicht schwer, die dargestel l te Person zu identifi-
zieren, n u r im Falle von einigen u n b ek an n t en Perso-
nen m u ß t e die differenzierende Methode der St i lkr i t ik 
angewendet werden. 
F. f ü g t zur Analyse der P o r t r ä t s bekann te r Per-
sönlichkeiten fast immer eine Liste neuer Analogien 
und volls tändige Lis ten von K o p i e n hinzu, wodurch 
er zur Bere icherung unserer Kenn tn i s se über die ant ike 
Ikonographie bedeutend be i t räg t . Auch für die Modi-
fizierung der Dat ie rung des Originals einiger bekann-
ten P o r t r ä t s macht F. einige zu beherzigende Vor-
schläge. Die aufgezähl ten Paral lele und die ange füh r t e 
L i t e r a tu r zeugen von einer überlegenen Informier the i t 
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des Autors . Das ers t rangige Fotomater ia l , das von der 
Ga t t in des Autors s t a m m t , stell t jedes W e r k von 
mehrerer Sicht dar . Der vorliegende Band mi t seiner 
e inwandfreien Aus führung , m a c h t n icht nu r eine fas t 
unzugängl iche Sammlung zum Gemeingut der For-
schung, sondern er bereichert durch die Analyse jeder 
Sku lp tu r auch die en tsprechende wissenschaft l iche 
Forschung . Das Buch von F . wird also fü r jeden 
unentbehr l ich sein, der sich mit der an t iken P o r t r ä t -
plast ik und der Kr i t ik der Kopien be faß t . 
L. Castiglione 
Hommages à Maarten J . Vermaseren. "Recueil d ' é tudes 
offer ts pa r les au teu r s de la Série E P R O à M. .T. Ver-
maseren à l 'occasion de son soixant ième anniversaire 
le 7 Avril 1978 édité p a r M. B. de Boer et T. A. Edr idge . 
E P R O , Tome 68 r a e , T TTT. vol. Leiden, E . .T. 
Brill, 1978. XLVTT + 1387 p., CGLXXV pl., p lus ieurs 
dessins. 
Am 7. April 1978 wurde M. .T. Vermaseren anläßl ich 
seinoR 60. Gebur ts tages im R a h m e n eines unvergeßlich 
schönen Fes t ak te s die a u s drei dicken Bänden beste-
hende S tud iensammlung überre icht . Der Gefeierte ver-
diente diese besondere E h r u n g im doppelten Sinne. 
Durch seine eigene wissenschaft l iche Tät igkei t , die 
noch lange nicht abgeschlossen wird, gehört er zwei-
felsohne zu den le i tenden Forschern der Religionsge-
schichte des Al te r tums . Das Verzeichnis seiner Arbei-
ten (T,l—7), das auße r den grundlegenden A b h a n d -
lungen über den Mithras- und Kybe leku l t K o n t r i b u -
t ionen zu fas t allen orientalischen K u l t e n des spä ten 
Al te r tums en thä l t , zeugt über e rs taunenswer t reiche 
Ergebnisse. Seine Rol le in der heut igen Al te r tumsfor-
schung beschränk te sich jedoch n ich t allein auf die 
individuelle Arbeit . E r war derjenige, der die bis h e u t e 
bereits siebzig Bände umfassende Serie der Etudes 
Préliminaires aux Religions Orientales dans l'Empire 
Romain (die Liste der erschienene Bände I , 8 —12) 
angeregt und entwickel t h a t . Diese Serie, die die 
Al ter tumsforscher fas t aller L ä n d e r der Wel t zu r 
Mitarbei t bewegte, wurde zu einer außerordent l ich 
reichen Sammlung von Monographien nicht n u r der 
orientalischen Ku l t e des Römerre iches , sondern auch 
der Monographien, die sieh im allgemeinen auf die 
Ku l t e der klassischen K u l t u r e n beziehen. Die Serie 
füh r t e in der E r fo r schung der Religionsgesehiehte des 
Al te r tums zu einem W e n d e p u n k t , da sie fü r die E r fo r -
schung der orientalischen K u l t e wesentlich bre i te re 
Grundlagen als die f rüheren schuf und eine de ra r t 
dynamische Tät igkei t en t fa l te te , die auf diesem For-
schungsgebiet einen Grenzstein bi ldet . Die imposante 
Fes tschr i f t ist ein Beweis da fü r , daß hei diesem Vorha-
ben n ich t n u r die In i t i a t i ve Verdienst Vermaserens 
war, sondern auch die seine außerordent l iche Persön-
lichkeit auszeichnende Fähigkei t , mi t de ren Hi l fe er 
die bes ten K r ä f t e der in ternat ionalen F o r s c h u n g und 
d a r u n t e r in großer Anzahl Forseher der jüngeren Gene-
ra t ionen mobilisieren k o n n t e . Es ist völlig unmöglich, 
an dieser Stelle die einzelnen Studien der dre i Bände 
auch n u r inhaltl ich kurz zu erörtern. W i r sind ge-
zwungen, uns auf die Dars te l lung der Themonkreise 
und des Re ich tums der T h e m e n zu beschränken . 
Die aus drei Teilen bes tehende Arbe i t te i l t in 
a lphabet i scher Reihenfolge der N a m e n de r Autoren 
die S tudien der Mitarbei ter und Anhänger von Ver-
maseren mi t , wodurch wir durch G r u p p i e r u n g der 
größeren Einhei ten der Themenkreise den Forschern 
der Religionsgesehiehte de r Al ter tums z u m Gebrauch 
des Opus eventuell eine Hi l f e leisten k ö n n e n . 
Als eine bedeutende Gruppe der E P R O - S e r i e , so 
b ie te t auch ein Teil der S tudien der Fes t sch r i f t einen 
sich au f gewisse geographische Gebiete de r Gesamt-
heit der orientalischen K u l t e beziehende Überb l ick : 
Micia, Dac i a Superior (L. Marghi tan — О. О. Petoles-
cu, ТТ. 718 — 731), Cyprus (T. Michaelidou-Nieolaou, 
П , 791—800 und К . Nicolaou, П , 649 — 583), Cispa-
dana (G. Susini, TT, 849 — 853). Tm Vergleich zu den 
übrigen beziehen sich die meisten Studien auf die 
ägypt ischen Kul te . Mit Tsis (G. Clere, T, 247 — 281, G. 
Deschênes, T, 305 — 315, J . Gwyn Griff i ths, I , 409 — 
437, M. —O. Jentel , TT, 539 — 560, S. Sahin, TTT, 997— 
1002, V. T r a n Tarn Tinh, TTT, 1231 1268, R . E . W i t t , 
TTT, 1 3 2 0 - 1 3 3 3 ) und mi t Sarapis (C. A. Beh r , T, 1 3 -
24, R . V a n Den Broek, T. 123 141, L. Castiglione, T, 
208 — 232, .T. J . V. M. Berksen , T. 2 9 6 - 3 0 4 . TV. Horn-
hostel, TT, 5 0 1 - 5 1 8 , M. Le Glay, TT, 573 — 589, G. 
Mussies, TT, 8 2 1 - 8 3 2 , M. Pie t rzykowski , TT, 959 — 
966, V. Velkov, TTT. 1293 — 1295, L . V i d m a n , TTT, 
1296 —1299) befassen sich na tür l ich mehre re Artikel, 
außer diesen finden wir zahlreiche Schr i f ten übe r die 
terr i tor iale Verbre i tung de r ägyptischen K u l t e , über 
einzelne Denkmäle r und historische F ragen (S. Curto, 
I , 2 8 2 - 2 9 5 , A. M. Donadon i Roveri , T, 3 1 6 - 3 2 1 , E. 
Dunnnd , T, 352 — 374, J . - C l . Grenier, T. 405 — 408, 
M. S. H . G. Hcerma V a n Voss, T. 478 — 482, .T. 
Lec lan t , TT, 561 -572, A. В . Lloyd, IT, 6 0 9 - 6 2 6 , M. 
Malaise, ТТ. 627 — 717, J . P a d r o i Parcerisa — E . San-
mart i -Grego, TT, 915 — 921, A. Roccat i , TTT, 988 — 996, 
E. De Salvia, TTT, 1003 — 1061, V. Wesse tzky , TTT, 
1316 —1318). Die umfangre iche Tät igkei t des Gefeier-
ten auf dem Gebiete der Geschiehte des Mi thrasku l tes 
dür f t e die E rk l ä ru n g d a f ü r sein, daß wir ü b e r diesen 
wichtigen orientalischen K u l t verhä l tn ismäßig wenige 
spezielle Studien f inden (TT. Ciotti, T, 233 - 2 4 6 , S. 
Tnsler, TT. 5 1 9 - 5 3 8 , W . L e n t z - W . Schlosser, TT, 
590 — 608, R . Merkelbach, TT, 7 5 7 - 7 6 4 , TT. Ogawa, 
TT, 8 5 4 - 8 7 3 , G. Ris tow, TTT, 9 8 5 - 9 8 7 , D . M. Pippidi , 
TTT, 967 — 973). Ebenso schwer es, auch im Fragen-
kreis des Kybe l e Magna Mate r -Kul tes m i t der Arbeit 
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von Vermaseren zu konkur r ie ren (V. Brucco, Г, (>7 79, 
H. H . J . Brouwer, T, 1 4 2 - 153, J . Medini , ТГ, 732 
756, M. Meslin, IT, 765—776, A. Pel le t ier , TT, 922— 
930, G. Sanders, TTI, 1062 —1091, G . Sfameni Gaspar-
ro, ГТТ, 1 148 — 1187). Die Vermehrung der Kenntnisse 
nacli der Arbeit von Mer la t zeigen die sieh auf .Tuppi-
ter Dolichenus bez iehenden Studien (H. Hellenkem-
per, T, 483 487, G. Piccott ini , TT, 9 3 8 - 9 4 5 , M. P . 
Speidel, TTT, 1194 11 98, J . Wagner , TTT, 1 300 1 308). 
Mit d e m Sabazios-Kul t befassen sieh zwei Artikel (Y. 
H a j jar , T, 4 5 5 - 4 7 2 , M. Ta tsoheva-Hi tova , TTI. 
1217 1230). Die Grund these seine v o m Adonis-Kul t 
geschriebenen B u c h e s bekräf t ig t B. Soyez (TTT. 1188 — 
1193) durch neue A n g a b e n . Von den zwei Blöcken der 
auf d e m Gebiet des TTömerreiches zahlreichen Got t -
heiten und Kul ten , die hier auf kleinere Einhei ten 
n ich t aufgegliedert werden können, bezieht sich der 
eine auf die or iental ischen bzw. auf f r emden U r s p r u n g 
zurückzuführenden K i d t e (W. D. B lawa t sky—G. A. 
Koehélenko, T. 60 — 66, H . .T. W. Dr i jvers , T, 331 351, 
Z. Goceva, T, 397 — 404, "R. du Mesnil d u Buisson, TT, 
777 781, P. G. P . Meyboom, TT, 782 - 7 9 0 , M. Opper-
m a n n , TT, 898 - 9 1 4 , A. Popa —J. Bereiu, ITT, 947 — 
978, S. Sanie, TTT, 1092 -1115, E . Schwertheim, TTT, 
1143 —1147, D. T u d o r , TTT, 1269 — 1280, R . Tu rcan , 
TTT, 1281 1292, L . Zotovic, TTT, 1351 -1378 ) , der 
andere enthält Abhandlungen , die sieh auf Fragen der 
traditionellen griechisch-römischen Religionen bezie-
hen ( P . - L . Van Berg , T, 2 5 - 5 9 , L . Brisson, T, 8 0 -
122, P h . Bruneau, T, 1 5 0 - 1 9 0 , M. -Ohr . Budisehov-
sky, T, 191 207, E . T\. Dörner, T, 322 - 3 3 0 , D. Fish-
wick, Г. 3 7 5 - 380, .T. F l aman t , T, 381 - 3 9 1 , R . Flei-
scher, T, 3 9 2 - 3 9 6 , H . G. Gundel, T, 4 3 8 - 4 5 4 , N . 
H a m p a r t u m i a n , T, 473 — 477, W. O. Moeller, TT, 801 
820. O. Y. Névérov , TT, 8 3 3 - 8 4 8 , M. Ölender IT, 
874 -897, ,T. M. P e n p e n , TT, 931 —937, G. Riccioni, 
TTT, 9 7 9 - 9 8 4 , F . F . Schwarz, TTT, 1116 1142, H . 
W a l d m a n n , TTT, 1309 - 1 3 1 5 , ,T. W y t z e s , TTT, 1334 
1350). Diese l e tz te ren beziehen sieh auch nicht so 
sehr au f die im engen Sinne des W o r t e s in terpre t ier ten 
klassischen griechischen und römischen Religionen, 
sondern auf deren Rander sche inungen , auf die Bezie-
hungen zwischen de r klassischen K u l t u r und der du rch 
sie n icht integrierten Völker sowie au f die vom übli-
chen abweichenden Erscheinungen. Auf diese Art kön-
nen wir sagen, d a ß das zu Eh ren von Vermaseren 
herausgegebene W e r k fast ein Spiegelbild der von 
i hm herausgegebenen Serie ist. Die gesamte For -
sch ungsriehtung, d ie sieh um die Person des hervor-
ragenden Organisatoren entfa l te te , zeigt das neue 
Prof i ] der Religionsgesehiehte des Al ter tums und 
s ichert einen reichen F u n d u s und Pionierergehnisse zu 
einer wesentlich t iefgreifenderen u n d mit Beweisen 
hesser bestät igten wissenschaft l iehen Neubearbe i tung 
der großen religiösen U m w a n d l u n g de r Antike. 
L. Castiglione 
Brigitte Soyez: Byblos et la fête des Adonies. E t u d e s 
préliminaires a u x religions or ientales dans l ' E m p i r e 
R o m a i n . Tome 60 m e . Leiden, E . J . Brill, 1977, 94 S., 
15 Taf. 
Der neueste Band der F P R O - S e r i e behandel t eine 
sehr interessante, jedoch noch nicht mi t der volls tän-
digen Gründl ichkei t gelöste F r a g e der hellenistischen 
u n d römischen Religionsgesehiehte. Die Autorin t r i f f t 
berei ts im Vorwor t eine Aussage darüber , d a ß sie 
eine solche These beweisen will, die in mehr oder weni-
ger vers teckter F o r m auch in der l i terarischen Tradi-
t ion der Ant ike enthal ten ist und zugleich eines der 
Lei tmot ive der vergleichenden Religionsgesehiehte (s. 
Frazer, The Golden Rough) wurde . Es geht hierbei u m 
die Ähnlichkeit und die Ve rwandscha f t zwischen dem 
Adonis- und Osiris-Mythos und -Kul t . N. gibt sich 
dami t nicht zufrieden, diese Ähnlichkeit f ü r einen 
derart igen Fall der religiös-folkloristisehen Motiv-
übere ins t immungen zu hal ten, die aufgrund gewisser 
allgemeinen u n d versteckten Gesetzmäßigkei ten von-
einander vol lkommen unabhängig zus tande k a m . Sie 
be t rach te t die identischen Züge zwischen der Vereh-
rung der beiden Göt ter au fg rund der jahr tausende-
langen Beziehungen zwischen Ägyp ten und Phönizien, 
genauer gesagt Byblos für ursächlich, wobei sie voraus-
se tz t , daß die bes t immende Rol le Ägypten zugeschrie-
ben werden m u ß . Die detail l ierte Beweis führung war 
jedoch keine le ichte Aufgabe. Die lokalen Denkmäle r 
und die genuinen Quellen des Adonis-Kultes in Ryhlos 
selbst sind näml ich sehr spärl ich, sozusagen n ich t 
gre i fbar und können deshalb ohne die Hinweise der 
Schrif t von Luk ianos »De Dea Syria«, die als H a u p t -
quelle gilt, k a u m angenäher t werden. Doch s t r eb t N. 
hauptsächl ich im ersten Kap i t e l ihres Buches (Geo-
graphie cultuelle, 3 — 7) danach , ihre späteren E rö r t e -
rungen durch die geographische Besehreibung u n d die 
lokalen D e n k m ä l e r von Byblos und seiner U m g e b u n g 
zu fundament ie ren . Tm zweiten Kapi te l (Adonis et la 
Baa la t Gebal, 8 — 43) versucht sie, durch Vergleich 
der l i terarischen Quellen und der archäologischen 
Überreste das Zen t rum des Adonis-Kultes , das Heilig-
t u m von Byblos und die Adonis-Feierl iehkeiten zu 
rekonstruieren, wobei sie die enge Beziehung zwischen 
der TTrgöttin des Berges und dem .Talir für .Tnhr ster-
benden und z n m neuen Leben erwachenden jungen 
Got t nachweis t . Tm Mi t te lpunkt des Gedankenganges 
s teh t die Bes t immung des Ze i tpunktes des Byblos-
Kul tes (La d a t e des Adonies giblites, 44 — 75). Hier 
erör ter t sie die konkreten F a k t e n und Angaben, die 
der E rk l ä rung der Beziehung zu Ägvpten dienen könn-
ten. Sie stellt fest , daß zwischen Zei tpunkt und Bedeu-
t u n g des heliaktisches Sirius-Aufstandes, der Über-
schwemmung des Nils und der Osiris-Feierliehkeiten 
in Ägypten sowie dem Erscheinen des Sternes Aphaca , 
der den Ze i tpunk t der Adonis-Feierl iehkeiten be-
s t immt und d e m »blutigen« Flußwasser , das den Tod 
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Adonis anzeigt , ein enger Z u s a m m e n h a n g und eine 
Parallele beobachte t werden kann. Sie ge lang t zu der 
Schlußfolgerung, daß der Papyrus-»Köpf« , der der 
Tradi t ion entsprechend aus Ägypten k o m m t , und den 
Ze i tpunk t des Adonis-Kul tes bes t immt , n ich t nur 
einen spä te ren und nacht rägl ichen Fund z u r Erk lä rung 
der Ähnl ichkei t zwischen den beiden K u l t e n darstellt , 
sondern ein Zeichen und Beweis fü r den ursprüngl ichen 
Zusammenhang ist. Sie e rk l ä r t die zeit l iche Überein-
s t i m m u n g der Feierl ichkeiten durch den Synchronis-
mus der Na ture r sche inungen : die jahreszeit l ichen 
Winde im Mittelmeergebiet verursachten die Über-
s c h w e m m u n g und F a r b ä n d e r u n g des m i t dem Blut 
von Adonis identif izierten Flusses, die w iede rum eine 
Parallele zur Übe r schwemmung des Nils b i lden kann 
wie der Sir ius-Aufstand, de r als A n f a n g s p u n k t dieser 
Übe r schwemmung b e t r a c h t e t wird, und zugleich auch 
mi t dem Erscheinen des die Fe ie r anzeigenden Sternes 
zusammenfä l l t . Die Übere ins t immung u n d Abstim-
m u n g von ta tsächl ichen Na tu re r sche inungen wurden 
die Garan t ie da fü r , daß die großen Eeier der ägypti-
schen u n d byblischen Religionen für d e n gleichen 
Ze i tpunk t festgelegt wurden , diese Para l l e l i t ä t verrät 
zugleich, d a ß das hier kein reiner Zufall, sondern die 
sys temat ische Praxis einer historischen Beziehung 
ist. Bei dieser Beziehung spiel te Ägypten die In i t ia t ive 
und bes t immende Rolle. Tsis-Demet.er w u r d e Vorbild 
der großen Göt t in von Byblos , und Adonis erhielt die 
Züge von Osiris (und interessanterweise spä t e r von 
Harpokra t e s ) . Die jahr tausendelangen engen ökonomi-
schen u n d politischen Beziehungen zwischen Ägvnton 
und Byb los sind allgemein bekann t , die Beziehungen 
zwischen den Kul t en können auch auf dieser Grund-
lage e rk lä r t werden. Die Ta t sache jedoch, daß die 
Details der konkre ten F o r m der Beziehungen u n d ihrer 
myt isch-r i tuá lén Ersche inung bis zur e x a k t e n Ent.dek-
kung der geographischen, as t ronomischen u n d klimati-
schen Erscheinungen e rk lä r t werden k o n n t e n , vordan-
ken wir den gründlichen Unte r suchungen von S., die 
auf einen sehr geistreichen Gedankengang aufgebaut 
wurden u n d sieh auf die kleinste Deta i l s erstreckt 
haben . T.. Castîglione 
•T.—Cl. Grenier: Anubi.s alexandrin et r oma in . EPRO; 
tome 57 m e . Leiden, E. .T. Bri l l . 1977. X X T V + 2 1 2 R., 
44 Taf . und 2 Kar t en . 
Mehrere Bände der Serie E P R O w u r d e n bereits 
dem K u l t des Sarapis und Tsis gewidmet, m a n begann 
einen ausführ l ichen K a t a l o g über die Apis-Denkmäler 
zusammenzuste l len , es bl ieb jedoch die monographi-
sche Behand lung der beiden anderen wicht igen Mit-
glieder der alexandrinischen Göt te rgruppe , von TTar-
pokrat.es u n d Anubis, aus. D e r vorliegende Bond über-
n a h m also die Aufgabe, eine Lücke zu fül len u n d t rägt 
dazu bei, daß wir uns auf e ine immer vollständigere 
Sammlung der Quellen betreff l ieh der Göt ter der 
ägypt i schen K u l t e s tü tzen können. Das Gerüst dieses 
Buches bildet die Sammlung der Quellen. Sie werden 
vom Autor in d re i H a u p t g r u p p e n geordnet . Zuerst, 
werden die mythograph i schen und die l i terar ischen 
Quollen darges te l l t (43 — 83). Dabe i wird eine sonder-
ba re Methode ve rwende t , indem der A u t o r die l i terari-
schen Texte nach ihrem Inha l t gruppiert., u m den For-
schern die Arbeit, zu erleichtern, die sich fü r b e s t i m m t e 
Aspekte der E h r u n g des Gottes und der sich d a r a u f 
beziehenden D o k u m e n t e interessieren. Einle i tend ge-
währt. der Autor in der Art eines Inhal tsverzeichnisses 
einen Überblick ü b e r die Gruppen, wodurch er sowohl 
die von ihm verwendete Methode der Sys temat i s ie rung 
eis auch die bea rbe i t e t en Quellen leicht überbl icken 
l äß t . Anschl ießend f ü h r t er in Indizes die T e x t a b -
schn i t t e und ihre Überse tzungen an . Die Grupp ie rung 
erfolgt nach der T h e m a t i k , aber sie u m f a ß t an m a n -
chen Stellen auch einige Kreise der Autoren . So basiert, 
diese Art der Veröf fen t l ichung der Quellen auf den ob-
wohl gut. über legten , doch sub jek t iven Gesichtspunk-
t en des Autors . K ü r die Forscher , die diesen Band in 
die, H a n d nehmen , berei tet jedoch dieser U m s t a n d 
ü b e r h a u p t keine Schwierigkeiten, da die ausführ l ichen 
Indizes am E n d e des Bandes eine auf anderen Aspek-
t en basierende Orient ierung ebenso gut ermöglichen. 
Dasselbe bezieht, sieh auch auf die epigraphischen 
Quollen (84 — 133), die ebenfalls nach ihrer I n h a l t 
systematisiert, s ind (z. B. die Inschr i f t en , die sich n u r 
auf Anubis, auf Sarapis-Is is-Anubis usw. beziehen), 
wobei bereits vor dem Katalogente i l ein Überbl ick 
über die geographische Verte i lung der Inschr i f t en 
gewähr t wird. Tu den Tndizes gibt es auße rdem Anhal ts-
p u n k t e fü r die übrigen Asnekte der Suche nach be-
s t i m m t e n Quellen. E s ist, lobenswert , d a ß der Au to r 
die Inschr i f ten , deren Überse tzung auch liier ange-
führt, ist, mit, e iner Nummer ie rung versieht , die die 
der ersten Gruppe fortsetzt,, wodurch jedem Forscher 
ermöglicht, wird, das Buch a d ä n u a t zu zitieren. Die 
folgerichtige N u m m e r i e r u n g wird auch hei der d r i t t en 
H a u p t g r u p p e der Quellen fortgesetzt , in der der iko-
nographische bzw. archäologische Stoff zusammenge-
faßt, wird (134 —107). Die Sys temat is ierung le tz terer 
erfolgt nach der Art, der Funde . U m diesen einseitigen 
Aspekt jedoch aufzuwiegen, wird bere i ts einleitend 
übe r die F u n d o r t e und die verschiedenen E l e m e n t e 
der Dars te l lung mit der Angabe der Ka ta logen-
n u m m e r n — ein Überbl ick gewähr t . Der Kata log 
u m f a ß t insgesamt, 281 Objekte — ausschließlich Quel-
len u n d Denkmäle r , die sieh auße rha lb Ägyptens be-
f inden. Die zwei K a r t e n stellen deren F u n d o r t e dar . 
Die Tatsache, d a ß Ägypten völlig auße r Acht, gelassen 
wurde , entspr icht der ursprüngl ichen Zielsetzung der 
EPRO-Ser ie , u n d zwar der Dars te l lung oriental ischer 
K u l t e im Römischen Reich . Auch Ägypten war abe r 
ein Teil des Reiches . E s konn te also bei der Behand-
lung der Kul te , die sich a m engsten mi t ihm v e r k n ü p f t 
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waren , prinzipiell s chwer vernachlässigt werden. Der 
A u t o r fül l te die L ü c k e im einleitenden Teil des Buches 
(1 - 4 0 ) mi t einer e ingehenden Analyse der F u n k t i o n 
und Rolle von A n u b i s in der ägypt ischen Religion, 
wobei er auch den P r o z e ß darstel l te , wie der Go t t , der 
ursprüngl ich dem K r e i s von Osiris angehörte , in die 
Re ihen der alexandrinischen Gö t t e r gelangte. Tm ab-
schließenden Teil w u r d e n vom A u t o r die Lehren sum-
mier t , die er au fg rund der von ihm gesammel ten Quel-
len zehen konnte. D a s wichtigste Ergebnis seiner Ar-
bei t iwar , daß Anubis — bis auf unbedeu tende Ausnah-
men — nie zu e inem Gott geworden ist, de r einen 
selbständigen K u l t gehabt ha t , sondern immer ein 
sekund ärer Paredros der alexandrinischen Gö t t e r ge-
blieben ist. Seine Ro l l e kann als Vermi t t le r gewer te t 
werden , und au fg rund dieser F u n k t i o n wurde er mi t 
dem griechischen Hermes identif iziert . E r war es, 
dor durch die Mumifizierung, Bes ta t tungs r i t en und 
Begle i tung des Vers torbenen in die Un te rwe l t in der 
osirianischen Glückseligkeit in den Augen der Gläubi-
gen eine prakt ische Hilfe für die günstige Ges ta l tung 
des Schicksals nach dem Tod leistete. G. m a c h t e auf 
ein interessantes P r o b l e m au fmerksam, indem er die 
a l te , bis zum E n d e des Al t e r tums fo r twährende Anti-
p a t h i e der Griechen der ther iomorphen Göt t e r gegen-
übe r der Tatsache gegenüberstel l t , daß Anubis -
wenn auch immer in e twas hellenistischer F o r m in 
die Re ihe der in de r an t iken W e l t sehr anziehenden 
alexandrinischen G ö t t e r aufgenommen wurde , und 
n i ch t allzu selten sogar als dr i t tes Mitglied der Göt ter-
t r i a s be t rach te t w u r d e . Diese Ta t sache spr icht unserer 
Ansicht nach da fü r , d a ß die A c h t u n g der ägypt ischen 
G ö t t e r in gesellschaftlicher Hins ich t ziemlich kompli-
zier t war . Es gab viele, die die Ta tsache , d a ß der Got t 
einen kaum ge ta rn ten ther iomorphen Charak te r ha t , 
ü b e r h a u p t nicht s tö r t e , während andere — meist 
Ve r t r e t e r der Inte l l igenz - diesen U m s t a n d mi t 
An t ipa th ie a u f n a h m e n . Damit l äß t sich in ers ter Linie 
die Ta t sache erklären, daß Anubis in den ägypt ischen 
K u l t e n beinahe wie ein Stat is t a u f t r i t t : Da die Kreise, 
die das Vermögen h a t t e n , Tempeln und ande re kult i -
schen Bauten zu err ichten bzw. auf rech tzuerha l ten , 
Anub i s als selbständigen Got t nie akzept ier t habon . 
E s k a n n noch h inzugefüg t werden, daß Anubis auch 
im pharaoniseben Ägypten nicht zu den großen Göt-
t e rn gehört ha t .
 r . CastigHone 
M. J . Vermaseren: Corpus cultus Cybelae Attidisque 
(CCCA). Vol. ТП. I ta l ia—Lat ium. E t u d e s prél iminaires 
a u x religions orientales dans L ' E m p i r e R o m a i n , tome 
50 m e . Leiden, E . ,T. Brill, 1977. XXVTTT + 198 S., 
302 Abb. 
V. begann nach der gründlichen Vera rbe i tung der 
D e n k m ä l e r und Quellen des Mi th ras -Kul tes in der 
d u r c h ihn redigierten EPRO-Ser ie die Zusammenstel-
lung des Corpus des Kybele -At t i s -Kul tes . Die außer-
ordent l iche Gründl ichkei t seines le tz teren Vorhabens 
wird dadu rch bewiesen, d a ß sein je tz iger dicker Band 
ausschließlich don Denkmäle rn und Inschr i f ten La-
t i u m s gewidmet ist. Soweit man beurte i len kann, ver-
mi t t e l t seine Arbeit d a s zur Zeit g re i fbare Material 
lückenlos. Obwohl die Arbei t s t reng der Methode der 
Quel lensammlung gefolgt , beweisen die Ein te i lung und 
Tndizes von F . , der bei ähnlichen religionshistorischen 
Mater ia lverarbe i tungen außerordent l iche Er fahrun-
gen erwarb , die Bes t rebung , daß alle Forscher die 
Sammlung bereits vor Vol lendung des gesamten Corpus 
u n t e r allen Ges ich tspunkten benutzen können. Als 
Le i t faden der Vermi t t l ung wähl te er die Gruppierung 
der Denkmäle r nach F u n d o r t e n , den er du rch mehrere 
K a r t e n und Grundrisse, die größere Fundkomplexe 
darstel len, bekräf t ig te . Die F u n d o r t e h a t er auf drei 
Teile aufgetei l t . An e rs te r Stelle s teh t na tür l ich Rom, 
woher die meisten S tücke und Angaben s tammen. In -
nerhalb des Abschni t tes R o m s waren mehrere Unter-
kapi tel notwendig. Zuers t werden die Denkmäler auf-
gezählt , die von b e k a n n t e n F u n d o r t e n innerhalb der 
Aurel ianus-Mauer s t a m m e n (3 — 61, N r . 1 —245a). Da-
nach folgen die Denkmäle r , deren genaue Fundor te 
n ich t bekann t sind, die sieh jedoch in den römischen 
Sammlungen bzw. in R o m befinden (62 — 81, Nr. 245 — 
303). Dieser Aufzäh lung folgen die Stücke, deren 
genaue F u n d o r t e n ich t bekann t s ind, die jedoeh aus 
R o m s t ammen , aber sieh zur Zeit n ich t in R o m befin-
den (82 — 92, Nr . 304 — 333). Die le tz te Gruppe der 
römischen Denkmäle r bi lden die, deren genaue Fund-
or te b e k a n n t sind, die sich jedoch außerha lb der 
Aurel ianus-Mauer in der Nähe der S t a d t befinden 
(93 — 103, Nr . 334 — 361). Das zweite H a u p t k a p i t e l 
en thä l t die in Ostia und P o r t u s ge fundenen Denkmä-
ler (105 — 143, Nr . 362 — 449), in diesem Falle ist die 
K e n n t n i s der F u n d o r t e der dortigen Forschungen ver-
hä l tn i smäßig neueren D a t u m s wesentl ich sicherer 
als hinsichtl ieh R o m s . Das dr i t te K a p i t e l enthäl t die 
F u n d e der restlichen S t ä d t e L a t i u m s (145 -157, N r . 
450 — 478). V. k o n n t e a u s den S t ä d t e n La t iums im 
Verhäl tn is zu der H a u p t s t a d t und zu Ost ia auffallend 
wenig Material s ammeln . Das kann n u r teilweise da-
durch erk lär t werden, d a ß die Forschung , gegenüber 
der H a u p t s t a d t , L a t i u m nu r wenig Aufmerksamkei t 
geschenkt ha t . Die zahlenmäßigen Propor t ionen kön-
nen eine historische R e a l i t ä t widerspiegeln; die Urbs 
war der Sammelpla tz der aus dem gesamten Reieli 
zusammengekommenen Bevölkerung verschiedenen 
Ursprungs , dor t e n t s t a n d das H a u p t z e n t r u m der 
meisten östlichen K u l t e n , während L a t i u m hinsicht-
lich der gesellschaftl ichen Grundlagen der Religionen 
östlichen Ursprungs in der Kaiserzei t genauso in den 
H i n t e r g r u n d gedrängt, wurde wie in allen anderen 
Hins ichten . 
Die Tndizes des B a n d e s erleichtern die Verwendimg 
des Materials un t e r allen eventuell au f t r e t enden Ge-
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s ich tspunkten . Neben den allgemeinen und epigraphi-
schen Tndizes sind h ie r die Tndizes der Personenna-
m e n , der Konsule, der Kaiser und Kaiser innen, der 
admin is t ra t iven und mil i tär ischen R ä n g e und Funk-
t ionen , der Rel igionsstufen und - F u n k t i o n e n enthal-
t en . Sehr wichtig s ind der chronologische Regis ter 
(vom 5. Jh . v. d. Z. bis zum 4. J h . d. Z.) sowie die 
K o n k o r d a n z der f rühe ren Ausgaben der Inschr i f ten . 
Die 302 Tafeln ve rmi t t e ln eine d e r m a ß e n reiche und 
vollständige fotographische D o k u m e n t a t i o n der hier-
hergehörigen D e n k m ä l e r des behande l t en Territo-
r iums, die nicht n u r un te r dem Ges ich tspunkt der 
Religionsgeschichte, sondern auch der Archäologie 
eine Lücke füllen. Zusammenfassend können wir be-
h a u p t e n , daß der B a n d die ausgereif te Methode eines 
Meisters repräsent ier t , der bei großen religionsge-
schichtl ichen Vorhaben bereits re iche E r f ah rungen 
e rwarb . E s bleibt lange Zeit auch in dem Falle ein 
grundlegendes Werk , wenn in R o m und Umgebung 
die wei teren Forschungen offensichtl ich neuere Denk-
m ä l e r erschließen werden. U n t e r p rak t i schem Ge-
s i ch t spunk t be t r ach ten wir die kont inuier l iche Nume-
r ie rung der vermi t te l ten Denkmäler f ü r eine glückliche 
Lösung , denn sie erleichtert die Zi t ie rung in erhebli-
c h e m Maße. Die drucktechnische A u s f ü h r u n g und die 
Qua l i t ä t der Bilder sind einwandfrei . 
L. Castiglione 
M. J . Vermaseren: Corpus cultus Cvhelae Attidisque 
(CCCA). Vol. TV. I t a l i a — aliae provinciáé . Leiden, 
E . T . Brill, 1978. XXTTT + 142p. CXT Tafeln, 1 K a r t e . 
B a n d IV. des OOCA bildet eine organische For t -
s e t z u n g des vorangehenden Bandes ITT. Wie der frü-
he re Band die mi t dem Cyhele- und At t i s -Kul t zusam-
menhängenden D e n k m ä l e r der S t a d t R o m und ihrer 
U m g e b u n g , so en thä l t der vorliegende dieselben aus 
I t a l i en und einigen Gegenden (genauer: es handel t sich 
diesmal um das Gebiet des heu te als poli t ische Einhei t 
gel tenden Italiens). Die Volls tändigkeit scheint so 
lückenlos zu sein, wie dies heu te ü b e r h a u p t zu er-
reichen war. Die Pos ten wurden nach gebietsmäßigen 
E inhe i t en gruppier t ; die Numer i e rung begann a m 
A n f a n g des Bandes von neuem, doch sie blieb bis zum 
E n d e for t laufend. Man wird also die einzelnen Denk-
m ä l e r je nach B a n d u n d P o s t e n - N u m m e r zitieren 
können . Es werden die folgenden gebietsmäßigen 
E inhe i t en unterschieden (in K l a m m e r n gehen wir auch 
die Anzahl der Pos ten an , u m die q u a n t i t a t i v e Vertei-
l u n g zu zeigen): C a m p a n i a (1—97), Samnium (98 — 
109), Apulia und Calabr ia (110 —123), Lucan ia und 
B r u t t i u m (124 — 132), I t a l i a Meridionalis — d.h. 
Denkmäle r , die sich m i t Or t snamen genauer n icht 
ve rb inden lassen (133 — 144), Sieilia (145 — 171), Mar-
rucini , Paeligni, Sahini und P i c e n u m (172 — 182), 
Umbria . ( 1 8 3 - 1 9 4 ) , E t r u r i a (195 — 207), Sardinia 
(208), Gallia Cispadana (209 — 214), Venet ia und His t r i a 
( 2 1 5 - 2 5 1 ) , Gallia T ranspadana ( 2 5 2 - 2 0 8 ) , Ligur ia 
(269- 272), I t a l i a — d. h . jene Denkmäler , deren 
F u n d o r t e n ä h e r nicht b e k a n n t sind (273—279). 
Das Corpus illustriert sehr anschaul ich auch die 
Geographie der Denkmäle r : m a n b e k o m m t bei jeder 
Gebietseinheit auch eine Tei lkar te der einzelnen 
Fundor t e , u n d a m E n d e des Bandes f indet m a n eine 
kar tographische Zusammenfassung aller genann ten 
F u n d o r t e . Der hervorragende Verfasser schreibt auch 
sonst eine große Bedeu tung dem gebietsmäßigen Ge-
s ich tspunkt zu : wo es n u r möglich ist, werden die 
F u n d e immer u n t e r den N a m e n der konkre ten F u n d -
or te (Städte usw.) gruppier t , ja, auch innerhalb der 
S täd te werden die Fundste l len mi t der größtmögl ichen 
Genauigkeit angegeben. Letz teres w a r besonders in 
den Fällen der besser bekann ten S täd te , wie z. B. 
Pompei i und TTerculaneum, möglich. Die Beschrei-
b u n g der einzelnen Posten erfolgt nach jenem ein-
heitl ichen Sys tem, das im ganzen CCGA zur Gel tung 
gebracht wurde (Benennung, Material , Maße, F u n d -
ort , gegenwärt iger Aufbewahrungsor t , Bibliogra-
phie, deu tende Schilderung, Dat ie rung) . U n s c h ä t z b a r 
wertvoll ist der R e i c h t u m der bildlichen I l lus t r ierung. 
Man f indet he inahe von jedem Stück ein Lichtbi ld , 
oder eine Zeichnung; und wenn dies nicht der Fal l 
ist, so b e k o m m t m a n den Hinweis auf eine leicht er-
reichbare Publ ika t ion , in der m a n auch das Rild des 
be t re f fenden Denkmals sehen kann . Die Möglichkeit 
der vielseitigen Benu tzung wird durch ausführ l iche 
Tndizes gesichert (allgemeiner Tndex, epigraphischer 
Tndex sowie Tndizes der Pe rsonennamen , der Consu-
len, der Kaiser und Kaiser innen, der adminis t ra t iven 
und mil i tär ischen Rangs tu f en und Funk t ionen , der 
religiösen R a n g s t u f e n und Funk t ionen , chronologische 
Tabelle, epigraphisehe Konkordanz , und schließlich 
das Verzeichnis der Quellen der I l lus t ra t ionen) . E s 
geht ans dem chronologischen Uberbl ick hervor , d a ß 
m a n in I ta l ien schon sehr f rühzei t ig der Verehrung der 
Magna Mate r begegnet ; es war dor t ein solcher K u l t 
schon zur Zeit der römischen Repub l ik , bzw. in der 
E p o ch e des Hel lenismus vorhanden . Aber seine B lü te 
erreichte hier derselbe K u l t in den beiden ersten 
J a h r h u n d e r t e n der Kaiserzeit , und erst spä te r wurde 
er spärlicher. Die gebietsmäßige Ver te i lung zeigt, 
auch , daß neben der absoluten Mehrhei t der Denkmä-
ler in R o m u n d U m g e h u n g — wie dies schon im voran-
gegangenen B a n d behandel t wurde — Campania und 
U m g e h u n g sozusagen die B r u t s t ä t t e n dieses K u l t e s 
waren ; aber es kommen auch alle wichtigen Ha fen -
s t ä d t e heinahe ohne Ausnahme vor; sonst, k ö n n t e man 
die Verbre i tung des Ku l t e s vielleicht, n u r mit, der 
wir t schaf t l ichen und politischen B e d e u t u n g der ein-
zelnen S täd te erklären. Tm allgemeinen f indet m a n 
m e h r Spuren dieses hervorragenden oriental ischen 
Ku l t e s auf den mi t t le ren und südlichen Gebieten 
I ta l iens , als in den nördlichen Gegenden. 
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N a c h d e m Italien archäologisch schon so o f t und 
intensiv erforscht wurde, w a r auch die überwiegende 
Mehrheit der hier gesammel ten Denkmäle r in der 
Fach l i t e r a tu r schon einige Male e rwähnt . Umso m e h r 
Anerkennung verdient die Tatsache , d a ß V. dennoch 
auch bisher nicht b e k a n n t e D o k u m e n t e au f t r e iben 
konnte; ja , er vermochte in den meisten Fällen mi t 
seinen Angaben, Besehreibungen und Bildern selbst 
über die schon bekann ten Stücke mehr und genaueres 
als die bisherigen Kenn tn i s se beizutragen. Und m a n 
bekommt dies alles in k n a p p e r Formul ierung, ohne 
überflüssige Ausch weifungen, ohne umst ändliche Kom-
mentare . F s ist ein mustergül t iges Vorbild fü r alle 
Corpus-Veröffentl iohungen, zweckmäßig und metho-
disch angemessen. F s wird ein unentbehr l iches Hilfs-
mit te l f ü r die künft ige Forschung , und keine die wis-
senschaft l iche Arbeit n u r belastende unüberb l ickbare 
Lektüre . Anerkennung g e b ü h r t sowohl dem Verfasser, 
wie dem Verlag, und wir wünschen den bes ten F r fo lg 
zur Fo r t s e t zung der großen Un te rnehmung . 
L. Castiglione 
0 . .T. Brendel: Svmboly of the Sphere. A Contr ibut ion 
t o the H i s t o r y of Earl ier Creek Phi losophy. Transi , b y 
M. W . Brendel . E P R O LXVIT. Leiden, E . J . Brill. 
1977. 
Es w a r wohlbegründet , in der E P R O - R e i h e die 
englische Var ian te des m e h r als vor vierzig .Tahren 
ver faßten Werkes von j enem 0 . J . Brendel wieder zu 
veröffentl ichen, der im J a h r e 1973 ve rs ta rb ; der Ver-
fasser war einer der vielseitigsten Al ter tumsforscher . 
Die englische Sprache s ichert dem W e r k eine größere 
Publ iz i tä t ; und es geht a u s den wiederholten Behand-
lungen (z.B. H . v. LTeintze, Fes tschr i f t f ü r F r a n k 
Brommer , 1977, 163 ff.) hervor , wie aktuell die Deu-
tung jenes Mosaiks ist, das in Torre Annunz ia t a ge-
funden wurde (eine schwächere Repl ik in der Villa 
Albani, u n d eine vere in fach te Var ian te auf einer 
Gemme). Die wichtigste F r a g e f ü r Brendels Unte r -
suchung war nicht jene Por t rä t - Ikonograph ie , die in 
der neueren Forschung in den Vordergrund gerückt 
wurde. W o h l unwider legbar ist jene von ihm akzep-
t ier te u n d wei terentwickel te These, wonach den 
P r o t o t v p u s der fü r uns überl ieferten Bilder eine helle-
nistische Darste l lung der sieben Weisen gebildet h a t t e . 
Tn der Hauptges ta l t der Szene e rkann te er Thaies, und 
bloß mi t der Ikonographie dieses Weisen beschäf t ig te 
er sieh ausführ l icher . En t sche idend wichtig war fü r 
ihn die B e s t i m m u n g der Dars te l lung des Thaies des-
wegen. weil dieser der einzige un te r den sieben legen-
denhaf ten Weisen war. der sich nach der Tradi t ion 
mit as t ronomischen F r a g e n beschäf t ig t h a t t e . Dies 
war der Schlüssel zur D e u t u n g jener »sphaira«, die 
eine zent ra le Rolle in der Dars te l lung e inn immt , und 
auf die Thaies hinweist . Seine oft z i t ier ten Sprüche, 
die wie Erö f fnungen wirken, hängen nach der Tradi-
t ion mi t F ragen zusammen, die man an ihn gerichtet 
h a t t e (Pint.., Sept . sap. 9, 153 С; Diog. Lae r t . , Thaies 
35; Stob. , Eclog. 1,1, 29 a passim). В. h a t sich jedoch 
mit, der grundlegenden ikonographischen D e u t u n g 
n ich t begnügt , er ha t diese mit. der Geschichte der 
mythisch-as t ronomischen u n d philosophischen Deu-
t u n g ergänzt . Die Fäden führen zum Alten Orient 
zurück , die Adapta t ion erfolgte in einem f rühen Ab-
schn i t t der griechischen Philosophie, und zur Zeit 
des Hel lenismus en ts tand die b i ldhaf te Auffassung, die 
einerseits auf P ia tons Philosophie, und andrerse i t s auf 
jene kosmologisohen Lehren s tü tz te , die in der helle-
nistischen Gelehrsamkeit immer mehr F u ß faß ten . B. 
h a t genial auf die grundlegende Verände rung hinge-
wiesen, wie die Bewegung des Wel tmechan i smus und 
der Spinnrocken der Moiren zu einer unpersönlichen 
und entmythologis ier ten kosmischen Kuge l im Netz 
des Zodiakus-Streifens wurde ; am E n d e wurde der 
Globus des Kosmos zu einem oft wiederholten Sym-
bol der griechisch-römischen K u n s t . Nach der In ter -
pre ta t ion von B. über rasch t Thaies auf der Darstel-
lung mit Erö f fnungen — die ähnlich wie die ihm zuge-
schriebenen Sprüche sind die übrigen Weisen. E s 
sind der Aufmerksamkei t des Verfassers auch jene 
Zusammenhänge nicht en tgangen, die aus dem syri-
schen Kul tk re i s in die griechische Kosmologie und 
Astronomie, sowie in die pythagore ischen und in ande-
re exklusive Spekulat ionen übe rnommen wurden . E s 
m a g sein, daß er auf der anderen Seite die hellenisti-
sche Gelehrsamkeit nicht, genügend beach t e t h a t t e ; 
und doch h a t eben diese die Schöpfung des behandel-
t en Bi ld typus aktuell gemach t . Aber die Verb indung 
der religiösen, philosophischen und l i terarischen Tdeen 
mit den archäologischen Denkmälern ist dennoch 
t r o t z des gedrängten Stils de r Behandlung , ja eigent-
lich eben deswegen — eine hervor ragende Leis tung, 
die auch nach manchen eingehenden Unte r suchungen 
von Einzelproblemen wohl noch lange nicht überholt 
wird. 
L. Castiglione 
J . Bingen: Le Papyrus Revenue Laws—Tradit ion 
grecque et Adaptation hellénistique. Rhein isch-West -
phäl isehe Akademie der Wissenschaf ten . Vor t räge G 
231. Opladen, Wes tdeu t sche r Verlag, 1978. 35 S. 
Der »Papyrus R e v e n u e Laws« bildet das wichtigste 
D o k u m e n t des Wir t schaf t s lebens im hellenistischen 
Ägypten . Sei tdem i. J . 1896 das erste Mal veröffent-
l icht wurde, gilt er in der Fach l i t e r a tu r sozusagen 
als »Magna Charta« der Wir t schaf t spo l i t ik und des 
S teuerungssys tems u n t e r den P to lemäern . .T. Bingen, 
ein führender Papyrologe unserer Zeit, h a t den Text 
im J a h r e 1952 aufgrund des ursprüngl ichen Manu-
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skriptes wieder veröffent l icht . Die Vorbere i tung der 
zur Zeit maßgebenden , modernen Ed i t ion h a t Profes-
sor Bingen in jeder Hinsicht z u m besten K e n n e r des 
Textes geförder t . E r ha t nicht n u r den P a p y r u s , son-
dern aucli seinen Inha l t und seine Lehren revid ier t . 
Der Vor t rag , den er i. J . 1977 in Düsseldorf d a r ü b e r 
hielt, und der je tz t aucli im D r u c k veröffent l icht wur-
de, en thä l t das wesentliche dieser Neubewer tung . 
Er h a t vor a l lem festgestell t : dieser P a p y r u s darf 
n icht als eine solche einheitliche und p rog rammat i sche 
Regelung gelten, die sich das Bearbei ten oder die 
Re fo rm des Steuerungssystems in Ägypten z u m Ziel 
gesetzt h ä t t e . Dies geht auch schon aus einigen äuße-
ren Eigentüml ichke i ten des P a p y r u s hervor ; d e n n es 
wurde doch n u r eine aus mehreren Teilen kol la t ionier te 
Rolle in vereinigter F o r m edier t . Der Text von mehr -
schicht igem I n h a l t ha t die folgenden Teile: a) Rege-
lung der V e r p a c h t u n g des E in t re ibens der Geldgebüh-
ren, b) Rege lung der Gebührenbemessung auf Trau-
ben- und W e inbau , ob sie in N a t u r oder in Geld be-
zahlt werden, c) Verfügungen über das Monopol des 
Olivenbaus, d) Regelung der Bankmie t e und der kö-
niglichen Geldgeschäfte . B. h a t dabei überzeugend 
nachgewiesen, d a ß es sich liier u m eine zufäll ig erhal-
tengebliebene Gruppe von verschiedenar t igen königli-
chen Verordnungen handel t , die zum p rak t i s chen 
Gebrauch vereinigt wurden, auf alle Fälle noch in 
der Zeit vor dem J a h r e 259. v.u.Z. Den von i hm 
e rkann tun neuen Ges ichtspunkt h a t B . jenen For -
schern gegenüber vorgeschlagen, die den b e r ü h m t e n 
Text im Sinne einer ptolemäischen » S taa t s Wirtschaft«, 
dahin in te rpre t ie ren wollten, als ob er das Manifes t 
einer vo l lkommen neuen offiziellen griechischen «Plan-
wirtschaft» wäre, die sicli jedoch auf pharaoniSche 
Tradi t ionen s tü t z t e . B. ha t darauf hingewiesen, d a ß 
jenes ziemlich komplizier te Bild, das aus dem fragli-
chen Dokumen t , sowie aus den mi t ihm vergleichbaren 
U r k u n d e n hervorgeht , das Ergebnis einer Vereinigung 
von verschiedenar t igen Elementen darstel l t . E i n Ele-
ment war z.B. die tradit ionelle Methode der ägypt i -
schen W i r t s c h a f t und Steuerung, gebaut auf die 
Nomoi, bzw. auf ihre Zentren, meistens auf Tempel-
wir tschaf ten . E in anderes E l emen t war das Schatz-
haus der P to lemäer , dessen wichtigste E i n n a h m e n die 
ägypt ischen Steuern gebildet h a t t e n . Ein d r i t t e s war 
der S t a a t s a p p a r a t , der die königlichen Interessen und 
Ziele sicherte. E i n viertes: das t radi t ionel le griechi-
sche Sys t em des Steuereintreibens, das im 4. J a h r -
hunde r t v.u.Z. schon vollentwickelt war, und dessen 
Pro tagonis ten die S teuerpächter waren, eine G r u p p e 
von Geldleuten. Diese stellten den öffent l ichen Anstal-
ten die Steuern als Vorschuß zur Verfügung, sorgten 
da fü r , d a ß sie eingetrieben werden, wobei sie na tü r -
lich auch den eigenen Nutzen nicht vergaßen. Die 
königliche E inmischung und Regelung wurde auf 
den Gebieten der Produkt ion , der S teuerbemessnng 
und des Steuereintreibens n ich t zuletzt deswegen nö-
tig, weil gleichzeitig m i t der makedonischen Erobe-
rung auch in Ägyp ten jenes unentbehr l iche E lement 
erschienen war, das m a n im Wir tschaf ts leben eines 
Landes, das t r ad i t ionsmäßig auf die Produktenabl ie -
ferung einger ichtet war , n ich t vermissen k o n n t e , wenn 
man die e ingetr iebenen W e r t e in Geld verwandeln 
wollte. Dieser »drit te Orden», der also von Gesichts-
p u n k t des pharaonisehen Ägyptens aus e twas neues 
war, den jedoch der Hof a u c h neben dem verhäl tnis-
mäßig g roßen B e a m t e n a p p a r a t nicht en tbehren konn-
te, m a c h t e das Planen und das Ein t re iben der Ein-
nahmen des königlichen Schatzhauses noch kompli-
zierter, als diese f rüher waren. Das Auf rech te rha l t en 
des Steuerungssys tems des pharaonisehen Ägyp tens 
wäre un te r den Verhäl tn issen des Hel lenismus nicht 
mehr mögl ich gewesen, denn dieses Sys tem war ja 
im Wege d e m Mechanismus der griechischen Geld-
wir tschaf t . Doch es wäre ebenso unmöglich gewesen, 
jenes s tändige und nu r lokal du rch füh rba re Steuerbe-
messen u n d Steuerabschä tzen aufzuheben , die das 
nötige Gleichgewicht der in der Tat p roduz ie r ten Gü-
ter, der eingetr iebenen S teuern , der nöt igen E innah-
men der Bevölkerung und der Besoldung des Beamten-
appara tes gesichert h a t t e n . Man m u ß t e also die 
griechischen P r i v a t u n t e r n e h m e r zulassen, abe r man 
muß te gleichzeitig auch mi t strengen doch elasti-
schen Regeln auch d a f ü r sorgen, daß kein F a k t o r auf 
Schaden u n d Gefahr der übr igen sich einen unerlaub-
ten Vortei l verschaffe . Mai l f indet den ausführ l ichen 
Nachweis dieser These im außerordent l ich interessan-
ten Vor t rag , der den Zweck und die Aufgaben des 
überl ieferten Textes der »Revenue Laws« von mo-
dernem Gesichtspunkt doch ohne falsches »Aktuali-
sieren« un te r such t . 
L. Castiglione 
R. Wenning: Die Gala teranatheme Attalos I. Eine 
Un te r suchung zum Bes t and und zur Nachwi rkung 
pergamenis eher Skulp tur . Deutsches Archäologisches 
Ins t i tu t . Pergamenische Forschungen , hrsg. von W. 
R a d t , Bd. 4. Berlin, W a l t e r de Gruyter , 1978. X I I + 
(18 S., 20 Taf . 
Verfasser geht von jener wissenschaftshistorisclien 
Tatsache aus , d a ß unsere Begriffe und Vorstel lungen 
von der pergamenischen K u n s t einseitig d u r c h Beob-
achtungen der Reliefs des großen Altars be s t immt 
wurden. E in genaueres und historisch verfeinert eres 
Bild von der pergamenischen Kuns t wird ers t dann 
möglich, wenn auch ande re pergamenische Kunst-
werke gründl icher s tud ie r t werden. Den a m frühe-
sten zugänglichen K o m p l e x der pergamenischen 
Skulp tur bi lden die Ga la t e rana theme At ta los 1., die 
zuletzt von E. Künzl in se inem Buch »Die Ke l t en des 
Epigonos von Pergamon» s tud ie r t wurde. Diese Un-
te r suchung bildet den Ausgangspunk t des Gedanken-
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ganges des jetzt behande l ten Werkes. Die Standbi lder 
von diesen sind n u r in Kopien fü r uns erhaltengeblie-
ben. Die zwei vol ls tändig a u f b e w a h r t e n Kopien s ind : 
der »steroende Gallier« und die »Gala ter -Gruppe 
Ludovisi«. Das Untersuchen dieser Denkmäle r und 
ihr Vergleich un te re inander weist abweichende Stil-
züge nach , und so m u ß m a n unterschiedl iche Meister-
H ä n d e vermuten . D a d u r c h wird aucl i das Verbinden 
von anderen Sku lp tu ren -Fragmen ten m i t den Gala-
t e r a n a t h e m e n e rmögl ich t ; diese s ind teils Kopien , 
und teils Kuns twe rke , die unter d e m E in f luß der 
Ga la te rana theme hergestel l t wurden. A t t a los L. f ü h r t e 
in der Periode zwischen 233 — 223 v.u.Z. seinen 
Kr ieg gegen die kleinasiatischen K e l t e n ; diese Zeit-
p u n k t e sind für die Da t i e rung auf der pergamenischen 
Akropolis aufgeste l l ten Denkmäler maßgebend . Die 
mi t t l e re große r u n d e Basis des Athenabez i rkes war 
n ich t geeignet — t r o t z der hie und da auch h e u t e 
noch angenommenen Vermutung von A. Schober -
u m Grundlage jener Originale zu sein, die uns in 
K o p i e n überliefert w u r d e n ; vielmehr w a r diese Basis 
Grundluge eines kolossalen Kul tbi ldes . 11. ha t jener 
Ansicht beigepfl ichtet , wonach auf der runden Basis 
ein großes Athena-Standbi ld aufges te l l t war; diese 
V e r m u t u n g ist umso wahrscheinlicher, nachdem das 
ursprüngliche S tandb i ld i. J . 20 v .u .Z. mit d e m 
Standbi ld des Ka i se r s ver tauscht w u r d e . Vermut l ich 
h a t m a n dieses m o n u m e n t a l e Werk zur Verewigung 
des ers ten großen Sieges von Attalos I . i . J . 234/233auf-
gestell t . 
Man ha t auf der südlichen Seite des Athenabezir -
kes, parallel mi t der Grenziiiauer e ine lange Basis-
Re ihe zu Tage geförder t , deren D e n k m ä l e r den R u h m 
der verschiedenen Gala terschlachten verewigt h a t t e n . 
Die Untersuchimg de r Inschrif ten u n d der Basis ver-
r ie ten, daß auf der Basis ursprünglich Einzelgesta l ten 
und Gruppen ges t anden ha t ten . Die ach t Teile des 
Schlachtdenkmals t r u g e n acht In sch r i f t en , die alle 
jene bekannten Schlachten verewigten, die zwischen 
233 und 223 ausgefochten waren. Die neueste archäo-
logische Unte rsuchung der F u n d a m e n t e n dieser Basis 
h a t a u c h nachgewiesen, daß dieses D e n k m a l vor d e m 
A u s b a u der südl ichen Stoa des Athena-bezi rkes u n t e r 
At ta los I I . (159 —138) en ts tanden war . Mit voller 
Sicherheit ließ sieh von den Meistern des Denkmals 
n u r die Person des Epigonos, des Schöpfers des s ter-
benden Hornbläsers best immen. E s ist jedoch zu ver-
m u t e n , daß neben i h m auch andere Bi ldhauer gearbei-
t e t h a t t e n , wodurch sich die st i laren Unterschiede der 
einzelnen Teile e rk lä ren lassen. Die Konzept ion des 
Denkmal s ist epochemachend neu in der Geschichte 
der griechischen K m i s t . Die Verdienste von Atta los I . 
wurden nämlich n i ch t auf dem Wege einer my th i -
schen Allegorie, und auch nicht d u r c h die Dars te l lung 
des Kampfes zwischen Sieger u n d Besiegtem, son-
dern über die Ges ta l ten des Feindes h indu rch verherr-
l icht . E s wurde die Sieger- und Beschützer-Holle von 
Pergamon gegen die Barba ren hervorgehoben; gleich-
zeitig wurde a u c h die realist ische doch dabe i inter-
pret ier te Darstelliuigsweise eines barbarischen Volkes 
in die griechische K u n s t e inge führ t ; dies le tz teres 
schloß sowohl die e thnische Charakter is ierung wie 
auch die A c h t u n g vor der K r a f t des Gegners in sich. 
E s blieb neben den im K a m p f besiegten Gala te rn — 
die vor allem d u r c h die Ges ta l ten der Ludovis i -Gruppe 
und durch den »sterbenden Gallier« repräsent ier t wer-
den — k a u m noch P la tz f ü r die Sieger übrig, ausge-
nommen vielleicht die Gestal t von Atta los f . , der 
vermutl ich als t r iumphie render Fe ldherr dargestel l t 
wurde. 
IF. liât sehr gründl ich a u c h die Auswirkung ties 
Gala terdenkmals , sein Verhäl tn is zu den übrigen Wer-
ken der pergamenischen Sku lp tu r , besonders zu d e m 
sog. kleinen a t ta l i schen Gala te rdenkmal , sowie sein 
Nachleben in der späthel lenist isch-römischen K u n s t 
untersucht . E r k a m dabei z u m überraschenden Schluß, 
daß das große a t ta l i sche D e n k m a l einen verhäl tn is -
mäßig geringen E i n f l u ß auf die spätere K u n s t des 
Al ter tums ausgeüb t ha t t e . Der Grund d a fü r war teils, 
daß der Glanz des pergamenischen großen Al t a r s alle 
übrigen K u n s t w e r k e daselbst in den Schat ten gestell t 
h a t ; und teils auch , wie der Verfasser schrieb: »die 
kämpf- und gegnerlose Konzep t ion der Galater , die 
humanis ierende und psychologisierende In te rp re ta t ion 
des Feindes, konn te nicht m i t römischen Vorstel lun-
gen in E ink l ang gebracht werden, die die potestas 
imperii Romani dadurch zu dokument ie ren versuch-
ten, daß sie im Gegner n u r den besiegten B a r b a r e n 
sahen und ihn als solchen zur Schau stellten, immer 
klar dem Sieger untergeordnet .« 
Das Buch von IV. stellt einen Grenzstein hi der 
Erforschung der pergamenischen Skulptur da r . E s 
stellt n icht bloß die R e k o n s t r u k t i o n des D e n k m a l s 
von At ta los I . auf neue Grundlagen, es wird a u c h 
anregend zur zei tgemäßen Untersuchung m a n c h e r 
dem pergamenischen Kreis zugehöriger Kuns twerke . 
L. Castiglione 
J . F. Lazenby: Hannibal ' s W a r . Warmins ter , Aris 
and Phillips, 1978. 340 p. 21 K a r t e n , USA distri-
but ion: I n t e rna t i ona l Scholarly Book Services, 
Oregon. 
Es behande l t den schicksalhaf tes ten Kr ieg des 
Al ter tums in »uimalistischer« F o r m vor allem f ü r Uni-
versi tätszwecke. Der un te rha l t ende Stil und seine 
fü r den heu t igen Menschen ansprechenden Vergleiche 
machen die Geschichte des zwei ten punischen Krieges 
auch für brei tere Kreise zugänglich. Die Schi lderung 
der Ereignisse beinahe von Tag zu Tag legt ein beson-
deres Gewicht au f die s t ra tegischen und geographi-
schen Gesichtspunkte . Iii dieser Hinsicht ersetzt es 
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den Gebrauch der f rüheren, sehr reichen Fach l i t e r a tu r . 
W a s das Schweigen, oder gar die Widersprüche der 
Quellen be t r i f f t , vermögen auch die anerkennenswer-
ten Ans t rengungen des Verfassers n icht , m a n c h e offene 
F ragen zu lösen. E s ist eme S tä rke des Werkes, d a ß 
die Ergebnisse der modernen For schung über die inne-
ren Verhäl tnisse der zeitgenössischen römischen Re-
publik herangezogen wurden. Doch es ist eine schwa-
che Seite, d a ß die Innenpol i t ik K a r t h a g o s weniger 
beachte t wurde ; der ganze Kr ieg wurde al lzusehr n u r 
von Ha imiba l s Gesichtspunkt aus un te r such t . E s 
k ö n n t e a u c h beans tande t werden, d a ß m a n n ich t s von 
den zeitgenössischen weltpolit ischen Verhäl tnissen er-
fähr t . Die B e n u t z u n g der Quellen ist n ich t einseitig, 
doch die K r i t i k des Verfassers ist e twas schwankend . 
Es ist ein H a n d b u c h , das den In te ressen ten eine gu te 
erste Or ien ta t ion bietet , doch wird der Forscher das 
Un te r suchen dieses Krieges von welthistorischer Be-
deu t img a u c h heu te auf jener höheren Stufe beginnen 
müssen, die du rch die f rühere Forschung schon erreicht 
wurde. Der Archäologe füh l t sich, leider, durch die 
ausführ l iche Benu tzung der schrif t l ichen Quellen f ü r 
das Vernachlässigen der archäologischen Quellen nicht 
entschädig t .
 T n . • , • 
° L. Castiglione 
S. Grünauer — von Hoerschelmann: Die Münzprägung 
der Lakedaimonier . Deutsches Archäologisches Inst i -
t u t . An t ike Münzen und Geschni t tene Steine (AMUGS), 
Band V I I . Berl in, W . de Gruyter , 1978. X I I + 207 
S., 32 Taf . 
Die wei tausgedehnte Fach l i t e ra tu r der spar tan i -
schen Münzen h a t schon m a n c h e Einzelprobleme 
analysier t , doch ist die Vollständigkeit e rs t rebende 
moderne Bearbe i tung , wie die vorliegende Mono-
graphie, ein Lückenbüßer . Besonders gilt dies f ü r die 
lakedaimonische Münzprägung der Kaiserzei t , die von 
der Fo r schung weniger als die zur Zeit des Hel lenismus 
erlassenen Gelder beachte t wurde. Die zur Zeit der 
Römerhe r r scha f t in Verkehr gebrachten lakedaimoni-
schen Münzen werden durch die gegenwärt ige Arbe i t 
un H a n d aller erreichbaren Stempel z u m ersten Male 
zum Gegenstand einer vollständigen und sys temat i -
schen Publ ika t ion gemacht . Die religionsgeschichtliche 
und archäologische Kommen t i e rung der Dars te l lun-
gen auf den Rückse i ten der le tzteren Münzen berei-
cher t n ich t bloß die Numismat ik , sondern auch 
die gesamte Al ter tumswissenschaf t mi t bedeu tenden 
neuen Erkenn tn i s sen . 
Die E in te i lung des Bandes ist die folgende. Nach 
dem Verzeichnis der Abkürzungen, der bearbei te ten 
Sammlungen imd dem Vorwort , sowie nach der Erk lä-
rung des Kata logs und der Tafebi ( X I — X X I I ) behan-
deln vier H a u p t a b s c h n i t t e in historischer Reihenfolge 
das Mater ia l der wichtigsten Epochen der lakedaimo-
nischen Münzprägung , un ter Hinweis auf einen voll-
s tändigen Ka ta log a m E n d e des Bandes (112 — 198). 
1. Die P r ä g u n g e n der hellenist ischen Zeit ( 1 — 34). 2. Die 
Bronzeprägung zwischen ca . 48 und 31 v. Chr. (35 — 
62). 3. Die au tonomen P r ä g u n g e n zwischen 31 v. Chr. 
und 31. n . Chr. (63 — 77). 4. Die Prägungen von Clau-
dius bis Gallienus (78—105). Man f inde t allgemeine 
Zusammenhänge und Beobachtungen im le tz ten kur-
zen K a p i t e l : Zur Organisa t ion der lakedaimonischen 
P rägung in der Kaiserzei t (106—107). Die lakedaimo-
nische P r ä g u n g im R a h m e n der kaiserzeit l ichen Prä-
gung der Peloponnes (107 — 109), Zusammenfassung 
(107 —111). Die Münzen des Hellenismus wurden 
durcir Verfasserin in 12 G r u p p e n eingeteilt. Die Periode 
zwischen 267 und 192 l ä ß t sich um die Te t radrachrnen 
der drei spar tan ischen K ö n i g e (Areus, Kleomenes 111. 
und Nabis) gruppieren . M a n kann die Bronze-Münzen 
der IV. u n d V. Gruppen m i t Kleomenes, während dieje-
nigen der I X — X I I . G r u p p e n mit Nab i s verbinden. 
Sie komi te über Gruppe V I I I . feststellen, d a ß sie aus 
au tonomen Paral le lemissionen besteht , d. h . aus 
Münzen, die Parallel m i t den H e m i d r a c h m e n des 
Achäer -Bundes in den Verkehr kamen. Die Münzen 
der Gruppen X I I I — X X I I I ließen sich auf die Periode 
zwischen 48 und 31 v. u. Z., als Material e iner zusam-
menhängenden a u t o n o m e n Bronzeprägimg, dat ieren. 
Es gab d e m n a c h in de r spar tanischen au tonomen 
Münzprägung nach der Auf lösung des Achäer-Bundes , 
zwischen 192 und 48 eme Lücke. Die d r i t t e Periode 
(31 v. u. Z. — 31 u. Z.) erwies sich als eine For t se tzung 
der vorangehenden G r u p p e ohne Zäsur; ihre Münzen 
wurden d u r c h Eurykles und seinen Sohn Lakon 
signiert. E s war ebenfalls Lakon, der auch die unter 
Claudius geprägten Münzen signierte, n a c h d e m unter 
der H e r r s c h a f t des Tiber ius kerne Emission von sparta-
nischen Münzen s t a t t f a n d . Es wurden danach zur 
Kaisorzeit — ebenso wie in den meisten übrigen pelo-
ponnesischen Städten — noch unter den folgenden 
Herrschern au tonome lakedaimonische Münzen ge-
prägt : H a d r i a n u s und Sab ina , Antoninus Pius , Marcus 
Aurelius, Faus t ina , Luc ius Verus, Commodus, Septi-
mius Severus und lulia D o m n a , Caraealla und Plauti l-
la, Geta, Gallienus und Salonina. Es zeugt vom Ver-
fall der peloponnesischen S täd te , daß in der Periode 
zwischen der Regierungszei t der Severer u n d dem 
Einbruch der Hernien, k a u m autonome Gelder erlas-
sen wurden, u n d unter Gall ienus nur Argos u n d Lake-
daimon Münzen zu p rägen ims tande waren. Das Buch 
ist ein Lückenbüßer n i c h t bloß von numismat i schem 
Gesichtspunkt aus; es g ib t auch für die Religionsge-
schichte u n d Kuns tgesch ich te ein vollständiges Bild 
in bezug au f alle Angaben, die uns die Dars te l lungen 
auf den Rückse i ten der kaiserzeitlichen au tonomen 
Münzen zur Verfügung stel len. Besonders wicht ig sind 
die Dars te l lungen jener S tandbi lder — es hande l t sich 
u m nicht weniger als 10 solche — die m a n m i t großer 
Wahrscheinl ichkei t W e r k e n gleichsetzen dar f , die 
Pausanias in Spar ta gesehen ha t . Von vier solchen 
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Typen , die die Dioskuren darstellen, lassen sich 3 
auch in der lakonischen Reliefplast ik nachweisen. Die 
Spa r t ane r haben u n t e r Commodus u n d Gallienus auf 
ihren Münzen das kolossale Standbild des Apollon von 
Amykla i , und das Kul tb i ld der A t h e n a Chalkioikos 
au f der Akropolis dargestel l t . 
Das besprochene Werk en thä l t viele wertvolle 
A n g a b e n und Beobach tungen sowohl v o m Gesichts-
p u n k t der N u m i s m a t i k , wie auch von demjenigen 
der politischen und der Wir tschaf tsgeschichte aus. 
Dabei bereichert es die Geschichte de r l ' lastik mi t 
einer noch nicht dagewesenen zuverlässigen Dokumen-
t a t ion der b e r ü h m t e n spar tanischen K u n s t w e r k e . Die 
inhal t l ichen Vorzüge des Werkes werden durch die 
e inwandfre ie Typograph ie und A u s s t a t t u n g noch mehr 
hervorgehoben. ,
 n , 
° L. uastighune 
W . Bascom: Auch R o m liegt auf dem Meeresgrund. 
Neue Wege der Tiefsee-Archäologie. W i e n H a m b u r g , 
P . Zsolnay Verlag, 1978. 286 S., 7 Ta f . , 18 Zeichnun-
gen. 
Die um das Mit te lmeer im A l t e r t u m en ts tandene 
Zivilisation wurde vom 2. J a h r t a u s e n d v. u. Z. a n 
du rch die Beziehungen der verschiedenen Völker und 
S täd te , den Hande l und die kul ture l len Wechselwir-
k u n g e n bes t immt . Die zentrale Lage des Mediterra-
n e u m s erreichte nach E n t s t e h u n g des römischen 
Reiches ihren H ö h e p u n k t als die damal ige größte 
Wel tmach t — un te r geographischem Ges ich tspunkt — 
die u m dieses Meer gelegenen Terr i tor ien umfaß t e und 
der wir tschaf t l ichen und gesellschaftl ichen Zusam-
m e n h a l t vor allem d u r c h die Schi f fahr t au f dem in der 
Mit te des Reiches gelegenen Meer gewährle is te t wurde. 
Desha lb können wir die klassischen a n t i k e n K u l t u r e n 
auch als medi te r rane Zivilisation bezeichnen. Die all-
mähl iche E n t s t e h u n g der Unterwasser-Archäologie 
u n d ihre sp runghaf t e Entwicklung n a c h d e m I I . Welt-
krieg spielte also be im Studium der an t iken klassi-
schen Kul turen eine eigenartige Rol le . Dieses neue 
Mittel der Archäologie nu tz t die Wissenschaf t noch 
n ich t so lange. W ä h r e n d früher die Aufmerksamke i t 
n u r durch zufällige F u n d e auf die L a d u n g e n der un-
tergegangenen Schiffe - vor al lem auf die K u n s t -
schä tze — gelenkt wurde, ha t die F o r s c h u n g in den 
vergangenen ein-zwei Jahrzehn ten einersei ts die not-
wendigen technischen Methoden entwickel t , ande-
rersei ts die Ges ich t spunkte und Zielsetzungen festge-
legt, die die Schatzsuche auch unter d e m Meeresspiegel 
zu einer wissenschaft l ichen Erschl ieß img entwickeln 
können . 
I n der Geschichte der Unterwasser-Archäologie 
bedeu te te die E r k e n n t n i s einen W e n d e p u n k t , daß aus 
den Wracks, — n a c h gewissen Schä tzungen e twa 
30 000 die un t e r der Oberfläche der Meere, die du rch 
die Schiffer des A l t e r tums befahren wurden, die in 
verhä l tn ismäßig gu tem Z u s t a n d sind und mi t der 
Schiffsladung zusammen un t e r such t werden können , 
die unter der üblichen Taucher t ie fe (ulso t iefer als 
100 m) liegen. A n diesen Stellen wirkt nämlich die 
Wasserbewegung der Oberf läche nicht mehr und beim 
Zusamment re f fen gewisser U m s t ä n d e (Fehlen der 
Fauna , güns t ige chemische Zusammense tzung des 
Wassers usw.) k ö n n e n in tak te und gut un te rsuchbare 
Wracks e n t d e c k t werden. Diese bereichern unsere 
Kenntnisse über die ant ike K u l t u r nicht n u r durch 
einzelnen S tücke der Schiffsladung, sondern durch die 
Gesamtheit des Schiffskörpers und seines Baues , der 
Ausrüs tung u n d Ladung, also sind sie solche Unte r -
suchungsobjek te wie die in der Tiefe der E r d e verbor-
genen F u n d k o m p l e x e . 
Der amer ikan ische Ozeanograph W. Bascom, Lei-
t e r des »Coastal W a t e r Research Pi-oject« ber ichtet in 
seinem Buch ü b e r Methoden, Möglichkeiten und den 
gegenwärtigen S t a n d der Tiefsce-Archäologie, mi t dem 
ursprünglichen Ti te l : »Deep Wate r , Ancient Ships«, 
der im Deu t schen einen e twas reklamart igen Ti te l 
bekuin. W e n n dieser Verlegertr ick den F a c h m a n n 
nicht zurückschreckt , wird er nach Durchlesen des 
Buches sehen, d a ß es nicht n u r fü r die archäologisch 
interessierten Leser , sondern a u c h den Forschern, die 
mi t den he rkömml ichen Methoden der Archäologie 
arbeiten, viele neue und nütz l iche In format ionen gibt . 
Der Band e n t h ä l t nicht n u r interessante Einzelhei ten 
und Informat ionen , sondern g ib t ausgesprochen prak-
tische Ra t sch lägen für diejenigen, die diesen Zweig 
der Forschung betre iben möch t en . Von der Sohilderiuig 
der ozeanographisehen Kenntn i sse (die sieh nicht n u r 
auf das Mi t te lmeer , sondern auch auf das Schwarze 
Meer ers t reckt) gelangt der Verfasser über die Charak-
terisierung der verschiedenen Schiffstypen des Alter-
t u m s bis zur Beschre ibung der Formen der Schiff-
brüche, die veral lgemeinert werden können. Danaeli 
folgt eine k u r z e Beschre ibung der En twick lung der 
Forschung in se ichten Gewässern, die dann z u m Er-
kennen der B e d e u t u n g der Tiefsee-Forschung ge führ t 
ha t . Den wesentl ichen Teil des Buches stellen die 
eingehende Dar legung der Erha l tungsverhä l tn i s se der 
Schiffe, die in den Tiefseen untergegangen sind sowie 
des p rak t i schen Verfahrens der Tiefsee-Forschung 
dar , die dann in der Beschreibung des fü r diese Arbe i t 
ausgebildeten Forschungsschif fes (»Alcoa Seaprobe«) 
und in der V o r f ü h r u n g der d u r c h seinen E insa t z er-
reichten Ergebnisse gipfelt. Aus diesem Teil e r fahren 
wir, daß diese For schung ta t sächl ich für wissenschaft-
liche Un te r suchungen geeignet ist, weil sie die Aus-
wahl des zu erforschenden Gegenstandes und die 
Dokumen ta t i on des au fge fundenen Wracks in s i tu, 
also in seinen Fundzusammenhängen , schließlieh die 
Bergung seiner Einzels tücke oder des gesamten Fun-
des, seine Konserv ie rung u n d Unte rbr ingung im Mu-
seum ermögl icht . Fü r den prak t i schen Sinn des Ver-
fassers spr icht die Informat ion , die sich auf die Orga-
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nis ierung der Tiefsee-Expedit ionen bezieht, genau ist 
und auf alle Einzelheiten eingeht sowie ferner der An-
hang, der sieh auf die Rechts - und E igen tumsf ragen 
der Er forschung und der Bergung der W r a c k s in den 
Tiefseen bezieht. Die informat iven Absichten des Ver-
fassers und die finanziellen Interessen des Verlegers 
bes tä t igen den journal is t ischen Anschein der Präsen-
ta t ion des Bandes, dies ist aber unter d e m Gesichts-
p u n k t des Themas ta tsächl ich nur ein Anschein, des-
sen Tade ln einen Engst i rnigkei t wäre. Als Fehler be-
t r a c h t e n wir die Tatsache , d a ß der Verfasser sich aus-
schließlich auf die in englischer Sprache erschienene 
L i t e r a tu r beruf t , dessen Ursp rung wahrscheinlich auch 
seine Tugend ist, nämlich, d a ß er sich auf die eigenen 
prak t i schen Er fah rungen s tü t z t , obwohl die Unter -
wasser-Forschungen (zwar mehr nur in den seichten 
Gewässern) viele Seeländer m i t großem Ei fer ausfüh-
ren, die demnach über eine ziemlich reiche L i t e r a tu r 
in den verschiedensten Sprachen verfügen. Ich m u ß 
also die Leser darauf au fmerksam machen , d a ß der 
al lerdings spannende und außerordent l ich in format ive 
Band übe r die Unterwasser — bzw. auf d e m Meeres-
grund durchge führ t en und durchzuführenden archäo-
logischen Forschungen kein vollständiges Bild gibt, 
sondern vor allem die Aufmerksamkei t auf die Tiefsee-
Forschungen lenkt, zu deren D u r c h f ü h r u n g bereits so 
kostspielige und spezielle technische E in r i ch tungen 
no twendig sind, wie das im Rahmen des amerikani-
schen Forschungsprogrammes entwickelte Spezial-
schiff ist. r
 n , • 
IJ. Castiglione 
1$. Gardauns: M. Terentius Varro, Antiquitates Re rum 
Divinarum. Teil I: Die F ragmente . Teil ТГ: Kommen-
ta r . Abh . Akad . d. Wiss. u. Lit. Mainz, Geistes- und 
Sozial wissenschaftl iche Klasse. Wiesbaden, F . Steiner 
Verlag, 1976. 256 S. 
Die F r a g m e n t e einer der wichtigsten l i terarischen 
Quellen der ant iken Kul te , insbesondere der römischen 
Religion haben bisher a m vollständigsten R. Agand 
( I 898), sodann A. ( I. Condemi ( I 965) zusammengestel l t 
und herausgegeben. Cardauns hat also n ich t das Ziel 
verfolgt, u m einfach eine neue Ausgabe vorzuberei ten, 
da ja die Arbei t von Condemi verhä l tn ismäßig neueren 
D a t u m s ist. Der Zusammenstel ler der jetzigen Ausgabe 
ging von der Erkenn tn i s aus, daß die bisherigen Ausga-
ben den modernen philologischen methodologischen An-
forderungen nicht entsprechen. Diese Anforderungen 
ha t er im vorliegenden Falle im folgenden angegeben. 
Tu die Sammlung dür fen nu r diejenigen F ragmen te 
a u f g e n o m m e n werden, die unbezweifelbar als zu den 
16 Büchern von Varro An t . r.d. gehörend qualif iziert 
werden k ö n n e n und selbst jene F ragmente sind auszu-
schließen, die zwar von Varro s t ammen können , jedoch 
eventuel l auch zu den Werken anderer Au to ren gehört 
haben konn ten . 
Die von ihm als a u t h e n t i s c h be t rach te ten und auf-
nehmbaren F r a g m e n t e sind diejenigen, die m i t dem 
Titel des Werkes und mi t der Zahl des Buches zitiert 
worden oder mi t d e m Titel der Arbeit, jedoch ohne 
Zahl des Buches auf uns geblieben sind. Zwischen den 
sich nur an den N a m e n Varros knüpfenden Fragmen-
ten soll — um das oben gestellte Erfordernis erreichen 
zu können - mi t s t rengster Kr i t ik verfahren werden 
und selbstverständl ich haben un te r ihnen die anony-
men Fragmente noch weniger Pla tz . Letz ten Endes 
wurden also wenigere F r a g m e n t e als bisher heraus-
gegeben, der Zahl nach insgesamt 284, in der folgen-
den Vertei lung: Liber I = fr. I - 5 0 , Libri I I - I V = 
= fr . 5 1 - 6 1 , Libr i V—VII = fr. 6 2 - 7 5 , Libri 
V i n — X = f r . 76 82, Libri XL—XIII = f r . 8 3 - 8 6 , 
Liber X I V = fr . 87 — 203, Liber XV fr . 2 0 4 - 2 2 4 , 
Liber X V I = fr . 225 — 284. 
Vor den F r a g m e n t e n wurde die sich auf die Varros 
be t ref fende Arbeit beziehende Test imonia veröffent-
licht (S. 12—14). C. h a t mi t seiner Textausgabe gleich-
zeitig ein ausführ l iches K o m m e n t a r der von ihm 
selektierten F r a g m e n t e publiziert , das sämt l iche Er-
gebnisse der bisherigen Forschung in Be t r ach t n immt . 
Aufgrund der Konsequenz in der Methode und der 
Erudi t ion der neuen Ausgabe müssen wir — unseres 
E rach t ens — z u k ü n f t i g unbedingt aufgrund der Aus-
gabe von C. die F r a g m e n t e dieser Arbeit von Varro 
an füh ren und heranziehen. E s erübr igt sich die religions-
geschichtliche Wicht igke i t der Ant iqu i ta tes Kerum 
Div ina rum hervorzuheben. Auch vom Ges ich t spunk t 
der Archäologie ist die außerordent l iche Wicht igkei t 
dieser Arbeit nicht u n b e k a n n t . U n d wir sind dennoch 
nicht ganz sicher da r in , daß die Fragmente der reli-
gionsgesehichtliehen Werke von Varro von den Fach-
leuten der f rührömischen Archäologie in genügendem 
Maße und gründl ich eingeschätzt worden wären. 
Selbstverständlich wird die Notwendigkei t h i e r fü r von 
dem U m s t a n d vorgeschrieben, der sieh aus der Datie-
rung der Arbei t von Varro ergibt : die F r agmen te 
en tha l ten sich auf die Archäologie der römischen Re-
publik beziehende und von chronologischem Gesichts-
p u n k t aus völlig sicheren t e rminus ante quem bietende 
Angaben. Sei es mir ges ta t t e t an dieser Stelle bloß mit 
der Aufzählung <ler herausgegriffenen lateinischen 
Termini technici von archäologischer Beziehung die 
Wichtigkei t der obrigen Äußerung hervorzuheben : 
aedis sacra, aedi tuus , a l tar ia , amule tum, a ra , arcus, 
consecratio, de lubrum, falx, favisae, fo rum, liasta, 
lancea, loca sacra, mensa , murus , oppidum, pictor, 
sacellum, sigillum, Signum, s imulacrum, t emp lum, 
t h e a t r u m , tu tu l i , via etc. Obwohl es un t e r den Frag-
menten sieh k a u m ein einziges f indet , das die archäolo-
gische Fach l i t e ra tu r n ich t mehr fach schon gebraucht 
hä t t e , kann die kr i t ische Richt igkei t der A n w e n d u n g 
des Quellenwerkes von je tzt an durch die Arbei t von 
C. in hohem Maße noch mehr bes tä rk t werden. 
L. Castiglione 
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A. Mócsy: Zur En t s t ehung und Eigenar t der Nordgren-
zen Roms . Rheinisch-Westfälische Akademie der Wis-
senschaf ten , Vorträge G 229, Opladen, Westdeutscher 
Verlag, I 978, 30 S. 
R o m hat seine M a c h t im großen u n d ganzen über 
zwei Gebiete ausgedehn t . Im Fall de r entwickelten 
S t a a t e n und Städte ü b e r n a h m es die örtl ichen s taa t -
lichen und wirtschaft l ichen Gegebenheiten und ände r t e 
sie entsprechend den eigenen Interessen. Anders war 
die Sache im ehemal igen Barbar icum, wo m a n von 
n e u e m die Stützen d e r Macht, die W i r t s c h a f t und 
die Grenzen schaffen m u ß t e . Zwei H a u p t f r a g e n war ten 
au f e ine Lösung: die Grenzen und die Aufs te l lung der 
Besa tzungs t ruppen . In Hinblick auf die Grenzen hä l t 
Mócsy die Meere u n d Flüsse für endl ich determinie-
r ende Faktoren und unters t re icht die wichtige Rolle 
der Flüsse für den V e r k e h r und T r a n s p o r t . Hier h ä t t e 
er n o c h hinzufügen können , daß die an t ike geogra-
phische Auffassung seit alters in den großen Wassern 
die natür l ichen Trennl in ien der te r r i tor ia len Einhei ten 
gesehen hat . Grenzen au f dein Land bedeute ten Not-
lösungen. Unter den Nordprovinzen sind wiederum 
zwei Kategorien zu unterscheiden. Die Grenzen umga-
ben entweder solche römische Gebiete , deren Wir! -
s c h a f t die Schu tz t ruppe zu versorgen imstande war , 
oder solche Gegenden, die wir tschaft l ich unprodukt iv 
sich eben selbst versorgen konnten u n d die T ruppen 
u n t e r Verzicht auf die Tr ibu te nur h ä t t e n versorgt wer-
den können, die a u s d e n anderen Tei len des Reiches 
herausgepreßt wurden . Darüberh inaus sucht M. eine 
E r k l ä r u n g für die Ausb i ldung der l inearen Grenzvertei-
digungssysteme, die v o m strategischen Gesichtspunkt 
n i ch t rationell s ind. D e n Ausbau des nördl ichen Limes 
e r k l ä r t er vor allem d a m i t , daß n u r d a d u r c h militäri-
scher Nachschub möglich wurde, weil der freiwillige 
Sehr i t t in den Mil i tärdienst und der Nachschub n u r 
m i t Herausbi ldung eines erblichen Solda tens tandes 
lösbar war, der ge rade in den Nordprovinzen in ge-
meinsames Anliegen (1er Ortsansässigen und der Regie-
r u n g war. Rom b e t r a c h t e t e das Hee r als notwendiges 
Übe l und war b e m ü h t , es den s täd t i schen und wirt-
schaf t l i ch blühenden Gebieten fe rnzuha l ten . Die Sta-
t ion ie rung der S t r e i t k r ä f t e an den Grenzen verr ingerte 
die dauernde Gefah r eines Mil i tärputsches . In den 
be iden entscheidenden Phasen des Reiches, in der 
R e p u b l i k und u n t e r dem D o m i n â t , bestät igt die 
zen t r a l e Sta t ionierung des Heeres, d a ß die J a h r h u n -
d e r t e der Pax R o m a n a als außerordent l iche histori-
s c h e Epochen zu bewer t en sind. j Caitir linne 
Aufst ieg und Niedergang der römischen Welt, hrsg. v. 
H . Temporini und W . Haase, II, 8. Ber l in—New York , 
W . de Gruyter Ver lag , 1977. 939 S. Mit zahlreichen 
F i g u r e n im Text, u n d mit je nach Kap i t e ln numerier-
t e n Tafeln . 
Der selbständige Titel des achten Bandes in der 
Reihe »Prinzipat« vom A N R W he iß t : Politische Ge-
schichte (Provinzen und Handvölker: Syrien, Palästina, 
Arabien). In der Reihe der Bände, die den Gebieten 
des Römischen Reiches gewidmet sind, behandel t der 
gegenwärtige solche Provinzen und Randgebiete , de-
ren Er forschung Fachspezial is ten und besondere Ge-
s ich t spunkte beanspruch t . Von den Regionen, die in 
diesem Band zusammengefaß t wurden, besaßen Sy-
rien und Paläs t ina u ra l t e Zivilisationen und s türmi-
sche Vorgeschichten; dagegen erreichte Arabien, in-
folge seiner geographischen Lage, das Niveau der Ur-
banis ie rungverhä l tn i smäßig spät und nur in beschränk-
tein Maße. Die archäologische Erforschung von allen 
diesen Gebieten e r forder t eine, über lange Zeit h indurch 
an Ort und Stelle for tgesetz te Arbei t ; eben d a r u m 
können sieh hier n u r solche Spezialisten der berufenen 
Ansicht übe r die einschlägigen Fragen anheischig 
machen, die auf den be t ref fenden Gebieten leben, oder 
diese mindes tens von Zeit zu Zeit regelmäßig besu-
chen. Außerdem besaß dieses ganze Gebiet, sozusagen 
bis zum E n d e des A l t e r t u m s , eine Mehrheit vom Hel-
lenismus zwar ge fä rb ten Kul tu ren , die sich aber in 
Sprache und Charak te r vom Griechentum doch un-
terschieden; auch die Romanis ie rung h a t t e auf diesen 
Gebieten n u r in gewissen Zentren und gesellschaftli-
chen Schichten t iefere Wurzeln . Der Band h a t t e also 
eine schwere und komplizier te Problemat ik . E b e n 
darum wird der Leser auf keinen Fall den E indruck 
haben — wie dies bei einigen anderen Bänden des 
A N R W schon vorgekommen war als oh hier schon 
genügend zusammengefaß te und immer wieder be-
handel te F ragenkomplexe von neuem aufget ischt wä-
ren. Der Re ich tum des Bandes und die Bedeu tung der 
darin gebotenen Unte r suchungen kann auch durch 
einen kurzen Überbl ick illustriert werden. 
Die Arbei t von B. Lifshitz: E t u d e s sur l 'histoire de 
la province romaine de Syrie (3 30) bietet , gemäß 
der wichtigsten Zielsetzung der Reihe, eine Darstel-
lung von jenen neueren Quellen, besonders den In-
schrif ten, und den Forschungsergebnissen, die über die 
verschiedensten poli t ischen, gesellschaftlichen und 
kulturellen Prob leme des römerzeitlichen Syriens in 
den le tz ten drei J a h r z e h n t e n veröffent l icht wurden. 
1Г. Van Pengen: L 'cpigraphie grecque et latine de 
Syrie. Bilan d 'un q u a r t de siècle de recherches épigra-
phiques (31—53) verh i l f t noch knapper zu einem 
Überbl ick der neueren epigraphischen Ergebnisse; 
m a n b e k o m m t hier auße r der topographisch geordne-
ten Bibl iographie n u r je eine Seite Orient ierung über 
neuere Pub l ika t ionen , die je ein Problem der Reli-
gionsgesehiehte und Chronologie berühren. Der Arti-
kel von •/. Lassus: L a ville d 'Ant ioche à l ' époque 
romaine d ' après l 'archéologie (54 102, 8 Tafeln) ist 
einer der wichtigsten Bei t räge des Bandes . Die Fachli-
t e ra tu r der wichtigen Metropole, die sich bisher über-
wiegend nur philologische Quellen nu t zba r mach te , 
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wird hier mi t gegenständl ichen Kenntnissen ergänzt , 
die aus originellen archäologischen Freilegungerl ent-
s t ammen. Der Aufsa tz von J . et J. Ch. Baity: Л puînée 
de Syrie, archéologie et h is to i re i. Des origines à la 
Tétrarchie (103- 134) gibt ein knappes Bild, das je-
doch empfindl iche Lücken in unseren Kenn tn i s sen 
über die Stadt ausfül l t . Ähnliche Zielsetzungen h a t t e 
auch die Arbeit von •/. Lauffray: Beyrouth Archéolo-
gie et Histoire, époques gréco-romaines I. Pér iode 
hellénistique et Haut Empi r e romain (153—161, 14 
Figuren, 10 Tafeln) , aber sie ist doch eher ein For-
schungsbericht über die griechisch-römische Epoch e 
dieser S tadt , der in unseren Tagen ein so unglückliches 
Schicksal zuteil wurde. E. Frézouls: Cyrrhus et la 
Cyrrhest ique ju squ ' à la fin du H a u t - E m p i r e (164 — 
197, 5 Figuren , 8 Tafeln) : eine wohlproport ionier te 
Studie mi t vielen neuen Ergebnissen, die Geschichte 
u n d Archäologie einer von der Forschung ziemlich 
vernachlässigten Stadt und Umgehung z u s a m m e n f a ß t . 
Der Art ikel von R. D. Sullivan: The Dynas ty of 
Emesa (198 — 219) skizziert — mit dem Systematisie-
ren von p rosopograph ischenund familiegeschichtlichen 
Angaben — die Dynastie, der f ü r eine ku rze Zeit 
zwar, aber a u c h in der Geschichte des Römischen 
Reiches eine füh rende Rolle zufiel. Die Schr i f t von 
/ / . Bietenhard: Die syrische Dekapol is von Pompe ius 
bis Traian (220 — 261) faßt kurz und bündig die früh-
römische Topographie , Geschichte und K u l t u r von 
jenem Trans jo rdan ien zusammen, dessen Schicksal 
im Al te r tum bisher nicht genügend bekannt war ; die 
Arbeit ist mit Anmerkungen mustergül t ig ausgerü-
s te t . Es s t anden dagegen dem Verfasser des Aufsa tzes 
»Scvthopolis. L'histoire, les inst i tut ions et les cultes 
de la ville à l ' époque hellénistique et impériale« ( 2 6 2 -
294), B. Lifshitz, verhäl tn ismäßig wenig Vorarbe i ten 
zur Verfügung; er muß te vorwiegend a u f g r u n d von 
eigenen Forschungen das an t ike Beisan schi ldern. 
Der Gegenstand der Arbeit von 11. D. Sullivan: The 
Dynas ty of J u d a e a in the First Century (196 — 354), 
d. h. also die Geschichte des judäischen Herrscher-
hauses, die hier zei tgemäß und klar zusammenge faß t 
wird, s tand a u c h f rüher schon im Vordergrund des 
Interesses, und wurde d a r u m oft behandel t ; e rgänzt 
wird hier diese Geschichte mit einein sehr interessan-
ten Kapi te l übe r die E thnograph ie der J u d e n . E s gellt 
auch schon aus d e m Titel des Aufsatzes von S. Apple-
baum. J u d a e a as a R o m a n Province; the Count rys ide 
as a Political a n d Economic Fac to r (355 — 396, 4 
Tafeln) hervor , d a ß dar in die Verhältnisse und die 
geschichtliche Ro l l e der Agrarbevölkerung von J u d ä a 
beleuchtet wird. Der Aufsa tz von B. Lifshitz: Je ru-
salem sous la domina t ion romaine . Histoire de la ville 
depuis la conquê te de P o m p é e jusq 'à Cons tan t in 
(444—489) schi lder t mit überlegener Sachkenntn is die 
Ergebnisse der wissenschaft l ichen Er fo r schung der 
Stadt Je rusa lem zur Zeit der Römerhe r r scha f t . Der 
vor kurzem vers torbene B. Lifshitz, der das meis te zu 
diesem Band beigetragen ha t t e , bereicherte unsere 
Kenntnisse auch über Caesarea mi t einer ausgezeich-
neten s tadtgeschicht l ichen Schi lderung: Césarée de 
Palestine, son histoire et ses ins t i tu t ions (490 — 518, 4 
Tafeln). Der Art ikel von A. Xegev: The Naba teans a n d 
the Provincia Arabia ( 5 2 0 - 6 8 6 , 33 Figuren, 48 Ta-
feln), der auch seinem U m f a n g nach beinahe schon 
eine kleine Monographie ist, e r f reu t den Leser m i t 
einer so gu t wie vol ls tändigen Orientierung, die auch 
viele neue Angaben en thä l t , übe r jenes Land N a b a t a e a , 
das in der le tz ten Zeit in den Vordergrund des In teres-
ses gerückt wurde. Die Arbe i t von .11. P. Speidel: The 
R o m a n Army in Arabia (687 - 730) schildert m i t der 
entwickel ten Methode der römischen Kriegsgeschichte 
jene römischen Truppene inhe i ten , die auf dem Gebiete 
Arabiens s ta t ionier t h a t t e n . Der Aufsatz von R. D. 
Sullivan: The Dynas ty of Commagene (732 — 798) ist 
eine originelle Monographie, die beinahe ausschließlich 
nur aus an t iken Quellen schöpf t . Der Haupt verd iens t 
der Arbeit von H. .1. W. Drijvers: Ha t ra , P a l m y r a 
und Edessa. Die S täd te der syrisch-mesopotamiscl ien 
Wüs te in politischer, kul turgeschicht l icher und reli-
gionsgeschichtlicher Be leuch tung (799 — 906, 7 Figu-
ren, 21 Tafeln) bes teht dar in , daß sie das mäch t ige 
Fund- und Quellenmaterial sowie die ausgedehnte 
Fachl i te ra tur zu einem einhei t l ichen Bild ges ta l te t . 
Die letzte A b h a n d l u n g des B a n d e s ließ sieli m i t kei-
nem bes t immten Gebiet verb inden, denn es werden 
darin, aufgrund der Angaben von Papyri, eben jene 
dynast ischen Verb indungen beleuchte t , die u n t e r den 
römerzeitl ichen Herrscherhäusern des Nahen Ostens 
bes tanden: R. I). Sullivan: P a p y r i Ref lec t ing t h e 
Eas te rn Dynast ie Network ( 9 0 8 - 9 3 9 ) . Diese hervor-
ragende Unte r suchung bi ldet , wie eine Offenbarung , 
den würdigen Abschluß des mächt igen Bandes , von 
dem m a n getrost behaup t en da r f : er bietet v ie lmehr 
neue Erkenntn isse als bloß eine Zusammenfassung 
von unserem f rüheren Wissen. 
L. Castiglione 
H. Rolland: L'Arc de G lanum. X X I e supplément à 
GALLIA. Paris , CNRS, 1977. 72 S. 77 Taf. 
Der hervorragendste R e p r ä s e n t a n t der Archäologie 
Südfrankre ichs und Leiter der mus te rha f t en Ausgra-
bungen von Glanum ha t nach der sys temat i schen 
Publikat ion der erschlossenen Teile der S tad t a u c h 
von den beiden b e r ü h m t e n römischen Denkmäle rn 
von Sain t -Rémy-de-Provence je eine Monographie 
verfaßt . Im J a h r e I960 veröffent l ichte er eine ausge-
zeichnete Studie über das sog. Grabdenkmal der Iulier 
(Le mausolée de Glanum) und je tz t wurde seine seit 
langem erwar te te vollständige Studie über das P r a c h t -
tor, das in der unmi t t e lba ren N ä h e des Mausoleums 
s teht , veröffent l icht . Das Ableben des Verfassers im 
J a h r e 1970 und bald danach von J . Bruchet , der die 
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Zeichendokumenta t ion , die einen wesentl ichen Teil 
der Publ ikat ion bildet, zusammenstel l te , h a t die 
Herausgabe der Arbei t eine gewisse Zeit verzögert , die 
j e t z t dank der Bemühungen von P . M. Duva l u n t e r 
Mitwirkung von l t . A m y und M. P . Varène in einer 
würdigen Form gedruckt wurde. Die Studie beinhal-
t e t vor allem die genaue und in alle Einzelhei ten 
eingehende Beschreibung und die mi t reich i l lustr ier ter 
Dokumenta t ion versehene A u f n a h m e des Denkmals . 
Nach der Einlei tung, die das Schicksal des Prach t -
tores schildert und die kurze Geschichte der diesbezüg-
lichen f rüheren Kenntnisse skizzenhaf t e rör te r t (9 
I I ) folgt in zwei Haup tkap i t e ln die ausführ l iche Be-
schreibung des Denkmals . Das Kapi te l Arch i t ek tu r 
(13 — 24) und die sich anschl ießenden Tafeln (Taf. 
1 — 14) erörtern das Bauwerk, das den Kern des auf 
zwei massiven Pfei lern ruhenden Bogens bildet sowie 
seine Oberflächengliederung m i t Angabe sämt l icher 
Tei labmessungen und Profi lzeichnungen. Das K a p i t e l 
Dekorat ion (25 — 37, Taf. 15 — 76) stellt die f igura len 
u n d ornamenta len Reliefverzierungen mi t einer we-
sentlich reicheren Fo todokumen ta t i on als üblich vor, 
die Fotos werden durch solche Zeichnungen eindeuti-
ger interpret ier t , die die Teilelemente, die un t e r ant i-
quarischen Gesichtspunkt besonders wichtige Gegen-
s tände darstel len besonders hervorheben. D e m be-
schreibenden Teil folgt das Kapi te l , das die histori-
sche Auswer tung des Pracht tores be inhal te t (39 42), 
dessen Kern der Vergleich mit d e n f rührömischen , vor 
allem süllgallischen Denkmälern und P r a c h t t o r e n bil-
de t Der sorgfältige Vergleich der Analogien beweist , 
d a ß das Tor von Glanum a m bes ten in die Re ihe der 
verwandten Denkmälern gehört , die in der f r ü h e n 
Periode der Herrschaf t von Augus tus e n t s t a n d e n 
sind. Im Kapi te l Zei tbes t immung (43 46) e r w ä h n t 
der Verfasser sämtl iche f rühere Vorschläge zur Datie-
r u n g und jene Theorien, mi t denen m a n den Bau des 
Denkmals an irgendein historisches Ereignis oder eine 
historische Persönlichkeit k n ü p f e n wollte. Nach Fest-
stellung dessen, daß man die aid' philologisch-his to-
ri ographischer Grundlage kons t ru ier ten Theorien mi t 
den modernen archäologischen Erkenntnissen , die 
sich auf das Denkmal beziehen, n ich t vereinigen wer-
den kann, gelangt der Verfasser zu der Schlußfolge-
rung, daß das Tor nicht zur Verewigung eines konkre-
ten historischen Ereignisses, sondern beim A u s b a u der 
S tad t Glanum zur Zeit Augus tus als monumen ta l e s 
Zeichen des neuen Pomeriums der S tad t und der 
feierlichen U m r a h m u n g der in die S tad t f ü h r e n d e n 
Straße e twa zwischen 25 — 20 v.u.Z., jedenfal ls in 
der f rühen Herrschaftsperiode des Kaisers Augus tus 
err ichtet wurde. Die Reliefs und Motive, die das Tor 
verzieren, sollten die Un te rwer fung Galliens u n t e r die 
Römerher r schaf t den Be t r ach te rn in symbolischer 
F o r m zeigen. Die ha t t e auch ihre historische Aktual i -
t ä t , da ja Augus tus zu Beginn seiner Alleinherrschaft 
f ü r die Pazif izierung und Romanis ie rung des Gebietes 
viel ge tan ha t . Sein unmi t te lbares Ziel bes tand n i ch t 
darin, irgendein lokales Ereignis zu verewigen, sondern 
den feierlichen Glanz der S t ad t zu heben, die Römer -
herrschaf t zu manifes t ieren und die Bevölkerung des 
Terr i tor iums an die Macht Roms zu mahnen . Das 
letzte Kapi te l ha t R. A m y dem Manuskript beigefügt , 
um durch Revid ie rung der Abmessungen und Propor-
t ionen des Bauwerkes die offen gebliebene Frage zu 
bean twor ten , wie der fehlende obere Teil des Tores 
ausgesehen h a b e n dü r f t e . Die Abwägung der archi-
tektonischen Propor t ionen f ü h r t zum Ergebnis, d a ß 
(las Tor von Glanum durch eine hohe At t ika abge-
schlossen war und so die ver füg te Fassade des gesam-
ten Bauwerkes über eine e twa quadrat isch absteck-
bare K o n t u r . Der Band ende t mi t der Bibliographie des 
Tores von Glanum, mi t der Liste seiner neuzeitl ichen 
Darstel lungen und einem analyt ischen index. 
Die p o s t u m e Arbeit von H. Rolland erschließt 
eine bedeu tende Schöpfung der f rührömischen K u n s t 
in einer derar t igen Publikat ion, die als endgült ig be-
t rach te t werden kann und die Grundlage jeder weite-
ren Analyse bi ldet . Gewiß wird die Analyse der Deko-
rat ion und die Frage der Dat ierung die Fachwel t 
auch weiterhin beschäf t igen, da der Bogen von Gla-
num ähnl ich dem neben ihm s tehenden Mausoleum 
und den anderen bedeutenden Denkmälern Siidgal-
liens eine dera r t ig wichtige und eigenartige Gruppe der 
römischen Kuns t bilden, die eine unerschöpfl iche 
Scha tzkammer der Probleme in sieht birgt . T r i f f t 
nämlich die mi t Argumenten schwer widerlegbare 
Feststel lung zu, d a ß die mit Reliefs verzierten großen 
Denkmäler Südgalliens u m den Wendepunkt der 
Republik und dei' Kaiserzeit en ts tanden sind, d a n n 
müssen wir auch zur Kenn tn i s nehmen, daß uns aus 
dieser Zeit ähnl ich bedeutende Bauwerke weder aus 
Rom, noch aus anderen römischen S täd ten b e k a n n t 
sind. Die historische Erk lä rung (liest r Tatsache bedarf 
noch einer Lösung.
 г n . • . • &
 L. (Jastiglione 
F. Berti: Mosaici Anticlii in Italia. Regione ottava. Ra-
venna I. Is t i tuto poligrafieo dello State. Roma. Con-
siglio nazionale ilelle Ricerche 1976. 135 pages, 30 fig-
ures, 55 plates , 46 colour, 5 text i l lustrations and 8 
maps . 
Af t e r 3 volumes of tin great work publishing the 
Italian mosaics (the Palat ine, Bacciano and Anzio), 
the fou r th conta ins some 85, for the greater p a r t 
unpublished mosaics f rom Ravenna . This volume also 
opens with a topographical in t roduct ion; the thorough 
topographical elaborat ion is one of the character is t ics 
of the book. The less known floor mosaics of t he 
Roman imperial period f r o m the city so renowned for 
its 5 — 6th cen tu ry wall mosaics unfold before us. 
The work is introduced by the results of the re-
search prior to the present publicat ion. The emphas i s 
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on the topography is also justified by the fact tha t 
a considerable part of t h e mosaics f r o m t h e more than 
semi-mil lenary period of Ravenna s t e m s f rom the 
a rea of the remains of t h e so-called Theoderic-Palace. 
The topographical d i spu tes are completed with the 
opinions of earlier researchers (S. A. Mansuelli, Ghi-
rard in i and others). The au thor m a d e use of informa-
tions obta inable f rom la te ant ique sources referring to 
the problems of the t o p o g r a p h y of R a v e n n a , namely 
the problemat ics of t h e earlier R o m a n oppidum, the 
seats of residence of Odovacer and Theoderic . Г11 the 
course of the collection and the p re sen ta t ion of the 
mosaics f rom the Theoderic-Palace the his tory of the 
buildings is also pieced together. 
The floor mosaics of Ravenna begin in the Roman 
Imper i a l period; a m o n g the 1st c e n t u r y colourless, 
b lack-and-whi te composi t ions of s impler geometric 
p a t t e r n s a p re t ty opus sectile floor lias also come to 
light. I t s 1st century d a t i n g is suggested merely by 
its s imple pa t t e rn and the character is t ics of the mosaic 
f loors lying around it . A more exact da t ing of the 
opus sectile ar t is not yet possible; t h u s this difficult 
issue can only be approached in this m a n n e r by the 
au tho r . Other opus sectile floors are da ted to the 
beginning of the 6th cen tu ry . A n u m b e r of similar 
remains f r o m the Pa la t ine in Rome could serve as the 
main compara t ive basis. A few of t he geometr ic floors 
I l a t ' d to the 2nd cen tu ry are very close to the mosaics 
of more compl ' x p a t t e r n in the Palace of the Governor 
in Aqu incum. The mosaics f rom near S. Andrea Mag-
giore, known only f rom water colours of t he early 19th 
c e n t u r y also show close Pannonian relat ions. Geo-
met r ic pa t t rn No. 81 is also known f r o m the Palace 
of the Governor in Aqu incum and Aquileia. The Raven-
na va r i an t is dated to t he beginning of the 3rd cen-
t u r y ; it is a later, coloured and more elaborated ver-
sion of the one f rom the Danube region. The scheme 
so w o r t h y of our a t t en t i on is known th ree t imes f rom 
Afr ica . In the course of analysis no styl is t ic denota-
t ions are made in the fo rmal realm of the 1st and 
2nd cen tu ry mosaics ; t hus for a d i f ferent ia t ion accord-
ing to the stylistic cha rac t ristics of t he Augustan 
classicism and the F lav ian period. The a u t h o r hardly 
da tes a n y relics to the 3rd and 4th cen tu ry . The main 
period of a sudden enr ichment in t h e mosaics falls 
to the 5th century; t he coloured mosaics of infinite 
geometr ic pa t te rns t h a t have come to light f rom the 
Theoderic-Palace can be da ted to t h e 3rd quar te r of 
t he 6th century . This medley of colours on the later 
mosaics show the usual late ant ique fea tures ; their 
ma in characterist ics are the more and more compli-
cated interlacing braid moti fs . 
Works found earlier could only be dated by a 
eryt ical analysis of style due to the i nadequa t e archaeo-
logical circumstances. This kind of rough es t imate can 
a l ready be felt on the 2nd century da t i ngs where an 
ass ignat ion adjusted to the Pompei relics is no more 
possible. In such cases the da t ing e f fo r t s of E. Per-
nice, M. E . Blake and D. Levi (this l a t te r basically 
modif ied) are accep ted . The cross-star, roset te evolu-
t ional-system of I). Levi is adap ted together wi th the 
evolutional line based 011 it f r o m thei r me thods , 
detail-studies. The too early da t ings of M. E . Blake 
are corrected by the au thor now and then . A black-
and-whi te mosaic f r o m room D (pl. V) could jus t as 
well s tem f rom the 2nd-3rd centur ies as shown by 
Ostian examples. Such a def ini te da t ing to the f i rs t 
half of the 2nd c e n t u r y seems h a s t y even 011 basis of 
the m a t u r i t y of i ts s tars giving the effect of a complex 
text i le pa t t e rn . A11 intersecting circle p a t t e r n f r o m 
here is also k n o w n f r o m the Pa lace of the Governor 
in Aquincum. The au thor traces its descent f r o m the 
workmansh ip of Aquileia; this s t a t e m e n t s t r eng thens 
t he 2nd cen tury da t ing of the geometr ic mosaic-series 
f r o m Aquincum. B u t her conclusions concerning the 
possible deve lopment of the manifold, coloured inter-
lacing braid sys t ems in the first half of the 2nd Cen-
t u r y touch the quest ions concerning the origins of tile 
s tyle of the mosaic in the t ab l inum of the villa f r o m 
Baláca. 
Strangely enough, the mosaics f r o m the R o m a n 
Imper ia l period show a near quar ter -mi l lenary gap 
a f t e r the 2nd cen tu ry . At this t ime, the more t h a n 
semi-millenary old decorat ive mot i f s survive <111 the 
la te relics as well as on the greater par t of the mosaics; 
the i r newness lies in the technical looseness of the new 
pav ing method 011 one hand, the grea tes t possible 
polichi'omy reaching the stage of a sor t of multicol-
oured carpet, the gradual disappearance of the black 
section-lines be tween the individual pa r t s and the 
colour-illusions of the zig-zag-lined \ ibrat ing rainbow-
style in their p lace on the other. The repeated appear-
ance of the r h o m b u s s tar composit ion in its mos t 
t radi t ional , original form (from the f irst qua r t e r of 
the 6th century) is conspicuous a m o n g the earlier, 
s t i l l -existant geometr ic forms. 
A p a r t f rom t h e Theoderic-Palace, mosaics can be 
found in the a n t i q u e buildings of t h e Via Mariani and 
the Via di R o m a , as well as in the an t ique edifices on 
t he premises be tween the Galla Plaeidia mauso leum 
a n d the S. Vi ta le ; these la t te r da t e f rom the 2nd 
cen tu ry . Flooring has come to light in three layers 
under the S. Croee; the uppermos t — giving t h u s 
proof of its la ter origins — is en opus sectile. 
The richly lined pa t t e rns of t he relics f rom t h e 
5 th century consist main ly of t he complex interlacing 
braid systems which remained unbroken dur ing t h e 
migrat ion period, u p t o the 1 l t l i c e n t u r y also in o the r 
b ranches of a r t s . T h e au thor dates t he more and more 
complicated inter lacing braid mot i fs t o a later and 
la ter period, t o t h e end of the 5th cen tu ry on basis of 
t he m a t u r i t y of the i r complexi ty; a m o n g these a few 
can be dated t o t h e 6th century in our opinion — 011 
basis of adequa te ly da ted Antiochian and other relics. 
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The f igurat ive depic t ions are f rom the rea lms of 
mytho logy , the circus, hunt ing and cultic combats . 
The myth ica l eques t r ian hun t , full with late an t i que 
ideological contexts enr iches the well-known g r o u p of 
relies f rom Piazza Armer ina , Antiochia, Oudna . The 
Bel lerophon mosaic wi th a circular legend, which 
could serve as a p recursor of the St. George iconog-
raphy , a n d is da ted t o a late period (first q u a r t e r of 
t he 6 th century) d r a w s ou r a t ten t ion to the di f f icul ty 
of da t ing a style b y t h e f igurat ive depict ion only, in 
t h e case of mosaics. If th i s were t o appea r by itself, 
one could hardly imagine the work to be later t h a n t he 
4 th cen tu ry . Not t o men t ion the fac t , t h a t this forms 
a p a r t of the quad rup le picture scheme of t he t radi-
t iona l -pagan season-symbol in th is late period. Traces 
of an t i que conservat ion can sometimes be observed. 
A par t of the 5th-6th cen tu ry dat ings based on a crit-
ical analysis of s tyle a re suggested r a the r t h a n s t a ted 
b y t h e au thor . A g rea t e r part of t he mosaics a re pub-
lished for the first t i m e . 
The a rgumenta t ion of the work is wor thy of a t t en -
t ion; t h e descriptions a re followed by the cata logue; 
t h e subsequent opinions of the researchers are 
summar ized in this p a r t . Due care is given to the 
p a t t e r n s as well as t h e circumstances and the ma te r i a l 
of t he works. At t en t ion is paid to t he character is t ics 
of t he recipient bu i ld ing in the catalogue, since a di-
vergence in the d imensions of t h e rooms and t h e 
mosaic-remains can serve as a chronological basis. 
The descriptions of t he au thor are precise; g rea t 
a t t en t i on is paid t o t h e details. The i l lustrat ions is 
enriched with colour photos or former shots, when 
th is is justif ied. The double comprehensive m a p of t he 
tables gives the locat ion of the relies in ancient Raven-
na . A whole series of impressive building m a p s and 
ground plans make t h e f ind-circumstances known. An 
especially rich survey-drawing series presents t h e 5 
6th cen tu ry Theoderic-Palace. In t h e ease of mosaics 
which perished for t h e greater pa r t , an a t t e m p t at 
reconst ruct ion is also made . The work is m a d e h a n d y 
b y a series of ample indexes; t he chronological index 
lists t h e mosaics accord ing to the da t ing of the a u t h o r ; 
t he analogous sites, geographical t e r m s are given by 
s epa ra t e indexes. B u t we get an index-like enumera-
tion of the occurring pa t t e rn elements, and even of 
t h e f igurat ive depict ions. 
This recently publ i shed volume is a s ignif icant 
a d v a n c e on the p a t h towards a be t t e r unders tanding 
of t h e relics of I t a ly which occupy a central place in 
t h e world of an t ique mosaics. 
Ákos Kiss 
J . P. Harmon—H. Lavagne: Recueil général des 
mosaïques de la Gaule. II. Province de Lyonnaise. 3. 
Part ie Centrale. X e Supplément à «Gallia». Paris, 
CNRS, 1977. -202 S., 137 Abb., 1. Kar te . 
Der sechste Faszikel der Gesamtausgabe der galli-
schen Mosaiken ist ein Beweis da fü r , d a ß mi t entspre-
chender Organisierung und Leitung die Publ ika t ion 
der f ü r die wissenschaftl iche Untersuchung des archäo-
logischen Erbes des römischen Reiches unentbehrli-
chen vollständigen F u n d g r u p p e n c o r p o r a verwirklicht 
werden kann . Dies ist keine leichte Arbe i t und kann 
auch n ich t in so kurzer Zeit erfolgen, wie die Veröffent-
l ichung der aufgrund individueller Vorste l lung entstan-
denen verschiedenen Monographien. E ine grundlegende 
Bedingung der Corpusvorhaben ist einerseits die Voll-
kommenhe i t , andrerse i t s die Einhei t l ichkei t der 
Publ ika t ionsform. Die Verwirkl ichung dieser Bedin-
gungen bedarf der Ausdaue r opferberei ter Fachleute 
und der entsprechenden zentralen Lei tung . Letztere 
wird du rch H. Stern gewährleis tet , de r beim Zustan-
debringen des gallischen Mosaikcorpus unvergäng-
liche Verdienste erworben ha t . Bereits die nicht abge-
schlossenen Serien lassen nach einer gewissen Men-
ge, die in diesem Fall mehre re Hunder t e von Denkmä-
ler bedeu te t die grundlegende Ä n d e r u n g vermuten , 
die von der vollständigen Publikat ion in der Unter-
s u c h u n g der be t ref fenden Denkmalgruppe , sogar des 
gesamten römischen archäologischen Erbes zu erwar-
ten ist. Gerade der U m s t a n d , durch den viele For-
scher und Länder vor der E ra rbe i tung der Corpora 
zurückschrecken, beweist die Unentbehrl ichkei t einer 
solchen Unte rnehmung . J edes Corpus und jeder seiner 
B ä n d e enthal ten eine Menge der im einzelnen unbe-
deutend erscheinenden Stücke und F ragmen te , un te r 
denen un te r künst ler i schem oder inhal t l ichem Ge-
s i ch t spunk t hervorregende Stücke n u r vereinzelt vor-
k o m m e n . Das wirkt sowohl auf die Verarbeite!' als 
auch auf die Leser d u r c h die langweilige Arbeit und 
die im Verhäl tnis zur großen Menge n u r wenig Sehens-
würdigkei ten eintönig und vers t immend aus. Gerade 
das ist aber das H inde rn i s das unbed ing t bekämpft 
werden muß, u m zuverlässige Grundlagen für die 
ta t sächl ich reale his tor ische Wer tung des archäologi-
schen Erbes des römischen Reiches schaffen zu kön-
nen. W e n n sich die Aufmerksamke i t immer nur auf 
die außergewöhnl ichen Werke r ichte t , ents teht eine 
schwere optische Täuschung , die das historische Ge-
samtb i ld vol lkommen verfälscht . Das archäologische 
E r b e des römischen Reiches, oder vielleicht besser 
ausgedrück t , seine K u n s t , k a m zum überwiegenden 
Teil durch Massenprodukt ion zus tande . Die Menge der 
Erzeugnisse und ihre industrielle Herste l lung ist der 
typ ischs te Zug der römischen K u n s t . Das Kennenler-
nen des mit te lmäßigen oder grauen Durchschni t tes ist 
keine nebensächliche, sondern eine wesentliche Bedin-
gung der Sys temat is ierung und Auswer tung des ge-
genständl ichen E rbes der römischen Zivilisation. N u r 
au fg rund der einheitl ich sys temat is ier ten und heraus-
gegebenen Gesamthei t des volls tändigen Materiales 
können die W e r k s t ä t t e n , Rich tungen , die chronologi-
schen und terr i tor ialen Einheiten unterschieden und 
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nich t zuletzt der Wer t der von küns t le r i schem oder 
inhal t l ichem Gesichtspunkt hervor ragenden Schöp-
fungen festgestellt werden. Das vorliegende Band ist 
ein charakter is t isches Beispiel fü r die obige allge-
meine Feststel lung. Der Kata log — in dem wir die 
K a r t e des Terr i tor iums und der F u n d o r t e vermissen — 
e n t h ä l t die Mosaike des mit t leren Teiles des zentral 
gelegenen Gebietes von Gallien. Die überwiegende 
Mehrhei t der 1 9ü Mosaike des A l t e r t u m s und der 14 
Mosaike des Mittelalters sind Fußböden oder deren 
F r a g m e n t e mi t o rnamen ta lem Teppichmus te r . Unte r 
diesen gibt es k a u m zehn Stücke, die du rch die stilist i-
sche oder inhaltl iche Bedeutung ihrer figürlichen 
Verzierung die Aufmerksamkei t auf sich lenken. Das 
bedeu te t , daß in der anspruchvol ls ten Genre des römi-
schen Bauwesens, bei der Fußbodenverk le idung selbst 
bei einer so bedeutenden und reichen Provinz, wie sie 
Gallien war , die meistens in einer oder in einigen 
W e r k s t ä t t e n (in diesem Fal le auf d e m Rhônegebiet) 
hergestel l ten bzw. du rch Meister dieser W e r k t ä t t e au 
Ort und Stelle angefer t ig ten, ziemlich schemat ischen 
Lösungen die überwiegende Mehrheit der hergestell ten 
P roduk te bildeten. Natür l ich kann m a n durch Ken-
nenlernen dieser, im ganzen sehr e intönig wirkenden 
Massenprodukt ion außerordent l ich wichtige Anhalts-
p u n k t e zur Dat ie rung und Lokalis ierung der Motive 
und Ziersysteme f inden. Eine der wichtigsten histori-
schen Lehren des Materials des vorliegenden Bandes 
bes teht dar in, daß das veröffent l ichte Material nicht 
f r ü h e r als aus dem 2 — 3. Jl i . u. Z. s t a m m t . Hier war 
also die mit t lere Kaiserzeit die Blütezeit der Fußbo-
denmosaik-hers te l lung. Die Zahl der spä te ren Stücke 
ist im Vergleich dazu verschwindend gering und jeg-
licher Hinsicht davon abweichend. E ine beachtens-
wer te E r f a h r u n g ist auch die Tatsache, d a ß die über-
wiegende Mehrheit der Mosaike in einer genau nicht 
lokalisierbaren, jedoch zweifelsohne monopolis t ischer 
W e r k s t a t t oder Werks t a t t g ruppe hergestell t worden 
ist. F ü r die Funkt ion und die Lage der Mosaike zeigt 
n u r das in Alesia freigelegte Materir l genügende Bei-
spiele, da diese S tad t in der späten An t ike entvölker t 
und durch die spätere Bautät igkei t nicht bedeckt 
wurde . Die K a r t e von Alesia zeigt, d a ß die Mosaike 
in den öffentlichen Gebäuden und den vornehmeren 
Häuse rn gewisse zentrale, sozusagen repräsenta t iven 
Zwecken dienende R ä u m e zierten, vo raus wir — mit 
der nöt igen Vorsicht - darauf folgern können, daß 
die Mosaikverkleidung in den römischen S täd ten bei 
wei tem nicht so selbstverständliche und überal l ange-
wand te Fußböden waren, wie beispielsweise die 
Holz fußböden oder die Teppiche der modernen Woh-
nungen . Noch seltener waren die figürlichen Embleme . 
Solche sind in diesem Band das solare Bild des in 
Sens freigelegten runden Emblems Nr . 415 (3. J h . 
u. Z.), das ebenfalls dort gefundene Spä tan t ike Mosaik 
mi t zweifelsohne christl icher Symbolik (neben einer 
Zisterne zwei ant i thet ische Hirschf iguren, Nr . 422), 
von anderen F u n d o r t e n das durch gef lochtene Bänder 
gegliederte S tück N r . 455 mit aqua t i schen F i g u r e n 
(3. Jh .u .Z . ) ,de r N e p t u n k o p f im Mi t t e lpunk t des großen 
Ornamentenfe ldes Nr . 4G8 (Severerzeit) und das F r a g -
ment Nr . 52(5. aus den nördlichen T h e r m e n von Pa r i s 
das eine auf e inem Deljihin s i tzende Amore t t e dar-
stellt . Das im vorliegenden Band veröffent l ichte Ma-
ter ia l gibt also sowohl un te r chronologischem als auch 
u n t e r q u a n t i t a t i v e m und qua l i ta t ivem Ges ich tspunkt 
Grundlagen fü r sehr konsequente Schlußfolgerungen. 
Der Band , in d e m jedes Stück du rch Abbi ldung il-
lustr ier t ist, folgt d e m einheitlichen Sys tem der Serie 
und gibt über jedes Stück eine außerordent l ich genaue 
u n d gründliche Beschreibung. I nne rha lb der einzelnen 
Posten finden wir die Daten und Analysen in folgen-
der Reihenfolge: F u n d o r t und Ze i tpunkt der E n t d e k -
kung , Abmessungen des Stückes zur Zeit der E n t -
deckung und in (1er Gegenwart , Aufbewahrungso r t , 
Beschreibung, Bibl iographie und Hinweise auf die 
Tafeln, ana ly t i sche Würd igung und schließlich die 
Dat ie rung . 
Unserer A n e r k e n n u n g für die außerordent l ich 
sorgfält ige Arbeit und Verdienste der Verfasser und 
der Redakt ion sowie f ü r die tadellose äußere Form des 
Bandes wollen wir noch die berecht ig te H o f f n u n g 
hinzufügen, d a ß das gallische Mosaikcorpus mit ähnli-
cher mustergül t iger Einhei t l ichkei t for tgesetz t u n d 
auch in solchen L ä n d e r n der einstigen römischen Pro-
vinzen Nachfolger f inden soll, die noch keine Schr i t te 
zur Herausgabe der Mosaikcorpora un te rnommen ha-
ben. 
L. Castiglione 
Corpus Signorum Imperii Romani . Deutschland. Rand 
III. 1. Germania Inferior . Bonn und Umgebung. G. 
l lauchhenß: Militärische Grabdenkmäler . Bonn ,R . Ha-
belt Verlag, 1978. 80 S., 56 Taf. 
Der deutsche Teil des CSIR soll in folgende H a u p t -
teile aufgegliedert herausgeben werden : I. Rae t i a und 
Nor icum, I I . G e r m a n i a superior, I I I . Germania infe-
rior, IV. Gallia Belgiea. Aus dem südlichen Teil von 
Germania inferior wird durch den zur Zeit erschienenen 
Faszikel die Herausgabe der außerordent l ich reichen 
Sammlung des Rhein ischen Landesmuseums Bonn 
eröf fne t . Die Römisch-Germanische Kommission in 
F r a n k f u r t und das Römisch-Germanische Zentra lmu-
seum in Mainz, die den deutschen Teil leiten, haben 
das Bonner Museum beauf t r ag t , von den im südlichen 
Teil der Provinz ge fundenen Denkmäle rn — mi t Aus-
n a h m e des Kölner Materials, dessen Publ ikat ion dem 
Museum in Köln obliegt — die in Bonn und Umge-
bung gefundenen Stücke herauszugeben. Die große 
Menge der Bonner Steindenkmäler e r forder te eine v o m 
allgemeinen Sys tem des CSIR e twas abweichende 
Gliederung. Da die Publ ikat ion nach Provenienz zu 
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umfangre iche Faszikel zur Folge gehabt hä t t e , wird 
dieses Material in themat i schen Gruppen veröffent-
licht. Nach den Grabdenkmäle rn mil i tär ischen Cha-
rak te r s wird die Herausgabe der zivilen Grabdenk-
mäler, danach der Vot ivdenkmäle r und schließlich der 
sonstigen Ste indenkmäler geplant . Zu den militäri-
schen Grabdenkmäle rn wurden die Stücke gezähl t , aus 
deren Inschr i f ten oder Darstel lungen festgestell t wer-
den kann , ob sie Grabdenkmäle r von Soldaten oder 
von ehemaligen Soldaten waren. Der Aufgabe des 
CSIR entsprechend werden die Inschr i f ten ohne Mild-
hauere lemente lediglich in einem epigraphischen Re-
gister aufgezähl t . Die mili tärischen Grabsteine werden 
in den folgenden, z u m Teil auch die chronologische Rei-
henfolge zeigenden Gruppen mi tgete i l t : Hüstengrab-
steine, Grabsteine mi t s tehenden Soldaten, Reiter-
grabste ine, Totenmahlrel iefs , Grabsteine m i t In-
schrif t - und darunter l iegendem Bildfeld, Grabs te ine 
mi t Inschr i f t t a fe l u n d Giebel, Varia, Res te von Grab-
bau ten . 
Der Verfasser des Bandes veröffent l icht 61 Stücke 
mit D a t e n und vorzüglichen Abbildungen in einer dem 
Zentra lp lan des CSIR entsprechenden Reihenfolge. 
Seine Arbei t wurde d a d u r c h erleichtert , d a ß das Bon-
ner Mater ia l durch hervorragende Persönlichkei ten 
mehrere r Gelehrtengenerat ionen wiederholt unter-
sucht , publiziert u n d in größere Zusammenhänge ein-
gebe t te t gewürdigt wurde . Tm veröffent l ichten Mate-
rial g ib t es keine bisher nicht publizierten Stücke. 
Diese for tgeschr i t tene S tufe der Forschung stel l te aber 
zugleich den Verfasser vor die nicht leichte Aufgabe , 
die f rühe re Fach l i t e ra tu r und die Meinungen in ihrer 
Gesamthei t zu verwer ten , sie kri t isch umzuarbe i t en 
und d u r c h die eigenen Untersuchungen ergänzt , auf 
e inem du rch das g roße Corpus-Vorhaben e rwünschten 
hohen Niveau, jedoch verdichtet zusammenzufassen . 
B. hat diese Aufgabe einwandfrei gelöst. Seine Arbeit 
dient n ich t nur den folgenden deutschen Bänden , son-
dern a u c h den Forschern anderer Länder als Vorbild 
und b ie te t viele s ichere Anhal t spunkte . 
B. charakter is ier te im einleitenden Teil des Ban-
des m i t meis te rhaf t kurzer Form die al lgemeinen Fest-
stel lungen, die aufgezäh l t en Grabdenkmäle r typen be-
ziehend. Dieses K o m p e n d i u m bietet hinsicht l ich der 
westeuropäischen mil i tär ischen Grabdenkmäle r der 
Bi ldhauerkunst der Provinz die Gesamthei t der mo-
derns ten Kenntnisse. Гп ausgereif ter F o r m werden die 
Erkenntn isse , die sich auf Ursp rung und Hcrstcl-
lungszeit der Haup tb i l de r typen beziehen zusammen-
gefaßt , und aus denen ersichtlich ist, daß es n a c h den 
vorers t ausschließlich norditalienischen Anfängen auf 
dem Rheingebiet m i t mili tärischer Schlüsselposition 
die lokale E n t s t e h u n g mehrerer Bildtypen (s tehender 
Soldat , reitender Soldat) erfolgte, in anderen Fällen 
(Totenmahlreliefs) war dagegen der orientalische Ein-
f luß determinierend. Der große Verdienst des Kata-
logs bes teh t außer der mus te rha f t präzisen Angabe 
von Daten und der ana ly t i schen Beschreibung in der 
bes t immten und zuverlässigen Dat ie rung, Lokalisie-
r u n g und der A n k n ü p f u n g a n die Werks tä t t e . Dank 
der kr i t ischen Verwendung der f rüheren Forschungen 
und der großen Sachkenn tn i s des Verfassers förder t 
dieser Band die F o r s c h u n g der Geschichte der römi-
schen Bi ldhauerkuns t n ich t nu r du rch die moderns te 
Neuveröf fen t l i chung des berei ts wohlbekannten Bon-
ner Materials, sondern auch durch dessen E in fügung 
in den Komplex der B i ldhauerkuns t der Provinz in 
bedeu tendem Maße. U n t e r verlagstechnischem Ge-
s ich t spunk t demons t r ie r t das vorliegende Werk eine 
auch bei größeren Denkma lg ruppen anderer Territo-
rien anwendbare Methode , die unserer Meinung nach 
viel glücklicher ist als eine s tar re Aufzählung (1er 
F u n d o r t e . Die F u n d o r t e sind in einem Sonderregister 
en tha l ten , der Sachregis ter ermöglicht das Auff inden 
der kleinsten Motive, der Museumsregister erleich-
t e r t die Bereicherung der Erkenntn i sse hinsichtlich der 
e rö r te r t en anderen Denkmäle r , und die Konkordanz 
ermöglicht die Ident i f iz ie rung mit den f rüheren Publi-
kat ionen. Es ist n ich t nebensächlich, daß uns auch 
das Verzeichnis der Nega t ive der veröffent l ichten Fo-
tos zur Verfügung s t eh t , das die Beschaffung von 
Kopien erleichtert . 
Zusammenfassend m u ß festgestellt werden, d a ß 
(1er vorliegende Band des CSIR auf einem solchen 
Niveau s teht , das zu erreichen während der noch vor 
uns liegenden unermeßl ich großen — Arbeit , keine 
leichte Aufgabe sein wird. 
L. Gastii/lione 
K. Stemmer: Untersuchungen zur Typologie, Chrono-
logie und Ikonographie der I 'anzerstatuen. Deutsches 
Archäologisches Ins t i tu t . Archäologische Forschun-
gen. Band 4. Berlin, Gebr . Mann Verlag. 1978. X I I I 
+ 1 88 S., 79 Taf. 
Die gesamte und detai l l ier te wissenschaftliche Un-
te r suchung der römischen Kuns t , im weiteren Sinne 
der gegenständlichen Nachlassenschaf t des römischen 
Reiches stößt an ein schwer zu überwindendes Hinder-
nis. Dieses Hindernis ist das Nichtvorhandensein eines 
vollständigen und u n t e r einheitlichen Gesichtspunkt 
abgefaß ten Sammelwerkes über die verschiedenen 
Gruppen von Denkmälern . Die vollständigen Quellen-
ausgaben (Corpora) ermöglichen die unter entspre-
chendem Gesichtspunkt erfolgende Ordnung und 
zumindes t prinzipiell — auch die Dat ierung der Grup-
pen von Denkmälern . Es gibt Kuns tga t tungen , bei 
denen Kataloge, Corpora oder andere systematis ier te 
Bearbe i tungen mi t einer entsprechenden Menge an 
Material die a n n ä h e r n d sichere, ja zuweilen beruhigend 
genaue Datierung u n d Lokal is ierung bereits ermög-
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liehen. Solche sind beispielsweise die Münzen, Ter ra -
sigillata-Gefäße, Por t rä t s , Sarkophage usw. E i n e 
ähnlieh beruhigende Systemat is ierung und Bes t im-
m u n g andere r Gruppen von Denkmälern , wie bei-
spielsweise von Gläsern, Kleinbronzen, Te r r ako t t en , 
Mosaiken usw. ist vorläufig noch mi t großen Schwie-
rigkeiten ve rbunden . Das größte P rob lem berei te t die 
auf exak ten Grundlagen ruhende Sys temat i s ie rung 
und Bes t immungsmethode der im römischen R e i c h 
in unglaublich großer Menge hergestellten und uns 
überl iefer ten Werke der Bi ldhauerkunst . Bei diesen 
bieten einige technisch-sti l ist ischen Züge und Detai ls 
die zeitlich bes t immt werden können , en tsprechende 
Anha l t spunk te (Haa r t r ach t , Oberf lächenbearbei tung, 
plastische Ges ta l tung der Augen usw.), jedoch s ind 
diese Details nu r bei jenen W e r k e n maßgebend, die 
entweder in den führenden W e r k s t ä t t e n der H a u p t -
s t a d t hergestell t worden sind oder in starker Anleh-
nung an diese en t s t anden . Ta t sache ist es, d a ß uns 
zur Zeit kein derar t allgemeines u n d für sämt l iche 
Schöpfungen anwendbares Sys tem zur V e r f ü g u n g 
stellt, das <1 in zeitliche und räuml iche Klassif izierung 
von solchen Werken ermöglichen könn te , welche keine 
Inschr i f t t r agen oder in keinem eindeutigen F u n d -
zusammenhang erschlossen wurden . Wir sind (1er 
Meinung, d a ß nach des Mißerfolgen der bisher un te r -
nommenen zahlreichen Versuche oder der n u r sehr 
beschränkten Anwendungsmögl ichkei ten die e rwünsch-
te Genauigkeit nur du rch korpusar t ige Pub l ika t ion 
der Denkmäler ermöglicht werden kann , die gleichzei-
tig nach Vol lkommenhei t und einheitliche Darste l -
lungsweise s t reben m u ß . Seit e t w a hunder t J a h r e n 
versuchen zahlreiche Forscher eine Gruppe der römi-
schen Großplast ik , die ikonographisch gut umr issen 
werden kann , d.h. die Panze r s t a tuen zu sys temat i -
sieren. Sämtl iche Versuche sind abe r gescheitert , weil 
das vollständige Corpus dieser S t a t u e n nicht zur Ver-
fügung s t and . Diese Aufgabe ist n ich t unmöglich, da 
im Verzeichnis von S. (168- 180) insgesamt e twa 000 
solche S ta tuen aufgezähl t werden. Hä t t e m a n die 
Arbeit, die bisher in die Systemat is ierungsversuche 
verschiedener Ges ich tspunkte u n d Methoden in-
vestiert wurde, der Zusammenste l lung eines vollständi-
gen und alle wichtige Deta i l f ragen dokument i e renden 
Corpus gewidmet , so k ö n n t e die Sys temat is ierung u n d 
die E r a r b e i t u n g der bes t immenden Anha l t spunk te au f 
sicherem W e g vorwärtsschrei ten. 8. e rkannte zwar den 
Mißerfolg der bisherigen Versuche, begann dennoch die 
Arbeit n ich t m i t der Zusammenste l lung des gesamten 
Materials, sondern griff aufgrund eines völlig äußer -
lichen Gesichtspunktes die S ta tuen heraus, an deren 
Panzer sich zwei Pteryges-Reihen und ein Leder-
streifen bef inden und versuchte f ü r diese rund zwei-
hunder t S t a t u e n eine nach E x a k t h e i t s t rebende Syste-
mat is ie rungsmethode anzuwenden. Das Wesent -
liche dieser Methode bes teht dar in , daß er aus den 
möglichen Kombina t ionen der H a l t u n g der Arme u n d 
Beine der S ta tuen , ferner der Traga r t des Pa ludamen-
tums 12 H a u p t - und 0 Nebenschematas aufgestel l t 
und die Denkmäle r innerha lb dieser chronologisch ka-
talogisiert u n d analysier t h a t . Gegenüber der E x a k t -
heit der typologischen Z u o r d n u n g beruht die Datie-
rung überwiegend auf solchen Stilaren Kr i te r ien , die 
mehr oder weniger von der sub jek t iven Urtei lsfähig-
keit abhängen . Aus der auf diese Weise vorgenom-
menen Sys temat is ierung des Materials konn ten aber 
keine solche Schlüssel der Bes t immung gefunden wer-
den, die die gegenwärt ige Unsicherhei t beseit igen 
könnten . Das bearbei tete u n d vorgeführ te Mater ia l 
kann im großen und ganzen als ein Drit tel des Corpus 
der römischen Panze r s t a tucn be t rach te t werden, ob-
wohl es gar nicht sicher ist, d a ß ein ideales Corpus 
mi t solcher Sys temat is ierung und Bi lddokumenta t ion 
zusammengestel l t werden k a n n . Die analy t i schen Er-
gebnisse von S. sind hins icht l ich der Systematisie-
rungsgesichtspunkte der k o n k r e t e n Denkmäler über-
wiegend negat iv und eignen sich vielmehr zur Besei-
t igung von falschen Vorstel lungen, als zur Bi ldung 
neuer Schlüssel der Bes t immung . Aufgrund einge-
hender typologischen und s ta t i s t i schen Un te r suchung 
hat S. festgestell t , daß bei den von ihm bearbe i te ten 
Panze r s t a tuen die Häuf igke i t einiger G r u n d t y p e n 
zwar festgestell t werden k a n n , doch ist die genaue 
Bes t immung des Originals der Typen ebenso unmög-
lich, wie die Bes t immung der Derivat ionen au fg rund 
irgendwelcher einheitlicher u n d fests tehender Merk-
male. Der T y p u s der Panze r s t a tuen hing n ich t in so 
s ta rkem Maße von den Vorbi ldern der S tad t Kom ab 
wie die Ausarbei tung der Köpfe auf den Herrscher-
por t rä ts . Die S t a tuen typen wurden lokal und ziem-
lich frei ausgearbei te t . Der Panzersehmuck t r ä g t ledig-
lich die allgemeine Symbolik des Imperiums, deshalb 
kann er ü b e r h a u p t n icht , oder nu r in den sel tensten 
Fällen gewisse Herrschern oder Herrscherhäusern zu-
gesehrieben werden. Vielmehr gilt dies f ü r die f re i vari-
ierten Bi ldermot ive des P t e ryges . Schließlich ist der 
einzige Anhal t spunkt , der bei der Bes t immung der 
Sta tuen auch weiterhin angewende t werden k a n n , die 
Beobach tung der stilaren und handwerkl ichen Züge, 
die 8. hinsichtl ieh des in se inem Buch bearbe i te ten 
Materials auch in zusammenfassender F o r m über-
blickt (126 —130) und a u f g r u n d welcher er (natür l ich 
unter Beach tung auch ande ren Kri ter ien) bei der ka ta -
logartigen Beschreibung de r Einzelstücke die Datie-
rungen ang ib t . Aufgrund des Gesagten sind wir der 
Meinung, d a ß die Arbei t von S. für die vol ls tändige 
Era rbe i tung der betroffenen G r u p p e der S t a tuen zwar 
einen großen For tschr i t t bedeu te t , jedoch einen voll-
ständigen Corpus nicht ersetzen kann und zu keinen 
solchen posi t iven Ergebnisse ge führ t ha t , die auf-
grund der Era rbe i tung einen vollständigen S a m m l u n g 
zu e rwar ten wären. Biese negat ive Fests te l lung ist 
aber die Bekrä f t igung einer posi t iven Fo rde rung und 
als solche k a n n sie über die Teilergebnisse der Arbei t 
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h inaus als cine sehr wichtige wissenschaftshis tor ische 
Folgerung angesehen werden. 
Außer der wesentlichen Bere icherung der E r k e n t -
nisse, die sich auf das konkret dargestel l te und ana-
lysierte Material beziehen, liegt de r andere H a u p t -
wert des Buches in jenem his tor ischen Überbl ick 
(131 — 148), in d e m S. die E n t s t e h u n g und En twick-
lung des Typus der Panze r s t a tuen bezogen auf die 
gesamte griechisch-römische K u n s t schildert u n d 
rekonst ruier t . Die Erkenn tn i s dieses Kapi te l s scheint 
f ü r jeden Forscher derrömischen Bi ldhauerkuns t in der 
Z u k u n f t unentbehrl ich zu sein. D a S. außer se inem 
konk re t analysier ten Material die Gesamthei t der 
griechisch-römischen Panzerdars te l lungen überbl ickt , 
können seine historischen Schlußfolgerungen gegen-
wär t ig akzeptiert , ja sogar als m a ß g e b e n d bezeichnet 
werden . Demnach wurde die Dars te l lung der Panzer -
ges ta l ten in der Bi ldhauerkuns t im 4. J h . v. u. Z. 
s t e t s homogener und wurde von der Zeit der Her r -
scha f t Alexander d . Gr. angefangen sowohl inhaltl ich 
als auch gestalterisch selbständig. Die Panze r s t a tuen 
von Alexander d r . Gr. und der hellenistischen Her r -
scher (bzw. ihre anderen Bildnisse) h a t t e n e inen 
entschiedenen ideellen Inhal t , d a sie die ausschließlieh 
auf Militärgewalt fundament ie r t e Macht der Herr-
schor symbolisierten und sie zu e inem Bi ldtypus reli-
giöser Art erhoben. Seit dieser Zeit waren auch die 
Panzerdars te l lungen der Göt ter au f s Engs te mi t den 
waffent ragenden Bildnissen der Her r sche r verfloch-
ten , wodurch zwischen ilmen ein Verhäl tn is der Ab-
hängigkei t en t s t and . Die R ö m e r h a b e n ihre eigenen 
Panzers ta tuen d u r c h gestalterische und inhalt l iche 
N a c h a h m u n g der Panze r s t a tuen der hellenistischen 
Her r scher ausgebildet . Dieser P rozeß k a n n vom 2. J h . 
v. u. Z. an klar verfolgt werden, doch führ t e er zu 
keiner geraden Entwicklungsl inie , sondern griff ab-
hängig , von der pol i t ischen Lage u n d den Bes t rebun-
gen der Herrscher s te ts auf die N a c h a h m u n g der ver-
schiedenen Typen der früheren P a n z e r s t a t u e n zurück . 
Abgesehen von den sonstigen sehr wertvollen Beob-
ach tungen , die liier nicht detai l l iert behandel t werden 
können , ist diese These von S. u n t e r jedem Gesichts-
p u n k t überzeugend und bietet f ü r die Geschichte der 
E n t s t e h u n g der römischen K u n s t einen wertvol len 
und wichtigen Anha l t spunk t . 
Zusammenfassend kann also festgestell t werden, 
d a ß die reich dokument ie r te u n d n a c h einer konse-
quen ten Methode s t rebende Arbe i t von S . einerseits die 
genauere K e n n t n i s und B e s t i m m u n g von rund 200 
römischen S ta tuen bietet , andererse i t s alle P rob leme 
ersehließt, die die Notwendigkei t der vol ls tändigen 
Publ ika t ion und Era rbe i tung des Materials zeigen, 
u n d schließlich t r ä g t sie du rch den Überblick m i t 
umfassender historischer Bet rachtungsweise den E n t -
s tehungsprozeß des römischen K u n s t erheblich bei. 
L. Castiglione 
W. Gauer: Untersuchungen zu r Trajanssäule . E r s t e r 
Teil: Dars te l lungsprogramm u n d künst ler ischer E n t -
wurf. M o n u m e n t » Artis R o m a n a e , Band X I I I . 
Berlin, Gebr. M a n n Verlag, 1977. 123 S., 4 A b b . , 26 
Taf. 
Die T ra j ans säu l e ist eine der he rvor ragends ten 
Schöpfungen der römischen K u n s t . Ihrer U n t e r s u -
chung u n d A u s w e r t u n g haben mehrere Genera t ionen 
von Gelehr ten sehr viel Zeit u n d viele Pub l i ka t i onen 
gewidmet. T ro t z al ledem f ü h r t e die I n t e rp r e t a t i on des 
Kuns twerkes bis heu te n ich t z u einem beruh igenden 
und allgemein akzept ie r ten Ergebnis . I n ve re in fach te r 
F o r m k ö n n t e m a n sagen, daß die Forschung u n d W ü r -
digung dieses Werkes mi t zwei — mi te inander n i ch t 
abges t immten — Methoden erfolgte . Die eine is t die 
Analyse u n t e r an t iquar i schem Gesichtspunkt , die das 
Rel ie fband de r Säule als eme historische E r z ä h l u n g 
der beiden dazischen Kriegszüge betrachte te , d a r a u s 
auf geschichtl iche Lehren schließen wollte und a u s den 
Einzelhei ten D a t e n , die sich auf die römische Kriegs-
führung beziehend, schöpfte . Die andere R i c h t u n g h a t 
die Schöpfung un te r künst ler i schem Ges ich t spunk t 
analysiert u n d gewürdigt . Obwohl beide H a u p t r i c h -
tungen da r in übere ins t immen, d a ß die Rel iefverzie-
rung der Säule ein H ö h e p u n k t der römischen erzählen-
den K u n s t dars te l l t , äußern sie ansonsten g e t r e n n t 
und gemeinsam solche gegensätzliche Meinungen und 
Fragen, die au f keinen gemeinsamen Nenner g e b r a c h t 
werden k ö n n e n . Das Relief wurde einerseits als eine 
Bilderchronik be t rach te t , die historisch in e iner die 
schr i f t l iehen Quellen ersetzenden und e rgänzenden 
Weise »gelesen« werden kann , dabe i sind aber die In t e r -
pre ta t ionen de r verschiedenen Forscher d e r m a ß e n 
gegensätzlich u n d unklar , d a ß diese bis heu te nocl i zu 
unendlichen Diskussionen g e f ü h r t haben. Die k u n s t -
historische W ü r d i g u n g h a t diese Spi tzenleis tung der 
his torisch-erzählenden römischen K u n s t g a t t u n g mi t 
Super la t iven versehen, jedocli wich sie der E r k l ä r u n g 
der auf ihr s ich tbaren , unklaren und ungle ichmäßigen 
bildlichen E l e m e n t e aus. U n d versah das W e r k mi t 
s implif izierenden Formeln (in S tem gehauene illust-
rierte Buchrol le usw.) sowie m i t vollkommen gegen-
sätzlichen A t t r i b u t e n (höfische und amtl iche K u n s t 
contra real is t ische Volkskunst) . Ziel des V o r h a b e n s 
von G. b e s t and dar in , das d a d u r c h ents tandene Durch -
einander d u r c h die Rekons t ruk t ion des p r a k t i s c h e n 
Fert igungsprozesses der Säule zu beseitigen. E r un te r -
warf das R e l i e f b a n d der Säule un te r A n w e n d u n g der 
Ergebnisse der f rüheren an t iquar i schen For schungen 
einer ana ly t i schen Untersucl iung, jedoch un te rsch ied 
er da rüber h i n a u s die ta tsächl ich bildlichen (und n ich t 
nur ereignishistorischen) E inhe i ten . Seine wicht igs te 
Beobach tung bes teh t dar in, d a ß er in der als kont i -
nuierliche E r z ä h l u n g dargestel l ten Bilderreihe jene 
Zäsuren g e f u n d e n ha t , die die Abschni t te des Feld-
zuges vone inander t rennen, u n d diese stellte er proj i -
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ziert auf die vier Haup t suns i ch ten der Säule graphisch 
dar . Wei tergehend h a t er du rch ausführ l iche Analyse 
die P u n k t e in der als kontinuierl iche E r z ä h l u n g wir-
kenden Bilderreihe erschlossen, bei denen die künst-
lerische Kompos i t ion o f f enba re Sti lbrüche ver rä t . E r 
ha t weiterhin auch die Arbe i t der verschiedenen Meister-
hände unterschieden. 
Sehl Gedankengang, der die analy t i schen Unter-
suchungen zusammenfaß t , geht davon aus , daß die 
Säule ein organischer u n d der wichtigste Teil des Tra-
j a n - F o r u m s ist und als solcher vom archi tektonischen 
Komplex n ich t ge t rennt werden kann . Aufg rund der 
dadu rch gewonnenen ob jek t iven Tatsachen h a t er den 
Ausführungsprozeß des Kuns twerkes rekons t ru ie r t , 
den er in sehr siimreiclier Weise anhand der Münzen, 
die zu verschiedenen Zeiten herausgegebenen wurden 
und die Säule darstel len in exak te r F o r m auch bewei-
sen konn te . E r ha t nachgewiesen, daß die Säule, als 
Bauwerk allein durch Apollodoros, den Meister dos 
T r a j a n - F o r u m s entworfen werden konnte , au fg rund 
dessen, d a ß die Teile, die die grundlegenden P u n k t e 
der Dars te l lung bilden, sich a n bes t immten Seiten der 
Säule bef inden, d. h., d a ß sie bewußt in den archi-
tektonischen Komplex integr ier t festgelegt wurden, 
k a m er z u m Ergebnis, d a ß Apollodoros n ich t n u r das 
Bauwerk , sondern auch seine Verzierung entworfen 
ha t . Der E n t w u r f wurde — nachweisbar d u r c h gewis-
sen technischen Beobach tungen — auf e inem kleinen 
Modell angefer t ig t . Das T h e m a und die Aussage der 
Dars te l lung wurden du rch die in Hofkre isen ausge-
bildeten und festgelegten Prinzipien und Vorschr i f ten 
bes t immt . Apollodoros spiel te auch in dieser ersten 
Arbei tsphasc eine wichtige Rolle, da seine Aufgabe 
nicht n u r der E n t w u r f war , sondern als einziger in 
der Schar der Künst ler , als oberster Heeresingenieur 
des Kaisers T ra j an an den Feldzügen te i lgenommen 
und deren Schauplätze auch gekannt ha t . Besonders 
wichtig s ind in dieser H ins i ch t die E lementen der 
Darstel lung, ; die zahlreiche archi tektonische Schöp-
fungen vor führen , vor al lem die hervorgehobene und 
genaue Dars te l lung der d u r c h Apollodoros entwor-
fenen Donaubrücke sowie die wiederholte u n d fachge-
mäße V o r f ü h r u n g der technischen Tät igkei t des 
Heeres. 
Apollodoros h a t d e m n a c h n i ch t / nu r den Baukör-
per der Säule und die Lage des Rel iefbandes sowie des-
sen Abmessungen bes t immt , legte nicht nu r den Pla tz 
der Teile der Darstel lung, die eine Schlüsselposition 
e innehmen fest, sondern skizzierte auch die Reihen-
folge der gesamten Dars te l lung und das Grundmus te r , 
das den I n h a l t bes t immt . Dieses Muster wurde dann 
in Teile zerlegt, die m a n verschiedenen Meistern bzw. 
Werks t ä t t en a n v e r t r a u t h a t . Die Rolle der aus führen-
den Ste inmetzen beschränkte sieh also da rauf , d a ß sie 
entsprechend dem im voraus festgelegten P r o g r a m m 
und dem auf einem Modell skizzierten Mus te r die 
plastische Ausarbe i tung — bei den ihnen zugetei l ten 
S tücken — d u r c h f ü h r t e n . Daraus ergaben sich die 
St i lunterschiede der einzelnen Relieftei le, ferner jene 
S törungen, die a n bes t immten P u n k t e n der Durstel-
lung, bei den Zusammenfügungen der Teilfelder uner-
w a r t e t en t s t anden s ind. I m al lgemeinen k a n n m a n 
behaup ten , daß der Lei tgedanke des Reliefs, sein 
ideologischer Inha l t offiziell im voraus festgelegt wor-
den sind, ja m a n ließ sogar die Skizze des gesamten 
Werkes durch einem einzigen lei tenden Meister anfer-
t igen, der bei bes t immten Teilen auch u n m i t t e l b a r an 
der Ausarbe i tung te i lgenommen h a t . Zugleich wurde 
abe r die ta tsächl iche A u s f ü h r u n g un te r den Gruppen 
der Meister oder Werks t ä t t en ver tei l t , die an den 
Fe ldzügen nicht te i lgenommen, foglioh sich bezüglich 
der ta tsächl ichen Rea l i t ä t en nicht auf ihre Beobach-
t u n g e n an Ort und Stelle ges tü tz t , sondern ihre Arbei t 
m i t konvent ionel len bz.w. vorgeschriebenen Lösungen 
d u r c h g e f ü h r t haben . Das gesamte W e r k zeigt dadu rch 
die offizielle ideologische Vorstellung, die der Absicht 
und Meinung, der unmi t t e lba ren U m g e b u n g T r a j a n s 
en t sp r i ch t , jedoch kann das Werk in den Einzelhei ten 
n i ch t als eine au then t i sche Bilderchronik, die die durch 
Augenzeugen an Ort und Stelle gefer t ig ten Skizzen 
vereinigt , be t rach te t werden. 
Die Arbei t von G. bildet in der Geschichte der 
Un te r suchung der Tra janssäu le einen W e n d e p u n k t . Die 
R e k o n s t r u k t i o n ihrer E r r i ch tung b ie te t einen grund-
legend wichtigen Aufschluß über die Arbe i t smethode 
der römischen K u n s t und beweist zugleich, daß zahl-
re iche Details der Dars te l lung n i ch t als fo toar t ig 
au then t i sche Bi lderdokumenta t ion be t r ach t e t werden 
d ü r f e n . Die wahren Schöpfer und Bes t i mmer waren 
der Auf t r aggeber und sem unmi t t e lba re r Mitarbei ter— 
d a d u r c h bietet die Dars te l lung eme wichtige Infor-
m a t i o n über das ideologische P r o g r a m m der Auf t r ag -
geber, im vorliegenden Fal l ga ran t i e r t sie sogar auch 
die Au then t i z i t ä t vieler Motive —, jedoch haben sich 
bei der prakt i schen A u s f ü h r u n g auch solche bildliche 
und technische Konven t ionen durchgese tz t , die zu 
e iner Veranschaul ichung führ t en , die eine of t wider-
sprüchl iche und keine exak te Chronik erg ib t . 
L. Castitjlione 
H . — G . Pf laum: Les fastes de la province de Narbon-
naise. Préface d 'Alber t Grenier. X X X e supp lémen t à 
«Gallia». Édi t ions d u Centre Na t iona l de la Recherche 
Scient if ique. Par is , 1978. 514 p. 
Der neue Band des Verfassers, m i t Angaben u n d 
B e w e r t u n g aller Personen im Z u s a m m e n h a n g mi t Gal-
lia Narbonensis , bi ldet einen hochwicht igen Bei t rag 
fü r die ganze römerzeit l iche Forschung . Wir würden 
vor al lem hervorheben, d a ß während die in den letzten 
J a h r e n veröffent l ichten Fasti sich im allgemeinen n u r 
m i t den Karr ie ren der Senatoren und R i t t e r in den 
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einzelnen Provinzen, bzw. mi t dem Personal der 
Kanz le i der S t a t t ha l t e r beschäf t ig t h a t t e n (siehe z.B. 
Á. Dobó: Die Verwa l tung der römischen Provinz 
Pannon ién von Augus tus bis ITiocletianus. B u d a p e s t -
A m s t e r d a m 1968.; G. Alföldy; Fas t i Hispanienses . 
Senatorische Re ichsbeamte und Offiziere in den spani-
schen Provinzen des römischen Reiches von Augus tus 
bis Diokletian. Wiesbaden 1969.; G. Winkler : Die 
Re ichsbeemten von Nor icum und ihr Personal bis 
z u m Ende der römischen Her r scha f t . Wien 1 969), be-
h a n d e l t die gegenwärt ige Arbeit d a r ü b e r hinausge-
hend auch die aus Gallia Narbonensis gebürt igen Per-
sonen, und so k o m m t le tz ten Endes ein jeder in diesem 
Band vor, der e twas mi t dieser Provinz zu t u n h a t t e . 
N u r mi t den spä t römischen B e a m t e n beschäf t ig t sich 
n ich t dieses Werk , aber m a n f inde t die Aufzählung 
dieser letzteren im ersten Band der spä t römischen 
Prosopographie. 
D a s Vorwort von P . — M. Duva l informier t den 
Leser darüber, d a ß der Band ursprüngl ich durch A. 
Grenier vorberei te t wurde, doch der Tod verhinder te 
ihn <lerill, die le tz te Feile an sein Werk zu legen. Einige 
J a h r e später bekam H. —G. P f l a u m das Manuskr ip t 
zu überarbei ten , und er hat dann , in Kenn tn i s der 
neueren Li te ra tu r , das ganze Werk von neuem ge-
schrieben. So stel l t n u r die E in le i tung ein Werk von 
A. Grenier dar , in der Gallia Narbonens is in der Ver-
w a l t u n g des Römischen Reiches geschildert , und die 
historischen R a h m e n des Werkes skizziert werden. 
Der Bund zerfäl l t in zwei Teile, der erste ist den 
Zivilpersonen (1 —186), und der zweite den Soldaten 
gewidmet (187—331). Der erste Teil en thä l t die Anga-
ben aller solcher Personen , die an der Verwal tung von 
Gall ia Narbonensis te i lgenommen h a t t e n , angefangen 
von den Senatoren bis h inab zu den kaiser l ichenLiber t i 
und Sklaven. D e r zweite Teil behandel t größtentei ls 
die aus Gallia Narbonens i s gebürt igen Personen. Beide 
Teile wurden du rch sehr ausführ l iehe indices e rgänzt 
(333 — 511), wodurch die Benu tzung des Werkes sehr 
er leichter t wird. E s ist zu e rwähnen , daß auch die 
E in te i lung des ganzen Bandes gu t übersichtl ich ist. 
Anläßlich der einzelnen Personen haben wir fol-
gendes zu bemerken : 
p . 35 L. F a b i u s Cilo war nicht im J a h r e 196, son-
dern i .J. 195 S t a t t ha l t e r von Moesia superior, vgl. 
C. Gabinius H a r h a m s Pompe ianus , S ta t tha l t e r von 
Moesia superior. Z P E 33 (1979) 159 f. 
p. 281—282. Zur Dislokat ion der pannonischen Le-
gionen am E n d e des 1. und a m Anfang des 2. J a h r h u n -
d e r t s siehe zu le tz t : Zur E r b a u u n g des Legionslagers 
von Brigetio. A c t a A r c h H u n g 27 (1975) 343 ff.; Some 
R e m a r k s on the His to ry of t he D a n u b i a n Limes of t h e 
F i r s t and Second Century . A r c h E r t (=Archäo log i scher 
Anzeiger) 104 (1977) 109f; 175; Die Besa tzungs t ruppen 
des Legionslagers von Aqu incum a m E n d e des 1. 
Anfang des 2. J a h r h u n d e r t s . A c t a A r c h H u n g 30 
(1978) 299 ff. 
p . 319, Nr . 2. Zur E rgänzung der Inschr i f t siehe: 
Bemerkungen zu zwei Inschr i f ten aus Aquincum. Alba 
Regia 15 (1976) 263 f. 
p . 320. Verfasser setz t den Senator d e m Q. Iallius 
Bassus gleich, der in Jul i -August 158. consul suffectus 
war . E s ist zwar au fg rund der bisherigen Angaben 
möglich, daß M. Iallius Bassus i. J . 158 dieses A m t 
i n n e h a t t e — denn sicher wird er das le tzte Mal als 
S t a t t h a l t e r von P a n n ó n i a inferior auf dem Militär-
d ip lom von Dunakömlőd (erlassen a m 8. F e b r u a r 157) 
e r w ä h n t (vgl. C. lu l ius Commodus Orf i t ianus . A U S B 
Sectio Classica 2 [1 974J 66) — doch wir hal ten es t ro tz 
der Beispiele des Verfassers für wahrscheinl icher , d a ß 
Q. Ial l ius Bassus eine andere Person (vermutl ich der 
Brude r des Marcus) war . Übrigens e r w ä h n t ein neue-
res Mili tärdiplom von Jul i -August 158 den consul suf-
fectus ebenfalls m i t dem Praenomen Q (uintus) ; siehe 
G. Alföldy: Epigraphisches aus d e m Rheinland 7. 
E i n Mi l i tä rd ip lomfragment aus der Colonia Ulpia 
T ra i ana . in: Epigraphisehe Studien 5. Düsseldorf 1968. 
I ff. M. M. Roxan : R o m a n Mil i tary Diplomas 
1954 — 1977. London 1978. Nr. 52. Z u m Konsula t des 
M. rallius Bassus siehe zuletzt G. Alföldy: Konsu la t 
und Senatorens tand un te r den An ton inen . Prosopogra-
phische Unte r suchungen zur senator ischen F ü h -
rungsschicht . An t iqu i t a s 1/27. Bonn 1977. 173; 377 f. 
p . 322. Verfasser ergänzt den N a m e n des Senators 
auf der Basis von Székesfehérvár als [Ti. Claudius] 
Maximus. Doch kommen fü r diese E r g ä n z u n g auch 
ande re Personen in Be t r ach t , vgl. R. Syme: Danub ian 
Papers . Bucharest 1971. 190. Es sei a u c h erwähnt , d a ß 
die bisher b e k a n n t gewordenen Inschr i f t en das Prae-
nomen des Claudius Maximus n ich t erwähnen, bzw. 
n a c h einer Inschr i f t von Almásfüzi tő wurde das Lager 
sub С (aio) Claudio Maximo in Stein gebau t (unveröf-
fent l ich te Inschr i f t , f reundl iche münd l i che Mittei lung 
von Endre Biró). 
Die obigen Bemerkungen, die größtentei ls solche 
Ergänzungen en tha l ten , die der Verfasser nicht m e h r 
i m s t a n d e war zu benutzen , bee in t rächt igen nicht den 
W e r t der Arbei t . Das neue Buch von Professor H . — G. 
P f l a u m , ein außerordent l ich gründl iches Werk, lobt 
wieder die umfassenden Kenn tn i s se des Verfassers 
u n d bedeute t einen großen Gewinn f ü r die Forschung . 
B. Lörincz 
J .—M. Lassère: Ubique populus. Peup lement et mou-
vemen t s de popula t ion dans l 'Afr ique romaine de la 
chu t e de Car thage à la fin de la dynas t i e des Sévères 
(146 a. C. — 235 p. C.) Pré face de M. Leglay. Paris , 
Éd i t ions du CNRS, 1977. p. 715. 
Der gebotene R a u m reicht für alle Fragen, die der 
Rez . ansehneiden möchte , nicht aus . U n t e r den vielen 
neuen Arbei ten über Gesellschaft , Bevölkerung u n d 
Arta Arehaeologica Academiae Scietäiarum Hungaricae 31, 1979 
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Demographie einzelner Provinzen oder Reichsteile 
zeichnet sich dieses B u c h durch die bewundernswer te 
Belesenheit des Vf., d u r c h die Komplex i t ä t der Unter-
suchungen und du rch eine seltene Konsequenz aus. 
Daß dabei die method ischen und quellenkri t ischen 
Prob leme oft weitschweifig und auch e twas schulbuch-
mäß ig erör te r t werden, n i m m t der Leser gerne in 
Kauf . 
Im ers ten Teil («La mise en place du peuplement») 
wird eigentlich die Urban isa t ions tä t igke i t im weitesten 
Sinn e rö r t e r t . Der Rez . f r e u t sich, die auch von ihm 
zuerst 1959 angewende te onomast ische Methode in 
einer verfeiner ten F o r m wiederzufinden, allerdings auch 
eingeengt , insofern die Cognomina weniger zu W o r t 
kommen . Daß die nach t ra ian i sche Munizipalisation 
allzu k u r z behandel t wurde , liegt wohl da ran , daß 
diese Per iode der Urban i sa t ion eng mi t den Fragen 
der B innenwande rung zusammenhäng t , und dazu 
wäre eine umfassende Analyse der Cognomina uner-
läßlich gewesen. Leider wird in dem Abschni t t der 
B innenwanderung (597 — 646) die N a m e n g e b u n g kaum 
mehr herangezogen. Die Listen von Gent i lnamen, 
Famil ien und einiger sozialen Gruppen in diesem Teil 
des Ruches wird m a n als solide Unter lagen ebenso gut 
gebrauchen können, wie die Reper tor ien von Fundor-
ten u n d sonstigen, aus o f t schwer zugänglichen Veröf-
fent l ichungen gesammel ten Angaben. Dasselbe gilt 
für den zweiten Teil («Le développement in terne de la 
population»), wo einige H a u p t p r o b l e m e der Siedlungs-
und der Sozialgeschichte behandel t werden. I n diesem 
an ausgezeichneten Deta i lun te r suchungen ebenfalls 
reichen Teil vermißt m a n den Versuch, die regionalen 
Untersch iede zu charakter is ieren und die Zonen nach 
sozialen, e thnischen u n d wir tschaf t l ichen Kri ter ien zu 
typis ieren. Die sehr in teressanten Zusammenstel lun-
gen u n d Kar t en der Gent i lnamen weisen wichtige 
regionale Unterschiede au f , z. B. in der A u f n a h m e 
der n icht kaiserlichen (auf S ta t tha l t e r und sogar auf 
Provinzialpr ies ter zurückgehenden) Gent i lnamen. Zur 
E r k l ä r u n g dieser Si t te (vgl. 450) wäre die Beach tung 
der S tad t rech t s fo rmen vielleicht nützlich gewesen. Der 
dr i t te Teil («Le m o u v e m e n t na ture l de la population») 
beginnt m i t einer in m a n c h e r Hins icht bahnbrechen-
den Un te r suchung der Famil ie . Die Typis ierung der 
regionalen Unterschiede der Grabinschr i f ten h ä t t e die 
Aussagekraf t mancher wichtiger Beobachtungen ver-
s tä rken können (z. B. die Maskul ini tä t , die Größe der 
Famil ien, die P ropor t ion der Unverhe i ra te ten usw., 
wo gewisse regionale Untersch iede der E r r i c h t u n g von 
Grabdenkmäle rn das Bild erheblich beeinflussen kön-
nen). Die Vererbung des Gent i lnamens der Mut te r 
sollte n ich t ohne weiteres auf das Weiter leben matril i-
nearer Fami l ienorganisa t ionen (so 506) zu rückgeführ t 
werden. Weniger ergiebig scheint mir die Untersu-
chung der Lebensdauer und der Lebenserwar tung zu 
sein. Der Vf. ha t die Aussagekra f t der epigraphischen 
Quellen t ro t z zahlreichen neuen diesbezüglichen War-
nungen überschätz t . Seine Tabellen (527— 537) weisen 
m. E. zunächst auf einige regionale Unterschiede der 
Grabs i t ten und nur sehr mi t t e lba r auf die Unterschiede 
der Lebenserwar tung hin. Dagegen un te r schä tz t der 
Vf. die Bedeu tung der Inschr i f ten f ü r die Unter-
suchung der B innenwanderung , wo auf den sehr nütz-
lichen K a r t e n und Tabellen nur die d i rekten Zeugnisse 
gesammelt wurden . Hier wäre eine umfassende Ana-
lyse der Namen erst recht vonnöten . So bleibt aber 
der Einfäl l von H a t t (622), das häuf ige Vorkommen 
der sog. peregrinen Namensformel in den Städten sei 
ein Zeichen der Landf luch t (exode rurale) , ein Unsi-
cherhei t s faktor ebenso, wie die B e h a u p t u n g , das Vor-
wiegen gewisser S täd te (zumeist Colonien !) un te r den 
He imat sangaben der Soldaten gehe auf die Siedlungs-
d ich te der Terr i tor ien dieser S täd te zu rück . — Wenn 
derVf . auf eine zunehmende Bevölkerungszahl schließt, 
so wird m a n ihm im al lgemeinen zus t immen können. 
Ein Verdacht liegt jedoch nahe . Die im be rühmten 
Satz Tertul l ians (onerosi s u m u s m u n d o . . .) zum 
Ausdruck gekommene Übervö lke rung k ö n n t e näm-
lich auch die Folge einer a l lmähl ichen und besonders 
im friedlichen Afr ika erfolgreichen U m s t r u k t u r i e r u n g 
der Gesellschaft sein. Die jur is t ischen und kulturel len 
Aspekte dieser U m s t r u k t u r i e r u n g werden in der 
Conclusion Générale gu t herausgestel l t , wo der Rez. 
n u r den Vergleich mi t I l lyr icum (651) f ü r unbegrün-
de t hä l t . Im Gegensatz zu Afr ika h a b e n schwere 
Kr iege und barbar ische Ansiedlungen die En twick lung 
Il lyricums weitgehend bee inf lußt . 
Wenn der Rez. mit der P l a t t he i t schließt , seine 
E i n w ä n d e be t rä fen n u r Detai ls eines g u t e n Buches, so 
soll das wörtl ich genommen werden. Lassère ha t seine 
o f t bis zum äußers ten konsequenten Unte r suchungen 
n ich t auch in ein ebenso konsequentes Sys tem zusam-
menfügen wollen, sondern die einzelnen Schlußfol-
gerungen zum Wei te rdenken überlassen. D a ß es in 
diesem Feld nicht n u r viel wei te rgedacht werden 
m u ß (theoretisch wird das leider allzu o f t getan), 
sondern auch in vielen R ich tungen weitergearbei tet 
werden kann , d a f ü r liefert sein Buch ein gutes Vor-
bild. 
Л. Mócsy 
T. Narnowski: Les représentations de villas sur les 
mosaïques africaines tardives. Wroclaw —Warszawa — 
K r a k ó w — G d a n s k , Akademie-Verlag 1978, 141 S., 102 
Abb . , Polska Akademie N a u k , K o m i t e t N a u k о Kul-
tu rze Antyczne j . 
Die Monographie ist ein gutes Beispiel, d a ß man 
mit der Kombina t ion von Archäologie u n d histori-
schen Methoden eine klar umrissene Frage ohne Feld-
t rbe i t auch der Lösung a n n ä h e r n k a n n . Die Frage 
ist die alte und bekann te Problemat ik der spätrömi-
schen befest igten Villen. Als Spezialst IK lion stehen 
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bis b e u t e das klassische Werk von K . M. Swoboda, 
Römische und romanische Paläs te , Wien 1924, die 
beiden Studien von M. Cagiano de Azevedo im Rolle-
t ino del Centro di S tud i pe r la Storia de l l 'Arehi te t tura 
1959 und XTTT S e t t i m a n a di s tudi del cen t ro di s tudi 
sul l 'a l to Medioevo, Spoleto 1 965, die Meilensteine der 
F o r s c h u n g bedeuten, u n d auch das in teressante Ruch 
von B. A. Smith, Arch i tec tura l Symbol ism of Imperial 
R o m e a n d the Middle Ages, Pr inceton 1956, in dem 
neue Gesichtspunkte gel tend gemacht werden . 
S. b a t sich zum Ziel gesetzt , aus der reichen Fund-
grube nordaf r ikanischer Mosaiken die Landschaf t s -
und Genredarstel lungon herauszusuchen, die fü r die 
Dars te l lungen der Villen aufk lä rend s ind. Aus der 
chronologischen, st i l ist ischen und inhal t l ichen Ana-
lyse z ieht er Schlußfolgerungen, die unser bisheriges 
Wissen u m neue Angaben bereichern. Dieses Ziel ha t 
er erfolgreich verwirkl icht . Zur E r r e i chung des Zieles 
waren vor allem die Durchs ich t des Mosaikmaterials , 
die chronologische O r d n u n g nach T y p e n und weiter 
eine Charakter is t ik der besonderen Darstel lungsweise 
no twendig . Danach analys ier t er u n t e r Zuziehung der 
schrif t l ichen Angaben, der Gebäuderes te u n d anderer 
Dars te l lungen die Lehren , welche die Mosaike von 
e infachen Gegenständen bis zu ideologischen Bezie-
hungen vermitteln können . Ein sehr wichtiges Ele-
m e n t de r Arbeit bi ldet die Ste l lungnahme gegenüber der 
einseitigen Symboltheorie von Smith. N a c h Sarnowski 
ve rmi t t e ln die Vil lendarstel lungen (natürl ich unter 
B e a c h t u n g der no twendigen Kor r ek tu ren , die sich aus 
den Eigenhei ten der Darstel lungsweise ergeben, so die 
n ich t selten bedeu tende Abweichung zwischen dem 
Mosaikbild und dem wirklichen Gebäude überbrüc-
kend) von den wirklichen Bauwerken eine ver t rau-
enswürdige Vorstellung. Nach der Fes ts te l lung des 
Autor s geschieht das erst an der W e n d e von 2. zum 
3. J h . , weil f rüher das Reper to i re der Mosaikleger 
überal l sieh aus d e m griechisch-römischen Dekor-
scha tz nähr t . N a c h d e m jedoch sieh die Wirklichkeit 
in Landscha f t en mi t Figuren zu spiegeln begonnen 
h a t t e , stellten sie die Zent ren der landwir t schaf t l ichen 
Besi tzungen mit of fenen, öf te r auch Säulenhallen als 
Seitenflügeln dar, d ie de facto im ganzen Reich als 
R u i n e n und in zahlreichen Bildern wiederzufinden 
sind. Dami t bes tärken die a f r ikanischen Mosaike die 
ör t l iche Existenz einer bekannten Ersche inung . E i n 
wirkliches Verdienst der Arbeit bes t eh t in der Beob-
a c h t u n g und der Analyse , daß seit d e m 4. Th. in der 
Dars te l lung der Villen eine b e s t i m m t e W a n d l u n g 
s p ü r b a r wird. Die F u n k t i o n der G e b ä u d e bleibt im 
wesentl ichen erhal ten, wenn von landwir t schaf t l ichen 
Zent ren die Rede ist, was die bi ldnerischen Zusam-
m e n h ä n g e beweisen. Die Gebäude selbst jedoch wan-
deln sieh wesentlich. Die Mauern ve r s t ä rken Türme, 
aus den eingeschossigen Gebäuden werden mehrge-
schossige, und der Por t i cus erscheint im oberen Ge-
schoß. Auf einigen detai l l ier ten Bi ldern umgeben 
Schu tzmauern die Gebäude. S. ve r säumt nicht , diesen 
Vi l lentyp m i t der spä t römischen Vi l lenfes tung zu ver-
gleichen und m i t freigelegten Grundr issen, mi t den 
Rekons t ruk t i onen und Darstel lungen in Paral lele zu 
setzen. Das klassische Beispiel ist der P a l a s t von Diokle-
t i an in Da lmat i en . 
Die Folgerungen nach der gründl ichen Ablei tung 
vers tehen sich von selbst. Die neue Por t i cus fo rm ist 
n ich t ein Sehmuckelement , sondern ein Zeichen da fü r , 
d a ß die Villenbesitzer ihren Aufen tha l t so r t mi t einer 
en t sprechenden baul ichen Lösung schü tzen m u ß t e n . 
Desha lb werden fes tungsar t ige E c k t ü r m e gebaut , bei 
größeren Villen sogar Schu tzmauern . W e n n wir dies 
alles m i t ande ren Quellen zu den nordaf r ikan i schen 
La t i fund ien in Zusammenhang bringen, gelangen wir 
zu d e m Ergebnis , d a ß die Mosaike wicht ige Dokumen-
te einer historischen W a n d l u n g sind. 
L. CastigKone 
J . Collins-Clinton: A Late Antique Shrine of Liber 
Pa te r at Cosa. E P R O , t o m e 64m e . Le iden , E . J . Brill, 
1977. X + 99 p., 70 figs., f ront ispiece. [I'l • ! 
Cosa a t t r i b u t e s renowned for t h e excava t ions car-
ried ou t b y t he American Academy in R o m e . Two ma-
jor volumes and several smaller pub l ica t ions cast 
l ight ana ly t ica l ly t o a n ear ly (273 B. C.) La t i n colony 
and provided s ignif icant informat ion concerning ear ly 
Republ ican u rban archi tec ture . Surpr is ingly enough, 
t h e 1967 excava t ions revealed an epoch of t he c i ty 
which belongs t o t he la tes t h i s tory of R o m e . F . E . 
Brown concen t ra ted on a bui lding — in course of t he 
met iculous research on t h e F o r u m of Cosa — joining 
t h e south-eas te rn wall of t he square . This bui lding h a s 
been so f a r neglected. The au tho r of t h i s volume has 
t a k e n p a r t in t h e examina t ion of t h e r ema ins on the 
spot in 1 968. She repor t s t h e results here exhaus t ive ly . 
The bui lding was cons t ruc ted a round t h e middle of 
t he four th c e n t u r y A. D. in t he typical negligent way, 
character is t ic t o la te an t ique a r ch i t ec tu re b y t h e 
secondary use of earlier a rch i tec tura l elements. The 
bui lding was used in the following c e n t u r y as well, 
pe rhaps un t i l t h e end of t he f i f th c e n t u r y A. D. I t s 
da t ing was m a d e possible b y t he coin f inds. Other 
finds backed u p these, a l though m a n y of t h e m were 
p roduc t s of d i f ferent earlier periods. T h e y were ga th-
ered b y the la tes t small pagan c o m m u n i t y of Cosa a t 
t h e t ime of t h e es tabl ishment of th is eult ic s t ruc tu re . 
According to t h e f inds t he bui lding was a shrine. I t 
joined the wall of t he fo rum in a w id th of 10 m in an 
oblong quadrangle wi th a r a t h e r wide door aper tu re 
cut in to t he wall of t he fo rum. A prac t ica l ly undivided 
room could be entered th rough the door . The left side 
of t he room was occupied b y a s toreroom, on the right 
the re was a bench (to serve for t h e cult-ic feasts), a 
niche, whereas there was a central n iche f ramed wi th 
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j u t t i n g walls in t h e centre across t h e ent rance . A 
f i rs t century A. D . sculpture represent ing the y o u t h f u l 
Bacchus was s t a n d i n g in it on a pedes ta l . I n f ron t of 
t h e niche, in t h e cent re of the room an a l ta r was 
found . The scu lp tu re and the inscript ion found in t h e 
bui lding made it undoub ted ly clear t h a t the litt le shr ine 
was built and used b y the late devotees of Bacchus , 
in a period in which Chris t iani ty was a l ready the offi-
cial religion of t h e Empi re . Al though the religious 
a i m and func t ion of th is cultic edifice (stibadium) is 
not t o be doub ted t h e excavat ions a n d the a u t h o r of 
t h i s volume h a d t o overcome several problems of 
in te rpre ta t ion . These included the poor condit ion of 
t h e building d u e t o clumsy a rch i t ec tu ra l t echn ique 
a n d the del iberate dest ruct ion of t h e shrine, f u r the r -
more they were presented b y the character is t ica l ly 
synchret is t io n a t u r e of late an t ique religion. The f inds 
included sculp tures and representa t ions of Magna 
Ma te r , Persephone, Heca te , and Minerva, more so 
m a n y such snake relief o rnamented po t t e ry sherds 
which were considered b y earlier research solely as 
p a r t of the circle of t he Mithras cul t . Accordingly 
t h e excavat ion of t h e Liber P a t e r shr ine a t Cosa did 
no t only prove t h e persis tent survival of pagan cul ts 
h u t also proves t h a t t he border linos be tween d i f ferent 
cul ts got r a the r smoothed over du r ing the late period 
of t h e R o m a n E m p i r e . Li te rary sources have informed 
us long ago t h a t l a t e paganism represents a u n i q u e 
m i x t u r e of all p rev ious Medi terranean religions; re-
cent archaeological research makes th i s more a n d 
m o r e tangible a n d visible for us. The great mer i t of 
.T. Col lins-Clinton's l i t t le book is t h e p a t i e n t and care-
ful analysis of ex t r eme ly perplexing archaeological 
phenomena , t h e conscientious publ ica t ion of all f inds , 
a n d t h e sober and convincing religious historical inter-
p re t a t ion of t h e whole mater ial . The only technical 
object ion we wish t o raise is, t h a t no detailed a n d 
la rger groundplan of the s t ruc tu re was publ ished 
which could have i l lustrated the s i t e s of the d i f ferent 
f inds. 
L. Castiglione 
B. Kaschau: Die Drehscheibenkerarnik aus den P lan -
grabungen 191.7—1972. Teil I I der Schrif tenreihe V. 
Milojcic (Grabungslei ter) . Der R u n d e Berg bei U r a c h . 
Schr i f ten der Kommiss ion für Alemannische Alter-
t u m s k u n d e der Heidelberger Akademie der Wissen-
scha f t en . Band 2. .Tan Thorbecke Verlag Simaringen 
1976. 156 Seiten, S Tabellen, 58 Abbi ldungen u n d 18 
Kar tenze ichnungen . 
Die historischen Fragen reifen m a n c h m a l in der 
For schung in vone inande r ent fern t l iegenden Gebieten 
gleichzeitig he ran u n d t re ten verhä l tn ismäßig paral le l 
auf . Die pannonische Forschung b e f a ß t sich i m m e r 
eingehender mi t de r F r a g e der K o n t i n u i t ä t a m Ende des 
4. und Anfang des 5. J a h r h u n d e r t s . Ebenfal ls der 
Wirkungsgrad u n d das Wei ter leben der Roman i sa t i on 
wird im Buch von B. K a s c h a u e rör te r t und die F r a g e 
gestellt, ob m a n den Ze i tpunkt , als einige Lager wirk-
lieh zu existieren au fgehör t haben , n ich t bis ins 6. 
J a h r h u n d e r t h inausgedehn t werden m ü ß t e . Dies unab -
hängig von der Ta tsache , d a ß in ihnen der Geldver-
kehr berei ts am F n d e des 4. J a h r h u n d e r t s au fgehör t 
ha t (S. 45). K a s c h a u n i m m t n ich t n u r die kleinsten 
Quarzkörnchen der Scherben u n t e r die Lupe, sondern 
er zieht auch die ent legensten Analogien in Be t r ach t , 
u m dadurch die t r e f fends ten Schlußfolgerungen zie-
hen zu können. Tn Fäl len, wenn die Quellenwerke zur 
F r fo r schung der his tor ischen Prozesse keinen Auf-
schluß mehr geben können , verhi l f t den Forscher diese 
minuziöse Methode zum Erfolg . 
Der R u n d e Rerg bei U r a c h zwischen Neckar u n d 
dem Oberlauf der D o n a u war einst das a lemannische 
Zontrum des römischen Gebiets. Die Er fo r schung der 
Siedlung durch p lanmäßige Ausgrabungen ist u n t e r 
der Le i tung von V. Milojcie, im A u f t r a g der »Kom-
mission f ü r A l t e r t u m s k u n d e der Heidelberger Akade-
mie der Wissenschaften« seit 1966 im Gange. Ziel der 
Ausgrabungen ist, ein a lemannisches Zent rum, das 
von diesem Volk, nach seinem ersten E inb ruch u m 260 
u. Z. gegründet wurde, vol lkommen freizulegen. Die 
erste Siedlungsphase daue r t e bis nach dem J a h r e 500 
u. Z. Die nächs te Ansiedlung erfolgte in der Mitte des 
7. J a h r h u n d e r t s , und der Berg war damals bis z u m 
Anfang des 10. J a h r h u n d e r t s bewohn t . Tm Mit telal ter 
ließ m a n sich in der 2. H ä l f t e des 13. J a h r h u n d e r t s 
nieder und die Siedlung war bis z u m 1 5. J a h r h u n d e r t 
bewohnt . 
Aufgrund der bisherigen Ausgrabungen kann fest-
gestellt werden — wie dies axis dem Werk von K a s c h a u 
ersichtlich ist —, d a ß der R u n d e Berg einerseits einen 
viel s tärkeren römischen E i n f l u ß aufwies , anderersei ts 
aber der Charak te r der Siedlung viel s tädt i scher war , 
als man dies bisher, in ers ter Linie au fg rund der Grab-
beigaben angenommen h a t . Das Militär, die Verwal-
tung, das H a n d w e r k und der H a n d e l scheinen ähnl ieh 
entwickelt gewesen zu sein, wie in den spä tan t iken 
Kle ins tädten . Auch in der A b h a n d l u n g von Kaschau , 
der Analyse der Drehscheibenkeramik, wird auf einige 
Zeichen des Wohls tandes hingewiesen. Zu den wichtig-
sten der zahlreichen Analogien gehören die spä ten 
Funde des Kastel ls Alzey sowie der Fundma te r i a l der 
Tierer Ka i se r the rmen aus d e m 4 — 5. J a h r h u n d e r t . D e r 
Autor behandel t die Drehsche iben-Keramikfunde , die 
im Laufe der sechsjährigen Ausgrabungen zum Vor-
schein gekommen sind, nach Gruppen . Zu den Grup-
pen 1 —4 gehör t die spä t römische Ware , die vermut l ich 
hauptsächl ich vom Töpfe rzen t rum im Trierer R a u m 
s tammen soll. Die überwiegenden Fo rmen sind: der 
Kochtopf m i t Keh l rand , die Schüssel m i t innen ver-
dicktem Wuls t rand , der Henke lk rug mi t Kleeblat t-
mündung , der W u l b w a n d t o p f und die Nachfolger der 
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Reibsehalen. Solche Gefäße waren in den Lagern, die 
von Valent inian gegründet wurden, im letzten Viertel 
des 4. und im frühen 5. J a h r h u n d e r t im Umlauf . In 
den Gruppen 5, 8 u n d 9 wird die quarzgemager te 
rauhwandige alemannische Keramik dargestel l t , wäh-
rend in der Gruppe 6 die fü r die pannonische For-
schung a m meisten interessanten grauen, t iefen 
Knickwandschüsseln mi t e ingeglät te tem Muster erör-
te r t werden. Sie waren hier vom spä ten 5. bis zur 1. 
Hä l f te des 6. J a h r h u n d e r t s im Gebrauch. Die in der 
Gruppe 13 behandel te Karol ingenware en tspr ich t der 
oberrheinischen gelben Drehscheibenkeramik, die vom 
späten 7. bis zum 10. J a h r h u n d e r t bekann t war. In 
den Gruppen 14 l(i wird von K a s c h a u die hochmit -
telalterl iche Ware beschrieben, die von der 2. Hä l f te 
des 13. bis zum 15. J a h r h u n d e r t verwendet wurde . 
Die Gruppierung der Keramik erfolgte nach Roh-
stoff und es wirkt ziemlich verwirrend, daß die Grup-
pen zahlengemäß nicht der Reihe nach nache inander 
folgen. In der E in le i tung wies der Autor d a r a u f hin, 
daß er diesmal die in der Gruppe 7 e r faß ten s tempelver-
zierten Knickwandgefäße sowie die handge fo rmten 
Gefäße (Gruppen 10 — 12) nicht bearbei te t habe . Es 
werden zu viele Bodenstücke dargestel l t (Taf. 22 — 23), 
was zur Erschl ießung neuer Analogien n ich t bei-
t räg t . 
Der F u n d m a t e r i a l wird durch sehr viele, detail l iert 
bearbei te te ergänzende Tabellen veranschaul ich t : Ta-
belle 1 : Prozentuale Verte i lung der Keramikgruppen , 
Tabelle 3 10: Tabellen mit Prof i lze ichnung über das 
zahlenmäßige und prozentuale Verhä l tn i s der Gefäß-
formen in den einzelnen Gruppen , Tabelle I I 15: Die 
Gefäßformen in der Reihenfolge dor H ä u f i g k e i t und 
Tabelle 10 19: S tückzahlen der Gefäß fo rmen und 
ihre Ver te i lung auf die Gruppen . Auf den genauen 
Ablauf der p lanmäßigen Ausgrabungen sowie auf die 
Größe des zur Ver fügung s t ehenden A p p a r a t e s lassen 
die Kar t enze ichnungen schließen, die das Auf t r e t en 
der einzelnen wichtigen Gefäß typen innerha lb der 
Blöcke des Ausgrabungsgeländes (Tafel 38- 50) sowie 
die Verbre i tung der einzelnen Gruppen darstel len 
(Tafel 5 1 - 5 5 ) . 
Eva B. Bonis 
1$. Kavánová: Slovanské ostruhy na lizemí Cesko-
slovenska. Studie AUÖAV V Brnè Rocn ík IV 3, 
P r a h a , Academia , 1976. 104 S, 20 Tafeln. Mit deut-
schem Auszug. 
Verfasserin ha t in ihrer Arbei t den Spuren gro-
ßer Vorgänger folgend aus dem reichen archäologi-
schen Mater ia l vom Gebiete der Tschechoslowakei aus 
der Per iode vom E n d e des 8. J a h r h u n d e r t s bis zur 
Mitte des 10. jene F u n d e zum Gegenstand der Unter-
suchung gemacht , die auch bisher schon die meisten 
Fragen und Debat ten ausgelöst h a t t e n , näml ich die 
Sporen. Sie legte dabei zur Grundlage ihrer Typologie 
die Morphologie der Sporen und nicht ihre Herstel-
lungstechnik , n a c h d e m die Methode der Hers te l lung 
a m Gegenstand selbst teils n icht s ichtbar , u n d teils 
n icht so charakter i s t i sch ist, d a ß man von ihr ausge-
hend eine präzise T y p e n b e s t i m m u n g geben k ö n n t e . 
Aufg rund äußere r Merkmale h a t sie n u n die sla-
wischen Sporen fo lgendermaßen eingeteil t : Haken-
sporen, Ösensporen, P l a t t ensporen und Sporen mit 
l angem Stachel . 
Den äl tes ten T y p u s ver t re ten die Ösensporen, d i e 
über Kroa t i en und über die Rhein-Gegend h indu rch 
die a l te römische Hers te l lungs t radi t ion vermi t t e ln . Sie 
ver t re ten auf d e m Gebiete der böhmischen und mähri-
schen Burgwäl len keinen selbständigen F u n d h o r i z o n t ; 
doch sie sind von großer Bedeu tung , denn sie beein-
f luß ten die En twick lung der Hakensporenformen , 
und le tz ten E n d e s sie boten die Grundlage f ü r das 
E n t s t e h e n der P la t t ensporenfo rmen . 
Die P la t t ensporen teilt Verfasserin in fün f Typen 
ein. Den Typus I. f inde t sie in den äl testen Gräbern . 
Dieser T y p u s war vermut l ich schon vom Anbeg inn der 
Skele t tgräber an in Gebrauch. Die Maße dieser Sporen 
sind immer groß, ihre P l a t t en sind schaufei förmig, 
oder viereckig; der Stachel war mi t e inem Nagel an 
den Bügelbogen befest igt . Thre typische Verzierung 
war die Tauschierung , die den Einf luß der K u n s t der 
Karol ingerzei t ver rä t . 
An T y p u s I . schließt sich Typus I I . an . Man begeg-
ne t diesem haup tsäch l i ch in der ersten Häl f te , beson-
ders im ersten Viertel des 9. J a h r h u n d e r t s , doch er 
k o m m t auch in der zweiten Hä l f t e desselben J ah r -
hundor t s vor. Bezeichnend f ü r ihn ist der kloine 
Stachel, der zyl inderförmig oder doppelkonisch ist, 
und meistens in einer Spitze endet . Inne rha lb dessel-
ben T y p u s unterscheidet Verfasserin eine V a r i a n t e A, 
und eine ande re B. A ist ungeschmückt (die äl testen 
E x e m p l a r e sind vermut l ich von dieser Var i an te ) bei 
den E x e m p l a r e n der Var ian te B/1 wurden n u r die 
P l a t t en , bei denen der Var ian te B/2 war dagegen der 
ganze Gegenstand verzier t ; und bei den V a r i a n t e n B/3 
wurden die Sporen auch mi t e inem ande ren Metall 
geschmückt . 
Typus I I I . ist völlig selbständig, und er unterschei-
det sich von der übrigen. Außer den Zügen, die diesen 
T y p u s mi t dem anderen , Typus Г. verbinden, waren 
die Krä f t e , die ihn ausgebildet ha t t en , d u r c h kroat i-
sche und karolingische E lemente gefärb t . E in kroati-
sches E l e m e n t war z. B. die E i n f ü h r u n g von Hal te-
p la t t en . Diese Sporen sind von großem Muß, u n d ihre 
P l a t t e n von unterschiedl icher Fo rm; sie waren mei-
s tens mi t zwei Nägeln (seltener mi t einem oder mit 
drei solchen) und of t m i t einer Mittelr ippe versehen. 
Ihr Zeital ter ers t reckt sich vom ersten Viertel bis zur 
Mitte des 9. J a h r h u n d e r t s , doch die Stücke v o n K o u f i m 
mi t P a l m e t t e n s c h m u c k lassen sich auf die J a h r e u m 
875 he rum dat ieren . 
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Typus IV., der eine Wei te ren twicklung vom T y p u s 
II. darstel l t , aber auch einige E lemen te des T y p u s I I I . 
in sich au fgenommen h a t t e , war auch auf kleinen 
Bauernsiedlungen allgemein verbre i te t . Sie sind große 
Sporen mit schmalen Bügelbogen, kleiner P l a t t e 
(ein zwei Nägeln) und mit kleinem Stachel . I h r 
Zeital ter ist die zweite Häl f te des 9. J a h r h u n d e r t s . 
Sie kommen zusammen mi t den spätesten S tücken 
des T y p u s I i . und mi t den ersten Ver t re tern der Spo-
ren mi t langem Stachel vor. 
Eine besondere G r u p p e von Sporen bilden dieje-
nigen, die dem Typus V. angehören . Die Grund lage 
ihrer Ausges ta l tung bi ldeten o f fenbar die provinzial-
römischen, aus einem f lachen Band hergestell ten 
Sporen; ähnliehe S tücke wie diese sind vom Gebiete 
Deutsch lands aus den 7. und 8. J a h r h u n d e r t e n be-
k a n n t . Sie lassen sich n ich t leicht dat ieren, doch einen 
S t ü t z p u n k t zur Da t i e rung bildet jene Tatsache , daß 
sie den E i n f l u ß der T y p e n I I . und TV. verra ten. 
Das Koordinieren des Pferdes und der Pferdebe-
wegung h a t hier die Ver längerung des Stachels der 
Sporen ausgelöst ; diese sind näml ich die Sporen mit 
langem Stachel. Dieser T y p u s erscheint in Mähren mi t 
P la t t en , die fü r den T y p u s I I . , und in der B ö h m e n mi t 
solchen, die fü r Typus IV . charakter is t isch s ind. Thr 
Zeit-alter ers t reckt sich vom letzten Drittel des 9. bis 
zur Mitte des 10. J a h r h u n d e r t s . 
Die Arbei t von B. K a v á n o v á bietet ein klares , 
vers tändl iches und wohl überbl ickbares Sys tem der 
Sporen-Typen; ihre große K e n n t n i s der Fach l i t e ra tu r 
und ihre besonnenen S te l lungnahmen wirken über-
zeugend. E s wäre nütz l ich , wenn m a n ähnliche W e r k e 
a u c h in den übrigen Bänden der Re ihe veröffentl ichen 
wollte; dadurch bekämen nicht n u r die einheimischen 
sondern auch für die Geschichte des S lawentums inte-
ressierte ausländische Forscher sichere S t ü t z p u n k t e , 
die das Orientieren im mäch t ig angeschwollenen 
F u n d m a t e r i a l eines Zei ta l te r er leichtern könn ten , das 
von Tag zu Tag immer unüberb l i ckbare r wird. 
И. M. Szőke 
P. van Moorsei—J. J a c q u e t — H . Schneider: The Central 
Church of Abdallah Nirqi. The Nat ional Museum 
of Ant iqui t ies a t Leiden, The Ne the r l ands Excava t ions 
in Nubia , A b u Simbel N o r t h 1 9 6 2 - 1 9 6 4 . Field Direc-
to r : Adolf Klasens. Leiden, Brill , 1975. 132 pp. , 
39 figs, 101 pis. 150 Gulden. 
1
 W. Y. ADAMS: Archi tec tura l Evolution of t h e 
Nubian Church 5 0 0 - 1 4 0 0 A. D. J A R C E 4 (1966) 
90. - The publication of t he Hungar ian Mission's work : 
L . C A S T I G L I O N E — L . T Ö R Ö K : A b d a l l a h N i r q i 1 9 6 4 . 
In t roduc t ion . A c t a A r e h H u n g 26 (1974) 277—287; L. 
BARKÓCZI —A. S A L A M O N : Archaeological Inves t iga-
tion of the Set t lement "Town A " ibid. 2 8 9 - 3 3 8 ; GY. 
HAJNÓCZI: Archi tec tura l Characteris t ics of the Sett le-
men t and Buildings, ibid. 339 — 368; L. TÖRÖK: F i n d s 
with Inscript ions, ibid. 369 — 393; L. TÖRÖK: F r a g -
Th i s magnif icent ly wr i t t en and sp lend id ly issued 
vo lume presents a p a r t of t h e Lower N u b i a n excava-
t ions of t he Dutch Mission dur ing 1962 — 63 and 
1 963 — 64. Of the two cities, Town A f r o m t h e Christ ian 
era a n d Merőitic Town В lying near t o each o ther , the 
book deals solely with t h e remains of t h e former , or, 
to be m o r e precise, with t h e central church of t h e Chris-
t ian t o w n and its f inds ( the church f igures as Southern 
Church in t he work of A d a m s , as Ci tadel Church in the 
publ ica t ions of the H u n g a r i a n Exped i t ion) 1 . The ex-
cava t ion of Town A, as well as Cemete ry 249 belong-
ing t o t he town was t h e task of t h e Hungar ian 
Exped i t i on . Since the r e p o r t of the Du tch , resp. Hun-
garian excavat ion was publ ished s imul taneous ly , t he 
con f ron ta t i on of the t w o evaluat ions — even though 
there were certain, not on ly q u a n t i t a t i v e differences 
in t h e processed da ta — cannot be devoid of interest . 
Apar t f r o m the In t roduc t i on by A. K la sens (pp. I - 6 ) , 
the book consists of t h e following chap te r s : The 
a rch i t ec tu re , by J . J a c q u e t (7 —19), T h e Objects by 
H . D. Schneider (20 — 32), Epigraphica b y id. (33 — 
36), T h e P o t t e r y by id. (37 — 53), The Wal l -Pa in t ings 
by P . van Moorsel (54—132). 
A f t e r a detailed examina t ion of t h e groundplan , 
t he f u n c t i o n of individual premises a n d t h e s t ruc ture , 
J . J a c q u e t ascertains t h a t modif ica t ions executed on 
the church-bui ld ing in t he course of t i m e can be t raced 
back t o t w o factors: t h e s truggle aga ins t encroaching 
sand a n d t h e development of the l i turgy. The bricking 
up of t h e nor thern ent rance , the fl ight of s ta i rs built 
beside t h e southern doorway, the br icking u p of t he 
windows in the eastern façade, t he es tab l i shment of 
a n e w en t rance in t he western façade a n d the par t i -
t ion of t h e nor th-eas tern premises can be ascribed to 
the fo rmer ; the filling u p of the cent ra l niche in the 
west po rch , the es tab l i shment of a passage between 
the apse a n d the prothesis and the erect ion of the low 
wall d iv id ing the p r e s b y t e r y t o the l a t t e r . The church 
was vau l t ed originally, t h e aisles were logi tudinal , the 
east a n d west lateral rooms had a t r ansve r sa l barrel 
vaul t a n d a semidome towered over t h e apsis. I con-
sider t h i s reconstruct ion t o be more successful than 
the one suggested by t h e Hungar ian publ ica t ion . 2 As 
regards da t ing (in accordance with t h e o the r au thors 
of t h e book) , he adheres t o t he conclusions of Adams ' 
c lassif icat ion: type 2b, c. 650—800 A. D. , a f t e r c. 
750 in t h e given case. T h e au tho r of th i s review con-
men t s of Wail-Paint ings ibid. 369 — 403; L. K Á K O S Y : 
Burials. A c t aA rch H u n g 27 (1975) 1 0 3 - 117; L. TÖ-
RÖK: T h e F inds f rom the Excava t ion of t h e Hunga r i an 
Mission 1, 2, ibid. 119—133 resp. 135—153; V. P Ó S A : 
The Chemical Analysis of the Lea the r F inds , ibid. 
155—156; L. TÖRÖK": The P o t t e r y F inds of t h e Settle-
ment , ibid. 3 5 3 - 4 9 4 . 
2
 G Y . H A J N Ó C Z I op. cit. 358 presumes a n essentially 
similar roof ing system, b u t at the same t i m e considers 
empores over the aisles possible. 
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sirlers a dat ing to a r o u n d 700 — on basis of p o t t e r y 
f inds — to be more plausible.3 
A t e n t h cen tury s te la with a Sahid ic Coptic funer-
a r y inscription (No. 39, p. 25) s t a n d s out f rom t h e 
o the r objects, which c a n n o t be reviewed here in detail . 
The interesting, beau t i fu l and carefu l ly specified pot-
t e ry f inds, in Schneider 's opinion, represent N u b i a n 
and impor t wares f r o m the period between 750 and 
the 1 5 th century. B y the eva lua t ion of the p o t t e r y 
f inds of the Hunga r i an excavat ion — among which 
the re were several connected with t h e Central Church 
I considered d i f fe ren t t ime-l imits also proveable. 
The lower t ime-l imit is na tu ra l ly u n i m p o r t a n t here 
since it correlates t o t h e first dwell ings of the settle-
ment a round the midd le of the 6 th cen tury ; as for 
t he u p p e r t ime-limit , no po t t e ry could be proved to 
be l a t e r than the end of the 13th c e n t u r y in m y opin-
ion, nei ther in re la t ion to the church , nor in the set-
t lement . 4 The latest sherds (Nos 77, 65, 20),resp. impor t 
glazed wares (Nos 9 2 - 95) eva lua ted b y Schneider do 
no t convince me t h a t T should change m y viewpoint . 
I t follows f rom t h e na tu re of t h e mater ia l , t h a t 
t h e mos t interest ing chap te r of t h e book is the analy-
sis of t he wall-paintings. P . van Moorsel defines t he 
styl is t ic and iconographie origins of individual wall-
pa in t ings with groat accuracy, and se ts it in the world 
of Nubian ar t a n d its inspirators. The lavish wall-
pa in t ings consist of t h e relics of t h e violet style (c. 
750 -800) and the wh i t e style (c. 980 — 1020), which, 
even though a l toge ther reflect t h e influence of t h e 
P a r a s workshop, comple te our knowledge about t h e 
adop ted and genuine elements of N u b i a n ar t in several 
ins tances beyond t h e lesson offered b y Faras . The 
Christ with book aga ins t a background of clouds (Pis 
54, 65), the N a t i v i t y scene (75 — 77), the horseman 
(St. P h o i b a m m o n ? , 94) and the h o r s e m a n with a m a n 
in a ja r (83, 87) a re especially i m p o r t a n t f rom icono-
graphica l point of view. As regards t h e last of these, 
t he au tho r ' s analysis is most logical and can be a t -
t acked far less in i ts real i ty than m y own much more 
hypothe t i ca l concept concerning t h e subjec t of th is 
wall-painting.5 B u t I feel t h a t m y proposa l concerning 
the in terpre ta t ion of t h e inscription accompanying t h e 
p a i n t i n g should h a v e been considered, even if m y sug-
gest ions concerning t h e iconography were not . — P . 
van Moorsel's s t u d y a b o u t the wal l -paint ings of Abdal-
lah Nirqi enriches t h e s t u d y of a n a r t which was 
p rompted by t h e " F a r a s miracle" . T h e publ ica t ion of 
t h e Hol land Mission is a great p rof i t for Nubiology; we 
hope t h a t the eva lua t ion of Meroit ic "Town B " will 
ensue shortly.
 L T ö r ö k 
3
 Ac taArchHung 27 (1975) 362 f. 
4
 Ibid. 363 f.; 429 ff., ср. Cat . Nos 4 0 3 - 409 etc. 
5
 L . TÖRÖK: Man in the Vessel, an In te rp re ta t ion 
of a Nubian Fresco Represen ta t ion . Nubia . Récentes 
Recherches. Colloque Nubiologique In te rna t iona l , Var-
sovie 19 —22 J u i n 1972. Varsovie 1975, 121 125. 
Hie Burgen im deutschen Sprachraum. Ihre rechts-
und verfassungsgechichtliche Bedeutung, hrg. von H . 
Patze. Vorträge u n d Forschungen, hrg. vom K o n s t a n -
zer Arbeitskreis f ü r mit telal ter l iche Geschichte. Bd . 
X I X . Sigmaringen, J a n Thorbecke Verlag, 1976. I . S. 
601. I I . S. 478. 182 Abb. 2 Sonderbei lagen. 
Der vornehms te Verein der wes tdeutschen Mediä-
visten ha t je tz t die Problemat ik de r mit te la l ter l ichen 
Burgen des deu tschen Sprach raumes auf die Tages-
o r d n u n g gesetzt . Die Ergebnisse w u r d e n in 26 S tud ien 
veröffent l ich t . Alle diese behande ln außer der E in-
le i tung, die das P rob lem stellt, und außer der Zusam-
menfassung — die Burgen je eines deutschen L a n d e s 
oder einer L a n d s c h a f t . Der K o n s t a n z e r Arbei tskreis 
h a t auch diesmal — seinen Trad i t ionen gemäß — eine 
Ar t K o m p l e x i t ä t ers t rebt . Man ers ieht dies a u c h aus 
den Unte r suchungen der einzelnen Verfasser; außer -
d e m f indet m a n in diesem Werk n i ch t bloß historische, 
sondern auch rechtsgeschichtl iche, archäologische, 
kunsthis tor ische, historisch-geographische, ja auch li-
tera turgeschl icht l iche Studien. Die Unte r suchungen 
der beiden B ä n d e wurden in dre i Gruppen zusammen-
g e f a ß t : Abhand lungen allgemeiner A r t , nördliche Ge-
bie te und südl iche Gebiete. Mot iv ie r t wird diese E in -
te i lung durch die völlig unterschiedl iche Art und Weise 
der Burgen in Nord-Deutsch land , bzw . in Süd-Deutsch-
l and . 
Die Ein le i tung, geschrieben d u r c h H. Ebner, h e i ß t : 
»Die Burg als Forschungsproblem mit te la l ter l icher 
Verfassungsgeschichte« Bd. I . S. 11—82; sie ist eine 
Zusammenfas sung der gegenwär t igen Si tuat ion der 
Burgforschung, die auch die s t r i t t i gen Probleme oder 
die noch zu erforschenden T h e m e n erwähnt , dabe i 
b ie te t diese Arbe i t in einem eindrucksvollen Anmer-
kmigsappa ra t a u c h die so gut wie vollständige Biblio-
graphie der m i t wissenschaft l ichen Ansprüchen be-
t r iebenen deu t schen und österreichischen Burgfor-
schung der l e tz ten J ah rzehn te ; es wurde in dieser 
Zusammens te l lung auch die archäologische L i t e r a t u r 
berücksicht igt , die von Tag zu T a g größer wird. Die 
Arbe i t beschäf t ig t sieh auch mi t der Wissenschaftsge-
schichte, mi t der Entwicklungsgeschichte der Burgen , 
m i t ihrer gebietsmäßigen Ver te i lung, mit den Baufo r -
men , mi t der Terminologie u n d m i t den N a m e n der 
Burgen. Sie berücksicht ig t die m i t den Burgen zusam-
menhängenden Rechtsprobleme, das gegenseitige Ver-
hä l tn is der B u r g und der Ki rche , der Burg und der 
S t a d t sowie die verschiedenen Funk t ionen der Bur-
gen. 
Wir heben in dieser Rezension vor allem die a rchäo-
logischen S tud ien hervor. Die Arbe i t von H. v. Lengen, 
»Der mi t te la l ter l iche W e h r b a u im ostfriesischen K ü -
s tenraum« (Bd. I . 325 — 357) heb t hervor , daß au f ost-
friesischem Gebiet Steinburgen ers t im späten Mittelal-
t e r e rbau t w u r d e n , doch in auf fa l l end großer Anzah l ; 
f r ühe r gab es daselbst nur wenige Erdburgen . Die 
Steinburgen vertei len sieh auf zwei Bauper ioden. H. 
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.Jankuhn, »Die sächsischen Burgen der karolingischon 
Zeit« (Bd. Г. S. 3 5 9 - 3 8 2 ) f aß t die Ergebnisse der 
bisherigen archäologischen Forschung zusammen, 
wobei auch ihre Mangelhaf t igkei ten hervorgehoben 
werden. E r ist zusammenfassend der Ansicht , d a ß 
die sächsischen Burgen des 8. J a h r h u n d e r t s vor al lem 
im Dienste der Ver te id igung der Provinz s t anden . Die 
umfangre iche S tud ie von M. Last (Bd. I . S. 383 — 
513) versucht die niedersächsische Burgen twick lung 
in den 11 12. J a h r h u n d e r t e n dadurch zu schildern, 
daß sie die im besonderen Kap i t e l dargestel l ten archäo-
logischen Ergebnisse und d i e schrif t l ichen Quellen 
parallel heranz ieh t . W. Hübener beschäf t ig t sich mi t 
den f rühmi t te la l te r l ichen Befest igungen in Südwest-
Deutschland a u f g r u n d von archäologischen Quellen 
in seiner Studie (Bd. I I . S. 46 — 75), die auch 
mi t Grundr iß-Zeichnungen und mi t Schnit tsskizzen 
wohldokument ie r t ist. E r überbl ickt das Zeital ter von 
der spä t römischen Epoche e twa bis zum 11. J a h r h u n -
der t , und er stell t fest, daß fü r den le tz ten Zeitab-
schni t t die K e r a m i k keine hinreichende Dat ierungs-
möglichkei t s icher t ; d a r u m stellt er einen Versuch mi t 
typologischer Methode an . 
Die übrigen Abhand lungen des Bandes bedienen 
sich der Ergebnisse der Archäologie en tweder n u r 
sekundär , oder sie konzentr ieren ihre Aufmerksamke i t 
auf rechts- oder verfassungsgeschichtl iche Gesicht-
s p u n k t e ; d a r u m beschäf t igen wir uns mi t ihnen hier 
n icht eingehender . Aber wir müssen hier zwei kuns t -
historische Arbe i ten von F. Arens e rwähnen (Bd. T. S. 
181 —196, 197 — 210). Beide beschäf t igen sich mi t den 
Pfa lzen und Burgen der Stauferzei t . Die eine behan-
delt jene Dat ierungsmögl ichkei ten, die durch gewisse 
Kapi te l l formen gegeben werden, und die andere ist 
eine E rö r t e rung über Burgkapel len-Formen. Beide 
Arbei ten sind auch von dem Ges ich tspunkt ihrer 
Brauchbarke i t f ü r die Archäologie aus wichtig. 
Leider h a t de r Verfasser der zusammenfassenden 
Abhand lung dos Bandes , Professor H . P a t z e (Bd. TT. 
S. 421—441) seine Aufmerksamke i t allzu sehr auf die 
Rechts - und Verfassungsgeschichte konzent r ie r t , u n d 
d a r u m ist diese Arbe i t f ü r die Archäologie weniger 
b rauchbar . Aber soviel können wir dennoch feststellen, 
daß die künf t ige Burgforschung in Mi t te l -Europa die-
ses Buch k a u m en tbeh ren können wird. 
A. Kubinyi 
Acta Archaeologica Vol. 48 (1977) Kobenhavn. 
E. Poulsen: P rob leme der W e r k s t a t t b e s t i m m u n g 
gegossener römischer Figuralbronzen, Herstel lungs-
milieu und Mate r i a l s t ruk tu r (1 —60). Р. O. Nielsen: 
Die Flintbeile de r f rühen Tr ich te rbecherkul tur in 
D ä n e m a r k (61 — 138). M.—L. Buhl: Some Western-
Asiat ic Bronze Figur ines and a F e w R e m a r k s on Ju l ius 
Loytved as a n An t iqua r i an ( 1 3 9 - 154). E. Ostmo: 
Schaf t lochäxte u n d landwir tschaf t l iche Siedlung. E i n e 
Fal ls tudie über Kul tu rve rhä l tn i s se im südöst l ichsten 
Norwegen im Spä tneo l i th ikum und in der ä l teren 
Bronzezeit (155 — 206). A. Siiriäinen: A Later S tone 
Age Arrowhead f rom K e n y a (207 — 212). S. K. Koz-
lowski -J. M. Burdukiewirz: Les e tudes sur le méso-
l i thique en E u r o p e (IV) les po in tes P B et PC (212 
218). S. llvass: A House of t he Single-Grave Cu l tu r e 
Excava ted a t Vorbasse in Central J u t l a n d (219 — 232). 
G. Jorgensen: Acorns as a Food-source in the L a t e r 
S tone Age ( 2 3 3 - 2 3 8 ) . M. Axboe: E in C-Brak tea t als 
Ösenröhre (239 — 242). 
Acta Universitatis 1 Jpsaliensis. Boreas. Vol. 9. From the 
Gustavianum Collections in Uppsala, 2, 1978. The Col-
lection of Classical Antiqui t ies . Uppsa l a 1978. 137 p . 
S. Brunnsdker: Preface (9 — 10). <!. Nordquist: T h e 
Hi s to ry of t he Collection (11—36). G. Walberg: F i v e 
Y o r t a n Vases a n d Some R e m a r k s on the Date a n d 
F u n c t i o n of Yor t an Po t t e ry (37 — 43). G. Walberg: A 
P r i v a t e Collection of Cypriote Ant iqui t ies in Uppsa l a 
(45 — 51). G. Walberg: An E a r - R i n g P e n d a n t f r o m 
Sinda and Var ious Types of Bul l ' s -Head Ea r -R ings 
(53 — 56). C. Melldahl und J. Flemberg: Eine H y d r i a 
des Theseus-Malers mi t einer Opferdars te l lung ( 5 7 -
79). J. Flemberg: Two Lead Sling-Bullets (81 - 8 5 ) . B. 
Bergquist: A H e a d of Sarapis (87 — 1 37). 
Annuar io della Scuola Archeologica di Atene e delle 
Missioni I taliane in Oriente, Vol. LH—LIII . N. S. 
X X X V I - X X X V T I ( 1 9 7 4 - 1 9 7 5 ) . R o m a , «L'Erma» di 
Bretschneider , 1978. 423 p. 
P. Mingazzini: L ' an fo ra di Sopliilos nella t o m b a 
dei Mara tonomachi (9 — 13). L. Mereando: L a m p a d e , 
lucerne, bracieri d i Festés , Sea vi I960 - 1970 (15—167, 
t a v . I). L. Rocchetti: La ceramica del l ' ab i ta to geome-
tr ico di Festôs a occidente del Pa lazzo Minoico (169 — 
300). B. Palma: " A P T E M T V ' O P 0 I A ? (301 - 3 0 7 ) . S. 
Follet: Inscr ipt ion inédite de Myr ina (309 312). G. 
Gasparri: Lo s t ad io panatena ico . Document i e tes-
t imonianze per una reconsiderazione dell 'edificio di 
E r o d e Att ico (313 — 392). L. Rocchetti: U n nuovo ri-
t r a t t o di Balbino (393 — 400). G. Molisani: Epigraf ia e 
topograf ia a propos i to di a lcune iscrizioni latine del 
Museo Epigraf ico di Atene (401 —409). Atti délia Scuola 
( 4 1 1 - 4 1 9 ) . Indice delle mater ie ( 4 2 1 - 4 2 3 ) . 
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Journa l of Field Archaeology. Official Publ icat ion of 
t h e Association for Field Archaeology. Publ ished 
quar te r ly by Boston Univers i ty , 5 (1978) No. 4. Bos-
ton , Mass. 
Wir lenken die Aufmerksamke i t unserer Leser auf 
diese N u m m e r der amer ikanischen Zeitschrift , die die 
moderne R ich tung der Archäologie repräsent ier t , und 
in welcher B. Young eine zusammenfassende Krit ik 
über die ersten zwei Bände de r Reihe »Cemeteries of 
t h e Avar Period (567 — 829) in Hungary« schre ib t . 
Da die Zeitschrif t seine Aufmerksamke i t au f s Gan-
ze der Welte rchäologie erwei ter t , und sich a u c h mit 
den Ergebnissen der ungarischen Archäologie beschäf-
t ig t , hielten wir es fü r nützl ich die Adresse der Redak-
t ion mitzutei len: Jou rna l of Field Archaeology, Bos-
ton University, 745 Commonweal th Avenue, Boston, 
Mass. 02215. 
Wiener Geschichtsblätter 33 (1978), Hef t 1. S. 48. 
E s wird im vorliegenden H e f t der Zei tschr i f t das 
folgende W e r k : Johanna Haberl, Favianis, Vindobona 
und Wien. Eine archäologisch-historische Illustration zur 
Vita S. Severini des Eugippius (Leiden 1 976) der einge-
henden kri t ischen Analyse eines Archäologen (0 . 
Harl), sowie derjenigen eines Mediäval is ten unterzo-
gen. Sowohl die archäologische (S. 27 — 34), wie auch 
die h is tor i sche Kri t ik (S. 35 — 38) führen zu demselben 
negat iven Ergebnis . E s wird durch die Rezensen ten 
e ins t immig jene These der Verfasserin des besproche-
nen Werkes abgelehnt u n d in ihren Einzelhei ten wider-
legt, wonach unter der Innens tad t Wien n ich t das 
Legionslager der römischen Vindobona, sondern Favia-
nis, der Aufen tha l t sor t des S. Severinus läge. Die Kri t ik 
ist überzeugend, und wir sind da rum der Ansicht , daß 
kein G r u n d und Anlaß zur Revision der bisherigen 
wissenschaft l ichen Ergebnisse vorliegt. 
L. C. 
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